Verbatim KPM 2

P : Assalamualaikum, Bu perkenalkan saya Ihsan Mahasiswa S2 Psikologi Sains Unpad, saya lagi ngadain penelitian tentang faktor yang menyebabkan KPM melakukan graduasi mandiri, yaa jadi pengen tau kenapa sih ibu-ibu KPM PKH pada pengen keluar dari PKH, kurang lebih seperi itu. Berdasarkan informasi dari pendamping Ibu ini merupakan KPM graduasi ya

I : Waalaikum salam, muhun kang muhun

P : Iya bu nah saya pengen wawancara ibu, pengen nanya-nanya kenapa ibu kok keluar dari PKH gitu , boleh bu ?

I : Iya boleh kang

P : Baik bu kalo boleh saya nanya-nanya, kita mulai dari awal ya bu coba ceritakan kondisi keluarga sebelum, pada saat dan sesudah mendapatkan bantuan program bantuan PKH

I : Dari awal mah kondisi ekonomi pas dapet mah ya gimana ya apa namanya teh biasa lah masih membutuhkan dulu kan suami Cuma tukang ojek. Kesininya dari tahun 2014an lah pas lahir si dede itu mulai kerja almunium. Dari kerja almunium ya alhamdulilah lah sedikit sedikit ada kemajuan.

P : oh gitu bu , trus ada kemajuan tu berarti ada perubahan ya bu ?

I : Ya perubahan ah ada, jadi ngerasa kebantu dari masalah keuangan

P : kebantu masalah keuangannya gimana bu ?

I : ya kan PKH dapet uang untuk anak, jadi rejekinya anak lah jadi pas we pas butuh teh pas dapet bantuan Alhamdulilah bantuan mah pas we buat anak semuanya

P : ohh gitu bu, trus selain dapet bantuan uang ? dari program PKH atau dari pendamping dapet bantuan apa lagi bu ?

I : ya selain bantuan uang mah ,Ya mungkin ilmu caranya ngurus anak trus adaptasi sama lingkungan trus gimana ngatur keuangan banyak ilmu yang kepake dari PKH alhamdulillah

P : terus apakah bantuan itu semua yang membuat ibu seperti sekarang ?

I : Ya ngga juga kang bantuan mah Cuma jalannya aja kan ya cuman pancingannya aja setelah keluar mah yaa ada weh rezeki mah darimana we gitu

P : oh iya bu, terus kenapa ibu menyatakan diri untuk keluar dari PKH ? awalnya gimana ?

I : Ya awal awal mah emang ada yang nyuruh keluar dari PKH tapi ya akhirnya mah dari keinginan dari hati saya sendiri.

P : siapa yang nyuruh keluar bu ? terus kenapa akhirnya muncul dari keinginan sendiri

I : ya adalah bisik-bisik tetangga biasa yang iri , saya dapet PKH dia engga gitu , ya muncul dari keinginan diri sndiri teh jadi ngerasa ada yang lebih kurang mampu dibanding saya ya jadi kadang kadang kalo pas dapet teh ngerasa gimanaaa gitu yah ga enak ada yang lebih membutuhkan kalo sekarang mah kan udah keluar jadi ya udah plong we

P : Jadi berdasarkan keinginan sendiri atau karna tetangga tadi bu ?

I : Jadi emang dari keingnan sendiri dari hati, kalo karna tetangga mah ah da saya juga masih membutuhkan sebenernya mah tapi kan namanya manusia mah ga akan habis maunya, jadi karna keinginan sendiri sih

P : oh iya bu, trus kalo dari suami gimana bu ?

I : Dari suami juga gitu ngrasa malu da ada yg lebih membutuhkan Dulu kan saya jualan sandal jadi keliling jualan sendal. Tapi setelah punya anak yang kecil jadi ngga sempet. Ya sekarang liat ini rumah meskipun kecil tapi punya sendiri, orang lain mah kan ngontrak jadi gitu lah kondisinya sok kadang pas nerima uang teh malu jadi kata suami teh yaudah lah da itu mah cuman pancingan ya emang kan rezeki anak yah tapi kan itu mah cuman sareatnya kalo dilepasin ge ya yaudah we percaya lah rezeki mah ada, kata suami yaudahlah lepasin ngarah tenang jadi kan pas dapet teh ih meni malu kalo gtu mah kan bagikeun we tpi kan nantinya takut cemburu sosial yah udah we ngundurin diri cuman masih pikir pikir serba bingung

P : Sejak kapan itu bu kepikiran untuk mengundurkan diri ?

I : Dari pas mulai suami jadi kusen almunium itu saya mulai kepikiran untuk berhenti ya kurang lebih di tahun 2017 lah. Emang lah masih nimbang nimbang karena kan banyak yang ngomong lebar kalo ngundurin diri mah da dari sananya juga uang mah udah turun jadi kan nantinya bisa dibagi buat yang ga mampu jadi di kesana kesinin we jadi bingung kan jadi ya ada yang ngomong yaudah we kalo dah mampu mah kasiin ke tetangga tapi kan namanya uang kalo udah kepegang mah sok ada we kebutuhan mah jadi kata suami udah we lepasin ya emang udah lama sih bimbang trus minta saran ke pendamping ya harus dari hati Ya mulai ngerasanya pas ekonomi udah mendingan baru ngerasa iya ada yag lebih membutuhkan kan dulu mah belum seperti sekarang

Jadi kepikirannya malunya karna ada yg lebih membutuuhkan gitu

P : apa yang menjadi motivasi ibu untuk keluar dari PKH ?

I : Kalo itu mah ya motivasinya karna ada yang lebih membutuhkan kalo dibilang saya udah mampu mah ya... tapi kan kebutuhan mah ada wae tapi kan ada yang lebih membutuhkan. Jadi ngerasa ngga enak

P : kalo dibandingkan dengan dulu ketika mendapatkan PKH dengan sekarang lebih baik mana kondisinya bu ?

I : Kalo dari hati mah enakan sekarang da sekarang mah ga ada beban, kalo dulu mah kan banyak omongan dari tetangga jadi kata tetangga teh meni enak dapet bantuan saya mah engga ey jadi kan saya mah engga enak. Jadi di timbang2 teh iya yah ada yang lebih membutuhkan

P : terakhir bu harapan ibu nanti kedepannya mau seperti apa mau bagaimana ?

I : Ya kalo ada modal mah pengen jualan sendal lagi da dirumah ga ada kegiatan cuman kan sekarang modalnya dibagi bagi sama kebutuhan anak jadi ya udah

P : iya bu semoga nanti ada bantuan modal usaha ya

I : aamiin

P : yaudah bu mungkin sementara segitu dulu wawancaranya terima kasih banyak ya bu atas waktu dan kesempatannya, kalo nanti ada yang kurang boleh saya ke rumah ibu lagi untuk nanya-nanya lagi bu ?

I : iya sama- sama silakan kang aduh tapi maaf ya ngga disuguhin apa-apa ini

P : iya udah bu gapapa sudah mau diwawancara aja sudah terima kasih saya bu, udah ya bu saya pamit assalamualaikum