Tajau antara harta warisan kebanggaan kaum Iban

Oleh Ambrose Kirang

PADA suatu ketika dahulu, tempayan atau tajau merupakan antara harta pusaka yang amat tinggi nilaiha dalam kalangan masyarakat Dayak di negeri ini khususnya Iban sama ada dijadikan sebagai koleksi perbadi atau kegunaan bagi menjalankan perkara berkaitan dengan adat serta kebudayaan komuniti berkenaan. Berikut itu, sebelum wujudnya undang-undang seperti pada masa sekarang, kaum Iban pernah menggunakan tajau sebagai pembayaran denda bagi kesalahan membunuh sama ada secara sengaja atau tidak sengaja melalui Adat Pati Nyawa yang mana sesuatu individu yang didapat bersalah membunuh individu lain akan dikehendaki membayar denda sebagai tajau kepada ahli keluarga mangsa yang dibunuhnya sebagai ganti.

Keadaan ini jelas membukakan yang tajau memainkan peranan penting dalam kehidupan sehanan kaum Iban pada masa dahulu yang tidak ter nilai harganya.

TIDAK TERNILAI HARGANYA: Koleksi tajau milik keluarga Sandine yang sudah berusia ratusan tahun.

Sandine berkata tajau dijadikan sebagai harta pusaka yang dibahagikan oleh para ibu bapa kepada anak-anak mereka dengan adat yang dikenal sebagai "Sebagai Pemah". Dalam masa lalu katanya, pada suatu ketika sebelum wujudnya undang-undang, tajau digunakan bagi menebus golongan hamba supaya menjadi ahli keluarga dan saudara menerusi "Adat Nambang Ulun", dijadikan upah oleh lembbang sabak atau si pembaca mentera tangan untuk roh dan dijadikan sebagai "bayu" iaitu simbolik bekalan si mati menjuh ke alam kematan yang mana sebuah tajau akan dilestakan di bahagian atas kubur. "Pada masa sekarang, peranan tajau dalam urusan adat istiadat kaum Iban semakin terhakik mengikut kepada seseorang."
berbahasa Inggeris, bahasa daerah, dan bahasa daerah lainnya. Dalam proses ini, dia merasa bahagia dan memahami betapa pentingnya memahami bahasa daerah dan kebudayaan daerah asalnya. Dalam lingkup pekerjaan, dia sering mendapatkan tantangan yang membantu dia belajar dan berkembang lebih lanjut. Dia selalu berharap untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pekerjaannya.