**Verbatim Pendamping 1**

P : Assalamualaikum, perkenalkan kang saya ihsan mahasiswa S2 Psikologi sains Unpad yang mau meneliti tentang faktor penyebab KPM melakukan graduasi mandiri

I : Iya ,gimana kang ?

P : ya jadi saya pengen tau faktor apa aja sih yang bikin ibu ibu KPM itu graduasi mandiri karna kan sebenarnya banyak KPM yang sudah lama mendapatkan PKH tapi tak kunjung juga keluar dari bantuan PKH , nah untuk cari informasi lebih dalam saya ingin mewawancarai pendamping PKH nya terutama pendamping yang sudah pernah menggraduasi KPM nya, salah satunya akang

I : oh iya- iya kang, sok atuh mangga

P : iya kang hatur nuhun sebelumnya, yaudah kang saya mulai ya pertama Berapa banyak KPM yang anda bina ?

I :Saya mendampingi KPM di 2 desa, yakni desa Cimareme dan desa Mekarasari , di Cimareme mendampingi 182, di mekarsari 300an lah lupa pastinya berapa jadi totalnya sekitar 400 an hampir 500

P :Berapa banyak KPM yang sudah keluar secara mandiri dari PKH ? Siapa saja KPM tersebut ?

I :Kalo yang memang dampingan saya sendiri ada 2, dan semuanya ada di cimareme, yaitu Ibu Elin, dan Ibu Siti

P : okey kang, saya mau fokus dulu ke Ibu Elin yah kang pertanyaannya

I : Ya

P : Bagaimana kondisi keluarga Ibu Elin pada saat sebelum mendapatkan bantuan PKH?

I : kalo dulu kondisi sebelum dapet PKH sih saya kurang tahu pastinya ya soalnya ketika saya jadi pendamping PKH kondisi beliau sudah seperti itu, sudah memiliki warung dan usaha, cuman memang belum banyak dagangannya, tapi menurut cerita beliau mah dulu sebelum jadi KPM beliau buruh di pabrik, kemudian keluar ikut orang jadi tukang cateering gtu lah bikin makan buat buruh pabrik, trus nikah mah ya ngwarung aja katanya

P : Bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada Ibu tersebut?

I : ya saya sebagai pendamping mah memfasilitasi ibu untuk mendapatkan haknya seperti uang bantuan PKH, beras, KIS, KIP, pokonya segala macam bantuan, selain itu juga pernah ngasih modal KUBE buat modal ibu Elin sama ibu-ibu yang lain untuk usaha warungnya tapi ya ibu ibu yang lain kurang motivasi usahanya, banyaknya pengen instan usaha langsung sukses, beda sama Bu Elin, dia gigih dan motivasi untuk usahanya tinggi

P : Apakah terdapat perubahan kondisi pada keluarga tersebut ? Perubahan seperti apa yang terjadi pada keluarga tersebut ?

I : oh ya ada, saya liat sih perubahan secara ekonomi ya terutama, karna dari saya dampingi beliau pun saya melihat sendiri, yang asalnya warungnya cuman warung kelontong biasa sekarang sudah jadi agen

P : Mengapa keluarga tersebut dapat merubah kondisi mereka ?

I : ya saya sih liat dari pribadi bu elinnya aja ya , beliau ini orangnya gigih, semangatnya pada peluang usaha tinggi, ada usaha apapun dia manfaatkan, saya tahu asalnya warungnya hanya warung kecil, sekarang bukan cuma warung kecil, warungnya sudah jadi warung kelontong yang lumayan lah di warungnya ada jualan es krim, isi ulang air, bahkan sekarang dia jadi agen BNI juga, jadi ya ngga heran sih kalo mereka atau bu elin ini bisa merubah kondisinya

P : Mengapa keluarga tersebut memutuskan untuk keluar dari bantuan PKH ?

I : ya klo menurut saya sih mereka sadar dan malu akan kondisi mereka sekarang, sadar karna sudah punya warung yang cukup besar, dan malu baik malu terhadap diri sendiri dan malu terhadap orang lain, ibu elin merasa malu karna banyak tetangganya yang kondisinya lebih membutuhkan bantuan daripada dirinya, jadi ya daripada jadi obrolan ga enak kan dan jadi kecemburuan sosial beliau mengundurkan diri atau graduasi mandiri dari PKH

P : Menurut anda apakah Ibu ini masih layak mendapatkan bantuan atau tidak ?

I : Kalo melihat sekarang sih ya sepertinya memang sudah tidak layak karna memang sudah punya usaha dan saya lihat spertinya beliau bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi yang jadi poin pentingnya adalah dia sendiri sadar akan kondisinya, karna diluar sana juga banyak KPM yang sebenarnya sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH diliat dari ekonominya tapi mereka tidak ingin melakukan graduasi mandiri bahkan alasannya adalah itu kan sudah rejeki saya, itu kan bantuan dari pemerintah untuk saya, ya begitulah

P : Apa yang membedakan keluarga tersebut dengan keluarga lain ?

I : ya keluarga ini menurut saya sih punya kesadaran diri akan kondisinya, punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa mandiri, punya semangat untuk maju, punya rasa malu, saya kira itu sih yang membedakan keluarga ibu elin dengan keluarga ibu-ibu lain sesama KPM PKH.

P : baik kang kalo gtu sementara cukup sekian wawancaranya, jika nanti ada yang kurang boleh saya minta data lagi kang ?

I : boleh WA aja dulu siapa tau bisa dijawab via WA jadi ga usah jauh-jauh datang kesini

P : oh iya terima kasih kang, ngga papa kesini juga sekalian kerja dan ambil data yang lain nanti

I : ya silahkan aja

P : kalo gitu hatur nuhun ya kang