Verbatim 3 Pendamping

P : Assalamualaikum kang, nepangkeun saya ihsan mahasiswa S2 unpad, nuju penelitian tentang faktor penyebab KPM PKH graduasi mandiri, jadi pengen tau apa sih alasan mereka keluar dari PKH apa memang karna sudah mampu atau apa gitu terus pengen tau faktor faktor pendorongnya juga. Nah akang kan salah satu pendamping yang punya KPM Graduasi mandiri yah ? saya pengen wawancara kang , berkenan ya kang ?

I : Waalaikumsalam kang, wah mantap atuh S2 mah , iya sok boleh mau wawancara apa ?

P : hehehe, ngga lah kang biasa aja masih belajar saya juga kang, ya kang wawancaranya seputar KPM PKH yang sudah graduasi mandiri

I : ah sok merendah gitu, iya boleh sok atuh

P : iya kang, saya mulai wawancaranya ya kang dimulai dari seputar data dulu ini kang Berapa banyak KPM yang anda bina ?

I : saya ngebina KPM di desa margaaya sekitar 225 kang

P : oh iya kang dari 225 itu Berapa banyak KPM yang sudah keluar secara mandiri dari PKH ? Siapa saja KPM tersebut ?

I : ada salah satunya bu suprih kang

P : nah terkait bu suprih ini kan berarti salah satu KPM gyang berhasil akang graduasi yah, saya pengen tau kang tentang beliau Bagaimana kondisi keluarga pada saat sebelum mendapatkan bantuan PKH?

I : kondisinya mah ya sama seperti KPM PKH pada umumnya yah haha, kurang mampu, pekerjaan tidak pasti penghasilannya, rumah tidak layak huni, masih memiliki tanggungan ya begitu

P : oh iya kang terus Bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada keluarga tersebut?

I : ya bantuan seputar pkh aja uang sama beras paling

P : selain itu ada lagi ga kang bantuan yang akan berikan ?

I : selain ngasih bantuan PKH ya saya juga ngasih kesempatan ke ibu3 untuk usaha sama saya, kebetulan saya juga kan sedang merintis usaha baru, dan butuh orang yang bisa diajak kerjasama jadi ya saya ajaklah ibu3 ini untuk ikut usaha saya dengan catatan harus yakin dan percaya bahwa ibu akan mandiri dan nantinya siap untuk keluar dari PKH karena sudah punya usaha

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

I : ya kalo saya liat sih ada perubahan mind set ya sama bu suprih mah, dari yang awalnya mind set keluarga miskin punteun yah kang ya biasanya kan cuman mengandalkan bantuan dari pemerintah gitu, sekarang dia mulai mikir untuk bagaimana caranya supaya tidak mengandalkan bantuan pemerintah lagi gitu jadi dia pengen punya usaha pengen punya penghasilan tambahan

P: selain perubahan mindset atau pola pikir kang ada lagi ? kalo secara ekonominya gimana kang ?

I : saya lihatnya kalo perubahan ekonomi belum sih ya sekarang mah , maksudnya ngga begitu signifikan sih gak kliatan drastis gitu ya tapi dia sekarang ada pekerjaan dan penghasilan tetap dari kerja konveksi

P : Mengapa keluarga tersebut dapat merubah kondisi mereka ?

I : ya karna minsd setnya dulu kang yang dirubah, jadi kalo saya mah prinsipnya merubah pola pikir dulu, karna kalo dari pola pikirnya masih gitu gitu aja susah kita mau ngrubah perilaku mereka, makanya sasaran saya merubah mind set dulu setiap pertemuan kelompok setelah memberi materi FDS selalu saya pancing saya kasih tau KPM untuk ayo berubah jangan terus jadi beban pemerintah, harus bisa jadi tangan yang memberi suatu saat jangan selalu menjadi tangan yang meminta

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

I : ya karna mereka atau beliau yah punya keinginan punya kemauan punya motivasi untuk berhenti jadi beban pemerintah, mereka ga pengen jadi penerima bantuan selamanya gitu kang

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

I : saya melihat ibu ini punya semangat untuk punya usaha, ya sebagai pendampingnya saya dukung dia, saya ajak kerja sama saya kita merintis usaha konveksi, saya yakinkan dia usaha ini bisa maju dan ibu bisa mandiri. Intinya ibu ini punya kemauan yang kuat kang buat mandiri yang memang ngga ada di ibuibu yang lain. Ya mungkin yang lain juga ada kemauan mah cuman mungkin ga yakin atau ga kuat gitu kemauannya

P : oke kang kalo seperti itu mah , sementara sekian dulu wawancaranya, kalo ada data yang kurang mungkin saya akan kembali untuk nanyananya lagi ya kang

I : boleh boleh kang mangga

P : iya kang hatur nuhun semoga usaha konveksinya semakin besar

I :sama sama alhamdulillah aamiin