**Coding**

**Subjek 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemadatan Fakta** | **Open Coding** |
| informan seorang janda | identitas diri |
|  |  |
| 1.     Informan sudah menikah sebanyak 3 kali | identitas diri |
| 1.     Saat ini informan menyandang status sebagai janda. | singel mother |
| 2.     Dari pernikahannya yang pertama informan memiliki 2 orang anak, pernikahan yang kedua juga memiliki 2 orang anak dan yang terakhir memiliki 1 anak. | identitas diri |
| 3.     Alasan informan bercerai karena suaminya suka minum minuman alkohol dan suka bermain judi serta malas untuk bekerja | negativ moods |
|  |  |
| 1.     Dari pernikahannya informan telah di karuniahi 5 orang anak. | identitas diri |
|  |
| 1.     Informan sudah menikah sejak usia 19 tahun dan telah menikah sebanyak 3 kali | identitas diri |  |
|  |
|  |  |  |
| 1.     Terlilit hutang hingga ancaman penjara | kecemasan |  |
| 2.     Mantan suaminya suka bermain judi | perilaku konsumtif |  |
| 3.     Terpaksa mengambil pekerjaan sebagai psk karena faktor ekonomi | penerimaan diri |  |
| 1.     Informan bercerai dengan suaminya karena terlilit utang | penerimaan diri |  |
| 2.     Informan sempat bekerja sebagai pelayan disalah satu toko | motivasi kerja |  |
| 3.     Informan berhenti sebagai pelayan ditoko karena kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya | regulasi diri |  |
| 4.     Informan bercerita ke temannya tentang masalahnya dan diajak untuk bekerja | dukungan sosial |  |
| 5.     Informan tidak tahu kalo diajak bekerja sebagai psk | inteligensi |  |
| 6.     Informan menikmati pekerjaanya sebagai psk karena menhasilkan uang yang banyak | kepuasan kerja |  |
| 7.     Informan terus menjalani pekerjaaanya sebagai psk | kepuasan kerja |  |
| 1.     Informan merahasiakan pekerjaan yang sebenarnya sebagai psk dan mengatakan sebagai pelayan disalah satu toko | defense mechanisme |  |
| 2.     Keadaan hidup yang membuat infroman terpaksa manjalani pekerjaan sebagai psk | penyesuaian diri |  |
| 3.     Informan khawatir suatu saat rahasianya terbongkar dan belum memilikirkan hal terburuknya. | kecemasan |  |
| 1.     Kondisi hidup yang kurang baik memaksa informan menjadi psk | penerimaan diri |  |
| 2.     Informan akan berkata terus terang apabila suatu saat ketahuan bekerja sebagai psk | regulasi diri |  |
|  |  |  |
| 1.     Informan sudah siap apabila suatu saat ketahuan bekerja sebagai psk dan siap apabila akan diusir oleh keluarganya | strategi coping |  |
| 1.     Informan merasa sulitnya lapangan pekerjaan sehingga terpaksa bekerja sebagai psk | penerimaan diri |  |
| 2.     Kurangnya keterampilan serta faktor pendidikan anaknya menjadi alasan informan tetap bekerja sebagai psk | motivasi kerja |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | kecemasan |  |
| 1.     Informan khawatir mendapat perlakuan kasar dari client | kecemasan |  |
| 2.     Informan takut diperlakukan tidak wajar oleh client |  |  |
| 1.     Informan memiliki ketakutan pada penyakit kelamin (hiv/aids) | kecemasan |  |
| 2.     Informan sering menyarankan client nya menggunakan kondom saat main | etos kerja |  |
|  |  |  |
| 1.     Informan khawatir suatu saat tempatnya bekerja terdapat razia | kecemasan |  |
| 2.     Informan takut apabila mendapat kekerasan secara fisik | kecemasan |  |
|  |  |  |
| 1.     Informan menegaskan untuk menjaga privasinya | kecemasan |  |
|  |
| 1.     Informan akan memberikan teguran hingga ancaman ketika ada client yang berperilaku kurang baik | defense mechanisme |  |
| 1.     Daerah lokalisasi telah dijaga oleh preman untuk keamana dan privasi para pekerja seks komersial | defense mechanisme |  |
| 1.     Daerah lokalisasi telah diamankan oleh preman setempat untuk menjamin keselamatan para psk | defense mechanisme |  |
| 1.     Informan tetap mensyukuri pekerjaannya ini walaupun sadar bahwa ini pekerjaan yang tidak baik untuknya. | bersyukur |  |
| 2.     Informan merasa nyaman saja dengan pekerjaannya saat ini selama belum ketahuan oleh orang- orang terdekatnya. | penerimaan diri |  |
| 1.     Informan saat ini belum merasakan dampak dari pekerjaanya sebagai psk selama tidak ketahuan | penyesuaian diri |  |
| 1.     Informan merasa puas dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan ini | kepuasan kerja |  |
| 1.     Informan tidak terlalu memikirkan apa kata orang tentang dirinya | penerimaan diri |  |
| 1.     Informan bersikap cuek saat bertemu dengan client diluar jam kerjanya | defense mechanisme |  |
| 2.     Informan akan bersikap seperti tidak mengenal clientnya ketika diluar | defense mechanisme |  |
| 1.     Informan selalu memanipulasi pekerjaannya sebagai psk dari pakaiannnya | defense mechanisme |  |
| 2.     Informan tidak peduli jika ada yang mengatakan dirinya tidak baik/buruk | defense mechanisme |  |
| 1.     Informan tidak melakukan aktivitas apapun ketika siang hari | gaya hidup |  |
| 1.     Informan mengakses layanan kesehatan di tempat lain agar merasa aman tanpa diskriminasi. | defense mechanisme |  |
| 2.     Informan khawatir mengidap (hiv/aids) | kecemasan |  |
| 1.     Informan beranggapan jika dia cek kesehatan di puskesmas didesanya, pasti rahasianya bakal ketahuan | defense mechanisme |  |
| 1.     Informan berjalan/menawarkan layanannya secara individu dan hanya di lokalisasi saja | etos kerja |  |
| 2.     Informan merasa pekerjaan ini memberikannya fleksibilitas untuk mengatur waktu | kepuasan kerja |  |
| 1.     Ada juga client yang mem booking informan sebelumnya melalui via whatsapp | iklim kerja |  |
| 2.     Informan akan menawarkan dirinya secara langsung apabila ada pelanggan baru yang datang | etos kerja |  |
|  |  |  |
| 1.     Informan tidak menawarkan jasa layanannya lewat media sosial mi chat karena keterbatasan gadget | iklim kerja |  |
|  |
| 1.     Informan ingin menjalani kehidupannya jadi lebih baik | regulasi diri |  |
| 2.     Informan memiliki keinginan untuk keluar dari pekerjaan ini | regulasi diri |  |
| 1.     Informan masih memikirkan harus bekerja atau usaha apa jika dia keluar dari pekerjaan ini | stress kerja |  |
| 2.     Informan ingin memastikan taraf pendidikan anak-anaknya jauh lebih baik dari dirinya. | regulasi diri |  |
| 3.     Informan merasa belum cukup soal modal apabila harus membuka usaha | kecemasan |  |
| 1.     Informan ingin memastikan pendidikan anaknya terlebih dahulu sebelum berhenti sebagai psk | regulasi diri |  |
| 2.     Informan ingin menyiapkan tabungan terlebih dahulu sebelum berhenti sebagai psk | regulasi diri |  |
| 1.     Informan akan bersikap cuek/bodoamat ketika bertemu client nya diluar area lokalisasi | defense mechanisme |  |
| 2.     Informan hanya akan bersikap ramah ketika berada di area lokalisasi | etos kerja |  |
| 3.     Informan beranggapan perasaan aman ataupun tidak aman itu tergantung sikap dari client | strategi coping |  |
| 1.     Ketika bertemu dengan clientnya diluar, informan hanya akan berbicara secara singkat | defense mechanisme |  |
| 2.     Informan berbicara secara singkat sebagai upaya pertahanan diri | defense mechanisme |  |
| 3.     Informan sebisa mungkin menhindari percakapan yang membuatnya merasa tidak aman atau nyaman | strategi coping |  |
| 1.     Informan merasa santai saja dalam menjalani hidupnya sebagai psk | penerimaan diri |  |
| 2.     Informan beranggapan tidak ada regulasi yang terikat dengannya | strategi coping |  |
| 3.     Informan sadar betul pekerjaan sebagai psk ini tidak dilegalisasi sama sekali, namun tetap menjalaninya karena tuntutan hidup | penerimaan diri |  |
| 1.     Faktor ekonomi memaksa informan terjun sebagai psk | strategi coping |  |
| 2.     Mantan suami informan terlilit utang hingga ancaman penjara | penerimaan diri |  |
| 3.     Informana mengambil pekerjaan sebagai psk untuk melunasi utang | penyesuaian diri |  |
| 4.     Informan mendapat dukungan dari temannya sebagai pekerja seks | dukungan sosial |  |
| 5.     Informan disarankan temannya untuk berhati-hati saat bekerja | dukungan sosial |  |
| 1.     Informan tidak mendapat dukungan dari lingkungan masyarakat soal pekerjaanya | perilaku diskriminatif |  |
| 2.     Masyarakat menganggap psk sebagai orang yang buruk | perilaku diskriminatif |  |
| 3.     Tidak adanya fasilitas kesehatan bagi para psk | perilaku diskriminatif |  |
| 4.     Kesejahteraan hidup psk tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah | perilaku diskriminatif |  |
| 5.     Informan merasa dipersulit dalam mengakses layanan kesehatan | kecemasan |  |
| 6.     informan khawatir akan mendapatkan perilaku diskriminasi dari orang-orang sektitarnya |  |  |
| 1.     informan berharap agar masyarakat melihat para psk juga sebagai manusia | dukungan sosial |  |
| 2.     informan ingin mendapatkan perlakuan yang adil dan dukungan dilingkungan masyarakat | dukungan sosial |  |
| 3.     informan berharap akan ada pekerjaan yang lebih baik dari pada jadi psk | dukungan sosial |  |
| 4.     informana terpaksa menjalani pekerjaan sebagai psk karena keadaan | penerimaan diri |  |
| 1.     informan tetap mensyukuri pekerjaan nya saat ini sebagai psk | penerimaan diri |  |
| 2.     rendahnya taraf pendidikan yang membuat informan kesulitan dalam mencari pekerjaan | penerimaan diri |  |
| 3.     untuk saat ini informan akan tetap menjalani pekerjaan sebagai psk | penerimaan diri |  |
| 4.     informan berusaha menjalani pskerjaan sebagai psk baik susah maupun senang | penerimaan diri |  |
|  |  |  |
| 1.     Informan pernah mendapat perlakuan yang sangat menhargai dan meperlakukan informan dengan baik. | kepuasan kerja |  |
| 2.     Pengalaman yang sangat berkesan dan membuat informan merasa sangat dihargai walaupun sebagai psk | motivasi kerja |  |
| 3.     Informan merasa moment disaat dihargai alaupun sabagi psk memberikan motivasi untuk tetap bekerja sebagai psk | motivasi kerja |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.     Informan berharap ada perubahan dalam pandangan masyarakat tentang psk | perilaku diskriminasi |  |
| 2.     Informan berharap akses layanan kesehatan yang tidak memandang pasien tanpa mempedulikan latar belakang serta tanpa adanya diskriminasi | perlaku diskriminasi |  |
| 3.     Informan berharap ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung kesejahteraan para psk. | perlaku diskriminasi |  |
| 4.     Informan berharap pemerintah juga memastikan keamanan mereka sebagai psk. | perlaku diskriminasi |  |

**Coding**

**Subjek 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemadatan Fakta** | **Open Coding** |
| Informan berstatus masih sendiri | identitas diri |
| 1. Informan memilih melajang belum ada rencana memilih pasangan, 2. informan ingin hidup bebas, 3. informan tidak ingin menjalin hubungan | konsep diri, kontrol diri, konsep diri |
| 1. informan masih memiliki perasaan trauma terhadap masalalunya, 2. informan berusaha menjaga batasannya antara kehidupan pribadinya dan pekerjaannya, 3. informana akan berkata yang sebenarnya kepada pasangannya | trauma, kontrol diri, penerimaan diri |
| 1. informan ingin fokus pada pekerjaannya, 2. informan ingin mempunyai orang yang menerima dirinya, 3. informana akan mempertibankan apabila ada laki-laki yang mau serius dengannya | motivasi kerja, dukungan sosial, penyesuaian diri |
|  |  |
| 1. selama bekerja sebagai psk, infromana pernah bertemu dengan seorang pelanggang yang sangat menhargainya, 2. informan juga pernah mendapat perlakuan kasaar oleh pelanggannya | kepercayaan diri, stress kerja |
| 1. informan akan menilai clientnya dari dari tampannya, 2. informan akan meminta tolong kepada preman disekitar lokasi untuk menjaga keamanannya | strategi coping, problem solving |
| 1. informan berasal dari keluarga broken home, 2. informan sebelumnya tinggal bersama ibunya, 3. informan telah ditinggal meninggal oleh ibunya, 4. informan menrasa ayahnya sudah tidak peduli padanya, 5. informan pernah memiliki seorang pacar namun ternyata diselingkuhin, 6. informan mengalami denpresi ketika diselingkuhi, 7. informan merasa tidak ada satupun orang yang menyayanginya, 8. informan keluar masuk tempat hiburan malam untuk melupakan masalahnya, 9. informan mulai meminum minuman alkohol sebagai pelarian dari masalanya, 10. karena sering keluar masuk tempat hiburan malam, hingga menhabiskan uangnya, 11. informan sudah mendpat tawaran menjadi seorang psk | identitas diri, identitas diri, penerimaan diri, kecemasan, depresi, kecemasan, depresi, depresi, gaya hidup hedonis, motivasi kerja |
| 1. keluarga informan tidak ada yang tau pekerjaannya, 2. informan beraggapan keluarganya tidak peduli dengan kehidupannya | 1. kecemasan, 2. pesimisme |
| 1. ayah dari informan sudah menikah lagi, 2. ayah dari informan tidak pernah menanyakan kabarnya, 3. informan menrasa ayahnya sudah bahagia dengan keluarga barunya dan sudah melupakannya | 1. identitas diri, 2. kecemasan, 3. pesimisme |
| 1. informan menganggap tempat hiburan malam sebagai tempat pelariannya dari masalah yang dialaminya, 2. informan mulai kehabisan uang dan mendapat tawaran menjadi seorang psk, 3. informan menganggap pekerjaannya ini sebagai hiburan | 1. ketenangan jiwa, 2. depresi, 3. kepuasan kerja |
| 1. informan menganggap pekerjaannya ini mencukupi kebutuhan hidupnya | 1. kepuasan kerja |
| 1.informan mampu hidup mandiri dan menikmati hidupnya sebagai psk | 1. kepuasan kerja |
| 1. tantangan terbesar informan sebagai seorang psk yaitu permintaan aneh dari pelanggannya | 1. stress kerja |
| 1. infoman sudah memahami konsekuensi dari pekerjaanya, 2. informan tetap menuruti keinginan pelangganya | 1. penerimaan diri, 2. etos kerja |
| 1. informan mulai membiasakan diri dengan segala keadaan pekerjaanya | 1. penerimaan diri |
| 1. informan hanya melakukan cek kesehatan sebagai langkah perlindungan dirinya dari penyakit, 2. informan selalu menyarankan pelanggannya menggunakan pengaman ( kondom) saat melayani | 1. defense mechanisme, 2. defense mechanisme |
| 1. pelanggan informan lebih banyak banyak yang tidak ingin menggunakan pengaman saat dilayani | 1. stress kerja |
|  |  |
| 1. informan tetap melayani pelanggannya walaupun tidak menggunakan pengaman, 2. informan akan meminta pelanggannya segera mencabut ketika akan keluar | 1. iklim kerja, 2. defense mechanisme |
| 1. informan selama ini merasa mentalnya aman saja, 2. ketika emosi, informan hanya akan murung dan mudah marah, 3. selama ini informan merasa mentalnya aman saja selama menjalani pekerjaan ini, 4. informan beranggapan pekerjaanya ini sebagai hiburan juga untuk dirinya | 1. penerimaan diri, 2. penerimaan diri, 3. kepuasan kerja, 4. kepuasan kerja |
| 1. informan kurang senang dengan permintaan aneh-aneh dari pelanggan | 1. stress kerja |
| 1. informan tidak akan melayani pelanggan apabila tidak bisa diberi tahu | 1. defense mechanisme |
| 1. belum ada yang mengetahui pekerjaan informan sebenarnya, 2. ayah informan lebih peduli dengan keluarga barunya, 3. tetangga informan tau kalo informan sebagai karyawan pabrik rokok | 2. dukungan sosial rendah, 3. konsep diri |
| 1. lingkungan tempat informan bekerja sudah terbiasa dengan pekerja seks | 1. iklim kerja, |
| 1. informan biasa saja dalam hal berpakaian dari rumah menuju lokalisasi, 2. informan mengenakan pakaian yang biasa saja saat dirumah agar menhindari kecurigaan | 1. defense mechanism, 2 defense mechanism |
| 1. informan saat berangkat bekerja akan membawa baju salin dari rumah | 1. defense mechanisme |
|  |  |
| 1. informan biasanya bekerja selama 5 hingga 6 jam sehari | 1. etos kerja |
| 1. informan hanya memeriksa kesehatannya ketika merasa sakit parah | 1. perilaku asertif |
| 1. informan pernah melakukan cek penyakit kelamin | 1. defens mechanisme |
|  |  |
|  |  |
| 1. informan selama bekerja sebagai psk mengaku berjalan secara idividu, 2. informan kadang menawarkan jasanya dimedia sosial mi chat, 3. tidak ada komunitas yang menaungi para psk | 1. etos kerja,2. kecerdasan intelektual, 3. iklim kerja |
|  |  |
| 1. informan sudah menawarkan jasanya lewat media sosial michat | 2. kecerdasan intelektual |
| 1. informan memasang tarif lebih mahal di media sosial michat | 2. kecerdasan intelektual |
| 1. informan berharap ketika melayani via mi chat tidek bertemu dengan orang yang dia kenal | 1. kecemasan |
| 1. suatu saat informan juga ingin memulai hubungan yang serius, 2. untuk saat ini informan masih tidak percaya kepada laki-laki manapun, 3. informan menikmati pekerjaanya sebagai psk dan juga dianggap sebagai hiburan | 1. konsep diri, 2. konsep diri, 3. kepuasan kerja |
| 1. informan akan mempertimbangkan apabila ada laki-laki yang mau menerima informan apa adanya, 2. informan memcoba untuk memulai kehidupan yang baru | 1. konsep diri, 2. regulasi diri |
| 1. informan ragu ada laki laki- yang mau menerima dia apa adanya | 1. pesimisme |
| 1. informan akan menjalani hidupnya sesuai alurnya | 2. regulsi diri |
| 1. informan memiliki pengalaman melayani pelanggan dengan permintaan yang tidak wajar | 1. iklim kerja |
|  |  |
| 1. informan tetap menjalani pekerjaannya walaupun sudah tau resikonya | 1. konsep diri |
| 1. informan menganggap masyarakat di sekitarnya diam saja (cuek) | 1. persepsi sosial rendah |
| 1. informan tidak percaya terhadap sesama psk, 2. informan merasa teman-teman psk nya munafik | 1. persepsi sosial rendah, 2. persepsi sosial rendah |
| 1. informan bersikap cuek saja terhadap perilaku temannya, 2. informan menjalani pekerjaannya secara individu dan bersikap acuh terhadap temannya yang lain | 2. etos kerja |
| 1. informan menganggap pekerjaanya ini sebagai hiburan juga, 2. informan menganggap pekerjaaannya ini tidak perlu kahlian khusus dan tenaga yang banyak, 3. informan menganggap pekerjaannya sebagai hiburan dan sebagai sumber penhasilan utamanya | 1. kepuasan kerja, 2. kepuasan kerja, 3. kepuaan kerja |
| 1. informan menajalani rutinitasnya seperti orang-orang pada umumnya, | 1. penyesuaian diri, |
| 1. informan menhibur dirinya ketika tidak sedang bekerja dengan menonton film dan juga mendegarkan musik | 1. regulasi diri |