Migrasi pada abad ke-19

PENGHJIRAHAN masyarakat satu Banjar ke Tanah Melayu berlaku dalam beberapa gelombang besar pada pertengahan abad ke-17 dan sepanjang awal abad ke-18. Mereka pergi ke Malaysia untuk berdagang dan membina perusahaan dagangan.

Menurut bekas Pensyarah Antropologi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Dr. Mohamad Salleh Lamry, antara tujuan orang Banjar bermigrasi ke Tanah Melayu ketika itu adalah untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Mereka terpaksa meninggalkan tanah dan peralatan mereka untuk berdagang.

“Pada waktu itu, wilayah Kalimantan Selatan dijaya oleh Belanda. Jadi, penjahat ketika itu menggunakan pelbagai tekanan kepada penduduk di situ termasuk bebanan cuba membawa mereka tinggal serta rayakan buruk kepada rakyat,” kata Prof. Dr. Mohamad Salleh Lamry.

Mohamad Salleh yang mengkaji mengenai orang Banjar berkata, sebelum itu, telah berlaku juga penghjirahan masyarakat Banjar ke Pulau Sumatera.

Pada 1750, orang Banjar yang menyokong seorang bangsawan Belanda, Pangeran Pangkor, bermigrasi ke Tanah Melayu. Mereka berjaya meninggalkan kampung halaman apabila pemimpin mereka itu kalah dalam perang saudara yang berlaku.

Mohamad Salleh menuturkan orang Banjar yang bermigrasi ke Pulau Sumatera adalah orang-orang yang dapat hidup sendiri di bawah keadaan yang kuat dengan belajar latihan menggauli dengan masyarakat setempat. Mereka membina kehidupan sendiri di sepanjang pantai Sumatera.

Menurut Prof. Dr. Mohamad Salleh Lamry, orang Banjar yang bermigrasi ke Tanah Melayu dan Pulau Sumatera adalah orang-orang yang mudah beradaptasi dengan kehidupan baru di tempat mereka baru. Mereka juga mudah beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Mohamad Salleh menambahkan orang Banjar yang bermigrasi ke Tanah Melayu dan Pulau Sumatera adalah orang-orang yang mudah beradaptasi dengan kehidupan baru di tempat mereka baru. Mereka juga mudah beradaptasi dengan masyarakat setempat.