|  |  |
| --- | --- |
| Pewawancara | assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mbak perkenalkan saya mahasiswa dari universitas Muhammadiyah sidoarjo Daud al ikhlas. Kali ini saya melakukan penelitian terkait psychological well-being pada pelaku judi online. untuk menyelesaikan tugas akhir saya, mohon bantuannya. Yang sebelumnya saya sudah mewawancarai mas NT calonnya mbaknya ini. Nah terkait ini apa Namanya, psychology well-being pada pelaku judi online itu mbak. Nah terus saya untuk konfirmasi apakah jawaban mas NT bener apa tidak, ya saya menanyakan ke mbaknya selaku orang terdekatnya mas NT. Calonnya kan ya mbak ya mbak, mau nikah kan soalnya. Atas nama siapa mbak? |
| Narasumber | Saya tidak bisa menyebutkan ya mas, tapi saya ngasih inisial saya saja. Sebut saja mawar ya, mas. |
| Pewawancara | Mawar ya mbak, iya gapapa, kayak di film-film. Nah untuk mbaknya sendiri ketika sama mas NT itu menurut mbaknya itu mas NT itu gimana si dalam menerima diri ketika masih aktif berjudi online gitu waktu itu, nah atau ada karena masih negatif atau perasaan positif yang mbaknya liat itu dari mas nt itu sendiri. |
| Narasumber | Untuk mas NT sendiri itu, dia pada dasarnya memiliki perasaan negatif. Salah satunya dia yang menonjol dari dulu itu suka marah-marah. Apalagi dia ikut main judi, akhirnya bertambah marahnya. Yang awalnya mungkin dasarnya marah ketambah lagi. |
| Pewawancara | Marahnya masih orang wajar gitu ya mbak? |
| Narasumber | Iya masih seperti orang wajar gituu. |
| pewawancara | Kalau ketambahan main judi gini? |
| Narasumber | Marahnya tambah lebih |
| pewawancara | Emosinya ga stabil ya mbak? |
| Narasumber | Iya ga stabil gitu emosinya |
| Pewawancara | Komunikasinya sama mbaknya gimana? |
| narasumber | Komunikasinya si, dibilang susah iya mas. Karena waktunya itu buat judi online gitu. |
| Pewawancara | Dikit-dikit emosi gitu ya mbak? |
| narasumber | Iyaaa |
| Pewawancara | Jadi, kalau untuk terkait dia dihadapan orang-orang banyak maksudnya itu kepercayaan dirinya aja si mbak? |
| narasumber | Lebih menurun, kek rendah gitu. Mungkin karena hari-harinya dibuat seputar judi online kek yang sering kalah. Akhirnya semuanya menurun. |
| Pewawancara | Bener-bener menurun mbak? |
| narasumber | Iya mas, gampang emosi. Mimic wajah kelihatan. |
| Pewawancara | Untuk hubungan orang lain gimana mbak? |
| narasumber | Giamana yaa, ya menurun salah satunya. Terus komunikasinya sama saya saja menurun apalagi orang lain. |
| Pewawancara | Menurutnya gimana? |
| Narasumber | Ya jarang bales chat kalau ke saya, sesempatnya dia. Kalau ke saya jarang bales, sesempatnya dia gitu. Kalau sesempatnya tapi kegiatan positif si bukan masalah. Cuman ini meninggalkan akutu, atau bales sempet chatku tu pas kek lagi main judi, kalau emosinya ga stabil. Ya murung gituuu, terus aapalagi yang bikin saya kesel itu, ada hutang ke orang lain. |
| pewawancara | Berarti memperngaruhi banget ya dalam berelasi? |
| Narasumber | Iyaa mass. |
| pewawancara | Mbaknya kalau ketemu gitu, mbak nya sering dicuekin ga mas? |
| Narasumber | Ya salah satunya itu juga, sering dicuekin. Ya buat mangkel, sebel. |
| Pewawancara | Berarti ya memang untuk terkait dari relasi untuk orang lain mempengaruhi ya mbak, apalagi ke njenengan ya mbak sebagai calonnya? |
| narasumber | Iyaaa mass. |
| Pewawancara | Untuk biasanya dalam mengatur keungan itu gimana mbak? Finansial. Mas Nt itu katanya kerja yaa? |
| narasumber | Memang kerjaa |
| Pewawancara | Itu kondisi finasial gimana mbak, apalagi mau kerja. |
| narasumber | Mas nt itu sebenernya gaji nya ga sampe UMR, ya mungkin di bawahnya umr, tapi ga sampe umr. Nah itu kan meprt banget ya mas, apalagi sampe dia main judi online. itu kek makin ga karu-karuan. Terus apalagi kan utangnya kemana-mana, kayak gali lubang tutup lubang. Jadi, di tiap gajian, bener gajian. Itu tu buat bayar hutang ke temannya, tu terus nalangi lagi. |
| Pewawancara | Tapi pernah engga, dia tbtb dia minjam ke mbak nya selaku calonnya. Buat beli makan? |
| narasumber | Pernah, saya menyadari mungkin karena gajinya dikit yaa. Yaudah kasih aja lah |
| Pewawancara | Kalau mbaknya tau mas NT hutang itu gimana? |
| narasumber | Awalnya si kesel, pertama yaudah gajinya dikit. Terus akhirnya penasaran, ini gajinya gimana. Kok habis terus, gajelas. Apalagi minta uang lagi ke saya. Cowo minta ke cew itu kek gimana ya. Saya juga mikir. Apalagi saya mau nikah. Seharusnya kan dikumpulin. Saya saja ngumpulin uang, apalagi dia minta uang ke saya, kek padahal uang ini buat nikah, tapi dia minta. |
| Pewawancara | Tapi untuk waktunya sendiri untuk bekerja dan tidurnya, acak-acakan ga mbak? |
| Narasumber | Iyaa, di aitu aslinya kan pulang kerja dibuat istirahat. Dia malah dibuat judi online. dan kerjanya kalau senggang tu, dia sempet bermain. Kek sembunyi-sembunyi main judi online giut. |
| pewawancara | Mas NT kan lulusan sarjana ya mbak. Menurut mbak sendiri,mas NT suka membaca dan belajar apalagi cita-citanya dosen. Apakah ada penurunan mbak terkait membaca dan belajarnya menurun, ditinggal akademisnya? |
| Narasumber | Ya iya mas, dia menurun semua. Semua orang kan pasti punya apay aa. Cita-cita yang dia inginkan. Tpi itu kan masih ada halangan, mau ga mau harus terabas ya. Tapi ini enggak, karena bener2 berhalang. Jadi dia ga mau nerobos gitu lo. |
| pewawancara | Nah, untuk ini sendiri apa Namanya, di aitu kalau untuk di lingkungannya sendiri itu kebanyakan melakukan kegiatan hal positif atau sehari-hari atau berelasi atau hanya di aitu bner-bener di warung kopi sendirian. Ya mungkin, kalau relasi sama-sama pemain judi online? |
| Narasumber | Iya bener mas, jadi saya kesel mas. HArusnya kan berteman sama anakk-anak positif kan mas, bukan negatif. |
| Pewawancara | Dulu dia kan katanya anak organisasi ya mbak. Dulu di organisasi sering diskusi atau apanya. Atau sekarang sering murung? |
| narasumber | Iya mas jadi sering murung, saya dilaporin sama teman-temannya. MEreka lapor ke saya karena saya calonnya. |
| Pewawancara | Nah terus untuk mas Nt pada akhirnya katanya bisa berubah, masih memiliki ambisi dalam menggapai cita-cita nya? |
| narasumber | Iya gitu mas, karena dia masih milikin ambisi, dalam menggapai cita-citanya dan masih ingin menikah dengan saya. Tapi ga langsung, jadi bertahap. |
| Pewawancara | Cita-citanya dosen ya mbak? |
| narasumber | Iya masss. |
| Pewawancara | Jadi saya gini, kalau kamu gitu terus, mending gausah nikah sama saya. |
| narasumber | Jadi kek gitu ya mbak. |
| Pewawancara | Itu buat dia berhenti ya mbak? Manjur? |
| narasumber | Ya manjur tapi ga berhenti langsung, tapi bertahap. Saya lihat perkembangannya seminggu sampe dua minggu. Itu sudah berkurang. |
| Pewawancara | Untuk saat ini mas NT tetep ingin jadi dosen ya mbak? |
| Narasumber | Oh berarti dia masih memungkinkan menjalani tujuan hidup itu? |
| pewawancara | Oke-oke mbakk. |
| Narasumber | Nah untuk kepribadian mas NT sendiri itu, gimana si mbak orangnya? Dia itu masih bisa atau pengen mengembangkan pribadinya yang lebih baik atau engga? |
| pewawancara | Iya sebenernya dia punya ambisi kesana, dia berubah tapi ya bertahap. |
| Narasumber | Salah satu yang dilakukan, katanya mas NT ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Memberikan anak muda di desanya ke hal positif. Itu salah satunya untuk dia bisa lebih baik. |
| Pewawancara | Iya dia, berubah membantu orang sekitar. Agar lebih bermanfaat. |
| narasumber | Jadi uangnya diarahkan untuk yang bermanfaat ya mbak agar membangun potensi yang lebih baik. Iyaa, kalau ada kegiatan-kegiatan di desa ada kartar, diam au menyumbangkan berapa persennya. |
| Pewawancara | Gitu ga masalah buat mbaknya? |
| narasumber | Ya ga masalah, daripada judi online mas. |
| Pewawancara | Jadi, gitu aja ya mbak ya. Terima kasih ya mbak, maaf mengganggu. Saya sudah izin ke mas NT kok mbak. |
| narasumber | Iya mass |