## **VERBATIM**

Pada tabel verbatim telah disertakan kode untuk proses analisa *open* dan *axial* koding.

Interviewee : API

Tanggal wawancara : 4 Januari 2023

Lokasi wawancara : Kafe Ruang, Surabaya

Wawancara ke : 1

KODE : N1-W1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Assalamualaikum, sesuai apa yang sudah kita diskusikan kemarin melalui WhatsApp, hari ini kita akan melakukan wawancara ya**  Iya oke |  |  |
| 2 | **Sip, kita mulai ya**  Iya |  |  |
| 3 | **Kamu inget ndak, kamu pacaran sama Y berapa lama?**  Aku kenal sama Y itu pertengahan Maret 2021, deket Maret April, Mei 2021 jadian, tapi udah mulai konflik itu 2022. Selesai di bulan Juli 2022 |  |  |
| 4 | **Berarti total pacarannya berapa lama?**  1 tahun setengah |  |  |
| 5 | **Nah kekerasan kan ada beberapa jenis ya. Ada fisik, emosional, ekonomi, seksual dan lainnya. Kamu merasa Y itu memberikan kekerasan jenis apa ke kamu?**  Lebih ke emosional sama ekonomi |  |  |
| 6 | **Bisa ngga kamu kasih contoh beberapa kejadian dimana Y memberikan kamu kekerasan emosional?**  Emosinya lebih kayak, disaat pas udah berantem-berantemnya misal di tahun 2022 ni ya, emosionalnya tuh kayak pas di hp-nya dia kan pernah hilang, terus dia minta tolong aku buat minjemin nama buat beli hp. Nah tak pikir kan beli hp yang murah murah dulu, ternyata dia langsung beli hp yang mahal, tapi aku wes ngeiyain kan, yawes gapapa. Setelah itu dia udah janji di aku, “aku bayar dengan cara aku kerja nanti”, oh yaudah gapapa. Tak pikir emang bener-bener kerja kan. Karena dia sendiri pun udah capek kuliah. Yawes aku ya wes nuruti ae kan apa kata dia, oke gapapa. Setelah aku belikan pake namaku, terus yaudah skip skip skip, ternyata ga dibolehin kerja ambek ibu e. Nah itu aku wes kek emosional banget kan, ngamuk kan. Koyok “loh, terus ini siapa yang mbayar? Karena ini ga kecil, kecil gitu gapapa tak tampung, ini masalah e gede banget”. Terus si Y ini akhire mau gamau bilang kan ke ibuk e, soale dee niat kerja buat ganti uang ke aku. Akhire kan banyak tuh yang terlibat, ndak cuma aku sama dia. Akhire keluarga e Y ikut terlibat kan. Dimana keluarga e Y terlibat, akhirnya dikembalikan lah uang hp itu, tapi uang hp itu gak seluruhnya gitulo, Cuma sebagian aja. Jadi sisanya kan masih ada tuh, itu aku yang nanggung. Terus si Y ini bilang “sek ya yang, tak bantu, tapi sabaro” yawes gapapa. Abis itu, masalah hp kelar, dee ada masalah lagi, ternyata dia gadein BPKB itu. Aku yang mana itu pengen nyelesaiin masalah si hp, malah ada masalah baru, BPKB. Akhire “yang aku ada masalah gini gini gini” “masalah opo maneh, kan sing kemaren belum kelar, kok isa onok masalah iki maneh gitulo, masalah BPKB ikilo, kok isok nggak rundingan dulu, kok mbok putusi dewe, ngunu” “iya ini yaapa ya yaapa ya” otomatis kan aku koyok ikut, ikut sedih kan. Koyok “mosok seh aku iki kudu tanggung jawab ambek masalah sing dia bikin”, karena kemarin kan belum kelar pun asline guduk urusanku tapi aku membantu menyelesaikan. Maksudku gapopo aku membantu menyelesaikan, tapi lek di brek brek i ngene iki aku yo ga mampu. Toh gajiku juga ga banyak, belum lagi aku harus bayar kuliah kan waktu itu. Njaluk tolong kamu yo isok kerja sama gitulo, hubungan iki kan kamu mbek aku, ojok diputusi dewe, giliran kepentok, kon neng aku. Giliran kepentok, nggaisa ngelarno masalah iki, kamu lari e ke aku. Akhire dee nge-abuse dengan cara gini “yawes se emang se kamu iku gabisa diandalkan” atau apalah gitu kan, aku kudu diandelno koyok piye maneh, kok masalah diandalkan support ayo isa kok kita nyelesaino masalah iki, yo sopo sing gak gelem support secara itu ya. Tapi kan untuk membayar tanggungan kan gak isok lek mek ayo ayo ayo tok, lha otomatis kan kita harus bayar pake uang. Nah itu dari situ tuh dia kek, aku rasa si aku dimanipulasi ya supaya aku ikut turut bertanggung jawab supaya selesai lah masalahnya dia itu. Jadi aku selama masalah sama dia kemarin tu jadi kayak ikut bertanggung jawab, gitu se. Terus setelah masalah itu, masalah dua itu, masalah hp sama BPKB, tertanya ada masalah lagi, si cewek itu. Nah si cewek itu ternyata dijadiin alasan sama si Y, karena aku ga memperhatikan dia, aku gabisa merhatiin fokus ke Y, karena aku kan sibuk nyelesaiin masalah dua tadi. Dia akhire *having fun* ama temen-temennya, minta dikenalin cewek ke temennya, gitulah, pokonya nginep-nginep tanpa sepengetahuan aku. Tapi yowes aku fine aku percaya ambek dee, sampe suatu hari, aku ngegepi dia ternyata berhubungan sama si cewek itu. Itu si. Terus lek gini ceritane, yaapa isa selesai gitu, kamu masalah hp belum kelar terus mbok tambahi masalah BPKB terus ada anak sing masuk di hubungane kita, gitu. Yaopo isok mertahanno gitu lek terus-terusan mbok brek brek i masalah, terus kek seakan-akan aku iki koyok opo yo, mertahanno dewe gitulo. Kon neng njobo kono seneng-seneng, aku neng kene koyok kepikiran sampe ga nafsu makan mikiri tanggungan iki. Itu sih menurutku kek dimanipulasi supaya aku ikut bertanggung jawab atas masalah yang dia buat. |  |  |
| 7 | **Selama pacaran itu kamu pernah diancam ngga sama Y?**  Diancemnya gatau ya ini termasuk apa engga. Cuman dia pernah ngancem gini “kalo kamu putus ambek aku, aku bakalan mbalik kayak sebelum aku kenal kamu. Aku mbalek make, aku mbalek dugem, aku mbalek main cewek, aku mbalek gitu gitu lah”. Selain itu dia juga bilang kalo aku putus sama dia, aku gabakalan diterima sama cowok selain Y, karena gabakal ada yang mau sama aku kalo itu bukan Y |  |  |
| 8 | **Okay, yang kamu rasain setelah menerima kekerasan dari Y itu dampaknya ke kamu apa?**  Kalo untuk dampak dalam jangka waktu baru putus kemarin di bulan Juli, itu menurutku aku ada di fase sing *down* banget sih. Kayak *feeling unworthy*, *feeling insecure*, *feeling* kayak aku gak pantes gae sopo sopo, terus ya emosi sih, aku gak pengen ketemu orang, gak nafsu makan juga. Sampe BB ku turun 5kg an, dan iku bener bener nggak enak. Sempet mengurung diri, dan itu kan pas puasaan ya, yang mana puasaan kan haruse buka puasa, itu aku ndak, aku tembus sahur. Jadi aku Cuma maem kek ciki ciki, sahur ke sahur itu aku cuma minum energen, aku ndak pernah makan nasi semenjak berantem itu, wes pokok e semenjak gonjang ganjing itu aku ngga mau makan, ndak isa makan, pengen makan tapi ndaisa, ndak nafsu makan, tak paksa pun malah muntah. Kek lebay yo tapi tapi itu yang tak rasain. Kejadiannya kek gitu. | *Anxiety* | An.Pr.1-3 |
| 9 | **Oke, itu yang kamu rasain pas hubungan kalian gonjang ganjing dan setelah putus ya. Kalau sekarang gimana perasaanmu?**  Kalo sekarang udah enggak sih. Nggak sepenuhnya ngerasa kek pas baru putus, tapi masih ada *insecure* iya, masih *feeling unworthy*. Dikit sih. | *Anxiety* | An.Pr.2 |
| 10 | **Apakah kamu mudah percaya dengan orang lain?**  Menurutku, iya. Gampang percaya sama orang |  |  |
| 11 | **Bagaimana kamu memaknai kepercayaan?**  Kepercayaan itu penting, kalo aku wes percaya, apa ae tak kasi. Materi, waktu, tenaga, untuk siapapun itu, ngga cuma pacar se, teman, apapun. |  |  |
| 12 | **Secara general, kalau lagi menjalin *relationship* bisa percaya pada pasangan dan sebaliknya?**  Bisa, bisa mempercayai dan dipercayai sih |  |  |
| 13 | **Okay, apakah kamu mudah bergantung dengan orang lain?**  Iya, sekali *attach* aku bakalan *attach* terus dan susah pol gae lepas. Karena aku lek wes satu ambek, satu klik ama si A, yaudah A. Mau gimanapun si A, masio se bangsat-bangsat e si A, masio se nyebelin-nyebelin e si A, tetep tak pertahanin. Kecuali kalo si A gamau lagi “wes wes ojok ganggu aku lagi”, udah tak *cut*. | *Anxiety* | An.Pr.6 |
| 14 | **Apakah kamu merasa nyaman apabila pasanganmu bergantung ke kamu?**  Seneng. Aku malah justru pengen diandelin sama orang yang tak percaya. |  |  |
| 15 | **Bagaimana arti kebergantungan di dalam sebuah *relationship?***  Penting, saling bergantung. Lek misal aku mbutuhin support, support buat hubungan ini ya ini sih, kerjaan sih. Aku kalo capek itu ya pengen e itu pengen ngobrol, capek e ilang se. Itu se | *Avoidant* | D.S.1 |
| 16 | **Apa yang kamu lakukan apabila pasanganmu membutuhkan kamu?**  Tergantung dia butuhnya apa, upayaku tak maksimalkan. Misal dia butuh kek ceritaku tadi kan, maksude itu kan itu bukan tanggung jawabku buat minjemin namaku, buat beli hpnya. Itu kan bukan tanggung jawabku, kon sing ngilangno kok aku sing nukokno ngono loh. Yo, karena aku wes percaya ambek si Y, yo upayaku tak maksimalno. Yowes gapapa pake en namaku, tanpa ndelok nominal berapa yang dia minta. | *Avoidant* | Av.Pr.3 |
| 17 | **Gimana perasaanmu waktu pasanganmu membutuhkan kamu?**  Puas sih, seneng puas karena merasa dibutuhkan | *Avoidant* | Av.Pr.3 |
| 18 | **Okay, kalau dari pasanganmu sendiri ketika kamu butuh dia, upayanya untuk membantu kamu gimana?**  Kalo si Y kemarin sih, ada. Ada *effort*, kek misal aku minta anter kemana, minta anterin beli ini, service apa gitu, ada dia. Cuma yawes itu gara-gara si cewek itu sih. Udah wes mulai ndak fokus dia. Tapi sebelum ada si cewek itu, dee fokus sama aku. Dee tak mintai tolong “yang aku anterin tes CPNS ke sini poo” dianter. Aku minta tolong anterin ke dokter poo, dianter, aku gabut gabut pengen jajan telor gulung, dianter. | *Avoidant*  *Avoidant* | Av.Pr.1  Av.Pr.4 |
| 19 | **Apakah kamu mudah dekat secara emosional dengan orang lain?**  Iya |  |  |
| 20 | **Apakah kamu nyaman ketika kamu dekat secara intim dengan pasanganmu?**  Nyaman, karena itu tadi aku *attach* kan jadinya aku nyaman. | *Avoidant* | Av.Pr.2 |
| 21 | **Seberapa penting kedekatan dan keintiman dalam *relationship* bagi kamu?**  Ya penting, penting lah kalo ga deket ya gaisa *relationship.* |  |  |
| 22 | **Apa upaya yang kamu lakukan untuk menjaga kedekatan dalam sebuah hubungan?**  Komitmen sih, lek wes ndak isa komitmen, ndaisa lanjut. Kek lek tukaran terus, berantem terus. |  |  |
| 23 | **Tidak ada rasa tidak nyaman ya ketika kamu bisa dekat dan intim dengan pasangan?**  Iya, seneng kek apa ya *attach* kan jadi *clingy* gitulo | *Avoidant* | Av.Pr.2 |
| 24 | **Bagaimana perasaanmu seandainya pasanganmu meninggalkan kamu?**  Ajur sih, sampe saiki aku sek ngroso opo yo kurangku, kok sampe dia lebih pilih si cewe itu daripada aku. Bener bener kek ancur sih, nggak nyangka se aku lek ditinggal gitu. | *Avoidant* | Av.Pr.5 |
| 25 | **Upaya apa yang kamu lakukan ketika hal tersebut terjadi?**  Sudah ada usaha kek tetep percaya sama mereka buat komit relationship. Kek berdasarkan kejadian kemarin ya, tetep percaya sampe putus balik maneh putus balik maneh terus gitu terus sampe di detik aku capek. Capek aku gaisa ngelanjut kalo dia tetep main sama cewek itu, soale aku wes ga percaya lagi. Aku banyak ngalah memaklumi, buat biar dia bisa tetep *stay* sama aku, toleransi kesalahane dia biar bisa bareng bareng meskipun dia udah *betrayed me* ya | *Avoidant* | Av.Pr.2 |
| 26 | **Apa yang kamu lakukan ketika pasanganmu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan alasan sudah tidak sayang sama kamu?**  Aku belum pernah si, pas kejadian sama Y dia bilang kek gitu belum pernah. Tapi misal kejadian, itu *better* sih, *better* kek gitu, *better* dia bilang ga sayang aku, aku pergi sih. Ngalah, ngga mertahanin atau ngga ada upaya sama sekali buat mertahanin. Kalo kemarin dia sama sekali gaada ucapan seperti itu, dia terus terusan bilang “aku sayang kamu” “aku sayang kamu” tapi dibelakang dia *betray*. Nah itulah aku kan tetep upaya toh buat hubungan itu, karena dia sama sekali ngga pernah ngucapin itu. Tapi *one day* kalo ada temen atau pasangan yang bilang kek gitu, yawes stop lah. Wes sampe sini ae, pergi aku. Aku nggamau ada upaya apa apa lagi. |  |  |

Interviewee : API

Tanggal wawancara : 5 Januari 2023

Lokasi wawancara : Kantor API, Delta Sari

Wawancara ke : 2

KODE : N1-W2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan wawancara sesi kedua ya**  Iya oke |  |  |
| 2 | **Untuk pembahasan kita pada wawancara kali ini adalah mengenai bagaimana kamu memandang diri sendiri dan orang lain.**  Iya |  |  |
| 3 | **Oke kita mulai ya, bagaimana kamu mendeskripsikan diri kamu?**  Menurutku ya, aku terlalu mempedulikan orang lain sih, tanpa peduli sama diriku sendiri. Asal orang lain seneng, asal orang lain merasa aku iki berguna, aku seneng. Itu yang pertama, aku selalu mendengarkan apa kata orang lain. Selain itu aku terlalu ini sih, terlalu attach itu tadi, sekali aku attach sama satu orang, aku gaisa lepas. Selain itu aku, menurutku ya, terlalu royal sih. Terlalu royal sama yang ngga seharusnya diroyalin. Kan kadang kita tu kalo sama temen kan ada feedbacknya toh, bahkan aku ngga ada feedback pun tetep royal. Ituloh, aku tu pengen ngilangin kebiasaan itu. Aku pengen royal sama orang yang royal sama aku, tapi gaisa. Aku selalu royal ambek orang, maupun gimanapun orang itu sih, dee gapernah bantu aku dalam kesulitan ekonomi lah ya. Misal aku lagi BU banget, aku pinjem duit e poo. Dee gaisa bantu. Tapi lek dee minta tolong aku masio aku gak due duit ya, tapi kan aku ada misal uang tabungan, tak pinjemin dee. Itu se sing pengen tak ilangi sebenere. Aku ngga pengen terlalu royal ambek orang. Terus menurutku selain itu, aku terlalu percaya ambek orang, masio kamu pernah bohongin aku, sekali aku wes percaya wes deket masio mbok bujuki kek apapun yawes aku tetep percaya. Selain itu aku ya ini, anak e terlalu childish emotional labil, kadang aku ada di titik aku pengen aku iki yaapa ya. Misal contoh resign, aku pengen resign ket taun piro iku. Tapi aku onok planning lain, jadi koyok resign engga resign engga. Ngga konsisten ambek keputusanku gitulo, haruse dari tahun kemarin kan aku wes ga kuliah tapi aku gajadi resign karena ada plan lain. Terus kadang aku juga egois, aku pengen apa sing tak mau iku keturutan. Aku ga peduli orang lain iki kelaran ta opo kek, sing penting apa sing tak pengen keturutan. Kek misal relationship kemarin kan si Y kan minta putus ya, tapi aku gamau. Aku pengen e Y sama aku, kan itu termasuk egois, Y pengen e putus tapi aku terus berupaya gae mempertahankan ben Y ambek aku terus gitulo. Aku harus sadar iku bukan sayang sih kemarin, tapi egois. Haruse kalo Y gamau sama aku, ya tak lepas, tapi karena aku ngerasa Y kudu ambek aku, guduk ambek arek wedok iku. Di keluarga aku juga kek gitu, koyok pokok e masio aku salah nang adekku, aku gapeduli karena aku sing paling tuek. Ngga bener sih memang, cuman aku lagi berusaha memperbaiki iki sih cek gak egois lagi. | *Anxiety* | An.Pr.1 |
| 4 | **Apa kelebihan kamu?**  Kelebihanku royal dan loyal sih. Kadang kan ada orang sing gak bisa percaya ambek orang, sekali dee betray, dikhianati yo, dee kan langsung cut off. Ada kan orang seperti itu. |  |  |
| 5 | **Kalau kekurangan kamu?**  Kekuranganku sih egois ikumau, egois, labil, terus ya apa ya, aku fake sih. Aku fake, aku lek bilang “aku lo, gapopo kok lek koncoan ambek kon” tapi sebenere aku ga suka ambek dee. Itu se, aku bilang e koyok yowes kan cuma teman toh, jadi koyok dibatasi garisnya aja. Koyok aku gabakal curhat all in ke arek sing tak fake i iki. Ikuse bedane aku fake ambek arek iku opo engga. Aku gabakal curhat uwakeh sampe detail ambek arek sing tak *fake* i iki. Terus aku juga *childish.* | *Anxiety* | An.Pr.1 |
| 6 | **Apa kegiatan yang kamu lakukan ketika kamu sendirian?**  Kegiatan kalo sendiri, netflix-an, tiktok-an, ngedit konten, twitter-an. Ya sosmed sih. Aku pengen sih diusia yang 25 itu pengen nnton bioskop sendiri, pengen makan di resto sendiri, tapi aku belum bisa. Belum berani, tapi pengen. Soalnya kan menjenuhkan ya lek sendiri jadi sosmed an, bosen sih. |  |  |
| 7 | **Kalau perasaan yang dirasakan?**  Gloomy, aku gaisok sendirian soale. Koyok aku langsung flashback ke kejadian yang buat aku sedih. Selalu. Makanya tak sibukkan dengan sosmed-an. | *Anxiety* | An.Pr.2 |
| 8 | **Bagaimana arti pasangan bagi kamu?**  Penyelamat sih, akan kesendirian. Soale kan aku gaisok dewean. Aku pengen e kan ada sing nemeni aku sih. Masio iki ya, masio sak nyebelin e dee, menurutku apa yo, iya sih iku mau sih. Aku seneng ae lek onok pasangan. Soale kan aku lek sendiri iku jadine sedih ya, sedih terus kek kosong, ngelamun, makane mamaku selalu wanti-wanti aku dari sekolah dulu aku gaboleh sendirian. Jadi aku lek due pasangan iku anugrah pol se, soale aku isa gabut ambek dee, gitu. | *Avoidant*  *Anxiety* | Av.Pr.1  An.Pr.2 |
| 9 | **Bagaimana bentuk dukungan orang setikarmu terhadap kegiatan kamu sehari-hari, hobi, dan *interest* anda?**  Dari keluargaku berapa bulan ini ya, supportnya setelah kejadian aku sama Y, itu disuruh seneng-seneng dulu sih. Wes ndakpapa sama cowok, tapi jangan terlalu *attach* dulu sementara. Cek sembuh dulu, soale kan kemarin ayahku ya ikut terlibat kan. Jadi kayak semua pihak ikut merasakan sakit juga, kek kecewa juga. Jadi untuk sementara ini aku disuruh seneng-seneng dulu lah, termasuk jalan-jalan, kek beli apa yang tak pengen, kek yauda seneng-seneng o sek tapi ojok ambek lanangan dulu. Kalo dari sahabat-sahabatku itu ini sih, mendengarkan curhatku itu pasti ya, terus ngilingno cek ndak goblok maneh, dan ndak Cuma mengilingkan sih, mengata-ngataian juga. Selain itu ya kek aku pengen kemana ditemenin, pengen kesini ditemeni, itu se temen-temenku. Kek nada itu kan sebenere aku sama nada itu casenya sama toh. Dia di titik yang abis putus sama mantan e kemarin, jadi kek “mbak ayo kita eksplor, tapi yang deket-deket dulu aja ya mbak” iya se aku juga pengen. Ya itu sih dukungannya teman-temannya aku, menemani aku. Udah si untuk saat ini aku mek punya keluarga ambek temen. |  |  |
| 10 | **Hal apa yang biasa kamu lakuin kalau lagi sama orang-orang terdekatmu?**  Makan, gibah, minum. Minum itu kalo pas ada duit e tok. |  |  |
| 11 | **Bagaimana perasaanmu terhadap orang-orang terdekat kamu itu?**  *Attach* sih, pole bergantung maneh si. Aku gaisa lek gaada mereka. Koyok misal gabut ya ngajak mereka, seneng, karena kan udah gaada pasangan. Jadi ya saiki larine ke temen deket ambek mama, ayah. Jadi apa-apa saiki *having fun* e ya sama temen sama keluarga. Seneng, tapi lek aku sendiri, aku *gloomy* kek gamau sendirian. Seneng, happy, sayang. Aku lak wes bergantung mbek orang itu, aku wes auto sayang. | *Avoidant* | Av.Pr.2 |
| 12 | **Bagaimana hubunganmu dengan mereka?**  *Fine fine* aja sih |  |  |
| 13 | **Apakah orang-orang terdekatmu selalu ada untuk kamu?**  *Sometimes* engga, *sometimes* ada. Kalo ada urusan urgent baru gaada |  |  |

Interviewee : DR

Tanggal wawancara : 4 Januari 2023

Lokasi wawancara : Kafe Ruang, Surabaya

Wawancara ke : 1

KODE : SO1-W1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini?**  Waalaikumsalam, baik alhamdulillah |  |  |
| 2 | **Alhamdulillah, sesuai apa yang sudah kita diskusikan kemarin melalui WhatsApp, hari ini kita akan melakukan wawancara sesi pertama ya. Untuk pembahasan kita hari ini mengenai histori hubungannya API sama Y ya.**  Iya |  |  |
| 3 | **Berapa lama sih API menjalin hubungan dengan Y kemarin?**  Satu tahunan kayaknya |  |  |
| 4 | **Dari yang kita sama-sama tahu ya, API kan pernah menerima kekerasan dari Y, menurutmu kekerasan apa yang diterima API dari Y?**  Menurutku sih verbal koyok e, sama ekonomi |  |  |
| 5 | **Bisa tolong dijelaskan contoh kejadian API menerima kekerasan dari Y?**  Misal e koyok ngancem lek misal dee ditinggal dia bakal kek gimana gimana. Aku secara garis besar ngga mau ikut campur terlalu dalam ambek hubungan e dee. Pas tau dia putus itu aku mikire bakal balik maneh. Soale aku tau API ini lek wes kadung sayang iku bakal susah lepas dan bakal ngusahakno ketika pacar e iki ngelakukan kesalahan, termasuk selingkuh. API pas cerita si Y itu selingkuh, aku ngga percaya. Karena apa, aku sebagai temen e ket bien gak ngerti dee selingkuh. Sing onok dee sing diselingkuhi gitu kan. Terus si API ini berusaha menjelaskan ke aku bukti-bukti Y beneran selingkuh ambek cewe lain. Terus tak crosscheck ke temen e Y, terus dijelaskanlah karena waktu itu si API lagi putus sehari. Sehari tok itu putus moro moro minta dikenalin sama si temennya D itu tadi. Terus tak konfirmasi juga ke Y, waktu itu aku lagi ngumpul bareng, terus aku tanya “temenan ta kon diputusno ambek API, terus kon ambek arek wedok iki” terus dijelaskanlah ambek si Y, nah menurutku sebagai penengah waktu iku, nyocokin omongan e Y iki secara personal e dee ancen bener opo engga dan pendapat e API teko si bukti-bukti ikumau. Tak tampung disek waktu itu. Mari ngono setelah itu, Y itu menjelaskan keburukan e API lah istilah e. API iku ngenelo, lek misale dee iku metu-metu, dee iku njauk e sing regone larang-larang, lek misale mangan iku regone iku larang tapi iku wes tak elengno, misale gini “lho yang iki lak mahal se” “gapopo tak bayari” API itu ngomong kek gitu, kan aku ngerti API iku wong e ancen koyok ngunu kan. Ketika misal e aku dijak tapi aku ga due duek, “yawes gapopo nggae duekku sek”. Iku sing dijelaskan Y ke aku. Terus disitu dee cerita kekurangan e API waktu itu. Tapi aku ga menjelaskan secara detil ke API karena takut e mental e dee tambah down. Mari ngono selang beberapa waktu dee balikan lagi, tapi ngga ngerti aku. Tanpa sepengetahuan anak-anak. Nah tau ndek situ aku tuh mangkel, yo sebagai konco sing tau dadi konco sambat e, sing tau nasehati dee, iku ngeroso ga dihargai aku ndek situ. “lho kon kok balik maneh se, padahal kon” waktu itu wes cerito nak aku Y iku bla bla bla, terus dee dengan santaine ngomong ngene “gapopo lah aku maafin, soale mungkin engkok onok kesempatan lain gae Y” “yo kon cek goblok e se, kon lo wes dingunukno”. Maksude gini lo, kamu punya prinsip ga se tentang berhubungan iku koyok yoopo “gaero cong aku iku pokok e wes suayang ambek Y” API ngomong ngunu. Yo tak giniin “pokok e aku gamau tau apa-apa lek kon onok opo-opo tentang Y, gausa cerito mane nak aku” karena apa, aku iki wes ngelengno berkali-kali ambek kamu. Aku sebagai koncomu yo gapopo kon cerito nak aku, tak tampung, tapi selebihnya aku wes lepas urusan. Terus waktu itu aku ngga ngerti kan kalo mereka udah bener bener putus untuk kedua kalinya kan, waktu itu temen lingkupnya dia itu kan ape mabok, party di rumah salah satu temen e dee. Si Y ini nelfon aku, “kon nyekel instagram e ipul (pacarku)?” “gak ih, lapo?” “gapopo” berarti kan ada apa-apa waktu itu ndek situ kan. Dari situ akutu tau, sebenere aku gamau tau kan. Terus konfirmasi ke dia, “iki onok opo sebenere? Kon gak cerito aku, moro-moro aku disangkut pautno. Aku gak gelem” aku bilang gitu kan aku marah waktu itu. Habis gitu akhire aku ngamuk ke dee, karena aku gak suka gitulo ketika kamu ada masalah sama pacarmu, kon nyangkut pautno aku ambek pacarku ngunulo, orang lain lagi kan. Abis gitu mulai dari situ, dee menjelaskan “aku iki cong, sakjane wes diambang istilah e hubungan iki wes gak lanjut lagi. Ternyata si Irma sek ngotot pengen balik sama Y lagi, meskipun si Irma itu tau lek misal e wes balikan ambek si API.” Yowes teko kono tak tegesno maneh nang API, “kon lek sek berprinsip kon ngekeki kesempatan neh nang Y karena selingkuh, berarti kon yo otakmu se sing sakit. Berarti kon sek gelem disakiti maneh ngunulo ambek arek iki” tak gituin. Terus pas dee putus iku dee koyok hilang arah ngunulo. Aku ngene, kon oleh sayang ambek Y, tapi ketika kon wes diperlakukan seperti itu, yowes ngunulo, sometimes kon kudu seleksi hubunganmu kon ambek Y, Y iku sek gelem maneh ambek kon opo engga se. Nah aku awale ngenalno nang API iki, wes tak omongi “Y iku arek e koyok ngene lo, kon cocok opo engga” aku tu wes mastiin ke dee, karena aku ngerasanya dee itu ga cocok sama F. Aku mangkel kan, lapo arek iki gak cerito. Kok sing cerito wong liyo. Nah ndek situ aku rodok kek yaopo ngono kan. Aku pastiin ke dia “iki ipul temenan ta?” “abis itu baru dee ngebuka semua”. Dia itu pernah bilang pinjem uang, tapi ngga nyebutin nominalnya berapa. Sampe dee minjemin nama itu dee ga bilang ke aku, sama sekali. | *Avoidant*  *Avoidant* | Av.Pr.2  Av.Pr.2 |
| 6 | **Menurutmu, dampak yang dialami API setelah menerima kekerasan dari Y apa aja?**  Ajur se arek iki. Sebelum e aku liat dee kan jarang pacaran lama toh ambek orang. Terakhir itu dee bilang itu SMA. Aku ngertinya itu pas dee suka ambek Idris, tapi dee iku yowes sekedar suka tapi dee gabisa bertindak apa-apa soal rasa suka e itu. Karena bertepuk sebelah tangan. Aku ngerti sifat e API ketika dee kenal ambek arek lanang iku koyok ngene, aku udah tau ketika dee misale deket sama anak cowok gitu yo, dia itu memberikan segalanya yowes koyok uang, materi, effort e gede. Dee itu cuma cerita sama aku deket deket ambek siapa terus ditinggal. Tapi dee itu wes suka sama orang itu, wes mari ditinggal. Selalu ada gebetan, meskipun dalam waktu singkat, selalu ada walaupun ga pacaran. | *Avoidant* | Av.Pr.2 |

Interviewee : DR

Tanggal wawancara : 18 Januari 2023

Lokasi wawancara : Kafe Ruang, Surabaya

Wawancara ke : 2

KODE : SO1-W2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Assalamualaikum, halo gimana kabarnya?**  Waalaikumsalam, baik alhamdulillah |  |  |
| 2 | **Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan wawancara sesi kedua ya. Pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana API memandang dirinya dan orang lain.**  Okeee |  |  |
| 3 | **Berapa lama sih API menjalin hubungan dengan Y kemarin?**  Satu tahunan kayaknya |  |  |
| 4 | **Bagaimana upaya API untuk menjaga kedekatan dengan pasangannya?**  Memenuhi banget kalau pasangan butuh. Dee gaisok *feeling lonely* ngunu dee gaisok. Aku takut e si laki-laki ini risih dengan sikap e API sing nggandoli lah ya istilahe, laki itu gaseneng, kasihono aku space mungkin ya anak laki-laki itu seperti itu. Tapi menurutnya API mungkin beda, “lho aku iki sek sayang ambek kon, kon iki tak pertahanno.” Menurut dia itu seperti itu. | *Avoidant*  *Anxiety* | Av.Pr.2  An.Pr.6 |
| 5 | **Bagaimana kamu mendeskripsikan API?**  API iku kadang yo lek misale ngajak aku kudu sak det sak nyet ngunulo, misale ngajak liburan, lha tapi kan kadang aku kan sibuk kerja, di sisi lain aku kadang materi juga belum cukup gitu kan, terus aku bilang dee “sorry yo aku belum isok melok awakmu soale aku sik kurang ngene kurang ngene” “oh yowes, aku tak ngejak wong liyo” tapi dee konfirmasi kadang, oh yowes ngkok aku ape nak iki ambek iki ngunu. Terus engkok yowes *next time* ae ya lek misale awakdewe isok bareng yawes lungo bareng ngunu kan. Terus wong e iku kadang iki se, atos. Lek dikandani misale, yo mungkin aku gak perlu ikut campur se yo, tapi dia itu orange perlu diingatkan, selalu diingatkan dalam banyak hal se. Kayak misal dee liburan kemarin iku kadang sing ngilingno aku kan, kamu ojok ngentekno duek, karena opo, karena awmu iku kate resign. Kon kudu duwe plan kedepan melakukan apa, ojok kon sak det sak nyet kon melakukan hal sing kon pengen hanya karena kon pengen ngelupakan si Y. Onok cara lain cong, ga dengan harus kon menghabiskan materi. Koyok menghabiskan nominal secara berlebih. Kadang aku sampe ngamuk karena koyok ga perlu ngunulo, onok hal lain, terus mikiro. Kadang ya ikumau atos. Maringunu opo yo, lek secara koncoan dee iku yo loyal banget menurutku. Sebagai konco iku loyalitas banget ketika aku ga penting-penting banget dee iku loyalitas banget ngunulo “gapopo, aku iki isok” tapi lek aku kan kadang membatasi diri aku ketika aku gaisok nolong iku aku ngomong “aku gaisok ngewangi awakmu yo, sorry” tapi lek dee engga, misal dee gaisok iku kudu diisok-isokno. Lek aku loro kadang sampe dikirimi panganan, aku kadang sampe yo kadang ngunu iku kek kon ngunu nang pasanganmu kadang ga dihargai, tapi kon nang koncomu iku sangat-sangat dihargai ngunulo. Misal arek lanang ndelok koyok ngunu kan sing salah sopo e.  Kadang lek tengah bengi iku, dee iku ga kenal waktu se lek nggoleki aku. Kadang tengah bengi, subuh dee iku langsung ngechat aku. Misal e “cong, aku lagi sedih, aku galau, aku kangen Y, aku pengen ketemu Y” terus dee iku selalu takok nang aku “aku nek ketemu Y maneh yaopo yo” gaperlu, tapi dee selalu nurut aku. Karena opo sing tak omong iku dee ngerti ngunu lo porsiku sebagai koncone dee, sebagai koncone Y iku ancen ga perlu ngunulo gae opo. Pokok e dee iku arek e perlu diilingno. | *Avoidant*  *Anxiety* | Av.Pr.3  An.Pr.7 |
| 6 | **Bagaimana arti sosok pasangan dimata API?**  Penting banget, yoiku mau karena dee selalu *feeling lonely*. | *Avoidant* | Av.Pr.4 |
| 7 | **Apakah API pernah mengalami kondisi seperti sekarang yang suka *impulsive* dalam mengeluarkan uang sebagai distraksi dari Y sebelumnya?**  Gak terlalu, pas sama Y jor jor an, dan ketika putus malah lebih jor joran maneh. *Sometimes* mengganggu, dee pernah butuh uang. Aku iku sampe “kon lo tak delok delok storymu wingi liburan ngene ngene, kon mikir ga se kon wingi butuh opo ndek aku. Makane ta lek tak elengno iku rungokno. Kon ketika butuh, kon iku seenggake due tabungan. Kamu harus mengeluarkan uang lebih untuk itu, sedangkan untuk kebutuhanmu harus prefer didahulukan” itu malah dia ngga ini, prioritas e kebalik kebalik. Pernah akhire ada penyesalan |  |  |
| 8 | **Bagaimana sikap API terhadap penolakan dari pasangannya?**  Reaksi penolakan, lek misale dee bener bener seneng ambek arek ikumau yo sek dipertahanno, sek dikejar. Walaupun dee disakiti, malah menyalahkan diri sendiri kek dee mikir apa yang salah dari dia gitulo. Tapi lek gurung *attach* engga, yowes golek maneh. | *Anxiety* | An.Pr.3 |
| 9 | **Bagaimana sikap API ketika dia diabaikan oleh pasangannya?**  Sering *delete* akun karena gebetan ngga ngereken, lek menurutku se iku karena dee labil. Ketika dee memutuskan sesuatu, kek yowes aku pengen ngilang atau ben digoleki gebetane opo engga, ben misale dee ngeh pengen di *notice*. *Sometimes* dee pengen kek menenangkan diri. Paling gabisa gak direken, selalu pengen ditemenin, butuh perhatian. | *Avoidant*  *Avoidant* | Av.Ds.4  Av.Pr.4 |

Interviewee : FI

Tanggal wawancara : 2 Januari 2023

Lokasi wawancara : D’Coffee Cup, Surabaya

Wawancara ke : 1

KODE : N2-W1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Berapa lama kamu menjalin hubungan dengan K?**  7 Bulan |  |  |
| 2 | **Kekerasan apa yang kamu terima dari K selama menjalin hubungan dengan dia?**  Psikologis |  |  |
| 3 | **Coba ceritakan bentuk-bentuk kekerasan yang kamu terima itu**  Manipulatifnya sih. Contoh kejadiannya kayak, kayak waktu lagi ganti-gantinya selingkuhan itu terus dia bilang itu kayak “aku tu sayang sama kamu, tapi aku juga ga sanggup lepas dari si tante, jadi aku gabisa pilih salah satu. Kamu tunggu aja sabar aja” padahal ya pada akhirnya, ngga begitu ya. Ya manipulatifnya dia aja supaya ngga ada yang pergi. |  |  |
| 4 | **Apakah kamu pernah diancam selama menjalin hubungan?**  Diancem sih engga, tapi di *guilt trip*. Kayak, “kamu ngga pengen ketemu ibuk ta, ngga pengen pulang ta, kayak nggak kangen aku ta?” padahal ya bukan aku yang pengen ketemu tapi harus aku yang dateng nyamperin dia, harus aku yang ada buat dia. Ya kalo misalkan aku bilang “ya kalo kamu kangen ya kamu kesini” dia selalu alasan “aku nggaada sepeda, aku gini gini aku gitu gitu”. Jadi dia gitu tu biar aku ngerasa bersalah dan gaenak gitulo |  |  |
| 5 | **Okay, dampak yang kamu rasakan setelah menerima kekerasan dari K itu gimana?**  Eh dampaknya itu kerasa banget di relationship setelahnya. Di relationshipku setelah sama dia itu, pertama aku jadi awas banget mau naruh hati itu jadi kayak was-was banget kayak “ah ini orang beneran ga sih” terus kayak, jadi kayak saat di awal pasanganku di awal setelah itu, setelah K itu yang nunjukin ngungkapin kasih sayang yang aku tuh kek cuman ngebales gimana ya, ngga ngebales ngutarain perasaan kek misalkan dia bilang “I love you” aku ngga bilang love you. Butuh waktu yang agak lama supaya aku bisa ngucapin kalimat itu. | *Anxiety* | An.Fr.5 |
| 6 | **Itu masih dirasakan sampai sekarang?**  Sampe sekarang masih was was, was wasnya masih ada. Terus kayak jadi apa ya, jadi sometimes jadi meragukan *self-worth* gitulo. | *Anxiety* | An.Fr.1 |
| 7 | **Apakah kamu mudah percaya pada orang lain?**  Kalo dulu itu gampang banget percaya sama orang, jadi kek, jadi aku dulu kek percaya sama orang, terus orangnya ngecewain, oh yaudah gitulo. Oh berarti dia ngga *worth* sama kepercaayanku, yauda bakal aku biarin aku tinggalin gitu aja. Kalo sekarang buat percaya sama orang tu kayak mau kenal sama orang itu kayak, ntar dulu deh ni orang bisa dipercaya ngga sih, ini orang tulus ngga sih kek gitu. | *Avoidant* | Av.Fr.2 |
| 8 | **Apa arti kepercayaan dalam hubungan bagimu?**  Kalo kepercayaan dari aku tu, aku berani sharing soal keluargaku, permasalahan keluarga, itu. Kalo soal masalah pribadiku aku lebih bisa dengan mudah sharing sama orang, kalo masalah keluarga kan beda ya, jadi kalo aku udah percaya ya berani cerita gimana gimananya, *struggle* ku di keluarga. Ya harusnya kita bisa cerita ke pasangan kek misalnya ada masalah di rumah, ada masalah apa, masalah apa gitu. |  |  |
| 9 | **Apakah selama menjalin hubungan, kalian bisa saling percaya?**  Ee dia cukup tau permasalahan permasalahan rumah kek gimana. Justru setelahnya, *relationship* setelahnya itu ngga ada yang tau, nggaada yang aku ceritain permasalahan di rumah kek apa.  Kalo dibilang percaya kayaknya sih dia percaya ya ke aku, mulai dari masalah financial, masalah kek *manage* akun, masalah keluarganya juga. Soalnya kalo dari yang setelahnya dia, ngga semua yang dia temui dibawa pulang ke keluarganya. Dan memang terbukti ngga banyak yang dikenal sama keluarganya. |  |  |
| 10 | **Apakah kamu mudah bergantung kepada orang lain?**  Bergantung, gampang susahnya kayaknya ngga gampang bergantung. |  |  |
| 11 | **Bagaimana perasaan kamu ketika pasanganmu bergantung ke kamu?**  Ngga masalah | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 12 | **Bagaimana kamu memaknai kebergantungan dalam *relationship?***  Kalo butuh cerita ngomong, *even* ngga butuh pun kayak sharing. Aku butuh seseorang buat ngobrol, *even* itu bukan sesuatu yang susah. | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 13 | **Apa upaya yang kamu lakukan ketika pasanganmu butuh kamu?**  Mulai dari ngedenger kalo butuhnya didenger, materi kalo butuh support materi, kalo misalnya butuhnya ditemenin ya ditemenin | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 14 | **Bagaimana perasaanmu ketika pasanganmu butuh kamu?**  Ya pasti bakal diprioritasin | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 15 | **Apa upaya yang dilakukan pasangan kamu ketika kamu butuh dia?**  *Most of them* itu ngga ada buat aku |  |  |
| 16 | **Bagaimana perasaanmu ketika kamu butuh bantuan pasangan?**  Ee biasanya aku bilang kek aku butuh cerita atau aku butuh temen. Tapi biasanya aku ngga langsung bilang aku butuh itu engga “kamu ada waktu luang apa engga?” jadi ngga langsung bilang aku butuh cerita atau apa. Ya justru karena aku ngerasa *needy* banget, kalo aku ngga ngerasa *needy* aku langsung bilang kek aku butuh gini gini. Tapi karena takut dibilang needy atau takut ngga ngerti kondisi, ngga ngerti situasinya mereka, makanya aku bilang dulu kek “ada waktu ngga buat telpon?” Bergantungnya ke emosionalnya sih, jadi kek misalkan aku butuhnya itu sama mereka. Tapi mereka nggada yauda ngga aku share ke orang lain. | *Avoidant*  *Anxiety* | Av.Fr.3  An.Fr.2  . |
| 17 | **Apakah kamu mudah dekat secara emosional dengan orang lain?**  Ngga gampang deket sama orang lain, karena aku tuh ngga gampang terbuka | *Avoidant* | Av.Fr.4 |
| 18 | **Seberapa penting kedekatan dalam *relationship* menurut kamu?**  Ya, pasti penting kan. Makin aku sering ngabisin waktu sama dia, aku makin ngerasa deket | *Anxiety* | An.Sc.4 |
| 19 | **Bagaimana upaya kamu menjaga kedekatan dengan pasangan?**  Ee komunikasi |  |  |
| 20 | **Apakah anda merasa cemas apabila hubungan anda menjadi terlalu dekat dan intim?**  Engga sih, rasa pengen menghindar gitu ngga ada | *Anxiety* | An.Sc.4 |
| 21 | **Bagaimana perasaanmu apabila pasanganmu memutuskan untuk ninggalin kamu?**  Diterima, ada konflik atau nggada konflik kalau mereka minta putus diterima | *Anxiety* |  |
| 22 | **Apakah tidak ada upaya untuk mempertahankan hubungan itu?**  Dengan mudah kemudian penuh dengan penyesalan, karena buat aku itu krusial ya kalo sampe bilang putus |  |  |

Interviewee : FI

Tanggal wawancara : 20 Januari 2023

Lokasi wawancara : Kos FI, Yogyakarta

Wawancara ke : 2

KODE : N2-W2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Kode** |
| 1 | **Halo, gimana kabarnya hari ini?**  Iya halo, baik |  |  |
| 2 | **Oke, sesuai kesepakatan kita di Whatsapp kemarin, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara kedua ya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri dan gimana kamu memandang orang lain**  Oke |  |  |
| 3 | **Okay, dimulai dari bagaimana kamu mendeskripsikan diri kamu?**  Loyal, *pushy* ngga sih, apasih *push over* ngga si ke orang. Jadi kalo misalkan kayak kamu mau ga gini gini, terus dia kayak gesturnya ngga langsung bilang engga, mungkin *next time* nya aku bakal coba mempertanyakan itu lagi. Terus kek aku bikin rencana dulu tanpa bilang orangnya, kita gini gini gini tanpa tanya pendapatnya mereka gitu. Terus ee kayak *in relationship* itu suka hilang prioritas, jadi kayak prioritas mulai dari waktu sampe materi udah mulai amburadul. | *Anxiety* | An.Fr.1 |
| 4 | **Lalu menurutmu apa kelebihan kamu?**  Loyal, royal, ee kalo dibilang peka ya ngga begitu peka, apa ya. Itudeh kayaknya. |  |  |
| 5 | **Kalau kekurangan?**  Kalo kekurangan itusi kayak prioritas kurang, jadi kayak kadang kurang bisa menempatkan diri. Memposisikan teman sama pasangan, yang membuat tidak enak diantara mereka. |  |  |
| 6 | **Apa kegiatan yang kamu lakukan ketika sendirian?**  Main game, nonton drama, tidur |  |  |
| 7 | **Apa yang kamu rasakan ketika sedang sendirian?**  Pas sendirian seringnya itu nginget nginget masa lalu. Jadi kayak, *sometimes* masih berharap sama masa lalu. Ada penyesalan karena ngga bertahan. Tapi itu kadang-kadang aja sih. Selebihnya ya biasa aja. | *Anxiety* | An.Sc.2 |
| 8 | **Bagaimana sosok pasangan dipandanganmu?**  Sosok pasangan dimata aku, seseorang yang mau komit untuk *in relationship* bersama, yang punya visi misi yang sama kedepannya. |  |  |
| 9 | **Bagaimana bentuk dukungan orang sekitar terhadap hobi atau *interest* kamu?**  Emm pasangan lagi ngga punya. Kalo keluarga jelas, ehh dibilang mendukung ya ga mendukung ya, kebanyakan dilarangnya. *Even* itu hobi olahraga, karena kayak “badannya dijaga, carilah olahraga yang lain” padahal adanya itu. Kalo temen-temen si sebagian malah apa ya malah join sih, jadi bisa dibilang menemani. | *Avoidant* | Av.Sc.1 |
| 10 | **Hal apa saja yang biasa kamu lakukan dengan orang-orang terdekat anda?**  Ngopi, olahraga badminton, main game, ngobrol |  |  |
| 11 | **Bagaimana perasaanmu terhadap orang terdekatmu?**  Perasaan ya seneng kalo ketemu dan ngobrol sama mereka. Sama keluarga, ngobrol sama keluarga nih? kayak, menguras energi ga si. Ke sebagian mereka ya kalo ke keluarga ya *care*, seneng sayang kalo ketemu ngumpul. Kadang ngga nunjukin. Tapi kalo ke sebagian dari mereka kayak bisa dibilang *love-hate* gitu lah ya. Kalo sama temen lain cerita, seneng sayang ke mereka. Aku sering ngabisin waktu sama mereka karena nyaman bisa jadi diri sendiri | *Avoidant* | Av.Sc.2 |
| 12 | **Bagaimana hubunganmu dengan mereka?**  Baik si, baik-baik aja. Mungkin kalo sama keluarga lebih ngga pengen menghabiskan terlalu banyak waktu sama mereka. | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 13 | **Apakah orang sekitar anda selalu ada ketika anda membutuhkan mereka?**  Nggak selalu ada. Ngga selalu mungkin karena aku ngga selalu bilang kalo ada masalah. | *Anxiety* | An.Fr.2 |

Interviewee : N

Tanggal wawancara : 2 Januari 2023

Lokasi wawancara : D’Coffee Cup, Surabaya

Wawancara ke : 1

KODE : SO2-W1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Berapa lama FI menjalin hubungan dengan K?**  7 bulan |  |  |
| 2 | **Kekerasan apa yang diterima FI pada saat itu?**  Kalau yang dia certain dulu pada masa itu, itu itu.. eh FI sumpah FI aku lupa FI, kalau yang itu. Verbal sama kalo *point* utamanya itu sih kalo menurutku sih ya kalo dari *point of view* aku *point* utamanya itu, yang ekonomi sih kalo menurut aku ya. Kalo yang soalnya dia tuh nggak suka apa ya ngak suka nyeritain tentang apa ya kalo misal dikerasi atau kekerasannya mantannya ke dia tuh dia jarang certain, kalau yg aku tangkep sih *point* utamanya emang yang itu |  |  |
| 3 | **Coba ceritakan contoh kejadian kekerasan yang diterima FI waktu itu**  Ya menurut aku pas posisinya dia belum kerja, si FI, tapi kan ya maksudnya kita ngerti kalo dianya udah kerja mantannya FI itu udah kerja, tapi kayanya yang aku tau ya.. yang aku tau dan yang aku lihat juga yang berdasarkan dia certain juga yang banyak ngeluarin atau banyak ngebiayain itu malah si FI nya. ee.. Kalau yg lainnya aku sejujurnya aku nggak inget, kalau yang lainnya sih soalnya dia juga jarang cerita sih kalo yang masalah lainnya. Ya itu secara general juga itu. |  |  |
| 4 | **Selama hubungan itu apakah FI pernah diancam oleh K?**  Mungkin secara halus kali ya, tapi mungkin dia itu engga.. apa ya.. engga ngancem secara langsung. Cuma dia kaya karna kan mantannya ini tau kalau FI itu masih apa ya.. masih apa sih namanya kaya nggandoli itu apa namanya, nggandoli gitu kan jadikan mantannya itu ngerasa kalo dia itu masih dibutuhin gitu, dia tuh masih banget, dia itu masih dikejar banget, jadi kalau misalpun dia minta apapun dia minta apa-apa kaya gitu gitu dia yakin FI itu masih nurutin. |  |  |
| 5 | **Menurutmu, dampak yang dialami FI setelah menerima kekerasan dari K apa aja?**  Kalo sebelumnya sih, sebelum pacaran sama dia kayanya aku nggak terlalu ngelihat ya, cuma kalo pas pacaran sama dia dan setelah itu *self-worth* nya dia itu jadi kaya berkurang gitu, jadi dia nggak ngerti dia itu sebenernya punya value dalam dirinya sendiri kaya gitu. Itu sih yang mungkin dampaknya. Eee sampe sekarang mungkin masih terbawa mungkin ya, kalo menurutku sih mungkin kaya gitu ya. Itu mungkin itu lebih ditingkatkan itunya aja kali ya, maksudnya dia tuh harus sadar kalo dia tuh punya value gitu lho, jadi biar orang tuh nggak cuma ngejar dia terus gitu lho eh maksudnya ga cuma dianya yang berharap sama orang lain gitu lho. Jadi dia tuh juga suatu saat atau ada fase-fase dimana dia tuh punya value lebih gitu ke orang lain. | *Anxiety* | An.Fr.1 |
| 6 | **Apakah sampai sekarang masih begitu?**  Udah mendingan sih kalo dari yang dulu sama sekarang udah mendingan. |  |  |
| 7 | **Apakah FI orang yang mudah percaya sama orang lain?**  Gampang percaya. |  |  |
| 8 | **Kalau lagi *in relationship* dia percaya ngga sama pasangannya?**  *In relationship*? Aku nggak ngerti detailnya kaya gimana, secara general dia itu orangnya kaya gimana, cuma waktu di fase itu waktu pacaran sama K karena itu emang udah ada suatu kejadian yang dia itu dikhianati sama pasangannya jadi dia itu ada *trust-issue* gitu lho, maksudnya kaya dia itu curiga kaya mantannya ngapain gitu-gitu soalnya kan udah pernah digituin. | *Avoidant* | Av.Fr.2 |
| 9 | **Setelah itu, di *relationship* setelahnya ada *trust issue* juga?**  Kalau itu aku kurang tau sih, kurang tau. |  |  |
| 10 | **FI itu gampang bergantung ngga sih sama orang lain?**  Gampang bergantung ini.. gampang bergantung ini dalam secara general atau gimana? Kalo dalam urusannya dia atau urusannya maksudnya urusan dia sendiri itu dia nggak bergantung sama orang sih malahan, kaya dia ngelakuin ini kadang juga dia sendiri yang ngelakuin. Kalau di relationship sih.. lihat dulu orangnya siapa ini, kalau deket ya bisa bergantung secara emosional | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 11 | **Upaya yang FI lakukan ketika pasangannya membutuhkan dia itu gimana?**  Menurut aku besar banget sih *effort* nya. Ee.. kaya hampir *mostly* ee seluruh waktunya buat ini sih buat pasangannya. | *Anxiety* | An.Sc.4 |
| 12 | **Kalau FI yang butuh pasangannya?**  Yaa.. itu terbalikan sih kayanya keterbalikan, terbalik. Kayanya effortnya kurang sih, mantannya effortnya kurang gitu lho ke FI, soalnya juga biasanya ee yang ada adalah momen-momen pentingnya itu biasanya temen-temennya kaya gitu. Yang aku lihat sih kaya gitu. |  |  |
| 13 | **Apakah FI mudah dekat dengan orang lain?**  Gampang, secara general sih gampang deket sih menurut aku. Eee bisa apa ya bisa lebih friendly gitu lho dari aku. | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 14 | **Upaya apa yang FI lakukan untuk mempertahankan kedekatannya dengan orang lain?**  Banyak banget sih menurut aku. Jadi kaya eee gampang intinya gampang bisa kenal sama orang, punya temen baru kaya gitu lah. Yaa mungkin chat duluan kaya gitu-gitu sesimple itu sih, ngajakin ketemu diluar kaya gitu-gitu sih. | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 15 | **Bagaimana reaksi FI ketika dia diputusin sama K?**  Kalo yang itu karena dulu dia masih bego, jadi mungkin agak ini karena mungkin ada waktu, waktu ada kejadian itu dia tuh masih belum terima kaya gitu kan, jadi dia itu masihh ee istilahnya kaya gandoli gitu gitu kan, jadi kaya belum bisa menerima kalo itu tuh terjadi. |  |  |
| 16 | **Ada upaya untuk melakukan pencegahan gitu?**  Iya iya.. masih waktu itu masih sering nyamperin dia, nganterin ke rumahnya gitu sih kalo yang aku liat. |  |  |
| 17 | **Tadi kan sempat disebutkan kalau FI ini *self-worth*nya rendah ya, itu gimana bisa dijelaskan lagi?**  Hmm ee ini maksudnya kan dalam point ee dia merasanya, dia merasanya kan bukan kita yang ngerasa. Nah dia itu kalo menurut aku dia itu ngerasa kalo dia itu belum bisa merasa kalo dia itu punya *value* gitu lho, jadi ee *self worth*nya dia itu masih perlu banget buat ditingkatin jadi biar dia itu juga ngerti gitu lho gimana ee rasanya dihargain sama pasangannya, *in relationship*nya dia *deserve*nya kaya gitu sih. | *Anxiety* | An.Fr.1 |

Interviewee : N

Tanggal wawancara : 19 Januari 2023

Lokasi wawancara : D’Coffee Cup, Surabaya

Wawancara ke : 2

KODE : SO2-W2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Transkrip** | **Keterangan** | **Koding** |
| 1 | **Halo, apa kabar?**  Halo halo, baik |  |  |
| 2 | **Oke, sesuai kesepakatan kita di Whatsapp kemarin, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara kedua ya. Kali ini yang kita bahas adalah mengenai bagaimana FI memandang dirinya dan orang lain**  Okay okay |  |  |
| 3 | **Apa kelebihan FI menurut kamu?**  Ya itu sih ee *friendly*, bisa gampang kenal sama orang terus *effort*nya buat *keep* semua orang tuh besar. Terus kalo mungkin kalo di *relationship* ee *plus*nya dia itu bisa percaya pasangan sebenernya, cuma kan karna waktu itu ada kejadian kan jadi malah *trust issue* gitu, bisa percaya sama pasangan terus nggak terlalu ngatur ini ini. | *Avoidant*  *Avoidant* | Av.Sc.3  Av.Fr.2 |
| 4 | **Kalau kekurangan?**  Kekurangannya.. kekurangnnya itu tadi sih, dia belum bisa sadar kalo dia itu punya *value*, dia itu masih apa ya, masih into her banget gitu lho, gimana ya jelasinnya into her banget gitu lho, maksudnya, waktu itu pasangannya. | *Anxiety* | An.Fr.1 |
| 5 | **Menurut kamu arti pasangan bagi FI itu gimana?**  Penting sih, kalo menurutku bagi dia pasangan itu penting karena dia butuh temen untuk cerita gitu. Tapi kalo lagi sendiri, maksudnya *single* gitu, ya gapapa, selama ini aku lihat dia ngga yang harus ada temen ngobrol gitulo. Ngga memaksakan kalo emang belum cocok. | *Anxiety*  *Anxiety* | An.Sc.4  An.Sc.2 |
| 6 | **Menurut kamu, teman-temannya FI ngedukung kegiatannya FI ngga si?**  Ngedukung, soalnya kan ee iya aku ngeliat banyak yang apa ya ngasih masukan-masukan positif juga pas itu kalo misal FI lagi cerita-cerita. | *Avoidant* | Av.Sc.3 |
| 7 | **Kegiatan FI kalau lagi sama teman-temannya ngapain aja?**  Ngapain aja? Waktu sama temen-temennya? Emm kalo yang aku liat ya biasanya nongkrong, ngopi kaya gitu gitu.. olahraga kalo yang aku lihat sih. | *Avoidant* | Av.Sc.2 |
| 8 | **Gimana hubungan FI dengan orang sekitarnya?**  Emm baik baik aja, maksudnya dia kan juga bukan tipe orang yang gampang nge*cut* orang gitu kan. Kalo menurutku ya kaya gitu, jadi ya menurut aku baik-baik aja, soalnya kan dia juga yang aku bilang tadi dia itu gampang bisa buat *keep in touch* sama orang-orang disekitarnya. | *Avoidant* | Av.Sc.2 |