Verbatim Pendamping 2

P : assalamualaikum teh perkenalkan saya Ihsan mahasiswa S2 psikologi sains Unpad, lagi meneliti tentang faktor penyebab ibu-ibu KPM PKH graduasi mandiri, teteh selaku pendamping PKH yang pernah menggraduasi mandiri KPM menjadi salah satu responden atau informan buat saya teh, bersedia ya ? diwawancara dan di minta waktunya sebentar

I : Waalaikumsalam, iya kang sok mangga bersedia

P : hatur nuhun sebelumnya teh, sebelum masuk ke graduasi mandirinya pertanyaannya dimulai dari Berapa banyak KPM yang teteh bina ?

I : 187 kang

P : oh sedikit ya dibanding sama pendamping yang lain, pada diatas 200 , trus dari 187 itu Berapa banyak KPM yang sudah keluar secara mandiri dari PKH ? Siapa saja KPM tersebut ?

I : yang sudah graduasi sama saya baru 1 kang yaitu bu Siti

P : Okey teh, tentang bu Siti ini Bagaimana kondisi keluarga pada saat sebelum mendapatkan bantuan PKH?

I : sebelum dapet PKH mah saya kurang tahu karna saya mendapingi beliau sudah jadi KPM dan kondisi awalnya ya memang membutuhkan, rumahnya kecil anaknya banyak pendapatan suami pas-pas an

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

I : Cuma memastikan apa yang menjadi hak dari KPM sudah diterima aja, seperti memberi uang dan beras, yaudah tidak ada lagi yg saya berikan.

P : oh iya teh tapi ngasih materi FDS juga kan teh yang tentang mengasuh anak, trus mengatur keuangan dll itu ?

I : iya paling sama nyampaikan materi FDS tiap bulan

P : selain itu ngga ada lagi teh ?

I : ngga ada

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

I : yah perubahan ekonomi keliatan, karna dulu rumahnya kecil sekarang jadi besar, ya ngga besar juga sih lumayan lah tingkat gitu.

P : Mengapa keluarga tersebut dapat merubah kondisi mereka ?

I : ya dari suaminya, suaminya kan sekarang kerjanya dibagian kusen almunium, lumayan lah maju usahanya.

P : oh iya teh dari suaminya ya yang berhasil di kerjanya ? kalo dari ibunya sendiri gimana teh ?

I : ya setau saya sih usaha suaminya yang bikin dia bisa berubah seperti sekarang, da ibunya mah ngga kerja, hanya sebagai ibu rumah tangga, emang katanya dulu mah usaha jualan sendal apa sepatu gitu yah, tapi sekarang mah udah engga jadi ya cuman ngurus anak aja

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

I : ya katanya sih banyak tetangganya yang ngomongin karna rumahnya udah ditingkat masa dapet PKH, ai yang lain yang rumahnya dibawah ngga dapet PKH gitu.

P : oh gitu ya teh ? selain itu gimana ada ngga alasan mereka keluar yang berasal dari diri mereka sendiri ?

I : apa ya paling itu sih jadi ngerasa ngga enak sama tetangga, malu karna ada yang lebih membutuhkan dari mereka kalo menurut aku mah

P : Apa yang membedakan keluarga tersebut dengan keluarga PKH yang lain ?

I : mereka itu agamis sih kalo menurut saya, jadi emang keluarga ini tiap dapet bantuan ngga diambil sendiri, dikasihkan sebagian ke anak yatim atau ke yg membutuhkan, sama dapet beras juga gitu dibagi-bagi lagi, jadi waktu itu kan saya mastiin ke mereka, bu kalo di graduasi ibu ga akan dapat bantuan apa-apalagi loh ibu yakin ? si ibunya jawab yakin neng, ibu mah ga dapet juga ngga apa apa rejeki mah udah ada yang ngatur, ngga dari PKH jug bisa darimana aja. Ya darisitu teh oh ya mungkin emang ibunya kepercayaannya kuat gitu makanya mau ngundurin diri juga

P : iya ya teh kan banyak juga KPM yang sudah mampu tapi ga mau graduasi dengan alasan ah da itu mah udah rejeki dari pemerintah cenah seperti kata kang luthfi di desa sebelah juga gitu

I : nah iya itu makanya

P : yaudah teh sementara mah segitu dulu aja wawancaranya , nanti kalo ada yang kurang mungkin saya tanya- tanya lagi, boleh ya

I : iya boleh