# 

# LAMPIRAN


## PANDUAN WAWANCARA


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Aspek yang Diungkap | Pertanyaan |
| 1 | Deskripsi partisipan | 1. Ceritakan tentang dirimu. |
| 2 | Menggali kehidupan keluarga | 1. Coba ceritakan tentang keluargamu. 2. Coba ceritakan pengalamanmu terkait perceraian orang tuamu. 3. Bagaimana perasaanmu terkait perceraian orang tuamu? 4. Apakah perceraian orang tuamu memberikan dampak bagimu? Bila iya, apa dampaknya? Bila tidak, mengapa? |
| 3 | Pengalaman partisipan terkait hubungan romantis | 1. Apakah kamu pernah menjalani hubungan romantis? 2. Bila belum, mengapa? 3. Bagaimana pengalamanmu dalam menjalani hubungan romantis? |
| 4 | Pemaknaan partisipan mengenai hubungan romantis | 1. Apa arti hubungan romantis untukmu? 2. Menurutmu, apakah hubungan romantis itu perlu untuk dimiliki? 3. Bagaimana kamu melihat hubungan romantismu di masa depan? 4. Apa harapanmu untuk hubungan romantismu? |


Lampiran 1: Pedoman Wawancara


## *INFORMED CONSENT*


Lampiran 2: Informed Consent












## *ETHICAL CLEARANCE*

Lampiran 3: Ethical Clearance



## TRANSKRIP WAWANCARA

Lampiran 4: Transkrip Wawanc

**Verbatim Wawancara I: Partisipan KS**

1. **Detail Partisipan**

Nama : KS

Usia : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: *Interviewer*

IE: *Interviewee*

Descriptive comments

*Linguistic comments*

Conceptual comments

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IR/IE** | **Line** | **Transkrip** | ***Exploratory comments*** | ***Emergent theme*** | ***Superordinate theme*** |
| IR |  | Sebelumnya makasih ya udah mau jadi partisipan penelitian aku... |  |  |  |
| IE |  | Iya...nggak usah makasih-makasih... |  |  |  |
| IR | 5  10  15 | Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau penelitian ini judulnya Dinamika Hubungan Romantis pada Dewasa Awal dari Keluarga Bercerai, dan kebetulan kamu emang fit dalam kriteria itu. Terus ini bentuk wawancaranya, kayak yang aku bilang tadi, terbuka, jadi nggak ada jawaban salah, jadi semua jawaban yang kamu ungkapin itu benar karena itu berasal dari diri kamu sendiri juga. Jadi jangan takut untuk terbuka, jangan takut untuk ungkapin apapun yang ada dalam pikiran kamu...gitu aja... |  |  |  |
| IE |  | I’m gonna be always right... |  |  |  |
| IR |  | Ini satu-satunya sarana di mana kamu selalu benar. |  |  |  |
| IE | 20 | Selalu benar, pokoknya aku yang paling benar. |  |  |  |
| IR | 25  30 | Terus jangan merasa kalau kamu tuh...ini emang penelitian tapi jangan merasa kamu tuh lagi diteliti, lagi dihakimi gitu karena sejujurnya kenapa metodenya wawancara karena emang aku pengen tau tentang kamu, aku pengen tau cerita kamu. Jadi jangan merasa kayak, “Wah Carissa lagi menganalisis segala cerita”, jujur-jujur aja gitu. |  |  |  |
| IE |  | Okay...okay... |  |  |  |
| IR |  | Bisa kita mulai? |  |  |  |
| IE |  | Boleh... |  |  |  |
| IR | 35 | Sebelumnya aku mau nanya dulu dong, mungkin sebagai...biar kita nggak tegang-tegang banget gitu, |  |  |  |
| IE |  | Ice breaking dulu... |  |  |  |
| IR |  | Iya ice breaking dulu...game dulu... |  |  |  |
| IE |  | Game dulu! |  |  |  |
| IR | 40 | Ini aja sih...mungkin bisa ceritain sedikit tentang diri kamu...siapa sih diri kamu menurut kamu sendiri, terus kayak...apapun deh yang mau kamu ceritain ke aku... |  |  |  |
| IE | 45 | Aku anak pertama dari dua bersaudara. Lahirnya di Jakarta. Terus waktu...terus tinggal di Cibubur, Depok. Waktu kelas tujuh pindah ke Serpong sampai SMA. | Deskripsi diri partisipan KS. |  |  |
| IR | 48 | Terus SMA-nya di Al-Azhar ya? |  |  |  |
| IE |  | Nggak...Binus... |  |  |  |
| IR | 50 | Oh Binus... |  |  |  |
| IE | 55 | Terus...berempat sih dulu tinggalnya...di rumah, keluarga inti aja gitu. Kadang nenek suka ngunjungin. Aku sama adikku beda dua tahun. Aku dulu punya dua kucing...satu, tapi yang satu lagi udah dikasih orang soalnya kita nggak kuat ngurusnya. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa nggak kuat? |  |  |  |
| IE | 60 | Soalnya dia pipis mulu, jadi kayak udahlah... |  |  |  |
| IR |  | Cewek, cowok? |  |  |  |
| IE |  | Cowok... |  |  |  |
| IR |  | Kenapa ya? |  |  |  |
| IE | 65 | Nggak tau juga...padahal udah dikebiri...harusnya kalau udah dikebiri tuh udah nggak terlalu nakal. |  |  |  |
| IR |  | Mungkin tidak bisa...ginjalnya po? |  |  |  |
| IE |  | Eh nggak tau itu, takut sih aku. |  |  |  |
| IR |  | Terus akhirnya dikasih orang...oh gitu... |  |  |  |
| IE | 70 | Dikasih orang...terus sekarang aku kuliah di Hukum, udah tahun keempat. |  |  |  |
| IR |  | Jangan ingatkan aku udah tahun keempat juga...kalau kamu, kesukaanmu apa aja? |  |  |  |
| IE |  | Hobi? Interest? |  |  |  |
| IR | 75 | Boleh hobi, interest... |  |  |  |
| IE |  | Hobiku baca sih sebenernya, lebih ke fiction, tapi nggak suka fantasi. |  |  |  |
| IR |  | Sukanya apa? Kayak misteri? |  |  |  |
| IE |  | Sukanya kayak romance, misteri aku juga suka. | Hobi dan *interest* partisipan KS. |  |  |
| IR | 80 | Oh tapi utamanya romance? |  |  |  |
| IE |  | Iya yang kayak everyday life aja gitu. Terus suka...kalau nonfictionnya paling suka kayak yang tentang jurnal... |  |  |  |
| IR |  | Jurnal? |  |  |  |
| IE | 85 | Yang kayak traveling, bukan jurnal akademik please! |  |  |  |
| IR |  | Aku udah langsung...wow jurnal... |  |  |  |
| IE |  | Keren sih kalau aku kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Oh kayak...traveling tadi gitu ya... |  |  |  |
| IE | 90 | Kayak misal pengalaman orang lagi traveling...terus nggak tau sih, yang buat aku seneng sih cerita interaksi dia ketemu sama siapa, sama orang...tentang orang sih aku suka. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa suka romance? |  |  |  |
| IE | 95 | Lucu...sekarang udah ngg-gimana ya...apa ya, mungkin dulu waktu aku masih hopeless romantic aja sih...tapi sekarang udah agak...biasa. | *Mungkin dulu waktu aku masih hopeless romantic aja...sekarang udah...biasa*.  Mengapa bisa berubah pandangannya tentang romance? | Perubahan persepsi mengenai hubungan romantis. |  |
| IR | 100 | Berarti sekarang udah nggak hopeless romantic? |  |  |  |
| IE |  | Udah nggak hopeless romantic, udah realistik aja, udah realistik aja. Lebih suka yang...apa ya...lebih suka yang ringan-ringan aja sih. | *Udah realistik aja*. |  |  |
| IR | 105 | Kayak slice of life gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Emang suka buku apa...buku favoritnya apa? |  |  |  |
| IE |  | Lupa aku udahan. |  |  |  |
| IR | 110 | Yah... |  |  |  |
| IE |  | Tapi kalau dulu aku paling suka teenlit sih... |  |  |  |
| IR |  | Oh kayak...terbitan Mizan gitu apa gimana? |  |  |  |
| IE |  | Bukan, bukan Mizan. Itu dia...teenlit tuh kayak apa ya... |  |  |  |
| IR | 115 | Yang kayak...apa sih, young adult gitu? |  |  |  |
| IE |  | Iya young adult... |  |  |  |
| IR |  | Kayak distopia...tapi nggak suka fantasi ya? |  |  |  |
| IE |  | Nggak suka dystopian sampai gitu... |  |  |  |
| IR |  | Yang kayak... |  |  |  |
| IE | 120 | Remaja aja biasa sih... |  |  |  |
| IR |  | Ya oke, oke. Kalau film gitu? |  |  |  |
| IE |  | Film...aku suka sih, romance juga. Romcom lah. Thriller juga... |  |  |  |
| IR | 125 | Romcom tuh apa ya...kayak...apa sih romcom yang terkenal? |  |  |  |
| IE |  | Kalau sekarang-sekarang aku cuma bisa inget Always Be My Maybe-nya Netflix. |  |  |  |
| IR |  | Oh yang itu...tau, tau. |  |  |  |
| IE | 130 | Iya yang itu...atau kemarin aku baru nonton ini...series...Modern Love. |  |  |  |
| IR |  | Modern Love? |  |  |  |
| IE |  | Itu bagus banget, tapi itu nggak romcom...ya dikit sih romcom, tapi dia inspired by true stories. |  |  |  |
| IR | 135 | Oh siapa? Maksudnya, inspired by siapa? |  |  |  |
| IE | 140 | Orang-orang. Jadi kayak The New York Times bikin column gitu kan...tentang Modern Love. Mereka kayak ngirim cerita-cerita mereka sendiri yang unik-unik gitu, macem-macem. Love-nya juga nggak cuma yang kayak pacaran atau suami-istri, ada banyak macemnya kayak...sama temen deket, sahabat, kayak gitu...keluarga... | Suka serial yang berhubungan dengan cerita nyata terkait cinta. |  |  |
| IR |  | Oh...jadi kayak platonik juga... |  |  |  |
| IE | 145 | Iya, iya...yang platonik juga... |  |  |  |
| IR |  | Oh itu film Netflix apa...? |  |  |  |
| IE |  | Modern Love itu? Nggak...dia itu Amazon Prime. Tapi ya biasalah... |  |  |  |
| IR |  | Apa? |  |  |  |
| IE | 150 | Ngambil dari LK21... |  |  |  |
| IR |  | Oh...oke, oke. Kok kamu bisa tau sih tentang kayak gituan? Maksudnya tau ada film itu... |  |  |  |
| IE | 155 | Twitter sih. Orang kan suka kayak “Ini bagus banget! Ini bagus film ini...” kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Kayak ada threadnya gitu? |  |  |  |
| IE | 160 | Thread ada, atau ada orang nge-tweet sebiji, terus aku kayak, hmmm...suka...karena aku lumayan pengikuti mayoritas sih. Jadi kalau misal orang banyak suka yang bagus ini...berarti emang worth the watch cause people like it. |  |  |  |
| IR |  | Berarti kamu aktif di medsos juga ya? |  |  |  |
| IE | 165 | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Aku kemarin ini kan...coba cari IG... |  |  |  |
| IE |  | Instagramku...iya lagi nggak ada, aku disable temporarily. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa? Lagi... |  |  |  |
| IE | 170 | Break. Iya...lagi capek aja sih. |  |  |  |
| IR |  | Emang ada apa sih di situ yang bikin capek? |  |  |  |
| IE | 175 | Sebelum aku off Instagram itu, aku udah lama nggak ngeliat instastory orang lain. Karena aku suka ngerasa insecure aja sih kalau misal orang lagi ngapain. Atau nggak, daripada insecure, I want to talk to people more in real life daripada aku harus lihat update mereka terus. Sebenernya itu nggak terlalu interaktif menurut aku. |  |  |  |
| IR | 180 | Kamu suka berinteraksi sama orang gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm...lebih suka gitu sih. |  |  |  |
| IR | 185 | Emang kamu biasanya di IG...buat apa sih IG itu khusus buat...kalau aku IG kan cuma buat aku window shopping sama liatin meme gitu. Kalau IG untuk kamu buat apa sih? |  |  |  |
| IE |  | Buat ngeliat updates temen sih. |  |  |  |
| IR |  | Kayak catch up sama mereka...? |  |  |  |
| IE | 190  195 | Hmmm...cuman kayak...aku sebenernya punya second account. Aku nyala second accountnya. Cuman jauh banget...kalau misal main account aku 400 gitu, second account aku cuma 20 orang yang follow. Nggak nyampe 30. Jadi lebih intimate aja sih. |  |  |  |
| IR |  | Jadi second accountnya itu buat...kamu tetap berinteraksi disitu... |  |  |  |
| IE |  | Iya sih. |  |  |  |
| IR | 200 | Tapi yang sisanya lebih buat ngeliat update sama ngepost tentang kamu aja. |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Ini bukannya aku pengen cari ya, tapi di second account biasanya posting apa? |  |  |  |
| IE | 205 | Spontan aja, di first account rasanya kayak banyak orang yang liat, insecure aja gitu. |  |  |  |
| IR | 210 | Tadi kamu udah cerita banyak tentang diri kamu sendiri...coba aku pengen lebih tau dong tentang keluargamu. Gimana sih...ceritain keluargamu menurut kamu sendiri. |  |  |  |
| IE |  | Keluarga inti? |  |  |  |
| IR |  | Iya...atau apa aja terserah sih. |  |  |  |
| IE | 215  220 | Keluarga inti aja nggak apa-apa deh. Kalau keluarga besar entar pusing aku, banyak banget. Kalau keluarga inti...jadi...my dad sama my mom dulu ketemunya di kantor. Terus my dad itu lulusan UI Teknik Sipil cuma habis itu pindah jalur jadi ke bank kerjanya. My mom dulu di FEB UGM, Management. Terus ketemu ayahku di bank itu. | Deskripsi mengenai keluarga inti. |  |  |
| IR |  | Bank apa? |  |  |  |
| IE | 225 | Bank Nusa dulu namanya, cuma dia udah gabung sama Mandiri pas krisis ekonomi. Terus mereka menikah lalu lahirlah aku setahun kemudian. Terus mereka selalu jadi pekerja sih, nggak pernah...my dad sempat keluar kerja terus usaha gitu... | Harusnya sebelum krismon pindahnya. |  |  |
| IR |  | Usaha apa? |  |  |  |
| IE | 230 | Usaha...ngajar kayak financial modelling. |  |  |  |
| IR |  | Ayahmu kan teknik sipil...? |  |  |  |
| IE |  | Iya cuma dia jadi management trainee di bank. Kamu tau management trainee nggak? |  |  |  |
| IR | 235 | Yang training...nggak, nggak tau. Management trainee tuh apa? |  |  |  |
| IE |  | Mirip yang kamu bilang sih, training biar jadi bankir gitu. Intinya gitu. |  |  |  |
| IR |  | Training managernya apa kayak semuanya? |  |  |  |
| IE | 240  245 | Semuanya. Misal kamu fresh grad, kamu mau apply management trainee di kantor...sampai sekarang masih buka kok. Setahun-dua tahun kamu belajar sambil digaji. Belajarnya tentang bank segala macem, perusahaan, kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Dari jurusan mana aja nggak apa-apa? |  |  |  |
| IE |  | Boleh, boleh. Asal masuk...orang mantan aku kemarin management trainee. Filsafat. Bang AZ, tau kan? |  |  |  |
| IR | 250 | Tau, tau. Oh...dia management trainee... |  |  |  |
| IE | 255 | Di bank, padahal dia filsafat. They’ve been working parents my whole life. My mom belum pernah ganti tempat kerja samsek, di PT Perusahaan Pengelola Aset. Dari tahun 1999-2000 sampai sekarang, mamaku masih di situ. Kalau my dad lebih sering ganti kerja sih. |  |  |  |
| IR |  | Itu yang dia jadi management trainee, kapan dan berapa lama? |  |  |  |
| IE | 260 | Kayaknya 1996-1997. |  |  |  |
| IR |  | Jadi sebelum kamu lahir? |  |  |  |
| IE | 265 | Sebelum aku lahir. Kan mereka ketemu terus pacaran di situ. Oh wait, pas mau nikah kan nggak boleh sekantor, jadi my mom keluar duluan...cari kerja duluan. Terus my dad di situ. Baru pas krismon itu, my dad pindah ke bank lain, Bank Niaga gitu kalau nggak salah. | Sebelum krismon. |  |  |
| IR |  | Terus sekarang masih di Bank Niaga? |  |  |  |
| IE | 270 | Nggak, udah pindah-pindah. Jauh...kayak Bank Niaga, bank apa, bank apa...sekarang udah di BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia, di bawahnya Kementerian Keuangan. |  |  |  |
| IR | 275 | Jadi dua-duanya di BUMN...itu sibuk nggak sih? |  |  |  |
| IE | 280 | Sebenernya...biasa...normal sih. Yang nine-to-five. Tapi jauh dari rumah, terus bikin kesannya di rumah kayak jarang ada mereka. Padahal mereka pulang setiap hari, terus weekend juga ada di rumah tapi capek. |  |  |  |
| IR |  | Kan biasanya orang tua...mereka kebanyak istirahat pas lagi di rumah... |  |  |  |
| IE | 285  290 | Iya...terus tadi kan I mention my dad pernah keluar kantor terus buka usaha kan kayak partnership gitu. Ngerjain financial modelling sebagai guide...teacher...buat orang-orang gede sih bukan buat anak-anak. Di hotel-hotel gitu lah. Tapi habis itu balik lagi ke bank dulu... |  |  |  |
| IR |  | Katanya suka ganti-ganti kerja? Kenapa suka job-hopping gitu? |  |  |  |
| IE | 295 | I think, my dad suka yang lebih challenging aja sih. Kalau pay-nya lebih bagus di situ, kerjaannya lebih fulfilling buat dia. What I see is that my dad likes to work, tapi nggak yang workaholic banget. Yang penting pay-nya bagus, bisa fulfill financial needs... |  |  |  |
| IR | 300 | Terus bisa memenuhi kebutuhan dia akan challenge... |  |  |  |
| IE |  | Yang Maslow...yang Maslow theory itu... |  |  |  |
| IR |  | Tapi itu pindahnya tiap...kan biasanya kerjaan ada kontraknya gitu, berapa bulan, apa nggak ada? |  |  |  |
| IE | 305 | Nggak tau...mau liat Linkedin-nya? |  |  |  |
| IR |  | Nggak aku cuma penasaran aja...kan itu orang tuamu, kalau adikmu gimana? |  |  |  |
| IE |  | Kalau adikku...cerita tentang apa nih? Sekolah? |  |  |  |
| IR | 310 | Mungkin hubunganmu sama dia gimana...ya kan dia lahir saat umur kamu masih dua tahun...gimana perasaannya... |  |  |  |
| IE | 315 | Aku benci banget sama dia dulu. Aku ngiri gitu kan, ibuku lebih perhatian sama dia. Terus kita berantem mulu sih kerjaannya, bener-bener parah sih, berantem fisik juga. Kata-kataan, keras-kerasan gitu. Sampai maybe dia masuk SMP kali ya. | Benci saat adik masih bayi saja, saat sudah balita tidak. |  |  |
| IR |  | Wah...lama... |  |  |  |
| IE | 320 | Iya makanya. Sampai waktu SMP atau kelas 5-6 baru kita lebih baikan di situ. |  |  |  |
| IR |  | Oh...berarti pas SD itu... |  |  |  |
| IE |  | Parah banget. |  |  |  |
| IR |  | Aku kira tuh malah, yang deket-deket itu... |  |  |  |
| IE | 325 | Yang baik-baik... |  |  |  |
| IR |  | Iya kayak...wah ada temennya... |  |  |  |
| IE |  | Itu bisa dua-duanya, bisa either kayak deket banget atau benci banget. |  |  |  |
| IR | 330 | Mungkin semakin deket umurnya juga...ada satu hal yang bikin kalian nggak bisa ngerti satu sama lain... |  |  |  |
| IE | 335 | Iya...mungkin karena, kan deket banget tuh umurnya, jadi gue gini, lo gini. Terus dua-duanya sama-sama menganggap diri sendiri bener. |  |  |  |
| IR |  | Kalau berantem tentang apa biasanya? |  |  |  |
| IE |  | Entah...paling kayak rebutan TV, rebutan game, console, PS... |  |  |  |
| IR |  | Kayak anak kecil... |  |  |  |
| IE | 340 | Iya kayak anak kecil pada umumnya. |  |  |  |
| IR |  | Kalau misal hubunganmu sama ibumu kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 345  350  355 | Kalau aku sama ibuku...kayak tricky sih menurutku. Kita dari dulu sering berantem banget, aku sama mamaku tuh...I don’t know...kayak...sometimes I just don’t get her, sometimes she doesn’t get me. Dan sempat parah banget sih, apalagi kayak...hubungan sama cowok. Nah aku nggak ngerti gitu. Kan aku baru pacaran kuliah kan, cuma pertama kali aku nyadar kalau misalnya ada pacaran dan aku nanya aku boleh atau nggak, itu aku kelas enam. Kelas enam SD udah nanya. Nggak boleh kan, baru boleh kuliah. Tapi aku nakal, jadi aku pacaran aja kelas tujuh. | *Hubungan dengan ibu di deskripsikan sebagai tricky*.  *I just don’t get her, sometimes she doesn’t get me.* | Persepsi tentang ibu. |  |
| IR |  | Berarti sebenernya kamu mulai pacaran dari kelas tujuh? |  |  |  |
| IE | 360  365  370 | Yes. Aku pacaran dari kelas tujuh, jadi jauh banget, enam tahun sebelum kuliah. Bandel banget. Kelas tujuh udah pacaran, ketahuan terus, padahal satu doang orangnya. Ketahuan gara-gara...aku tuh nanya “Bu, K boleh pacaran nggak?” lagi. Aku pengen jujur, pengen bohong tapi pengen jujur. Jadi gitu. Terus ketahuan, dicek HP-nya segala macem, oh my God inget banget. Terus dicek, terus dimarah-marahin deh tuh. Disuruh putus kan, tapi aku nakal juga, kayak tetep aja pacaran anyway. Karena kan sekelas juga...sampai...nggak pacaran juga sih, HTS lah. Tapi tetep aja. | Deskripsi hubungan pacaran pertama di kelas 7 SMP.  Dilarang pacaran oleh ibu tapi KS tetap melakukannya.  *Aku pengen jujur, pengen bohong tapi pengen jujur.* | Konflik dengan ibu. |  |
| IR |  | HTS-nya sejak mamamu bilang putus itu? |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR | 375 | Terus kamu bilang sama pacarmu gimana? |  |  |  |
| IE |  | Ya kita HTS aja, soalnya ibuku nggak ngebolehin. |  |  |  |
| IR |  | Oalah...aku aja kelas tujuh istilah HTS aja nggak tau... |  |  |  |
| IE | 380 | Apakah aku terlalu dewasa...kayak lebih cepet... |  |  |  |
| IR |  | Itu kan emang normalnya usia segitu penasaran, kan puberty...penasaran. |  |  |  |
| IE |  | Iya sih...bener, bener... |  |  |  |
| IR | 385 | Setelah sekali itu mamamu nggak tau lagi atau ketahuan terus? |  |  |  |
| IE |  | Berkali-kali, jadi dicek terus HP-nya gitu. Sampai marah-marahan, nangis-nangisan. Aku nangis, mamaku nangis. | Hubungan KS dengan pacarnya terus diketahui ibunya, menyebabkan pertengkaran antara keduanya. | Konflik dengan ibu. |  |
| IR | 390 | Emang gimana sih berantemnya? Emang dia bilang apa gitu? |  |  |  |
| IE | 395 | Ya...”Nggak boleh!” nggak boleh pacaran, cowok tuh jahat semua, kayak gitu. Tapi yang bikin aku tetep bandel, soalnya aku nggak dapet aja alesannya kenapa cowok bahaya. | KS dilarang pacaran dengan alasan laki-laki itu jahat dan bahaya, namun ia tidak mengerti alasannya.  Mungkin ibunya punya pengalaman buruk saat pacaran? | Konflik dengan ibu. |  |
| IR |  | Jadi dia nggak bilang kenapa cowok tuh bahaya? |  |  |  |
| IE | 400  405  410  415 | Hmmm. Kan kayak, semua yang orang tua takutin tuh kayak ngapa-ngapain yang nggak bener kan. Di dalem pikiranku tuh jauh banget, nggak sampai kayak gitu juga aku mikir. Aku cuma gandengan, terus sebelah-sebelahan duduk ngobrol, udah gitu doang. Ya itu aku nggak dapet penjelasan yang jelas sedangkan aku lebih suka dijelasin pakai logika gitu daripada...ya I know sih mamaku agak relijius gitu dan lebih ke norma-norma tradisional. Sebenernya nggak terlalu tradisional sih, aku bisa bilang dia modern juga sebagai ibu. Tapi intinya, bagian cowok, dari dulu sampai sekarang tricky. Tapi at some point, kelas sembilan, aku taubat. Duh, nggak enak nih kalau gue nggak dibolehin pacaran kan sebenarnya. Ya udah gue putusin lah, gitu kan. | KS akhirnya menuruti peraturan ibunya dan tidak pacaran lagi hingga kuliah. | Kepatuhan dengan ibu. |  |
| IR |  | Sama orang yang sama...? |  |  |  |
| IE |  | Iya, sama LF ini. Anaknya di UGM, di Hukum. |  |  |  |
| IR | 420 | Berarti ketemu terus dong. |  |  |  |
| IE |  | Ketemu terus tapi udah biasa aja. Malahan mamaku sama mamanya dia sahabatan. |  |  |  |
| IR |  | Itu sahabatannya dari dulu...? |  |  |  |
| IE |  | Dua tahun setelah putus? |  |  |  |
| IR | 425 | Emang kalian satu SMA? |  |  |  |
| IE | 430  435 | SMP-SMA sama. Makanya semua orang deket dan tau, saling taulah. Aku juga suka jemputan sama mantanku ini. Ketemu terus. Padahal dulu mamanya LF suka aja sama aku, kayak biasa aja. Terus taubatlah aku kan, terus aku nggak pacaran sampai kuliah habis itu. Deket-deket doang, suka sama ini, ada berapa orang ya...tiga. Dua orang suka doang tapi nggak aku deketin. Satu orang suka, dan kita lumayan deket banget. |  |  |  |
| IR |  | Itu pas SMA? |  |  |  |
| IE | 440 | Iya pas SMA. Dan itu kayak lumayan dijalanin gitu lho tapi nggak sejauh sampai nembak. Eh dia nembak nggak ya? Wait...lupa...tapi pokoknya ada itulah. |  |  |  |
| IR | 445 | Masalahnya kan, mamamu sama mamanya si LF ini jadi sahabatan. Sejak sahabatan, mamamu pernah nggak kayak...menunjukkan...kayak merestui, atau malah nyaranin “Kamu sama dia aja lagi”. |  |  |  |
| IE |  | Nggak samsek soalnya dia agama lain, jadi nggak boleh, sama aja. |  |  |  |
| IR | 450 | Tapi waktu mama kamu tuh nggak boleh pacaran, alasannya itu selalu cowok tuh bahaya... |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR |  | Tapi nggak pernah...itu kan...dia nggak pernah nyebut dia beda agama atau gimana... |  |  |  |
| IE | 455 | Nggak sih, nggak pernah nyebut. I mean paling karena dia agak careless orangnya sih, jadi mamaku juga nggak terlalu setuju aja gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi itu masih SMP ya? |  |  |  |
| IE | 460 | Eh tapi dia ngomong ini pas kuliah deh... |  |  |  |
| IR |  | Yang apa? |  |  |  |
| IE |  | Yang di LF agak careless itu. |  |  |  |
| IR |  | Kok tiba-tiba ngomong gitu? Dalam konteks apa? |  |  |  |
| IE | 465  470 | Sering ini kan...mamaku ngebahas LF dari cerita mamanya LF. LF seangkatan kita tapi dia masuk ke UGM lebih telat setahun, jadi dia adik kelas. Jadi dia ada apa, urusan apa, tentang kuliah, mamanya yang ngurusin selalu. Mamaku kayak, ”Nggak mungkinlah ibu kayak gitu” harus ngerjain semuanya sendiri. Aku maksudnya. Relationship with my mom ya...tricky sih. Selain itu aku juga nggak terlalu bisa cerita aja sama dia. | KS merasa tidak bisa cerita pada ibunya. |  |  |
| IR | 475 | Dari dulu pun kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Iya dari dulu, kayak agak aneh aja. |  |  |  |
| IR |  | Emang rasanya gimana...emang kalau misal cerita sama dia gimana? |  |  |  |
| IE | 480 | Sering tuh...nggak dapet jawaban yang aku mau aja sih. | KS merasa bahwa ibunya tidak akan memberikan jawaban yang diinginkan bila ia bercerita. |  |  |
| IR |  | Contohnya? |  |  |  |
| IE |  | Aku jadi ingetnya yang jelek-jelek semua... | Berarti kebanyakan pengalaman dengan ibu buruk?  *Di otakku kayak buruk gitu, yang bikin sakit hati lebih memorable daripada yang bahagia.* |  |  |
| IR |  | Nggak apa-apa, kan ini pengalamanmu... |  |  |  |
| IE | 485  490 | Iya sih, pengalamanku...aku sebelnya kalau cerita sama mamaku nggak di apppreciate aja kalau aku cerita gitu lho. Dulu aku sering ajak cerita, tapi...misalnya gini, my mom itu malah mainin HP dan itu bikin aku ilfeel banget, nggak boleh kayak gitu harusnya menurut aku. Jadi aku males aja bawaannya kalau cerita. Kalau sama ayahku, aku lebih bisa cerita sih. | Saat KS berusaha bercerita ke ibunya, ibunya malah tidak memperhatikan dirinya. Hal itu membuat KS merasa ilfeel dan malas bercerita lagi. |  |  |
| IR | 495 | Dan kamu juga orangnya sangat...yang tadi kamu bilang, seneng banget interaksi langsung... |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya...aku nggak mau yang kayak half-half, setengah-setengah gitu lho. |  |  |  |
| IR |  | Ketika kamu mau interaksi langsung sama mama kamu, dia malah kayak gitu... |  |  |  |
| IE | 500 | Iya... |  |  |  |
| IR |  | Itu apakah selalu kayak...misalnya kamu contohnya cerita apa? |  |  |  |
| IE | 505 | Apa aja...misalnya aku hari ini lagi ngapain, di sekolah kayak gimana. Aku nggak terlalu dapet reaksi yang aku mau dan perhatian yang aku ekspektasi. It’s not a big thing, maybe ya, buat aku itu bikin sebel aja sih. |  |  |  |
| IR | 510 | Misal kamu lagi cerita nih, terus dia responnya kayak “Oh bagus” atau cuma diem aja? |  |  |  |
| IE | 515 | Sedikit-sedikit aja jawabnya, kayak “Oh iya iya”, kayak reaksi biasa aja tapi nggak terlalu ngulik aku lagi lah atau kayak yang...intinya jadi pendengar dan...oh ya ya udah... | Saat KS bercerita, ibunya memberikan reaksi yang sedikit, tidak berusaha mengulik dirinya lagi. |  |  |
| IR |  | Kayak pasif gitu ya...? |  |  |  |
| IE |  | Heeh, lumayan pasif gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kalau selain tentang cowok sama itu, gimana hubunganmu sama mama kamu? |  |  |  |
| IE | 520 | Ya... |  |  |  |
| IR |  | Overall, how would you say it? |  |  |  |
| IE |  | Maybe sekarang better sih, kayak...hmmm...how old am I? 21 ya...I don’t know, because... | Hubungan dengan ibu membaik. |  |  |
| IR | 525 | Tadi kan kamu bilang agak membaik...nah itu membaiknya gimana? |  |  |  |
| IE | 530 | Membaiknya karena I know that I cannot force her to fulfill kayak my expectation gitu. Jadi aku kayak menghindar...pilih-pilih aja sih yang baiknya aku ngomong tuh kayak gimana ke ibuku. | *I know I cannot force her to fulfill kayak my expectation gitu*.  Hubungan dengan ibu membaik karena KS menjadi lebih selektif dalam berinteraksi dengan ibu, memilih apa yang akan dibicarakan dengan ibu. |  |  |
| IR |  | Kamu jadi kayak menerima...”yaudah”... |  |  |  |
| IE |  | Iya, kayak ya udahlah. |  |  |  |
| IR | 535 | Justru...mungkin di awal kamu kayak “Kenapa sih kok kayak gini...?” |  |  |  |
| IE |  | Hooh, hooh. |  |  |  |
| IR |  | Tapi semakin lama karena emang responnya selalu kayak gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Iya sering. |  |  |  |
| IR | 540 | Jadi kamu akhirnya kayak, “ya udah nggak apa-apa, gini aja”. Pernah nggak sih ada suatu saat di mana dia dengerin kamu? |  |  |  |
| IE |  | Pernah, pernah. |  |  |  |
| IR |  | Itu waktu kapan? |  |  |  |
| IE | 545 | Dulu...kayaknya waktu aku putus dari cowok gitu. Jadi walaupun sebenernya aku sebel cerita sama ibuku, I want her to know that...aku lagi di posisi apa sekarang, apa lagi tentang hubungan gitu. Gitu sih, iya. | *I want her to know that...aku lagi di posisi apa sekarang*.  Mungkinkah hubungan dengan ibunya dideskripsikan sebagai tricky karena meskipun KS terus mendapatkan respon yang negatif dari ibunya, ia masih ingin ibunya mengetahui tentang dirinya, memberi perhatian padanya?  *Soalnya mau bagaimana pun she’s still my mom and she’ll be a huge part of my life forever* |  |  |
| IR | 550 | Nah kalau misal sama ayahmu kan tadi kamu bilang bebas tuh cerita sama dia, emang hubungan sama ayahmu gimana? |  |  |  |
| IE | 555  560  565  570 | Ayahku tuh lebih bisa...apa ya...lebih tentang professional aspect, misal organisasi atau sekolah atau gimana, my dad tuh lebih...lebih... ngedorong aku aja. “Bisa kok” terus “Oh diginiin aja...yang baik tuh kayak gini aja”. Ngasih saran yang kayak profesional-profesional gitu. Intinya lebih ngedorong dan ngedorongnya tuh pakai logika...gimana ya...bukan merely gini lho, aku ngerti ibuku bangga sama aku dan adikku, sayang of course, terus seneng karena kita...karena aku sama adikku menurut dia bukan anak yang terlalu bermasalah banget lah, banget-banget. Bermasalah dikit. Jadi my mom kayak...“I’m thankful that my kids are kayak gini” gitu, bagus-bagusnya aja. Tapi bagian jelek-jeleknya, dia nggak terlalu mau, bisa ngubah kita. Jadi lebih ke...menghindar. Jadi my mom itu menghindar dari hal-hal jelek gitu. Sebel banget... | Deskripsi hubungan dengan ayah.  *Saat membicarakan tentang ayah, topik diganti menjadi ibu lagi.*  KS merasa bahwa ibunya tidak mau menghadapi hal-hal negatif yang ada pada anak-anaknya, lebih fokus pada hal yang bagus saja.  *Sebel banget...*  Pengekspresian emosi negatif. |  |  |
| IR | 575 | Kenapa ya...kira-kira kenapa sih dia bisa kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Karena menurut aku, karena dia dulu dimanjain sama orang tuanya. Jadi dia cuma bisa enak-enak aja. Menurut aku ya. |  |  |  |
| IR | 580 | Anak ke berapa mamamu? |  |  |  |
| IE |  | Keempat, cewek yang pertama, dan disayang banget karena kakaknya tiga cowok. Mamaku cewek, anak keempat. |  |  |  |
| IR | 585 | Mungkin karena anak cewek pertama terus sebelum-sebelum...emang berapa bersaudara? |  |  |  |
| IE |  | Lima, adiknya cewek. Dan lebih disayang dia daripada adiknya. |  |  |  |
| IR | 590 | Mungkin karena dia yang dinanti-nanti gitu...ya nggak sih...karena dia kan cewek... |  |  |  |
| IE |  | I don’t know, I feel like she feels entitled sometimes... |  |  |  |
| IR |  | Emang contoh entitled-nya sama kamu gimana, atau sama siapapun? |  |  |  |
| IE | 595  600 | Apa ya...kayak...eh...kayak gimana ya...kayak...dia aja...dia dulu, dia dikasih mobil dia doang, adiknya dikasih motor. Terus kalau sekarang kayak...di rumah...I can’t disclose everything tapi kayak...I don’t know, ada aja. |  |  |  |
| IR |  | Kalau misal sama ayahmu gimana? Kan kamu bilang tadi dia terus mendorong kamu, itu lebih ke ranah profesional maksudnya gimana sih? |  |  |  |
| IE | 605  610  615 | Kalau misal aku nanya misal tentang UKM, aku tanya ke ayahku karena ayahku sangat mengutamakan leadership orangnya. Karena aku ngerasa ayahku lebih ngerti aja, karena ibuku kalau aku tanyain, nggak bisa ngasih kayak...apa ya...“Wah ayah tuh nak yang lebih ngerti”. Mungkin my mom tuh lebih insecure sama dirinya, aku nggak tau juga ya. Kayak lebih udah...apa ya...aku merasa aku tau mamaku juga bagus role-nya di kantornya, dia juga leader sebenernya. Cuma nggak tau kenapa dia nggak mau ngasih aja...I don’t know... | Deskripsi hubungan dengan ayah.  *Pergantian topik ke ibu lagi.* |  |  |
| IR |  | Tapi selain ranah profesional, kamu kalau cerita ke ayahmu tentang apa? |  |  |  |
| IE | 620 | Tentang cowok sih... |  |  |  |
| IR |  | Tentang cowok juga? Dia mau mendengarkan? |  |  |  |
| IE | 625  630 | Mau, dan ngasih advice juga. Karena dia cowok kan, jadi aku butuh advice cowok. Walaupun menurutku ini hal yang aneh juga karena dulu ayah sama ibuku nggak seirama tentang cowok, tentang pacaran. I don’t see them sejalan aja, kayak lebih dominasi mamaku kalau peraturan tentang cowok. You know, selama ini aku selalu, dulu aku kayak agak confused sebenernya my parents tuh kayak gimana, karena different dan...gitu lah... | KS merasa bingung mengapa ayah dan ibunya bisa bersama karena mereka berdua berbeda? | Bingung mengenai pertahanan hubungan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 635 | Kan kamu bilang mamamu saat kamu pacaran tuh nggak ngebolehin banget, tapi ayahmu tuh sebenernya bolehin nggak sih? |  |  |  |
| IE |  | Sebelum kuliah sama sih nggak boleh... |  |  |  |
| IR |  | Cuman nggak seintens... |  |  |  |
| IE | 640  645 | Nggak seintens mamaku, cuman sama. Maksudnya, nggak boleh...wait...kalau gitu sama dong. Iya, iya. Sebelum kuliah sama lah, cuma lebih keras, lebih bersuara mamaku. Cuman waktu kuliah awal-awal, itu my mom juga kayak masih...nggak usah deh nggak usah pacaran dulu, nanti aja. Padahal dia yang bikin peraturan kalau kuliah boleh. Tapi sedangkan my dad biasa aja, nggak apa-apa. |  |  |  |
| IR | 650 | Aku mendapatkan suatu kayak...feeling...mamamu kayak nggak mau ngelepasin kamu gitu deh. Tapi...I don’t know why gitu. |  |  |  |
| IE | 655  660  665  670 | Mungkin...gini lho yang aku sebel. Tapi this will sound really weird. I know that, she knows she’s pretty, she knows that I am menurut dia juga pretty, gitu. Jadi dia takut kalau misal aku diapa-apain sama cowok. Karena mungkin dia dulu pengalaman sama cowoknya jelek gitu. Kayak mantan-mantannya gitu. Ini insight agak baru juga sih buat aku, barusan banget. Baru keingetan. Misalnya gini lho, hal kecil kayak...satpam, aku keluar komplek nih nyetir. Aku nggak boleh buka kaca, cuma boleh dari dalam doang. Padahal, aku juga nggak akan genit atau apa gitu lho. Dan kalau misal mereka genit aku tinggal marahin, I will defend myself. It’s not that, I can but I will, like, anyway. Cuman menurutku kayak agak gimana aja gitu. | Ibu KS tidak membiarkan KS berinteraksi dengan laki-laki manapun, bahkan satpam komplek. |  |  |
| IR |  | Would you say she’s overprotective gitu nggak? |  |  |  |
| IE |  | Yes! | *Ibu dideskripsikan sebagai sosok yang overprotective.* |  |  |
| IR | 675 | Tapi perihal cowok aja atau all aspects of life? |  |  |  |
| IE |  | Menurutku paling itu perihal cowok sih. Karena misal tentang drinking, well she drinks. She cannot tell me not to drink. |  |  |  |
| IR |  | Padahal dia sendiri juga gitu... |  |  |  |
| IE | 680 | Yes! Makanya... |  |  |  |
| IR |  | How would you describe her overprotectiveness? |  |  |  |
| IE |  | Describe...describe-nya... |  |  |  |
| IR |  | Kayak yang tadi itu? |  |  |  |
| IE | 685  690 | I think she is still...regard...she still regards me and my brother as children. Padahal harusnya dia tuh...harusnya menurutku, dia bantu kita pelan-pelan grow up. Nggak bisa kita dikekang dengan cara kita yang dulu terus. Harusnya sesuai kita umur berapa, dibilanginnya kayak gini. Menurutku ayahku lebih bisa kayak gitu, menurut aku. |  |  |  |
| IR |  | Bantu kamu grow up...? |  |  |  |
| IE | 695 | Iya, yang bisa bantu aku grow up ayah aku sih. Cuma I cannot say that my mom doesn’t help me grow up juga sih, cuma maksudnya caranya aja yang kadang bikin aku sebel aja sih. |  |  |  |
| IR | 700 | Menurutmu apa sekarang dia masih anggap kalian kayak anak kecil? |  |  |  |
| IE | 705  710  715 | Hmmm...I don’t think so, nggak terlalu sih, udah nggak terlalu. I mean, mungkin sekarang dia juga masih sibuk bangun diri dia sendiri juga karena kan baru cerai kan. Udah setahun, baru setahun. Dan yang bikin aku aneh lagi, dan ini sih yang bikin aku, sumpah aneh banget. Kayak, ayahku dan ibuku nikah, ayahku cowok, ibuku cewek, kenapa ibuku sangat takut aku berhubungan sama cowok gitu. Kayak, at least give me some...limitations lah atau kayak yang bener, dos and don’ts maybe, yang lebih jelas aja. ‘Cause eventually I will marry a guy, amin. Aneh, dan nggak ngerti. Menurutku kalau misal aku di nggak boleh, nggak boleh, aku bakal mikir dengan caraku sendiri yang itu sometimes nggak bener gitu lho. | *KS tampak frustrasi sangat membicarakan ibunya.*  *...At least give me some...limitations lah...*  *Cause eventually I will marry a guy.*  Ada keinginan untuk menikah. |  |  |
| IR | 720 | Kadang kalau dibilang nggak boleh, malah ngelakuin... |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya...makanya. Apalagi nggak bolehnya dengan alasan yang nggak jelas. |  |  |  |
| IR |  | Sedangkan kamu orangnya sangat suka yang logic... |  |  |  |
| IE | 725 | Iya, iya...if I say that to my mom, dia bilang “Tapi ibu kan mementingkan norma dan agama”, terus kayak...ya I know, I know. I don’t despise that juga. Cuma dia kayaknya nggak ngerti aku aja sih. Kurang ngerti aku. |  |  |  |
| IR | 730 | Secara kepribadian kalian berbeda gitu kali ya...kayak nilai-nilai yang dia anut, sama kamu... |  |  |  |
| IE |  | Hmmm...iya, iya bisa jadi. |  |  |  |
| IR | 735 | Nah kan tadi kamu bilang orang tuamu udah cerai. Ceritain dong pengalamanmu terkait itu. |  |  |  |
| IE | 740 | Pengalamanku...jadi semenjak kelas sepuluh, itu udah berantem terus. Ayahku udah keluar rumah, tinggal di kosan gitu. Jadi Senin ke kosan, Jum’at balik ke rumah. Plus itu jauh juga sih jadi ayahku pengen lebih deket. Mainly alesannya karena nggak mau sama mamaku. | Deskripsi mengenai perceraian orang tua.  Ayah KS sudah keluar dari rumah sejak KS duduk di kelas sepuluh. | Masalah dalam pernikahan orang tua | Sebelum orang tua bercerai |
| IR |  | Itu kenapa berantemnya? |  |  |  |
| IE | 745  750 | At first I didn’t know, aku nggak ngerti sumpah. Dulu aku nggak ngerti kenapa. Sumpah, nggak ngerti banget. Kayak, berantem-berantem mulu sih. Baru sampai lima tahunan gitu, berarti tahun kedua kuliah lah... |  |  |  |
| IR |  | Aku baru menyadari jarak dari kelas sepuluh sampai sekarang udah lama banget... |  |  |  |
| IE | 755 | Lama banget coy...itu dari...di rumah udah nggak terlalu hangat lagi. | Keadaan di rumah terasa tidak hangat | Masalah dalam pernikahan orang tua | Sebelum orang tua bercerai |
| IR |  | Tapi apakah sebelumnya hangat...sebelum...? |  |  |  |
| IE | 760  765  770  775  780 | Aku kira hangat...agak aneh, mereka sangat aneh menurutku. They’re so weird. Jadi yang awalnya aku kira hangat sebenarnya tidak hangat. Jadi aku baru tau belakangan aja. Aku kelas sepuluh, berarti adikku masih kelas delapan. I think it’s harder for him sih karena dia harus lebih lama tinggal di rumah. Kan aku dua tahun keluar, dia dua tahun masih di situ kan. Aku suka diteleponin gitu, “Ayah sama ibu berantem lagi nih”. Aku kayak panik, nggak panik sih, tapi kayak kasian aja sama adikku. Terus di situ aku sempat cerita banyak sama teman-teman aku sih, jadi lumayan temen-temen aku ngebantuin. Bantuinnya dengan cara ngedengerin dan semangatin aku aja karena tiap hari aku ketemu siapa sih, temen di sekolah, lebih intens daripada sekarang kan kalau kuliah. Lebih intens dulu. Dan sempat, aku banyak nangisnya depan mereka sih di depan temen-temen deket aku. Terus kelulusan...I don’t remember anything. Masih bareng. I think sempat rekonsiliasi gitu, cuma aku nggak inget detailnya gimana karena aku udah keluar rumah, udah kuliah. Terus...apa ya...aku udah blur gitu cuy. | Ayah dan ibu sering berkelahi.  KS sering menangisi dan mencurahkan perasaannya tentang keadaan keluarga kepada teman-temannya. | Masalah dalam pernikahan orang tua | Sebelum orang tua bercerai |
| IR | 785 | Kamu tau alesannya nggak kenapa berantemnya itu? |  |  |  |
| IE |  | Eventually, I knew. I was kinda shocked, oh nggak, gini... |  |  |  |
| IR |  | Tapi taunya kapan? |  |  |  |
| IE | 790 | Setelah udah cerai. Eh iya...lupa...udah tahun berapa kuliah gitu. Cuman sebelum aku tau alasannya mereka bilang, manggil aku sama KY di rumah kan. | Deskripsi bagaimana orang tua mengumumkan perceraian kepada KS dan adiknya. |  |  |
| IR |  | Emang mereka kapan sih cerainya? |  |  |  |
| IE | 795  800  805 | Tahun lalu, 2018 akhir udah putusan akhir, tapi talaknya itu Februari 2018. Jadi masuk pengadilannya udah 2017 akhir. Nah pernah aku, walaupun mereka udah pisah, belum final nih, udah pisah essentially, udah nggak mau bareng lagi. My dad masih suka ke rumah tapi tidur di kamar aku. Aku tidur di kamar ibuku. Pernah aku sama KY dipanggil tuh, suruh ngobrol bareng mereka. Terus dibilang gini, their marriage was already bermasalah dari awal nikah... | *Their marriage was already bermasalah dari awal nikah.* | Masalah dalam pernikahan orang tua | Sebelum orang tua bercerai |
| IR |  | Then why...? |  |  |  |
| IE | 810 | Kan gua kaget, nggak salah? Gue lagi di drama apa sih? Inget banget dia bilang 20 tahun. Itu tahun ke 20 mereka kan, aku berarti 19 tahun. Hah? What the hell kan? |  | Masalah dalam pernikahan orang tua | Sebelum orang tua bercerai |
| IR |  | Yang bikin kamu what the hell tuh, selama ini kamu merasa nggak ada apa-apa? |  |  |  |
| IE | 815 | Hmmm...terus 20 tahun itu lama banget lho, itu bukan cuma setahun, sebulan, itu 20 TAHUN. |  |  |  |
| IR |  | Itu kayak dari awal, bahkan sebelum ada kamu... |  |  |  |
| IE | 820 | Iya makanya...mereka nggak mau ngasih tau apa kan masalahnya, karena terlalu sensitif katanya gitu. | Orang tua KS tidak mau memberi tahu alasan bercerai kepada anak-anaknya karena dianggap terlalu sensitif. |  |  |
| IR |  | Kalian minta penjelasan gitu nggak? |  |  |  |
| IE | 825  830  835 | I think...aku lupa sih iya atau nggak...cuma aku kayaknya try. Aku nggak inget adikku, aku nggak peduli, maaf ya, saat itu bodoh amat. Cuman aku berusaha nanya, tapi nggak dijawab. Ya udah, terserahlah. Terus eventually, belum lama ini, I think kayak setahunan yang lalu, hampir dua tahunan, aku dikasih tau mamaku. Sebel banget aku sama kejadian ini. Kan aku di kamarnya nih, aku kasian lihat ibuku masih nangis-nangis, masih terpukul sama perceraian ini. Aku tanya, “Bu, kenapa sih? Cerita aja, nggak apa-apa kok, I’m here”, eh dia malah ngasih tau penyebab mereka cerai. Terus aku kayak, wait-wait, I didn’t ask for this! Terus dia malah marah aku marah. Aku marah karena dia cerita, dia marah karena aku marah karena aku dikira aku yang minta. | KS berusaha membuat ibunya yang menangis bercerita tentang perasaannya, tapi ibunya malah memberi tahu alasan perceraian.  KS marah karena diberi tahu sehingga ibunya juga turut marah. | Merasa terpukul dengan alasan perceraian orang tua | Respon terhadap perceraian orang tua |
| IR | 840 | Maksud kamu, kamu pengen ibu kamu cerita tentang perasaannya...? |  |  |  |
| IE | 845 | Iya! Bukan permasalahan pernikahannya...dan aku tidak bisa unsee...nggak bisa melupakannya. Aku udah tau reasonnya sekarang, aku nggak tau deh adikku udah tau atau belum. Terus...I don’t...oh my God...this is...terus habis itu... |  |  |  |
| IR |  | Emang reasonnya apa? |  |  |  |
| IE | 850 | I cannot disclose...it’s really sensitive. Aku aja...I think it’s TOO sensitive sih. Jadi aku pun nggak mau ngasih tau... |  |  |  |
| IR |  | Oh iya, nggak apa-apa... |  |  |  |
| IE | 855  860  865 | I did tell my second ex karena waktu itu aku lagi stres banget tapi setelah dari dia aku nggak pernah ngasih tau siapa-siapa lagi, karena aku tau menurut my parents, jangan dikasih tau. Sorry dad, mom. Tapi I think I tell my second ex karena butuh buat aku sama dia juga, karena ada hubungannya sama kita berdua, waktu itu. Makanya aku ngasih tau kenapa alesannya, biar kita bisa belajar. Kita seserius itu waktu itu. Nah terus, about my mom tadi, my dad nggak langsung tau aku tau alesannya. Tapi eventually waktu itu aku lagi marah banget, aku blabber all the things yang aku tau. Ayahku langsung confront my mom, kok aku tau gitu. Kayak...ya udah mau gimana lagi gitu. | KS merasa harus mengungkapkan alasan orang tuanya bercerai kepada AZ.  Masalah antar orang tua terkait dengan hubungan romantis?  Sempat marah dengan ayah karena alasan perceraian ini. | Merasa terpukul dengan alasan perceraian orang tua | Respon terhadap perceraian orang tua |
| IR | 870 | Terus akhirnya setelah ayah kamu tau kamu tau, terus dia confirm lagi ke mama kamu, mereka berantem lagi atau gimana? |  |  |  |
| IE | 875 | Aku nggak tau, aku lupa sih. They talk tapi aku nggak tau berantem apa nggak. Terus...ya I will live the rest of my life knowing that fact aja. | *I will live the rest of my life knowing that fact aja.*  Emosi negatif, pasrah? | Merasa terpukul dengan alasan perceraian orang tua  Menerima dengan berat hati | Respon terhadap perceraian orang tua |
| IR | 880 | Emang itu impactnya apa sih? Itu kan masalah yang sensitif, dan itu ada selama 20 tahun, terus kenapa setelah 20 tahun...ini aku penasaran sih, kenapa baru setelah 20 tahun...udah aku udah nggak mau lagi gitu lho? Apa yang jadi turning pointnya? |  |  |  |
| IE |  | Aku kuliah, KY kuliah... |  |  |  |
| IR |  | Mereka berdua doang gitu? |  |  |  |
| IE | 885  890 | Iya...karena KY udah kuliah, my dad mutusin untuk ngelepasin my mom. Karena, dulu, yang lebih besar andilnya nggak mau sama pernikahan ini kan my dad, sejujurnya gitu. Jadi...langsung gugat, talak...pas KY kuliah... |  |  |  |
| IR |  | Jadi sebenarnya alasan mereka bertahan selama ini...kalian? |  |  |  |
| IE | 895 | Aku sama KY. Which is kinda stupid menurutku, buat kondisiku ya. Soalnya...ya udah lah... | KS merasa bahwa ayah dan ibunya seharusnya tidak bertahan selama itu. |  |  |
| IR |  | Emang menurutmu kenapa itu stupid? |  |  |  |
| IE | 900 | Karena ada efeknya. Karena mereka bertahan itu ada efeknya. Intinya my dad nggak terlalu nyaman sama my mom. My dad ke kita jadi tegang. My dad sebagai ayah di keluargaku jadi nggak terlalu ke luar...apanya...sayangnya gitu lho. Karena effected by his relationship with my mom. Kan corenya mereka berdua harusnya. | KS merasa bahwa dengan bertahan, itu ada efeknya. Keluarga menjadi lebih tegang, ayah tidak bebas dalam berekspresi. | Masalah dalam pernikahan orang tua | Sebelum orang tua bercerai |
| IR | 905 | Jadi rasanya dia kayak nge-hold back sesuatu ya? |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. Intinya their relationship wasn’t the best one. I’m not saying that every relationship is perfect sih, cuman... |  |  |  |
| IR | 910 | Tapi setelah mereka cerai ini, hubungan sama mereka gimana? |  |  |  |
| IE |  | Baik-baik aja. |  |  |  |
| IR |  | Baik-baik aja? Lebih baik dari sebelum atau... |  |  |  |
| IE | 915 | Sama aja. Sejalan usia aja sih, biasa aja. |  |  |  |
| IR | 920 | Apa kamu merasa sekarang lebih mudah berhubungan sama mereka...kan tadi kamu bilang ayah kamu menahan diri sama mama kamu...apakah setelah cerain ada perubahan di situ atau sama aja? |  |  |  |
| IE | 925 | I mean...mungkin karena jatohnya dia juga udah tua, jadi karakter dia. Jadi sebenernya nggak perubahan banyak sih. Cuman lebih gampang apa nggaknya not necessarily soalnya...menurutku malah jadi agak lebih susah karena kalau misalnya mau ngomong, they’re not in the same house anymore, they’re not in the same relationship anymore. Jadi aku harus hubungi satu-satu. | KS merasa kini berhubungan dengan orang tua lebih sulit karena mereka tidak satu rumah lagi, harus menghubungi satu-satu. | Perubahan dinamika keluarga  Tidak bisa mendapatkan rasa kekeluargaan | Setelah orang tua bercerai |
| IR | 930 | Jadi mereka...but not in good terms gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Biasa aja. In biasa aja terms. Nggak musuhan juga. |  |  |  |
| IR | 935 | Jadi misal kayak...kamu wisuda nanti...mereka biasa aja apa to the extent kalau mereka ketemu nggak apa-apa? |  |  |  |
| IE | 940 | Ketemu aja nggak apa-apa. Orang my dad udah nikah lagi kan, jadi orang...my mom, my dad, his wife aja udah pernah ketemu bareng. I think it’s gonna be nggak apa-apa aja. Cuman aneh aja, masih aneh buat aku. | Ayah KS sudah menikah lagi. Ia masih merasa aneh dengan keadaan barunya. | Perubahan dinamika keluarga | Setelah orang tua bercerai |
| IR |  | Mungkin karena masih baru juga kali ya. Pas...ayahmu habis cerai langsung nikah lagi apa gimana? |  |  |  |
| IE |  | Jeda...6 bulan. |  |  |  |
| IR | 945 | Udah pernah ketemu? |  |  |  |
| IE |  | Udah. |  |  |  |
| IR |  | Terus gimana? What do you think? |  |  |  |
| IE |  | Sebelum atau sesudah? |  |  |  |
| IR |  | Kalau sebelum gimana? |  |  |  |
| IE | 950  955 | Kan pertamanya my dad cuma ngasih tau foto doang kan, “Ini yang ayah lagi deket sekarang”, ngasih tau aku sama KY. Terus kayak, oh ya udah, biasa aja. Terus dikenalin di Jogja, dibawa ke Jogja kan. Baik-baik aja sih, no red flags menurutku. Cuma ceriwis banget sih. Aku masih manggilnya tante sampai sekarang. Tante ini kayak ceriwis banget. I don’t know, mungkin ayahku suka yang ceriwis. |  |  |  |
| IR | 960 | Kayak...ceriwis...aku bayanginnya ceria, suka ngomong, cerewet... |  |  |  |
| IE |  | Cerewet tapi nggak ceria juga sih. Ceria lumayan, tapi bukan...biasalah ibu-ibu aja, in general. |  |  |  |
| IR | 965 | Iya kan habis ditunjukkin fotonya... |  |  |  |
| IE | 970 | Diajak ke sini. Ternyata tante ini udah punya anak juga, lebih tua dari aku dua tahun. Jadi aku punya step brother sekarang. Nah, karena rumahnya berjauhan juga, aku di Serpong, my dad di Jakarta, jadi jarang ketemu sama mereka jatuhnya. Jadi kontak cuma lewat WA, ada grupnya juga berlima. | Berjauhan dengan ayah, kontak dengan keluarga baru lewat media sosial | Perubahan dinamika keluarga | Setelah orang tua bercerai |
| IR |  | Jadi berlima sama yang baru? |  |  |  |
| IE | 975 | Hmmm. Kalau liburan sih main bareng biasanya. Aku sama adikku ke Jakarta sering, terus pernah liburan di puncak bareng juga. Ya so far, so good sih. |  |  |  |
| IR |  | Pas mereka nikah, kalian diundang juga? |  |  |  |
| IE |  | Of course. |  |  |  |
| IR | 980 | Jadi kayak pagar ayunya atau kayak dateng aja? |  |  |  |
| IE |  | Dateng aja, soalnya simpel kok nikahannya. Nggak aneh-aneh. |  |  |  |
| IR |  | Nggak yang besar, cuma keluarga...? |  |  |  |
| IE | 985 | Hmmm. Sama temen-temen deket doang. |  |  |  |
| IR |  | Tapi...gimana perasaanmu selama...? |  |  |  |
| IE | 990  995 | Waktu itu? Honestly, I was a bit lebih konsentrasi ke AZ, karena dia dateng pas itu. Bodoh amat orang lain mau ngapain. Yang penting ada sepupu-sepupu aku, aku seneng karena banyak sepupu-sepupu aku, jadi aku ngobrol sama mereka sekalian kenalan sama Bang AZ juga segala macem. Jadi...I think I was fine, I didn’t feel sadness or something. |  |  |  |
| IR |  | Apa kamu merasa bahagia? |  |  |  |
| IE |  | Bahagia juga nggak sih. |  |  |  |
| IR |  | Kayak dateng ke pernikahan biasa gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 1000 | Tapi kamu sama ibu baru dan kakak baru kamu ini...ada relationship nggak? |  |  |  |
| IE | 1005  1010 | Di grup aja sih. Kalau sama kakakku lebih sering, suka sharing memes. Tapi menurutku itu masih belum genuine bangetlah relationshipnya. Mungkin karena aku cewek, dan kakakku lebih cocok sama adikku karena mereka sama-sama cowok, lebih suka ngomongin anime dan games. Kalau sama aku, I’m trying aja supaya...kan udah jadi siblings kan...tapi belum genuine banget. | KS merasa hubungannya dengan kakak barunya masih belum tulus karena perbedaan gender dan karena masih baru, tapi KS tetap berusaha. | Perubahan dinamika keluarga | Setelah orang tua bercerai |
| IR |  | Mungkin karena masih baru juga dan kamu masih cari tahu “Di mana sih tempatku disini”? |  |  |  |
| IE | 1015 | Iya, iya, dan nggak serumah juga kan, jadi ya...aneh aja...it’s been...family tinggalnya bareng, tapi aku belum merasa seperti family aja, belum. | *Aku belum merasa seperti family aja.* | Perubahan dinamika keluarga  Tidak bisa mendapatkan rasa kekeluargaan | Setelah orang tua bercerai |
| IR | 1020 | Kalau sama ibumu yang baru pernah kontakkan nggak berdua? |  |  |  |
| IE |  | Pernah, paling waktu KKN sih lumayan sering. Kayak ditanyain lagi ngapain, terus tips-tips survival aja. |  |  |  |
| IR | 1025 | Tapi kalau misalnya disuruh bandingin hubunganmu sama ibumu dan sama tante ini gimana? |  |  |  |
| IE | 1030  1035 | Kalau ngebandingin...aku juga...kalau sama ibuku lebih natural aja. Kalau sama ibu tiriku, kadang aku takut salah ngomong aja. Kayak somehow...bukannya takut...apa ya...aku nggak tau aja poin-poin yang bisa bikin dia sebel tuh apa. Jadi aku belum kenal sepenuhnya, aku masih hati-hati sama dia. It’s not that I’m afraid she will hate me, aku bodoh amat sih, aku masih anaknya ayahku juga kan. Cuman aku masih belum kenal aja. |  |  |  |
| IR |  | Oh...tapi kamu mau kenal? |  |  |  |
| IE | 1040 | Mau-mau aja sih...but I think it will generate some conflict, karena orang kan beda-beda, dua orang ketemu beda. |  |  |  |
| IR |  | Ini aku baru kepikiran...selama proses perceraian itu, gimana sih perasaanmu? |  |  |  |
| IE | 1045  1050 | Sedih sih, sedih. Tapi waktu itu aku berdiplomatis sih, ya udahlah kalian pisah aja kalau udah nggak seneng, kayak gitu, my main propaganda. Tapi dalam hati tetep sedihlah, aku pengennya mereka tetep bersama, tapi gimana sih ngeliat mereka berantem mulu. Males aja, capek lah. | KS merasa sedih karena perceraian orang tuanya, namun ia berusaha diplomatis.  *Ya udahlah, kalian pisah aja kalau nggak seneng.* | Menerima dengan berat hati | Respon terhadap perceraian orang tua |
| IR | 1055 | Sekarang aku pengen nanya tentang hubungan kamu, kan kamu bilang kamu pernah berhubungan romantis, ceritain dong pengalamanmu dalam hubungan romantis itu. Mungkin apa aja yang menurutmu menonjol. |  |  |  |
| IE | 1060 | Kebetulan baru putus...yang baru putus aja ya, kalau misal yang sekarang ada sih poin-poin menonjolnya...tapi yang lebih... |  |  |  |
| IR |  | We’ll get to that later... |  |  |  |
| IE |  | Iya...we’ll get to that later. Kalau misal sama Bang AZ tuh, dia kan lebih tua tiga tahun, cuma lebih tua dua angkatan kan... |  |  |  |
| IR | 1065 | Eh aku pengen nanya dulu deh...sejauh kehidupan kamu, kamu udah pacaran berapa kali? |  |  |  |
| IE |  | Eh...tiga... |  |  |  |
| IR | 1070 | Termasuk sama LF juga ya, sama LF dua tahun... |  |  |  |
| IE |  | Hitungannya dua tahun... |  |  |  |
| IR |  | Dua tahun...tapi sempat HTS. Kalau sama Mas AZ berapa? |  |  |  |
| IE |  | Dua tahun tapi kenal tiga tahun. |  |  |  |
| IR | 1075 | Kenalnya dari...? |  |  |  |
| IE |  | Kenalnya dari aku wawancara UKM! |  |  |  |
| IR |  | Wait...my sense of time is so bad...wawancaranya kan 2016... |  |  |  |
| IE |  | 2016...September...Agustus lah. |  |  |  |
| IR | 1080 | Terus jadiannya...kan kenal tiga tahun... |  |  |  |
| IE | 1085  1090 | Kan deket dari September 2016, tapi itu nggak langsung pacaran, tapi udah sama-sama suka. Tapi sempat ada hiccupnya juga, kayak ada masalah gitu, terus balik, terus off lagi tiga bulan. Tiga bulan tuh aku sempat deket sama cowok lain. Dia nembak aku, cuma aku nggak nerima, jadi putus lagi, putus hubungan lagi sama cowok yang ini, balik lagi sama Bang AZ sampai barusan ini. Jadi 2017-2019 pacarannya. | Deskripsi hubungan dengan AZ, mantan pacarnya. |  |  |
| IR |  | Jadi kenal dari 2016...sempet nembak tapi ditolak... |  |  |  |
| IE |  | Bukan, itu cowok lain. |  |  |  |
| IR | 1095 | Oh iya lupa. Jadi intinya sebelum pacaran ini kamu deket sama dua cowok, tapi kamu...ini deket sama yang satu lagi berapa lama? |  |  |  |
| IE |  | Tiga bulan. |  |  |  |
| IR | 1100 | Tiga bulan...terus dia nembak, kamu bilang nggak, terus lost contact sama dia, terus akhirnya kamu balik lagi sama Mas AZ...oke, oke. Terus sama Mas AZ itu dua tahun? Tiga tahun? Dua setengah? |  |  |  |
| IE | 1105 | Dua setengah kali ya...kan akhir 2017 sampai pertengahan 2019...dua setengah dong. Satu setengah. Kalau digabung sama yang awal-awal, dua tahun lah. |  |  |  |
| IR |  | Itu gimana hubunganmu sama dia? |  |  |  |
| IE | 1110 | Jadi gini...apa ya...sisi mana nih yang harus aku ceritain? |  |  |  |
| IR |  | Dari awal aja deh kalau bingung...gimana pengalamanmu sama dia? |  |  |  |
| IE | 1115 | Pengalamanku sama dia...agak quirky sih anaknya. Aku kadang, “Hah? Maksud lu apaan sih?”, tapi mungkin karena aku ngerasa diriku aneh juga...jadi ya udah nyambung-nyambung aja gitu. |  |  |  |
| IR |  | Apa sih yang membuat kamu tertarik sama dia? |  |  |  |
| IE | 1120 | Dulu rambutnya sih waktu masih gondrong...terus habis itu karena, karena...lingkungan dia...apa ya. Cara dia menganggap keluarganya tuh mirip sama aku. |  |  |  |
| IR | 1125 | Cara dia menganggap keluarganya tuh mirip sama kamu...? |  |  |  |
| IE | 1130  1135  1140 | Cara pandang dia ke keluarganya sama kayak cara pandang aku ke keluargaku. Terus tradisi-tradisinya juga mirip. Menurutku gampang aja, cocok aja. Terus ya...apa ini semua karena aku dulu tidak mematuhi mamaku? Jadi gini, malu aku tuh cerita, tapi kan kita udah nggak kepengurusan lagi. Jadi dulu waktu masih maba tahun 2016, kan aku dapet mobil, terus waktu UTS aku sama AZ jalan-jalan tuh ke Imogiri, hampir hutan pinus tapi nggak nyampe hutan pinus. Terus selfie kan, aku salah kirim selfie ke grup keluarga aku...selfienya nggak aneh-aneh, cuma samping-sampingan biasa gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi berdua doang kan? |  |  |  |
| IE | 1145  1150 | Iya! Waduh...kayak pertama aku takut aja, somehow I knew aku masih belum dibolehin pacaran. Cuman ayahku sama ibuku beda tuh marahnya. Ayahku marah karena UTS, ibuku marah karena pertama itu sama cowok doang berdua, yang kedua kenapa itu mobil buat jalan-jalan, padahal buat kuliah. |  |  |  |
| IR |  | Kan kamu di sini nggak kuliah doang... |  |  |  |
| IE | 1155 | Ya makanya...astaghfirullah...kayaknya dari situ udah ngga terlalu setuju sama...hahaha...tapi menurutku it doesn’t...menurutmu gimana? |  |  |  |
| IR |  | Apa? |  |  |  |
| IE |  | Masa gara-gara itu doang? |  |  |  |
| IR | 1160 | Kayaknya nggak sih...kalau menurutku, kalau ayahmu kan karena UTS doang, at least, menurutku dia B aja, menurutku. Tapi ibumu mungkin karena...apa...karena dia dari dulu bilang cowok tuh...dia masih belum bisa ngelepasin kamu, makanya dia sangat menentang... |  |  |  |
| IE | 1165 | Iya, iya, mungkin, iya ya, maybe, might be. Nah, terus dari situ kita tetep lanjut sih, nggak tau aku nakal juga sih. |  |  |  |
| IR |  | Jadi sebenernya disuruh... |  |  |  |
| IE | 1170 | Nggak, nggak disuruh putus juga. Cuman disuruh nggak usah pacaran dulu aja. Eh itu disuruh putus ya? |  |  |  |
| IR |  | Iya... |  |  |  |
| IE |  | Iya disuruh putus. |  |  |  |
| IR |  | Dimarahin? Lewat WA apa telpon? |  |  |  |
| IE | 1175 | Dimarahin lewat WA, nggak ditelepon. Aku panik banget kalau ditelepon tapi ternyata nggak ditelepon... |  |  |  |
| IR |  | Itu marahnya pas lagi di situ...? |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. |  |  |  |
| IR | 1180 | Terus gimana? Emang mau ngirim ke siapa sih? |  |  |  |
| IE |  | Ke dia, kan ada di HP aku soalnya, aku pengen kirim ke dia. |  |  |  |
| IR |  | Kok jauh banget...? |  |  |  |
| IE | 1185 | Itu the stupidest... |  |  |  |
| IR |  | Terus reaksi dia gimana pas tau? |  |  |  |
| IE | 1190  1195  1200  1205  1210 | Kayaknya dia sebel...I don’t know, aku nggak ngerti juga. Nah, menurut aku, okay let’s just jump to...dia sangat difficult sih menurutku karena dia nggak bisa mengutarakan emosinya. Jatuhnya dia retract himself atau keras. Kayak maksudnya marah banget. Jadi there’s no in between, dia nggak berusaha pelan-pelan, “Eh aku merasakan seperti ini”, itu yang bikin aku sebel sama dia. Kayak...dia have certain expectations to me, tapi maunya aku yang pelan-pelan mengulik dia. Tapi menurut aku, masa aku selalu kayak gitu sih? Itu kan responsibility dia juga untuk cerita. Atau kalau misalnya emang dia kayak...apa ya...at least jangan mentah, jangan putus asa, jangan “Ini gue, lo harus mengerti”, jangan yang kayak gitu. Ajak diskusilah, aku berkali-kali, udah beberapa kali “Menurut aku kayak gini lho yang mendingan”, kayak coba deh, tapi dia tetap menentang gitu. Kalau menurut dia kayak gini, ya kayak gini. Kalau dipikir-pikir itu salah satu poin terbesarnya sih, the main theme of our relationship, dan itu juga yang bikin aku putus sama dia. | KS merasa bahwa AZ adalah orang yang sulit dalam mengutarakan emosi, selalu ingin dimengerti, tidak ingin mengakomodasi pendapat KS.  *Masa aku selalu kayak gitu sih? Itu kan responsibility dia juga untuk cerita.*  KS merasa bahwa dalam hubungan seharusnya ada timbal baiknya. Dapat dari media yang selama ini dia lihat kah? | Hubungan timbal balik – masih memercayai keberadaan cinta | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Karena dia keras kepala...? |  |  |  |
| IE |  | Keras banget, nggak bisa cerita. |  |  |  |
| IR | 1215 | Berarti kalian kalau ngobrol tentang apa? |  |  |  |
| IE | 1220  1225 | Apa aja sih...yang lain. Kebanyakan aku yang cerita. Dia sering cerita juga, dia sering cerita tentang keluarganya, temen-temennya, dia juga sering ngajak aku kumpul sama temen-temennya. Cuman...belom bisa...dia belum bisa yang terstruktur gitu, yang kayak “Aku kayak gini”...gimana ya, dia nggak berusaha mengajak aku untuk mengerti dia banget. Dia maunya aku mengerti dia apa adanya gitu. Susah... |  |  |  |
| IR | 1230 | Tapi dia nggak ngasih kesempatan...maksudnya dia sendiri nggak mau membuka diri untuk kamu mengerti dia? |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR |  | Tapi, breaking point-nya apa? Sampai kamu kayak “Aku udah nggak bisa lagi”? |  |  |  |
| IE | 1235  1240  1245  1250  1255  1260 | Itu...pas KKN kan kemaren. Kan dia di Jakarta udah, udah setahun. Terus...uh...I guess...waktu KKN, aku udah lebih bisa ngeliat menurut aku ini udah nggak bener. Kayak, environment KKN beda aja sih, buat aku punya pikiran baru. Terus...mikir, seharusnya dia nggak kayak gini. Kalau misal dia nge-respect aku sebagai ceweknya, at least kalau misalnya dia bener-bener nggak bisa ngomong, dia bilang. Kayak, “Kondisiku lagi kayak gini sekarang, lagi nggak bisa komunikasi” instead of dia cuekin aku dan dia tuh judes gitu-gitu. Jadi, kayak, ya aku mikirnya dia bad guy banget kan. Itu sih yang bikin aku sebel banget dan lose stress ke dia. I didn’t feel like I can give my love anymore. Malahan at one point pernah kayak gini, jadi dia, sebelum aku minta putus, cerita tentang keluarganya. Dia minta tolong aku sesuatu gitu. Aku di situ malah marah, kenapa harus sekarang. Gue dari kemaren di sini buat lo, kenapa lu baru sekarang kayak gini. Dia malah marah lagi kayak, “Masih mending aku mintain tolong”...jadi tambah sebel kan, aku udah keki banget. Ya udah terus, I found like, I cannot be with him anymore. | Deskripsi putus hubungan dengan AZ. |  |  |
| IR |  | Karena dia nggak mau terbuka itu, tapi pas terbuka saat kamu nggak bisa... |  |  |  |
| IE | 1265  1270 | Udah, udah, udah kayak kehilangan my availability gitu lho. Udah sebel banget, intinya udah sebel banget. Terus, turns out, dia expect...karena kondisi dia lagi susah di Jakarta, dia tuh ada buat aku terus. Tapi dia nggak mengutarakan itu gitu lho. Padahal aku setiap hari ada buat dia, aku...kalau misal dia nggak bales, aku tetep chat dia gitu lho, tetep kasih perhatian. Menurut aku, aku udah lumayan cukup lah. Tapi dia nggak menghargai aja sih. | AZ merasa bahwa KS tidak ada untuk dirinya, padahal KS merasa ia selalu memberi perhatian, setiap hari ada buat dia, namun AZ tidak menghargainya. |  |  |
| IR |  | Dia merasa itu nggak cukup? |  |  |  |
| IE | 1275 | Bukan. Dia merasa...aku merasa aku...dia merasa aku seharusnya nggak ninggalin dia. Ini aku tau setelah putus, aku udah ngobrol lagi sama dia. |  |  |  |
| IR | 1280 | Dia merasa ditinggalkan, padahal kamu merasa kamu selalu ada buat dia... |  |  |  |
| IE | 1285 | Udah selalu ada buat dia, but I chose to leave. Di situ dia benci sama aku. Sekarang ia benci sama aku karena aku ninggalin dia waktu dia lagi susah. Kayak gimana ya, nggak tau sih siapa yang salah di situ. |  |  |  |
| IR |  | Kamu nyaman nggak cerita ke aku dia susahnya kenapa? |  |  |  |
| IE | 1290  1295  1300  1305  1310 | Iya jadi, kerjaannya susah, dia filsafat sementara dia di bank-bank. Kerjaan dia susah banget, dan dia merasa tidak perform. Dan dia overworked himself. Dia pengen achive banget, dia lebur terus-terusan, padahal nggak semuanya lembur. Dia sangat mendorong diri dia sendiri, mungkin dia kewalahan di situ juga. Terus keluarganya juga bermasalah. Dia kan anak pertama, cowok, baru kerja, kerjanya di Jakarta lagi. Jadi orang berekspektasi banyak sama dia dan dia...uang dia banyak dimintain. Nah, ada satu poin juga sih, dia selalu mempermasalahkan kalau dia dari keluarga yang kurang berada, mempermasalahkan kalau dia nggak punya uang. Sebenernya, aku selama ini nggak pernah protes, kamu miskin, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Sampai, kamu nggak punya uang ya? Yah...aku menyayangkan dia nggak punya uang atau uangnya sedikit tuh nggak pernah. Palingan kalau dia nggak bisa makan aja aku jadi sedih gitu kan. Gitu doang, gimana makanmu? Gitu doang. Bukan yang kayak, aku tidak senang bersamamu yang sedang bokek, nggak gitu. |  |  |  |
| IR | 1315 | Tapi dia menangkap kamu seakan-akan ngomong gitu? |  |  |  |
| IE |  | Kayaknya gitu sih. |  |  |  |
| IR |  | Dengan kamu meninggalkan dia... |  |  |  |
| IE | 1320  1325 | Iya...apalagi dia selalu...sebenernya gini, ada satu hal lagi yang dia seneng sebutin, aku sama dia punya gap social gitu. Like I always, mungkin di situ aku juga salah...aku selalu...apaan sih? Nggak ngerti, apa sih, nggak jelas, aku biasa aja. Aku nggak pernah marah atau kayak gimana. Mungkin harusnya aku ajak diskusi, di situ aku juga salah. Mungkin di situ jatuhnya aku kayak, aku merasa tidak bermasalah tapi dia merasa bermasalah. Kita ada gap gitu. | Ada jarak sosial antara KS dan AZ.  *Mungkin harusnya aku ajak diskusi.*  *...Jatuhnya aku merasa tidak bermasalah tapi dia merasa bermasalah.*  Keduanya menutupi masalah yang ada dalam hubungan.  Mungkin KS merasa bahwa dengan membawa masalah gap tersebut ke permukaan, hubungan akan menjadi berkonflik. Sementara itulah yang ditakutkan KS?  KS menganggap masalah tersebut tidak penting dan akan baik-baik saja di akhir.  *Nggak mau membawa masalah gap itu karena aku terlalu egois untuk tidak mengerti apa yang dia rasakan.* | Menutupi masalah dalam hubungan – ada masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 1330 | Gap social maksudnya...? |  |  |  |
| IE |  | Sosial ekonomi. |  |  |  |
| IR |  | Itu yang harusnya di address dari awal... |  |  |  |
| IE |  | I think so. |  |  |  |
| IR | 1335 | Tapi karena kalian, ini kayak, mungkin sebenernya masalah dari awal terus habis itu karena nggak dibahas, jadi menggunung sampai akhirnya membludak di akhir. |  |  |  |
| IE | 1340 | Iya...soalnya aku bisa bilang kalau conflict management sangat jelek. Kita nggak bisa sampai ke akar masalahnya tuh apa, sampai akhirnya kayak gini. Sampai sekarang aku kalau ditanya masalahnya apa? Bingung, kayak nggak terlalu clear aja. | *Conflict management sangat jelek.*  *Sampai sekarang aku kalau ditanya masalahnya apa? Bingung, kayak nggak terlalu clear aja.*  Karena antara keduanya suka saling menutupi masalah yang ada? | Management konflik buruk – ada masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 1345 | Mungkin karena udah menggunung-menggunung itu, jadi kayak...inti masalahnya tuh itu, tapi numpuk sama masalah lain. |  |  |  |
| IE | 1350  1355  1360 | Yes...terus habis itu...uh...soalnya gini, mungkin aku naif juga, menutup diriku sendiri dari hal-hal jelek. Jadi aku nggak mau nganggep itu ada, gap itu ada. Karena aku nggak mau dianggap nge-sok juga dengan menganggap kalau gapnya tuh ada, karena gini loh, beda ya kalau misalnya dia nggak bekerja, dia males-malesan. Mungkin itu bakal aku address. Tapi aku melihat dia sebagai pekerja keras. I believe in him, jadi aku nggak pernah permasalahin itu. Mungkin aku memang harus membahas aja sih seenggaknya. | *Mungkin aku naif juga, menutup diriku sendiri dari hal-hal jelek.*  Mungkinkah ini pengaruh belajar dari ibunya? Atau karena perceraian orang tuanya? Karena KS merasa bahwa konflik dapat membuat hubungan tidak bahagia, sehingga hubungan bisa berakhir putus. | Menutup diri dari hal jelek – ada masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Udah terjadi... |  |  |  |
| IE |  | Ya, udah terjadi juga...terus apalagi ya, ya itu. |  |  |  |
| IR |  | Kalau senengnya sama dia gimana? |  |  |  |
| IE | 1365  1370 | Senengnya...dia tuh...mungkin lebih banyak pengalaman juga. Kalau aku ada yang salah, kurang pas, atau bisa diperbaiki, dia bakal bilang. Dia nggak takut ngebilangin aku. Bukan...just because aku girlfriend-nya, doesn’t mean dia bakal nyamanin aku terus. Sometimes aku perlu ditampar pakai kata-kata. |  |  |  |
| IR |  | Jadi dia nggak takut untuk speak his mind... |  |  |  |
| IE | 1375 | Sugarcoat...speak his mind...kadang itu juga jadi masalah sih. Ih terlalu harsh banget sih dia, tapi eventually ya bener sih. |  |  |  |
| IR | 1380 | Tapi masalahnya dia walaupun speak his mind, juga nggak menyatakan semua gitu ya? Maksudnya kayak, konflik kamu tuh dia nggak mau terbuka sama perasaannya. Jadi ada beberapa waktu dia mau terbuka, tapi dia terbukanya bukan tentang hal-hal penting yang kamu cari... |  |  |  |
| IE | 1385 | Iya...dia takut buka hal-hal yang bisa goncang relationship kita. Intinya gitu sih, lebih milih untuk diam. |  |  |  |
| IR |  | Nah kalau sama yang baru ini gimana? |  |  |  |
| IE | 1390  1395  1400  1405 | Kalau sama yang baru ini, ini terms of communication, jauh lebih baik sih. Kayak, I can see that he’s really...he really knows what he’s feeling, ditambah cara menyampaikannya dengan benar. Dan dia bener-bener...aku bisa percaya aja kalau misal dia lagi merasakan marah, aku percaya dia lagi marah dan alesannya aku tau jelas. Kalau dia lagi bahagia, aku tau dia bahagia gitu lho. Dia juga encourage aku untuk speak my mind, jadi nggak yang maksa, nggak maksa sih, encourage aja. Aku jadi ter-encourage aja karena aku tau itu penting buat dia. Dia merasa lebih tenang kalau aku kasih tau perasaanku tuh apa. Buat dia juga. Aku jadinya lebih terdorong sih. Cuman akhir-akhir ini lagi masalah gitu sih... | Dengan pasangan yang baru, KS merasa komunikasi lebih baik. |  |  |
| IR |  | Masalahnya apa? |  |  |  |
| IE |  | It’s stupid... |  |  |  |
| IR | 1410 | Nggak apa-apa, nggak ada masalah yang stupid kalau emang...kamu rasa itu masalah, ya itu suatu masalah. |  |  |  |
| IE | 1415 | Sure. Jadi sometimes ago in the middle of our relationship itu, I found something that he cannot fulfull to me. Jadi aku merasa my needs itu nggak bisa dipenuhi sama dia. Dan itu agak deteriorate our relationship gitu. Padahal kita baru 4, 3 bulan, tapi itu kerasa banget, agak beda. Dan jatuhnya aku jadi nggak terlalu komit, nggak terlalu fokus sama dia. |  |  |  |
| IR | 1420 | Emang kamu butuh apa? |  |  |  |
| IE |  | Ada deh... |  |  |  |
| IR |  | Berarti sekarang kalian...break istirahat? |  |  |  |
| IE |  | Break istirahat...seminggu... |  |  |  |
| IR |  | Oh, ditargetin gitu? |  |  |  |
| IE | 1425 | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Berarti...udah hari ke berapa? |  |  |  |
| IE |  | Pokoknya selesainya Minggu. |  |  |  |
| IR |  | Yang memutuskan break itu kamu? |  |  |  |
| IE |  | Dia yang minta. |  |  |  |
| IR | 1430 | Bilangnya gimana? |  |  |  |
| IE | 1435  1440 | Dia merasa dia butuh waktu buat ngerti perasaan dia sendiri karena masalah ini. Terus, habis itu, dia butuh cari pendapat temen-temenya karena selama ini dia jarang curhat ke temen-temennya. Jadi dia bilang, dia pengen ngobrol aja sama temen-temennya. Tapi aku bilang, “Well, bear in mind, that they don’t know me. Palingan mereka bakal kasih advice yang generic aja karena yang tau ceritanya gimana kan kita berdua. Tapi nggak apa-apa kalau misal itu memang membantu kamu”. Aku bilang gitu. Tapi ya udah aku kasih nggak apa-apa. | KS saat itu sedang break dari pacarnya. |  |  |
| IR | 1445 | Tapi sebenernya kamu butuh nggak break ini? |  |  |  |
| IE |  | Butuh sih...nggak tau iya atau nggak, cuman sekarang pas lagi ngejalanin seneng-seneng aja sih. I feel lega juga. Nggak lega banget, tapi...I like it. | Merasa lega dengan break ini. |  |  |
| IR | 1450 | Lega karena...kenapa kamu merasa lega? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm...karena...I think aku capek aja harus ngobrol sama satu orang setiap hari sih. | Merasa lelah harus mengobrol dengan satu orang setiap hari.  Lelah mengeluarkan usaha untuk mempertahankan hubungan pada saat sulit? | Lelah mengeluarkan usaha untuk mempertahankan hubungan. | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 1455 | Emang kamu tiap hari ngobrol sama dia? |  |  |  |
| IE | 1460 | Iya...itu salah satu hal yang pernah aku utarain juga sih, kita jangan setiap hari...tapi ketemu aku bilangnya. Kalau ngomong setiap hari lewat chat, tapi aku belum nyampein tentang ngobrol chat. |  |  |  |
| IR |  | Oh jadinya kamu berharapnya ngobrol langsung gitu? |  |  |  |
| IE | 1465 | Ngobrol langsung...sebenernya chat juga nggak apa-apa, ngobrol langsung juga nggak apa-apa. Tapi aku baru nyadar nggak setiap hari. Pengennya nggak setiap hari. |  |  |  |
| IR |  | Apa kamu merasa suffocated gitu? |  |  |  |
| IE |  | Iya, aku merasa gitu. |  |  |  |
| IR | 1470 | Tapi...idealnya menurutmu harusnya hubungan romantis tuh kayak gimana sih? |  |  |  |
| IE | 1475  1480  1485 | Itu sih sekarang yang aku nggak tau. Aku pernah berpikir aja...every relationship is not perfect. Terus habis itu, satu orang satu orang tuh beda banget. Pasti ada konflik. Terus aku bingung aja apa yang bisa bikin mereka bersama selamanya sampai bertahun-tahun tuh apa. Aku masih penasaran, masih bingung aja sih. Soalnya, if they want, they can separate. But, pisah atau bersama pilihan gitu kan, jadi aku penasaran aja sih apa yang bikin orang-orang memilih untuk bersama. Jadi aku nggak tau hubungan yang ideal tuh kayak gimana. Sumpah aku masih nggak tau, mau bilang apapun nggak tau. | *Terus aku bingung aja apa yang bisa bikin mereka bersama selamanya sampai bertahun-tahun tuh apa.*  *...Jadi aku penasaran aja sih apa yang bikin orang-orang memilih untuk bersama.*  Mungkin pengaruh perceraian orang tuanya yang mengajarkan dia bahwa konflik dalam hubungan berakhir dengan perpisahan. | Takut dengan konflik dalam hubungan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Tapi menurutmu, hubungan romantis itu apa sih? |  |  |  |
| IE | 1490  1495 | Nah itu...hubungan roman...romantis tuh, aku attracted sama dia, I don’t know. I still believe in this magical feeling called love. Aku masih believe sih kalau misal aku merasakan itu ke dia, dan dia juga merasakan itu ke aku. Sometimes, it’s unexplainable sih. Itu sih menurut aku hubungan romantis. Yang dijalanin bareng-bareng, yang ada komitmen. | *I still believe in this magical feeling called love.* | Masih memercayai keberadaan cinta | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi ada rasa... |  |  |  |
| IE |  | Ada rasa, terus ada actionnya juga. Di jalanin bareng-bareng. |  |  |  |
| IR | 1500 | Tapi menurut kamu, perlu nggak sih seseorang menjalani hubungan romantis? |  |  |  |
| IE |  | Nggak, menurutku nggak perlu. |  |  |  |
| IR |  | Buat kamu sendiri? |  |  |  |
| IE |  | Aku? Aku butuh atau nggak gitu? |  |  |  |
| IR | 1505 | Hooh. |  |  |  |
| IE | 1510  1515 | Aku...kalau menurut aku sekarang aku butuh sih. Suka kebayang-bayang aja entar oh, aku pengen kayak gini kalau misal sama partner aku. Kayak kemana, terus aku juga suka kepikiran kalau aku punya anak, insyaallah. Aku juga maunya yang naturally lah, maksudnya conceive. Not closing option for adoption juga sih, tapi ya aku sering kepikirannya yang aku naturally conceive a child. Itu kan butuh partner, jadi aku masih suka kepikiran. Mungkin masih ada sih dalam diri aku kayak, butuh relationship, romantic relationship. | KS merasa bahwa ia butuh menjalin hubungan romantis. KS mempunyai bayangan ke depannya mengenai bagamana jika ia menjalin hubungan romantis. | Sarana untuk mendapatkan rasa kekeluargaan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1520 | Tapi butuhnya apakah untuk punya anak aja atau...kamu bilang kamu masih believe in... |  |  |  |
| IE | 1525  1530  1535 | Nah...aku nggak tau juga. Sometimes...mungkin aku butuh temen, temen komitmen yang ada...aku masih bingung sih, labil. Seru aja, entar aku udah gede, udah gede lagi...aku udah gede juga. Tapi kalau beranjak usia, aku punya temen satu orang yang aku bisa komitmen, bisa sharing my life setiap hari. Tadi aku nggak pengen setiap hari, tapi sekarang aku pengen setiap hari. At least ada...oh gini sih menurutku, mungkin I’m craving for that feeling of family again aja sih. Soalnya udah lama aku merasa terluntang-lantung. Kayak, aku punya family, but it’s not one only family. Sama mamaku, nggak ada ayahku. Sama ayahku, ada ibu yang lain. Jadi aku belum ngerasain family yang seutuhnya lagi kayak dulu. Jadi I’m craving for that feeling. | *I’m craving for that feeling of family again aja sih. Soalnya udah lama aku merasa terluntang-lantung. Kayak, aku punya family, but it’s not one only family.* | Tidak bisa mendapatkan rasa kekeluargaan  Sarana mendapatkan rasa kekeluargaan. | Setelah orang tua bercerai  Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi hubungan romantis menurut kamu... |  |  |  |
| IE | 1540 | Home, home... | KS menganggap hubungan romantis sebagai *home*, sarana untuk mencapai perasaan kekeluargaan lagi. | Hubungan romantis sebagai rumah – sarana mendapatkan rasa kekeluargaan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Kayak suatu sarana untuk mencapai perasaan kekeluargaan lagi gitu, makanya kamu masih menginginkan itu... |  |  |  |
| IE | 1545 | Yes, yes...even though nggak ada anak, kalau misal aku bisa nyaman sama orangnya, aku bisa merasa keluarga sama dia, I want to. |  |  |  |
| IR | 1550  1555 | Jadi despite kamu udah cerita pengalaman kayak orang tuamu konflik terus sampai akhirnya cerai, terus hubungan romantismu yang sekarang ada beberapa konflik gini, tapi kamu masih tetep pengen mencari hubungan romantis itu ya...oke, oke. Tapi gimana sih kamu melihat prospek hubungan romantismu di masa depan? Yang sekarang kamu jalanin nggak apa-apa, tapi in general juga nggak apa-apa. |  |  |  |
| IE |  | Very bad. | KS merasa saat itu prospek hubungan romantis ke depannya masih buruk. |  |  |
| IR |  | Buat yang sekarang? |  |  |  |
| IE | 1560  1565  1570  1575  1580 | Buat yang sekarang atau yang nanti, ke depan aja in general. Karena, barusan, beberapa hari yang lalu, aku ke psikiater kan. Dan diagnosed-nya depressed gitu. Jadi there is something within me that I need to prepare, I need to fix. Makanya tadi aku nanya tentang psikolog, karena aku bilang ke dokternya, “Dok sebenernya aku lebih tertariik untuk terapi sih”. Aku pernah denger yang CBT itu kan, terus kata dokternya, “Oh iya, CBT bagus”, makanya dia nyaranin ke beberapa psikolog dan kamu harus sabar biar tau akar permasalahannya tuh apa. Nah itu sih aku pengennya...I think...sampe aku bisa nemu permasalahanku apa, aku belum bisa dengan lega berhubungan sama orang. Karena, aku kayak gini tuh ngefek gitu lho ke semua orang, ke kamu, ke semua orang yang aku tau, ke semua orang yang aku kenal, nggak cuma romantic relationship. Jadi aku merasa harus improve dulu sih somehow... | KS menceritakan bahwa ia memiliki depresi. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang harus ia perbaiki, namun ia tidak tahu apa alasannya. |  |  |
| IR |  | Jadi menurut kamu prospeknya ke depan masih buruk? |  |  |  |
| IE | 1585 | Belum, belum kelihatan. Masih jarak pandangnya satu meter doang. |  |  |  |
| IR | 1590 | Tapi kamu sendiri nggak tau kenapa prospeknya buruk...maksudnya, kamu bilang prospeknya buruk karena kamu depresi ini, tapi kamu sendiri nggak tau kenapa kamu depresi... |  |  |  |
| IE |  | Yes, yes. Itu dia makanya aku mau mencari... |  |  |  |
| IR | 1595 | Mungkin bisa diceritain kamu depresinya gimana...perasaanmu gimana? |  |  |  |
| IE |  | Aku merasa males ngapa-ngapain, nggak bisa fokus belajar... |  |  |  |
| IR |  | Udah berapa lama? |  |  |  |
| IE | 1600  1605  1610 | I think three months-ish? Aku bener-bener...dan keliatan kemarin UTS ku jelek. Dan sekarang agak nggak nyaman tinggal di rumah nenekku, karena merekanya sih, karena dinamika di rumah itu, aku nggak terlalu nyaman. Aku bingung aja. Aku jatuhnya kalau kayak gitu nggak bisa keluar dan misal aku cari temen, yuk kemana yuk, jatuhnya aku bakal capek lagi. Kayak too much effort gitu. Jadi aku di kamar dan di kamar aku juga sedih, jadi kemana-mana tuh sedih gitu lho. Terus intinya aku males-malesan aja sih, nggak ada motivasi. |  |  |  |
| IR |  | Kayak secara fisik down juga emotionally drained... |  |  |  |
| IE |  | Iya, apalagi emosional. |  |  |  |
| IR | 1615 | Emang di rumah nenekmu sekarang, dinamikanya gimana? |  |  |  |
| IE | 1620  1625 | Kan om dan tante, adik sepupu dua anak mereka, sama adikku, sama omahku. Aku cuma butuh independence aja sih, karena...apa ya...aku merasa hidupku bakal lebih efisien tinggal sendiri di kosan. Aku nggak harus tinggal di rumah nenek aja, tapi itu nggak mungkin. Pertama, nenekku bakal sedih banget, terus biayanya lebih tinggi lagi kalau aku ngekos. |  |  |  |
| IR |  | Tapi ada konflik nggak di situ? Atau kamu cuma merasadi rumah ini penuh banget, aku nggak punya kemandirian...? |  |  |  |
| IE | 1630 | Antara mereka sendiri ada konflik, aku cuma sebagai observer. Konfliknya nggak ongoing sih, tapi efeknya kerasa. Atmosfirnya aku nggak suka, bikin aku nggak nyaman. |  |  |  |
| IR | 1635 | Kalau di keluargamu sendiri, kamu deketnya sama siapa sih? Nggak harus inti. |  |  |  |
| IE |  | Keluarga ibu atau ayah? |  |  |  |
| IR |  | Maksudnya satu figur yang kamu attached banget gitu, yang kamu kayak, aku sama dia nyaman, dan lain-lain... |  |  |  |
| IE | 1640 | Mmm...siapa ya? Ada tanteku sih, adiknya ibuku. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa kamu ngerasa deket sama dia? |  |  |  |
| IE |  | Karena dia chill, dia orangnya chill, kalau tentang keluarga sih sepahaman sama aku. |  |  |  |
| IR | 1645 | Deskripsiin deh hubunganmu sama dia. |  |  |  |
| IE | 1650  1655 | Dia sangat sayang aku, dia chill, modern aja sih. Kan dia juga suka baca buku, dia sangat filsuf orangnya juga, tentang environment juga. Jadi menurutku lumayan forward pemikirannya, dan itu yang bikin...sebenernya bukan aku doang yang attached sama dia. Adikku juga, adikku lebih. Sepupuku yang lain ada juga yang attached sama dia karena dia bisa mingle sama kita. |  |  |  |
| IR |  | Apa pernah curhat-curhatan? |  |  |  |
| IE |  | Pernah. |  |  |  |
| IR |  | Biasanya tentang apa? |  |  |  |
| IE |  | Tentang rumah, tentang keadaan di rumah. |  |  |  |
| IR | 1660 | Terus dia responnya juga... |  |  |  |
| IE |  | Iya...berusaha mengerti aja sih, mengerti aku. |  |  |  |
| IR | 1665 | Tapi menurutmu, kamu menganggap hubunganmu sama dia sebagai sesuatu yang esensial banget nggak? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm...skala esensialnya kayak gimana? |  |  |  |
| IR | 1670 | Maksudnya kayak..apa kamu nganggep dia tuh, “Wah penting banget buat aku” atau biasa, dia chill? Maksudnya aku nyaman sama dia tapi nggak sampai deket banget? |  |  |  |
| IE |  | Penting sih karena...apa ya...kita ada buat each other aja... |  |  |  |
| IR |  | Dikala konflik-konflik itu? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR | 1675 | Mungkin terakhir...harapanmu untuk hubungan romantismu ke depan gimana sih? |  |  |  |
| IE | 1680 | Harapanku adalah...aku bisa mengerti dia, dia bisa mengerti aku. Intinya itu sih. Bisa sama-sama membangun sama lain... |  |  |  |
| IR |  | Sama yang sekarang atau in general? |  |  |  |
| IE | 1685 | Sama yang sekarang dan in general. Soalnya aku lagi agak-agak memikirkan sesuatu, apa ya, soalnya lagi break juga jadi aku nggak tau. Intinya saling mengerti dan sama-sama...yang penting mengerti sih. Kalau udah mengerti tuh enak, kalau nggak ngerti yang berantem terus. |  |  |  |
| IR | 1690 | Menurutmu itu nggak sih yang jadi konflik antara orang tuamu? |  |  |  |
| IE |  | I think iya. |  |  |  |
| IR |  | Makanya kamu ngerasa harus mengerti dia? Oke. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara II: Partisipan KS**

1. **Detail Partisipan**

Nama : KS

Usia : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: *Interviewer*

IE: *Interviewee*

Descriptive comments

*Linguistic comments*

Conceptual comments

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IR/IE** | **Line** | **Transkrip** | ***Exploratory comments*** | ***Emergent themes*** | ***Superordinate theme*** |
| IR | 5 | Ini cuma buat mengkonfirmasi jawaban-jawaban yang kemarin aja sih. Intinya mau nanya lagi aja, mau memastikan ini yang aku perkirain sama yang kamu bilang itu cocok nggak. Ini aja sih, sebenernya kalau kemarin itu, kamu bilangnya sekarang kamu lagi menjalin hubungan romantis... |  |  |  |
| IE |  | Lagi apa? |  |  |  |
| IR |  | Menjalin hubungan romantis... |  |  |  |
| IE | 10 | Oh iya, iya. |  |  |  |
| IR |  | Oh iya, sama yang sekarang gimana? |  |  |  |
| IE |  | Udah balikan, kemarin break seminggu doang terus udah selesai. |  |  |  |
| IR | 15 | Udah selesai...menjalin hubungan romantis, terus sebelumnya juga kamu udah menjalin sama masnya itu. |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 20 | Tapi, pada saat yang bersamaan kamu juga bilang kalau kamu sendiri masih nggak tau hubungan romantis itu apa, idealnya kayak apa. Kamu juga bilang kalau...apa...prospek ke depanmu, pas ku tanya prospek ke depanmu gimana untuk hubungan romantis, kamu bilang masih very bad... |  |  |  |
| IE | 25 | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 30 | Karena kamu merasa...uh...masih ada sesuatu dalam diri kamu yang harus kamu benerin dulu, harus kamu improve gitu. Aku pengen ini aja sih, nanya, kan kamu merasa masih belum tau hubungan romantis itu apa, masih merasa kalau kamu butuh improve diri sendiri dulu, karena kalau kamu nggak improve diri sendiri dulu, bisa ngefek ke hubungan kamu... |  |  |  |
| IE | 35 | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Nggak cuma romantis tapi ke... |  |  |  |
| IE |  | Semuanya. |  |  |  |
| IR |  | Bener kan maksudnya...? |  |  |  |
| IE |  | Bener, bener, bener. |  |  |  |
| IR | 40 | Tapi kenapa despite all of that, kamu tetap menjalin gitu lho? Menurutku itu agak kayak...berlawanan gitu lho... |  |  |  |
| IE | 45  50  55  60  65 | Hmmm...huh...karena kayak, apa ya...waktu aku pertama pacaran sama yang sekarang, itu kayak mikir, aku bisa gitu. Jadi...kan ditembak juga, terus aku juga suka sama dia, dia juga suka sama aku. Cuman, mungkin agak terlalu cepet aja sih. Aku nyadarnya pas udah...terus uh...apa...ya...sebenernya pas awal pacaran, aku nggak expect apa-apa sih. Nggak, aku berharap juga sih. Aku berharap bisa buat serius, maksudnya buat nikah gitu. Cuman emang kemarin tengah-tengah gitu, kayak lagi bermasalah aja, jadi aku kayak galau lagi gitu lho. Kalau sekarang, sebenernya aku juga belum sepenuhnya ngerti hubungan romantis mau yang kayak gimana. Cuman, aku ngeliat contoh-contoh di, aku suka ngeliat Youtuber kan, vlog gitu. Terus kayak suka ngeliat relationship QnA gitu lho. Dan ada couples yang aku...bagus, itu contoh, contoh yang bagus gitu. Jadi jawaban mereka kayak, misalnya, mereka tuh berhubungan romantis tuh buat build a life together gitu lho. Jadi...ide aku sekarang kayak gitu. | KS mengakui bahwa ia belum sepenuhnya mengerti mengenai apa itu hubungan romantis, namun ia melihat contoh pasangan-pasangan yang melakukan vlog di Youtube. Ia merasa bahwa yang ia lihat memberikan contoh yang bagus dan memberikan gambaran mengenai hubungan romantis yang ideal bagi KS. | Masih memercayai keberadaan cinta | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Hubungan romantis itu... |  |  |  |
| IE |  | Buat build a life together. | Menurut KS, hubungan romantis bertujuan untuk membangun hidup bersama.  Membangun keluarga? | Sarana untuk mendapatkan rasa kekeluargaan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 70 | Build a life together...dan kamu berharap bisa build a life together sama orang ini... |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Meskipun kamu merasa, kamu sendiri pun masih merasa ada yang harus di-improve dari diri kamu... |  |  |  |
| IE | 75 | Hooh. Itu pasti sih. |  |  |  |
| IR |  | Arti hubungan romantis buat kamu itu... |  |  |  |
| IE |  | Kayak menjalani hidup bareng-bareng aja sih. | Hubungan romantis bagi KS adalah menjalani hidup bersama. |  |  |
| IR | 80 | Menjalani hidup bareng-bareng...build a life together ya...kemarin juga kamu bilang, kamu menjalin hubungan romantis karena...kamu bilang “I’m craving for that feeling of family” gitu lho... |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 85 | Ingin merasakan kekeluargaan...emang...apa sih arti kekeluargaan buat kamu? Bayanganmu setelah menjalani hubungan romantis...apa...kekeluargaannya tuh, apa sih yang kamu harapkan? |  |  |  |
| IE | 90 | Uh...saling sayang pastinya. Kalau misalnya ada masalah, dirembukin bareng-bareng. Terus setia aja sih satu sama lain dari kecil sampai tua, sampai meninggal. Itu idealnya sih. | Hubungan romantis meliputi rasa saling sayang, penyelesaian masalah bersama, kesetiaan hingga meninggal. | Persepsi hubungan romantis; saling sayang  Persepsi hubungan romantis; kesetiaan |  |
| IR | 95 | Itu idealnya? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Jadi sekarang kamu udah tau dong, yang ideal tuh kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 100 | Lumayan sih udah. Kan aku banyak nonton vlog itu. |  |  |  |
| IR |  | Oh...jadi, kamu lebih banyak mendapatkan ide tentang romantic relationship itu dari...? |  |  |  |
| IE |  | Dari media, yes. | Lebih banyak mendapatkan ide mengenai hubungan romantis dari media. | Media berperan dalam membantu memaknai hubungan romantis – masih memercayai keberadaan cinta | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 105 | Dari media. Terus juga kamu kemarin cerita, kamu banyak buku, banyak nonton film tentang romance juga, apa ya...menurutku berarti kamu dapet ide tentang romantic relationship dari situ? |  |  |  |
| IE | 110 | Nggak, kalau misalnya fiction, nggak terlalu juga sih, kayak cuma bumbu-bumbu doang. Tapi kalau reality, kayak yang aku bilang tadi, kayak...baru. Kalau misal aku contoh yang baik, yang baik-baiknya gitu. |  |  |  |
| IR | 115 | Lebih ke kayak...cerita orang beneran gitu ya. |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. Pengalaman orang gitu. |  |  |  |
| IR |  | Makanya kamu suka yang series Modern Love itu... |  |  |  |
| IE |  | Karena itu berdasarkan cerita nyata. |  |  |  |
| IR | 120 | Kamu berharap bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan di situ... |  |  |  |
| IE |  | Di vlognya, iya. |  |  |  |
| IR | 125 | Menurut kamu sendiri, apa yang terjadi sama keluarga kamu, kayak perceraiannya, itu berdampak nggak sih ke kamu? |  |  |  |
| IE | 130  135 | Sebagai orang? Berdampak sih, kayak of course, sedih, terus aku nyadar aja aku harus take care of myself more dan nggak bisa terlalu bergantung sama mereka. Karena mereka lagi ada urusan juga. Mereka lagi mengurus masalah mereka juga. Walaupun sebenernya kasih sayang dan perhatian mereka nggak hilang, cuma berkurang aja intensitasnya gara-gara mereka juga lagi nggak berhubungan baik gitu kan maksudnya, jadi kurang hangat dan kurang intens aja sih. | KS merasa karena perceraian orang tua, ia harus belajar merawat diri sendiri tanpa bergantung dengan orang tua.  KS merasa perhatian dan kasih sayang orang tuanya berkurang intensitasnya dan merasa kurang hangat sejak perceraiannya. | Tidak bisa mendapatkan rasa kekeluargaan | Setelah orang tua bercerai |
| IR | 140 | Jadi pas sama keluarga kamu, kamu lebih banyak merasakan sedih, dan nggak merasakan kayak...apa ya...kasih sayang yang kamu harapkan... |  |  |  |
| IE |  | Kalau kasih sayang sama aja sih. |  |  |  |
| IR | 145  150 | Sama aja? Tapi membedakan antara kayak...keluarga, kan kamu menganggap hubungan romantis itu sebagai sarana untuk mencapai rasa kekeluargaan, nah yang membedakan keluarga kamu sama hubungan romantis yang kamu jalankan apa sih? Maksudnya, kenapa kamu memilih untuk ke luar...maksudnya bukan keluar dari keluarga tapi, nggak sama mereka gitu. |  |  |  |
| IE | 155 | Ini berarti hubungan romantisku yang dulu apa yang sekarang? Soalnya pas orang tuaku cerai, aku lagi sama yang mantan. Kalau sekarang kan orang tua ku kayak, ya udah. Proses perceraiannya itu atau sekarang? |  |  |  |
| IR |  | Secara... |  |  |  |
| IE |  | General? |  |  |  |
| IR |  | Secara general aja. |  |  |  |
| IE | 160  165  170  175  180 | Ummm...apa ya...ummm...karena...ada, dia by my side aja sih, lebih intens. Kalau misal orang tuaku kan ya...aku juga sebenernya udah gede kan, tapi mereka juga sedang move on, sama-sama move on, kayak gitu. Jadi, aku kayak nganggep...sek...jadi aku melihat mereka sebagai...orang-orang, adults yang setara sama aku somehow. Maksudnya bukan yang...lebih ke yang...aku bisa ngeliat personality ayahku, ibuku, secara real sekarang. Itu beda daripada yang aku pikir sebelumnya. In that sense aku merasa kayak agak...apa...kurang rasa kekeluargaannya di situ. Cuma sebenernya nggak lebay juga sih, nggak yang aku nggak nganggep mereka ayahku, ibuku. Cuman bisa melihat mereka sebagai adults aja yang mereka juga punya pengalaman, sakit hati sendiri, gitu. Dan kalau misalnya sama pacarku, aku lebih intens aja sih. Ada temennya, bisa lebih ngobrol aja. | KS merasa pasangannya dapat lebih memenuhi kebutuhannya dibandingkan orang tua.  Pasangan sebagai pengganti orang tua?  Perceraian orang tua membuat KS dapat memandang orang tuanya sebagai individu sendiri yang punya kepribadian dan bisa sakit hati. Ini membuat KS merasakan kurangnya kekeluargaan. | Tidak bisa mendapatkan rasa kekeluargaan | Setelah orang tua bercerai |
| IR |  | Jadi...kamu merasa bisa lebih intens sama pacar kamu karena kamu sekarang udah bisa melihat orang tuamu sebagai...apa ya...individu... |  |  |  |
| IE | 185 | Iya, individu. |  |  |  |
| IR |  | Individu biasa yang...individu sendiri yang punya kepribadian, yang punya kesulitan gitu. |  |  |  |
| IE | 190 | Iya, iya. Dan aku jadi nggak mau...dan berkurang juga kayak bergantung sama mereka secara emosional. Jadi aku lebih ke...emotional needs-ku di pacarku. | KS memilih untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya pada pacarnya.  Karena KS merasa orang tuanya tidak bisa memberikan dia itu. | Sarana mendapatkan rasa kekeluargaan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 195 | Oh...jadi karena apa ya...mungkin karena kamu paham kepribadian orang tuamu nggak bisa memenuhi emotional needs kamu, makanya kamu lebih memilih buat lebih ke pacar kamu. |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 200 | Dan kamu merasa dengan menjalin hubungan romantis, itu bisa memenuhi kebutuhan emosionalmu. Oke, oke. Ini aku penasaran aja sih, kan kamu udah pacaran tiga kali...SMP itu... |  |  |  |
| IE |  | Eh, empat. Ini keempat. |  |  |  |
| IR | 205 | Kan si LF, Mas AZ... |  |  |  |
| IE |  | Sebelum Mas AZ ada. Cuma sebelas hari tapi. |  |  |  |
| IR |  | Why? |  |  |  |
| IE | 210 | Itu kayak aku iseng doang, nggak mikir banget. |  |  |  |
| IR |  | Itu berarti...LF dari kelas 7 sampai kelas 9, tapi sempat HTS juga. HTS-nya berapa lama? |  |  |  |
| IE | 215 | Malah hampir dua tahun gitu. Karena pacarannya itu, tembak dan putusnya itu cuma dua minggu, apa lima hari? Less than a month gitu deh. |  |  |  |
| IR | 220 | Tapi menurut kamu, itu...kamu memaknai itu sebagai hubungan romantis nggak sih? Atau cuma main-main? Maksudnya kayak, not the real thing gitu. |  |  |  |
| IE | 225 | Uh...gimana ya...saat itu sih, saat itu sih aku pikir iya. Tapi kalau dipikir sekarang...ya iya juga sih. Soalnya, aku suka, dia suka, dan kita menjalani suatu hubungan yang more than friends, gitu lho. Jadi kayak couple, ya couple. |  |  |  |
| IR |  | Yang membedakan temen sama lebih dari temen apa sih emang? |  |  |  |
| IE | 230 | Ummm...apa ya? |  |  |  |
| IR |  | Soalnya kemarin kamu cerita kamu duduk di sampingnya terus ngobrol. Kan temen juga bisa gitu. Ya kayak gini aja gitu. |  |  |  |
| IE | 235 | I mean...like...spesial...nggak tau sih, lupa. Aku udah lupa. Nggak tau, kayak...hubungan dengan lawan jenis aja gitu sih. Aku juga nggak ngerti sih kalau sekarang disuruh explain, tapi...kayak...aku suka, dia suka. |  |  |  |
| IR | 240 | Oh, gitu. Berarti itu sampai kelas 9, terus sama yang mas ini...namanya siapa? |  |  |  |
| IE |  | EK, EK. |  |  |  |
| IR |  | Oh, EK. Itu pas PPSMB? Kayak gimana? |  |  |  |
| IE |  | Setelah PPSMB. |  |  |  |
| IR | 245 | Kalian saling sukanya setelah PPSMB...atau setelah PPSMB, ketemu, terus saling suka? |  |  |  |
| IE | 250  255 | Setelah. Aku dikenalin dulu sama temen aku. Terus temen aku itu temen PPSMB-nya dia. Jadi aku dikenalin terus...sebenernya tuh aku kayak...nggak suka-suka banget gitu lho. Kayaknya kalau dipikir aku sebenernya nggak suka deh. Nyoba-nyoba doang, kayak, oh kaget aja gitu, baru masuk kuliah terus ditembak. Terus aku kayak, “Ya udah, boleh deh”, kayak gitu, kayak mau nyoba doang. Padahal nggak suka-suka banget. Tapi aku kaget aja, kita baru kenal dua minggu, udah bilang sayang, dia udah bilang dia sayang sama aku. | Deskripsi hubungan dengan EK.  KS berpacaran dengan EK karena ingin mencoba. Ia penasaran mengenai pacaran karena tidak diperbolehkan oleh ibunya. |  |  |
| IR | 260 | Jadi kamu setelah PPSMB dikenalin sama orang...sama dia ini. Lalu baru dua minggu kenal, dia udah bilang sayang. Tapi sebelumnya kalian kayak, deket...suka ngobrol gitu...? |  |  |  |
| IE |  | Ngobrol, ngobrol. |  |  |  |
| IR | 265 | Kayak berdua...? |  |  |  |
| IE |  | Berdua, chatting, makan, kayak PDKT. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu...meskipun ada PDKT, kamu merasa “kayaknya nggak suka gitu deh” tapi akhirnya tetep kayak nyoba... |  |  |  |
| IE | 270 | Hooh, karena kayak ditembak kan...ya udah deh terima aja. |  |  |  |
| IR |  | Terus akhirnya...pas itu kan kamu bilang sebelas hari, terus selama sebelas hari itu ngapain aja? |  |  |  |
| IE | 275  280 | Ngobrol doang...kayak biasa, ngomongin kuliah, becanda-becanda, terus aku inget banget dia suka bikin puisi. Terus aku yang...habis itu aku berusaha kayak...pacar tuh gimana sih. Emang aku rada nggak bisa ngasih affection semenye-menye itu. Aku kayak coba aja, coba di situ. Terus kayak...uh...kayaknya nggak deh, kurang pas gitu. Ya udah. |  |  |  |
| IR | 285 | Jadi kamu merasa rasa kamu ke dia kayak...meh... |  |  |  |
| IE |  | Meh, meh, meh, meh, meh. Bener. |  |  |  |
| IR |  | Kayak...nggak seintens...malah mungkin nggak ada kali ya? |  |  |  |
| IE |  | Malah mungkin kayaknya nggak ada. |  |  |  |
| IR | 290 | Tapi karena kamu penasaran, kamu mau mencoba. |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya, hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Terus akhirnya kamu yang mutusin dia, terus habis itu uh...PDKT sama Mas AZ? |  |  |  |
| IE | 295 | Langsung. Itu aku mutusin dia karena aku suka sama Mas AZ. |  |  |  |
| IR | 300 | Mungkin nggak sih kamu tuh...ini aku aja sih...mungkin nggak sih kan dulu mama kamu suka ngelarang gitu...akhirnya kamu pun... |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. |  |  |  |
| IR |  | Karena mama kamu bilang pas kuliah udah boleh... |  |  |  |
| IE | 305  310  315 | Ya udah. Nggak mikir banget gitu, Car. Aku nggak kayak “Wah, aku pacaran”, nggak, tapi kayak, “Oh”. Soalnya gini, waktu SMA, aku ada yang deket-deket gitu, tapi nggak sampai pacaran. Temen deket banget, ada yang beda aja, tapi nggak dijadiin pacar. HTS pun bentar doang, tapi nggak yang...nggak yang...ngaku nggak ya? Ngaku sih...cuman nggak di-official-in gitu lho. Jadi aku udah tau rasanya suka dan disukai orang yang timbal balik udah pernah ngerasain SMA. Jadi pas kuliah udah boleh, digasin. | Pengalaman berhubungan romantis yang KS sebelum orang tuanya bercerai yang membuat dirinya bahagia membuat dirinya tetap ingin menjalin hubungan romantis. | Masih memercayain keberadaan cinta | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 320 | Jadi selama SMA kamu nurutin mamamu, nggak pacaran, selama SMA pun sempat ada hubungan walaupun nggak jadi, tapi kamu merasakan gimana sih rasanya disukain sama orang yang kamu sukain juga, dan itu rasanya... |  |  |  |
| IE | 325 | Ya seneng sih. Itulah, pacaran tapi nggak pacaran. Kalau pacaran kan, “You’re mine and I’m yours” gitu kan kesannya. Tapi waktu SMA nggak kayak gitu. Udah tau aja suka...lebih ke...TTM. |  |  |  |
| IR |  | Kamu pernah mikir nggak sih, kan kamu putus sama Mas AZ pas KKN, terus jadian sama AF ini, berapa lama setelah KKN? |  |  |  |
| IE |  | Dua sampai tiga. |  |  |  |
| IR | 330 | Minggu? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Kamu pernah nggak sih kayak...take time for yourself gitu? |  |  |  |
| IE | 335  340  345  350 | Nah, tadi aku mikir mau kayak gitu, tapi ternyata aku udah suka sama AF. Jadi sebelum aku putus, aku udah ada rasa gitu sama AF. Kayaknya momennya pas aja nih soalnya aku sama AZ udah hancur banget kan kemarin, udah capek aja. Terus aku pelan-pelan juga, nggak kayak habis putus terus aku mengiyakan aku suka. Pelan-pelan aja, beneran suka apa nggak ya. Soalnya takut juga kan kalau misalnya langsung loncat gitu, takut juga kalau misalnya dia nggak suka balik juga kan. Nah terus...makanya itu ada jeda, aku sama AF ngobrol biasa, tapi ternyata aku masih suka, dan...dan juga bertimbal balik gitu. Nggak tau, kayak pas aja sih, aku sama dianya...kondisinya lagi pas aja. Jadi nggak ada time for myself banget, cuma 2-3 minggu doang. | Deskripsi awal hubungan dengan AF. |  |  |
| IR | 355  360 | Tapi menurutmu kamu butuh nggak sih? Soalnya kemarin kamu bilang...kamu merasa kayak, kamu merasa ada yang harus kamu perbaiki dari diri kamu, tapi kamu sendiri nggak tau itu apa. Kamu ngerasa nggak sih kamu harus mencari itu dulu, biar bisa menjalin hubungan romantis yang kamu harapkan tadi, membangun kehidupan bersama, membangun keluarga, gitu? |  |  |  |
| IE | 365 | Uhhh...interestingly, kayak I’m doing that now, gitu. Walaupun aku sama AF, karena kayak...I thought, kayak gitu kan. Aku harus butuh sendiri. Cuman setelah discuss sama AF, kayaknya nggak gitu. Kayak...that’s not the right decision gitu. Ya udah. | KS merasa bahwa ia bisa memperbaiki dirinya selagi berhubungan dengan AF.  Karena AF memberikan dukungan emosional yang ia butuhkan? Yang tidak diberikan orang tuanya? | Sarana mendapatkan rasa kekeluargaan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi AF tau? |  |  |  |
| IE | 370 | Iya, aku selalu ngomong sama dia. Aku kemarin sempat minta putus gitu sih. |  |  |  |
| IR |  | Kamu ngomong ke dia? |  |  |  |
| IE | 375  380 | My insecurities gitu. Aku tipenya gitu, jelek, terus langsung minta putus. Soalnya, yang aku lihat dari ayah ibuku, kalau misal nggak puas, selesai gitu. Aku tau prosesnya nggak secepat itu, cuma aku tau moral of the story-nya. Kalau udah saling nggak bahagia, ya boleh aja, walk out of the relationship gitu, daripada punya hubungan yang maksa. Nah, mindset ku kayak gitu, makanya aku minta putus sama AF. Tapi ternyata setelah di-discuss tentang ke problem, sebenernya masih bisa dibenerin gitu, dan masih bisa diperjuangkan. | *Kalau udah saling nggak bahagia, ya boleh aja, walk out of the relationship gitu, daripada punya hubungan yang maksa.*  *Aku lihat dari ayah ibuku.* | Pesimis dalam mempertahankan hubungan romantis | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 385 | Jadi kamu...kamu yang memutuskan break? Bukan dia? |  |  |  |
| IE | 390  395  400  405 | Dia...terus kan kita...ada apalagi ya kemarin ya...setelah itu ada something lagi, cuman nggak segede itu. Apa gitu, lupa aku juga, udah lupa. Nah itu yang bikin aku insec-...oh inget sekarang. Jadi dia masih nahan perasaan, bukan perasaan, kalau misal ada concern apa, dia nggak ngutarain. Jadi dia masih nggak enakan orangnya, dan aku tuh nggak tau gitu. Dan pernah...eh, dan ada satu waktu dia ngutarain itu semua sekali, terus aku kayak bingung kan. Terus aku kayak “huh?” aku kaget soalnya tiba-tiba gitu, dan aku nggak expect itu. Dan aku kayak, “wah”. Dan aku jeleknya langsung pesimis, kayak, berarti kita nggak cocok karena aku selama ini mikir kayak gitu, dia selama ini mikir kayak gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalnya kamu berpikirnya kayak gini. Ternyata itu efek dari dia baru ngasih tau aja sih, jadi kaget aja. tapi kalau misalnya udah diomongin lagi, ya nggap apa-apa. | KS bercerita bahwa sempat ada konflik dengan AF yang menyebabkannya ingin putus. | Pesimis dalam mempertahankan hubungan romantis | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Oh gitu...jadi sempat putus karena dia punya beberapa kekhawatiran... |  |  |  |
| IE | 410 | Nggak putus, aku minta putus. |  |  |  |
| IR |  | Terus didiskusiin lagi...emang diskusinya gimana gitu sampai sampai kesimpulan, “aku nggak jadi deh mau putus”. |  |  |  |
| IE | 415  420  425 | ...kayak dia nanya, “do you trust me?” gitu. Itu aku kayak, itu dia masalahnya. Aku tuh nggak terlalu trust dia tadinya, kayak...bukan aku anggep dia orang yang jahat gitu, nggak. Lebih ke diri ku sendiri yang nggak enak juga buat...um...nyampein concern sih aku nyampein, tapi misal...belum terlalu bisa trust dia aja, masih orang baru juga gitu kan. Itu yang musti dibenerin. Sebenernya aku trust-trust aja sama dia, cuman...kayaknya belum...apa ya...naruh diriku sendiri lebih dalam di relationship itu. | KS punya masalah kepercayaan? | Memiliki masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Kamu ngerasa karena masih baru juga sama dia jadi kamu belum merasa...se-involved itu lah mungkin jadi. Kamu ngerasa trust kamu ke dia masih kurang... |  |  |  |
| IE | 430  435  440 | Iya. Aku jawabnya, “I’m trying to” gitu. Dia nanyanya “do you trust me?” terus aku kayak “I’m trying to”. Terus dia kayak “Oh, that’s bad” gitu. Oh, oh iya. Terus aku baru di situ langsung...kayak, klik aja gitu, itu masalahnya. Sebenernya, sebelum kita ngomongin yang trust itu, kita ngomongin hal lain yang kayaknya gitu-gitu aja terus, kayak nggak ada ujungnya. Terus perasaanku tetap sama, kayak tetap aja aku mau putus. Tetep aja aku nggak yakin dia...sama diriku sendiri. |  | Memiliki masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Jadi sebenernya kamu nggak trustnya tuh ke dia, atau ke diri kamu sendiri? |  |  |  |
| IE |  | I don’t know...I don’t know. | KS tampaknya masih tidak percaya dengan kemampuannya dalam mempertahankan hubungan romantis ketika sedang berkonflik. Ia juga tampaknya belum dapat percaya bahwa pasangannya juga akan mempertahankan hubungan romantis mereka.  Tampaknya karena kepercayaan bahwa konflik dalam hubungan akan menyebabkan perpisahan? | Memiliki masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 445 | Berat ya? |  |  |  |
| IE |  | Berat banget. |  |  |  |
| IR | 450 | Apa mungkin ke dua-duanya? Kayak kamu nggak percaya kalau dia tuh...kamu nggak percaya kalau kamu bisa ngehandle masalah sama dia tapi kamu at the same time nggak percaya kalau dia tuh bisa...apa ya...dia tuh bisa...membantu kamu dalam mempertahankan hubunganmu... |  |  |  |
| IE |  | Iya sih. |  |  |  |
| IR | 455 | Jadi kamu sendiri masih belum bisa memercayai dia dan memercayai kamu sendiri. |  |  |  |
| IE | 460 | I think so, kayak memercayai ‘us’ nya, kayak memercayai ada relationship gitu. Kemaren...sekarang belum full juga, masih baru kan. Baru empat bulan, masih di...build. | KS belum bisa memercayai hubungan romantis yang ia jalani.  Mungkin karena mindsetnya, tentang kalau sudah tidak bahagia dalam hubungan, boleh diakhiri. KS menjadi tidak percaya bahwa ia bisa melewati konflik dalam hubungan dengan baik. | Memiliki masalah kepercayaan | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Tapi kamu ke depannya berharap hubungan kamu yang sekarang sama dia bakal gimana? |  |  |  |
| IE | 465 | Langgeng lah. Soalnya kayak...so far...tipe ya tipe sih. So far kayak...aku ngerasa kita masih cocok dalam values sama morals masih cocok. Jadi masih bisa dipertahankan. Kalau misalnya tiba-tiba aku minta putus, nggak ada alesannya juga, kenapa. |  |  |  |
| IR | 470 | Jadi sampai sekarang masih belum menemukan alesan untuk putus... |  |  |  |
| IE |  | Iya...nggak ada alesan sih. |  |  |  |
| IR |  | Oke...jadi mungkin aku coba simpulin secara keseluruhan ya. Kalau aku salah mengira... |  |  |  |
| IE | 475 | SALAH. |  |  |  |
| IR | 480 | Hahaha...kalau aku salah mengira, tolong dikoreksi. Jadi kamu sekarang masih menjalin hubungan romantis, tapi kayak...kemarin kamu bilang juga masih belum tau apa itu hubungan romantis. Tapi sekarang kamu menyadari kalau itu, kayak self-improvement sama kayak apa...itu bisa dilakukan selama kamu... |  |  |  |
| IE |  | Sekarang. |  |  |  |
| IR | 485 | Selama kamu dalam hubungan romantis juga. |  |  |  |
| IE |  | Karena dia support aku sih. Kalau dia nggak support aku, aku nggak bakal believe in myself gitu. | KS merasa dengan dukungan AF, ia menjadi lebih percaya diri. | Dukungan dari pacar |  |
| IR | 490  495  500  505  510 | Jadi karena ada dukungan juga dari dia, ada support dari dia juga, kamu pun percaya kalau kamu bisa memperbaiki diri sendiri lah, dan juga bisa mengetahui hubungan romantis yang ideal bagi kamu kayak gimana. Kayak tadi, kamu merasa bisa mencapai hubungan romantis yang kamu inginkan sama dia, yang ada kekeluargaannya, yang ada rasa nyamannya, meskipun orang tuamu kayak gitu. Dan kamu pun dari perceraian orang tuamu, kamu merasa kayak ada dampaknya ke kamu, kayak tadi kamu merasa tidak bisa mendapatkan kebutuhan emosional dari dia, makanya kamu menjalin hubungan romantis. Kamu juga merasa perceraian orang tuamu ini memberikan contoh ke kamu kalau misalnya mengakhiri hubungan itu segampang itu. Kalau kamu nggak bahagia, bisa langsung aja diakhiri. Tapi karena kayak dukungan pacar kamu sekarang, kamu akhirnya menemukan masalah intinya tuh apa yang...kayak trust itu, kamu pun bisa meng-overcome untuk tetap menjalin hubungan romantis. |  |  |  |
| IE | 515 | Bener, bener. |  |  |  |
| IR | 520 | Oh iya, kan kamu kemarin bilang kalau kamu tuh, kan aku tanya ke kamu, sebenernya perlu nggak sih hubungan romantis itu, in general? Terus kamu bilang nggak, nggak perlu. Tapi kamu sendiri merasa kamu butuh. Emang kenapa sih orang lain nggak perlu hubungan romantis, tapi kamu sendiri perlu gitu, butuh? |  |  |  |
| IE | 525  530  535  540  545 | Apa ya...kalau aku nggak perlu, kenapa nggak perlu, karena itu bikin pikiran sih. Kayak, nambah pikiran yang...kalau misal itu bukan tujuan kamu, buat mencari pasangan ya nggak usah gitu lho. Kayak, I don’t think...should gitu nggak. I don’t think people should date if they don’t want to. Soalnya kamu bisa menjalani hidup sendiri gitu lho. Kayak sama temen, interaksi sama siapa aja gitu lho. Kan nggak harus pacaran juga, nggak harus nikah juga untuk happy. Kan banyak orang nggak mencari pasangan biar happy. Nyatanya banyak juga orang yang nggak punya pasangan bisa happy, bisa traveling, bisa...kayak duit buat dia sendiri. Tapi kalau aku sendiri kenapa pacaran, karena momennya pas, kalau sama AF ya. Dan aku lihat prospek kayak apa ya...dia orang yang baik, terus kalau misalkan aku sama dia, kalau misal aku berinteraksi intens sama dia, aku bisa mendapatkan sisi-sisi baik dia yang aku bisa aplikasiin ke diri aku sendiri supaya aku jadi orang yang lebih baik juga. Gitu sih. | Dengan berhubungan romantis KS dapat mengaplikasikan sifat-sifat baik pasangannya ke dirinya sendiri. Namun, ia masih menganggap bahwa hubungan romantis itu beban pikiran.  Mungkin KS masih memandang hubungan romantis dengan kacamata negatif, tapi keberadaan AF membuatnya dapat menjadi positif? Karena dukungan yang diberikan? | Hubungan romantis sebagai sarana memperbaiki diri. |  |
| IR | 550  555 | Tapi orang lain itu nggak perlu menjalin hubungan romantis karena kalau misalnya itu bukan tujuan hidup orang itu, kalau orang itu lebih bahagia nggak punya, ya udah silakan. Tapi kamu sendiri merasa kamu butuh...jatuhnya kayak self-improvement lagi nggak sih? Kamu kayak dapet sisi baiknya orang ini, dan kamu bisa mengembangkan diri sendiri. |  |  |  |
| IE |  | Iya, fun-nya juga sih. Companionship-nya juga gitu. Other than romantic stuff, kita temenan, seru-seruan. Tapi romantic-nya lebih natural daripada friends gitu lho. |  |  |  |
| IR | 560  565 | Emang tujuan hidupmu, salah satunya kayak menikah? Soalnya kamu bilang orang itu nggak perlu punya hubungan romantis, kalau tujuan hidupnya bukan itu nggak apa-apa. Tapi kamu sendiri ada nggak sih, tujuan untuk, ingin menikah gitu, ingin... |  |  |  |
| IE |  | Ada sih kalau sekarang...pacaran. |  |  |  |
| IR |  | Kalau dulu? |  |  |  |
| IE | 570  575 | Kalau dulu males, harus komit sama satu hubungan yang effort banget, kalau hubungan kan effort banget dan dipikirin, jadi beban pikiran juga. Seneng ya seneng, tapi beban pikiran juga. Kalau dia sedih, aku harus ada di samping dia, ngebantuin dia juga. Saling merepotkan, tapi saling membahagiakan juga. |  |  |  |
| IR |  | Dulu tuh sama Mas AZ maksudnya? |  |  |  |
| IE | 580 | Nggak sih...males aja. Kalau misalnya hubungannya lagi jelek, lagi berantem, aduh males banget. Kalau misalnya harus nikah, takut gitu takut. |  |  |  |
| IR |  | Jadi masih ada rasa ketakutan juga sebenernya? |  |  |  |
| IE |  | Masih. Sampai sekarang. |  |  |  |
| IR |  | Takutnya kenapa? Karena yang tadi? |  |  |  |
| IE | 585  590 | Takut ini sih...aku anaknya kan, kayak...bukan mau enaknya doang sih, tapi lebih ke...suka mager gitu lho. Kadang suka nggak bisa push myself, padahal dalam suatu hubungan harus ada di mana kita harus push ourselves to be there. Kadang aku mager, suka ngurusin diriku sendiri aja gitu. Egois aja. | Ada rasa takut dalam diri KS untuk mengeluarkan usaha dalam mempertahankan hubungan romantis.  Mungkin karena dari pengalaman orang tuanya, bila sedang konflik malah dipertahankan, hubungan jadi tidak bahagia, sering bertengkar, dan lain-lain. | Takut mengeluarkan usaha dalam hubungan romantis – pesismis dalam mempertahankan hubungan romantis yang berkonflik | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 595 | Oh...kayaknya aku dapet insight lagi. Kamu kayaknya all about self-improvement gitu deh. |  |  |  |
| IE |  | Iyes. |  |  |  |
| IR | 600 | Dan...kamu merasa nggak dapet itu di hubungan-hubunganmu, kayak sama orang tua, sama pacar-pacar yang dulu. Tapi kayaknya sama yang baru kayak dapet banget gitu. |  |  |  |
| IE | 605  610 | Iya sih, soalnya aku merasa...I found myself again. Soalnya sekarang aku lebih jelas aja aku maunya kayak gimana, dan aku sekarang lebih tegas sama diriku sendiri, aku maunya kayak gimana. Jadi udah ada vision aja, aku pengen kayak gini. Kebetulan sama AF ini lebih bisa sejalan aja, aku kayak nggak berkorban banyak. Bahkan aku merasa nggak seberat itu sebenernya, dibanding sama yang sebelumnya. Aku sangat terbawa arusnya dia. | *I found myself again.*  KS menemukan arah hidupnya dalam hubungannya dengan AF. |  |  |
| IR | 615 | Tapi kalau sekarang...apa ya...kamu nggak cuma ngikutin dia. Kalau sama Mas AZ aku mendapatkan vibesnya kamu harus selalu ngikutin dia, dia kayak punya...kan kamu kemarin bilang kalau dia nggak mudah terbuka, terus kamu harus berusaha untuk mengerti dia terus. |  |  |  |
| IE | 620 | Tapi dianya nggak selalu bisa mengerti aku. Bahkan susah kayaknya ngerti aku. Dia juga punya ekspektasi yang beda dari aku, jadi aku nggak bebas buat jadi diri yang aku pengen sebenernya. | Dengan AF, KS merasa bebas menjadi diri yang ia inginkan, tanpa tuntutan untuk harus mengerti AF terus-menerus, seperti yang ia alami saat berpacaran dengan AZ.  AF dan KS saling berusaha untuk mengerti satu sama lain. |  |  |
| IR | 625 | Tapi kalau sama AF ini, kamu merasa bisa menjadi diri yang kamu inginkan, yang lebih baik tadi. |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 630  635 | Tapi kamu sendiri merasa ada ketakutan gitu nggak sih? Kan biasanya kalau orang...misalkan orang kalau lihat perceraian orang tua, konfliknya kayak begitu, pengalaman yang dia rasakan, orang tua berantem dia ngeliat, gini gini gini. Kadang orang jadi takut untuk menjalin hubungan lagi. Tapi kamu sendiri merasa ada kayak gitu nggak? |  |  |  |
| IE | 640 | So far aku merasa aku orang yang beda dari ayah dan ibuku, jadi aku masih percaya kalau aku bisa...konflik bakal beda daripada mereka. |  |  |  |
| IR |  | Jadi kamu ngerasa bakal beda dari mereka juga? |  |  |  |
| IE | 645 | Kalau ada yang sama, bukan berarti itu hasil...apa ya...pokoknya beda lah. So far nggak takut sih. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu ngerasa kalau ada yang sama, bukan hasil dari mereka juga? |  |  |  |
| IE | 650 | Ada lah dikit efeknya. Pasti ada. Tapi nggak akan aku patokin putus asa, “oh, harus sama kayak orang tuaku”. Nggak juga. Tergantung aku ngerasanya gimana. Ngerasa sama atau beda. |  |  |  |
| IR | 655 | Karena kamu ngerasa kamu orang...maksudnya kamu individu sendiri... |  |  |  |
| IE |  | Iya. Aku beda dari mereka. |  |  |  |
| IR |  | Oke. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara I: Partisipan LA**

1. **Detail Partisipan**

Nama : LA

Usia : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: Interviewer

IE: Interviewee

Descriptive

*Linguistic*

Conceptual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR/IE | Line | Transkrip | Exploratory comments | Emergent themes | Superordinate themes |
| IR |  | Biar kita jadi lebih santai, mungkin cerita sedikit tentang kamu gimana... |  |  |  |
| IE |  | Aku? Tentang apa nih? |  |  |  |
| IR |  | Tentang apa aja... |  |  |  |
| IE | 5  10  15  20 | Bingung aku kalau cerita tentang diri sendiri...apa ya...aku tuh orangnya...apa ya...kalau sama orang lain, terutama ya, kalau sama orang lain, tergantung orangnya ya, gampang akrab. Tergantung perspektif orangnya sama aku kayak gimana. Maksudnya nih, kan aku gampang akrab sama kamu karena kamu mandang akunya biasa aja. Tapi kalau mandangnya...biasanya bisa dibedain kan kalau orang mandangnya kyk apa? Maksudnya pandangan pertama...aku udah narik diri dari orang itu. Kayak..udah lah. Tapi kalau dia welcome, aku bakal lebih-lebih welcome. | Deskripsi diri.  Gampang akrab sama orang lain, tergantung bagaimana perspektif orang terhadap dia.  Memang menurut dia pandangan orang yang tidak biasa aja seperti apa? |  |  |
| IR | 25 | Jadi...tergantung menurut kamu perspektif dia ke kamu seperti apa, terus kamu bakal merasa lebih akrab sama orang itu... |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. Beneran. Aku kayak gitu orangnya. Terus...apa lagi ya...itu sih. |  |  |  |
| IR |  | Mungkin kalau kesukaan...? |  |  |  |
| IE | 30 | Hobi? |  |  |  |
| IR |  | Hooh. |  |  |  |
| IE | 35 | Hobiku apa...hobiku sebenernya dari dulu aku suka di kesenian. Tapi karena beberapa hal, aku nggak bisa nerusin hal itu. Aku suka banget sama nari, dari kecil, dari TK sampai aku SMP, aku masih suka nari. Tari klasik, tau kan tari klasik? | Penjelasan hobi. |  |  |
| IR |  | Yang kontemporari gitu? |  |  |  |
| IE | 40  45  50  55 | Bukan, yang beneran murni tradisional. Karena tari tradisional pakaiannya udah ada aturannya dan nggak boleh diubah-ubah, jadi aku...karena aku nggak...soalnya gini, karena kayaknya bertentang sama ini sih...sama agama gitu, pakai kemben. Padahal aku suka tari kayak gitu tapi karena hal itu aku menarik diri dari itu. Aku sekarang hobinya apa ya...sebenernya aku hobinya menari. Sampai sekarang pun aku masih suka menikmati walaupun aku nggak ikut, aku masih suka. Hobiku yang sekarang tuh apa ya...hmmm...traveling. | Berhenti menari karena alasan agama. Tapi tetap menikmati. |  |  |
| IR |  | Kenapa traveling? |  |  |  |
| IE | 60 | Nggak sih, cuman kalau...cuman...kayak ini...di rumah tuh kayak jenuh. Aku lebih suka menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Karena sebabnya ya kamu tau sendiri kan. Kadang nggak enak aja di rumah kayak sumpek, tau kan sumpek? | Hobi traveling.  Lebih hobi menghabiskan waktu di luar rumah sebenarnya karena sumpek...sumpeknya bagaimana? Probing lagi? |  |  |
| IR | 65 | Hmmm...jadi lebih suka...mungkin bukan traveling tapi keluar dari... |  |  |  |
| IE |  | Hmmm iya hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Terus...jadi awalnya suka menari tapi karena alasan kayak... |  |  |  |
| IE | 70 | Yang tadi...bertentangan... |  |  |  |
| IR |  | Bertentangan sama kepercayaan, jadi kamu berhenti. Kamu suka traveling, tapi itu juga karena merasa sumpek di rumah. |  |  |  |
| IE | 75 | Iya. Apalagi...hobiku memasak. Kalau aku sedih, aku pasti masak. |  |  |  |
| IR |  | Oh...contohnya masak apa? |  |  |  |
| IE |  | Ayam...makanya gendut. |  |  |  |
| IR |  | Nggak ah... |  |  |  |
| IE | 80 | Kamu belum...belum tau aku dulu kayak apa, kecil banget. Nggak tau, aku kalau sedih, ada masalah, pasti aku pelariannya ke masak. |  |  |  |
| IR | 85 | Jadi kalau sedih biasanya masak...masak apa biasanya? |  |  |  |
| IE |  | Ayam sih...soalnya suka banget sama ayam. |  |  |  |
| IR |  | Digoreng...? |  |  |  |
| IE |  | Macem-macem sih... |  |  |  |
| IR | 90 | Biasanya masak ayam kalau ada sedih kenapa? |  |  |  |
| IE | 95 | Banyak hal, nggak cuman permasalahan orang tua tapi kayak misalnya perkuliahan kayak gitu. Biasanya juga berpengaruh. Kayak gitu mesti...bakalan kayak gitu. | Memasak sebagai sarana coping. |  |  |
| IR | 100 | Jadi kalau misalnya merasa sedih atau nggak enak gitu...kamu ke rumah terus...oh di rumah kan...ini...? |  |  |  |
| IE |  | Iya di masaknya rumah tapi posisinya lagi sendiri. Kalau nggak aku nggak ini sih...paling cuma di kamar, nggak keluar. | Masaknya di luar rumah...bahkan sampai menunggu lagi sendiri di rumah dulu untuk memasak di sana. Apakah karena saking “sumpek”-nya rumah? Atau rumah diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif? |  |  |
| IR | 105 | Jadi masaknya kalau di rumah lagi sendiri, nggak ada orang... |  |  |  |
| IE |  | Paling masaknya di rumah temenku...biasanya kayak gitu. Di kosnya siapa... |  |  |  |
| IR | 110 | Yang penting masak di mana pun. Terus selain itu, misal lagi bosen gitu, senengnya ngapain? |  |  |  |
| IE |  | Lagi bosen di rumah? |  |  |  |
| IR |  | Hmmm. |  |  |  |
| IE | 115 | Apa ya...paling browsing...paling main HP...Youtube-an. Main HP sih...nek nggak baca apa... |  |  |  |
| IR | 120 | Berarti kalau lagi bosen gitu, browsing internet gitu ya intinya. Kalau misal kayak buku atau film...? |  |  |  |
| IE |  | Iya suka... |  |  |  |
| IR |  | Sukanya apa biasanya? |  |  |  |
| IE | 125 | Kalau buku, buku tuh sukanya yang bukan kayak novel. Jadi kayak buku-buku yang... |  |  |  |
| IR |  | Yang kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 130 | Kayak apa ya...kayak misal biografinya siapa...kayak buku-buku yang...kamu tau buku yang itu...yang Masa Bodoh... |  |  |  |
| IR |  | Oh iya...The Art of Not Giving... |  |  |  |
| IE |  | Hooh itu, kayak sejenis kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Kalau film...? |  |  |  |
| IE | 135 | Nggak suka romance. Sukanya komedi, yang lucu-lucu kayak gitu. Atau nggak horor. |  |  |  |
| IR |  | Terus sekarang kita langsung aja...pertama coba dong ceritain keluargamu kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 140  145  150 | Haduh...keluarga aku...? Keluarga aku tuh sekarang aku tinggal sama ayahku sama ibuku yang...tiri. Aku punya adik satu dari ibuku yang sekarang. Itu bapak sama ibu nikah waktu aku umur kayaknya lho 3 tahun. Soalnya bapak ibuku cerai, yang ibuku asli, itu aku masih bayi, masih...nek kata orang sih masih umur 7 hari, aku udah nggak sama ibuku yang kandung. Aku baru tau ibuku yang kandung SMP kelas 3. Sama ibuku aku nggak deket, bener-bener nggak deket...aku deketnya sama bapak, sama si mbah... | Deskripsi keluarga.  Terpisah dari ibu sejak usia 7 hari. Baru mengetahui keberadaan ibu kandung saat SMP.  Tidak dekat dengan ibu kandung, dekat dengan bapak dan mbah. |  |  |
| IR | 155 | Ini nggak deketnya sama ibu yang dua-duanya apa sama ibu kandung aja? |  |  |  |
| IE | 160  165  170  175  180  185 | Hmmm...kalau yang ibu tiri dulu nggak deket. Tapi semenjak aku gede, seringlah kayak, sering kayak ke pasar, bareng diajak ke pasar. Terus...sering...maksudnya sering...kadang sering nganterin, dulu kan nggak. Jadi lumayan deket sih, jadi kadang...apa sih kayak...misal masalah sepele kayak masalah baju, kadang pinjem, udah lumayan lebih enak daripada dulu. Tapi kalau sama ibuku yang kandung itu aku sebenernya masih sungkan. Sebenernya kayak masih orang lain tapi memaksakan diri menerima kalau itu ibu kandungku lho. Maksudnya...kayak...gimana ya...ya orang yang belum kenal lama, jadi belum bisa terbuka sih. Kayak misal mau minta apa, minjem baju gitu misal yang sepele banget, nggak berani. Minta apa aku nggak berani, jadi tunggu misalkan...misalnya kita dikasih...kita kan biasa dikasih uang saku sama orang tua. Misal aku butuh, aku nggak bakalan minta duluan sebelum aku dikasih. Jadi nggak berani. Sama bapak pun sebenernya gitu sih tapi lebih berani sama bapak kalau misal kepepet. | Lumayan dekat dengan ibu tiri, tidak seperti dulu. Berarti dulu kayak gimana?  Masih sungkan dengan ibu kandung, masih seperti orang lain, masih memaksakan diri untuk menerima itu ibunya.  Terpaksa menerima itu ibu kandungnya? Berarti sebenarnya tidak mau menerima? | Masih sungkan dengan ibu kandung; Ibu kandung seperti orang asing | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR | 190 | Jadi sama ibu kandung masih agak sungkan karena baru ketemunya juga waktu SMP... |  |  |  |
| IE | 195  200  205 | Iya...dan itu tuh awalnya ketemu tuh...kan diceritain sama temen kan...terus aku nyari sendiri. Pokoknya cari tau sendiri lah. Terus ketemu, terus bapak tuh tau nek aku nyari-nyari kayak gitu, maksudnya tentang ibu kandungku. Terus bapakku kayak...awalnya menyangkal kalau aku tuh...aku tuh bukan anak kandungnya ibuku yang sekarang. Awalnya menyangkal. Tapi lama-lama dia, dia kayak “Iya, memang bener dia itu ibu kandungmu”. Awalnya menyangkal. Awalnya...maksudnya...istilahnya nggak memperbolehkan saya tau gitu lho. Terus...apa lagi ya...kayak gitu sih... | Cerita bertemu ibu kandung.  Bapak menyangkal kalau itu ibu kandungnya di awal. |  |  |
| IR | 210 | Tapi kamu...akhirnya...di awal cari tau tentang dia dari temenmu...? |  |  |  |
| IE | 215 | Iya dari temenku. Soalnya temenku kayak...kayaknya tuh...apa ya kemarin...hubungannya tuh apa gitu...jadi tuh ada hubungannya kan...jadi dia kenal...dia jadi temenku kan... | Temannya yang memberi tahu informasi tentang ibu kandungnya. |  |  |
| IR |  | Kenal sama ibu kandungmu? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 220 | Kok bisa tau? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau aku lupa e...udah lama kan. Aku lupa tapi...gara-gara apa ya ibuku...lupa. |  |  |  |
| IR | 225 | Terus dia kayak ngomong ke kamu...ngomongnya gimana? Maksudnya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba... |  |  |  |
| IE | 230  235  240  245 | Soalnya sebenernya dari dulu aku tuh sebenernya udah curiga. Sebenernya kayak...misalnya tiba-tiba aku dikasih hadiah apa dari...sama guru, kan ibuku guru kan, ibu kandungku guru. Dia kan punya temen guru gitu lho. Sama temen gurunya kadang suka nitipin kayak hadiah, hadiah apapun. Kayak bukulah, coklat, boneka...kan aku curiga, dari siapa, guru itu siapa...ada yang sempet bilang ibumu, itu dari ibumu. Mungkin kan dia nggak tau nek aku belum tau. Kan aku, “Ibu? Ibuku emang siapa?”. Dulu kan masih SD. Lama-lama aku cerita sama temenku itu kan...terus temenku kenal Ibu R, Ibu R gitu. Apa ya dulu tuh...panjang ceritanya...kok aku bisa tau tuh kenapa ya...lupa. | *Ibuku emang siapa?* |  |  |
| IR | 250 | Jadi awalnya tuh...itu SD? Kamu suka dikasih hadiah sama guru di sekolahmu...terus habis itu... |  |  |  |
| IE | 255  260  265 | Hmmm...terus iya kayak gitu. Terus puncak terakhir tuh aku dikasih hadiah, ada fotonya, foto waktu pernikahan mereka, bapak sama ibu. Jadikan aku tambah curiga, maksudnya...di umurku yang belum...istilahnya belum...masih SD kelas 5 kan masih, dibilang remaja belum terlalu itu kan. Kayak aneh aja gitu...kok ada fotonya ini? Maksudnya ada fotonya bapak sama ibunya ini. Ya cari tau sendiri kan maksudnya. Cari tau sendiri, aku nggak dikasih tau sama orang tua yang sekarang. |  |  |  |
| IR |  | Ibumu guru di situ apa..? |  |  |  |
| IE | 270 | Beda sih, beda sekolah. Kan bapak juga guru, terus beda sekolah gitu lho. |  |  |  |
| IR |  | Bapak sama ibu kandungmu ini...kerjanya di satu sekolah apa beda sekolah? |  |  |  |
| IE |  | Beda sekolah. |  |  |  |
| IR | 275 | Terus yang bikin kamu pertama kayak bener-bener...wah...pas ngeliat foto itu ya...? |  |  |  |
| IE | 280  285  290  295 | Iya, kaget kayak gitu. Berarti bener selama ini. Terus...dulu tuh yang aku inget banget, waktu aku kecil, aku sering diajak ke sawah sama si mbah. Waktu aku TK. Aku masih inget banget soalnya itu membekas banget di aku. Kalau misal orang tanya tentang hal itu, si mbah tuh kayak...kyk gini lho...kayak mengisyaratkan nek aku tuh nggak tau. Aku inget banget...tanya tentang apa sih...tuh kayak tanya “Wes...wes...udah tau apa belum?” tapi dalam bahasa Jawa sih, “Wes ngerti opo urung?”. Si mbah tuh kayak ngode gitu lho. Soalnya sempet juga bilang, “Ibu e, ibu e,”...aku belum tau kan dulu, kayak, sampai sekarang masih membekas sih hal itu. Jadi kan kayak apa sih... | Kenangan membekas dengan mbah terkait ibu kandung.  Bagaimana perasaan dia terkait kejadian itu? Apakah ada rasa terkhianati, karena mbah adalah orang yang paling dekat dengannya, tapi malah menyembunyikan? |  |  |
| IR | 300 | Jadi sebenernya orang-orang di sekitar pun...udah ngode-ngode kayak gitu... |  |  |  |
| IE |  | Cuman aku bener-bener tau fix itu kayak mau ke SMP lah...terus ketemu SMP. |  |  |  |
| IR | 305 | Jadi taunya pas SD akhir-akhir, tapi baru ketemu SMP. |  |  |  |
| IE | 310 | SMP ketemu di masjid, sama temen-temenku. Jadi aku dapet nomor kan, dapet nomor ibuku dari temenku SD, yang ngasih tau malah temenku SD. Terus aku ngechat, terus aku ditungguin di masjid. Terus bapak tau apa ya...tau aku ketemu di masjid gara-gara apa ya...lupa e. | Cerita bertemu ibu. |  |  |
| IR |  | Jadi awalnya nggak tau... |  |  |  |
| IE | 315 | Hmmm...bapak pun nggak tau. |  |  |  |
| IR |  | Pas ketemu itu gimana? |  |  |  |
| IE | 320 | Ya canggung lah....canggung banget. Apa sih kayak...kan kalau ketemu sama orang asing kayak gitu. Orang asing, lebih tua, pasti bakalan canggung. Dan itu sama temenku, temen-temenku yang deket SMP. Bentar sih, cuma bentar, terus pulang, kayak gitu lah. | Canggung saat bertemu ibu, seperti bertemu orang asing. |  |  |
| IR | 325 | Pas ketemu rasanya canggung... |  |  |  |
| IE |  | Canggung banget...kayak gitu lah. Sekarang pun masih sih. | Sampai sekarang masih canggung dengan ibu. | Merasa canggung dengan ibu kandung; Ibu kandung seperti orang asing | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR | 330 | Emang pas pertama kali ketemu itu, gimana ceritanya, maksudnya kan itu lagi di masjid, gimana...? |  |  |  |
| IE | 335 | Nggak inget aku...cuma ingetnya di masjid. Cerita apa gitu aku bener-bener nggak inget. Cuma di masjid. Kayaknya sih dikasih kado apa ya...tapi aku lupa apa. |  |  |  |
| IR |  | Tapi ibumu kayak...ini nggak maksudnya...kamu inget nggak respon dia pas ketemu kamu tuh gimana? |  |  |  |
| IE | 340  345  350 | Biasa sih, biasa. Nggak, maksudnya, nggak yang kayak orang tua kan...kalau nggak ketemu anak lama kan biasanyan dipeluk, kayak gimana gitu kan. Nggak sih, biasa. Biasanya tuh salim, biasa...yo...kayak..”Oh, ini toh L...”. Cuma apa...terus bahas apa...ngobrol apa ya itu, aku lupa ngobrol apa, tapi keinget kok. Nggak spesial, kayak gitu nggak. | Respon ibu terhadap L biasa saja.  *Kalau nggak ketemu anak lama kan biasanya dipeluk, kayak gimana gitu kan.*  L punya ekspektasi tertentu kah saat bertemu ibunya? Apakah iya ingin dipeluk oleh ibunya?  *Nggak spesial.* Apakah ada harapan untuk pertemuan itu menjadi spesial? | Pertemuan dengan ibu kandung tidak spesial. | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR |  | Perasaanmu selama itu kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 355  360  365  370  375  380 | Biasa. Kayak “Oh, ya udah aku tau”. Malah semakin kesini ngerasa kok...kok...apa ya...kok aku tuh ditakdirkan kayak gini? Nggak sama kayak yang lain? Kan kamu sama ibumu kan bisa ketemu kapan aja, dan itu satu rumah sama ayahmu. Dan itu kadang membuatku capek, capeknya tuh harus cari hari untuk ketemu ibu, di sana ngobrol, ya ngobrol...ibuku kan sekarang sama si mbahku. Kan ibuku udah nikah, dan itu tuh nggak bilang sama aku juga kalau dia nikah. Terus nikah...terus suaminya udah meninggal...beberapa bulan, eh, udah setahunan. Sekarang ikut si mbah lagi kan. Di sana juga harus...kayak harus basa-basi gitu, kayak harus menampakkan wajah yang...aku tuh nggak mau nampakin wajah yang kayak gitu. Kan di sana juga ada tanteku, keponakan, adik-adik, maksudnya yang nggak cuma si mbah doang. Ada keluarga banyak di sana. Jadi aku harus senyum...padahal...kayak gimana capek...kayak, aku nggak mau kayak gitu tapi dituntut buat kayak gitu. Capek rasanya. | Saat itu perasaannya biasa saja, namun makin lama, L semakin mempertanyakan mengapa keadaan dirinya seperti itu.  Berarti ada ekspektasi tertentu dalam diri L terkait hubungannya dengan orang tua.  L merasa capek karena ia merasa punya banyak tuntutan dalam bertemu dengan ibu kandung dan keluarga ibunya.  *Pengulangan kata capek.*  Harus basa-basi dengan keluarga ibu, tidak bisa menjadi diri sendiri? | Tidak menerima perceraian orang tua  Tidak bisa menjadi diri sendiri; Merasa tidak disambut oleh keluarga ibu kandung | Sikap terhadap perceraian orang tua kandung  Hubungan dengan keluarga ibu kandung |
| IR | 385 | Jadi kayak...pas...yang bikin kamu capek tuh kayak harus ngatur jadwalnya... |  |  |  |
| IE | 390 | Nah itu, terus kayak harus apa ya...harus nyempetin waktu buat kayak gitu. Padahal kan orang lain kalau mau ketemu ibunya aja tinggal pulang ke rumah. Udah, tinggal pulang. Kalau aku kan nggak, harus atur jadwal, harus ketemu, harus janjian, di sana harus basa-basi dan sebagainya. Capek rasanya. | Terus membandingkan dengan orang lain...berarti ada keinginan kuat di sana untuk mempunya hubungan dengan ibu?  Merasa perceraian orang tua kandung membuat dirinya lelah, tidak bisa bertemu dengan ibu sebagaimana orang biasa. | Tidak menerima perceraian orang tua | Sikap terhadap perceraian orang tua kandung |
| IR | 395 | Padahal kalau menurutmu sendiri, keluarga yang biasa gitu kan, kalau mau cerita sama ibu tinggal pulang ke rumah, langsung aja cerita “Ibu, aku gini gini...” |  |  |  |
| IE | 400  405  410  415 | Kayak mau ketemu aja tinggal balik kan...udah sekalian ketemu sama kedua orang tua. Capek sih. Capeknya tuh malah pas gede. Pas dulu tuh nggak terlalu mikir. Tapi semenjak ini aku jadi capek, capeknya tuh kayak...misal kamu bad mood nih, terus kamu ketemu sama orang-orang yang di situ harus senyum, menampakkan wajah ramahmu, wajah yang sumringah. Adikku yang anaknya omku kan masih kecil, otomatis aku harus dalam tanda kutip “mainan bareng”, padahal aku nggak mau. Kadang nggak mau, kadang mau. Tapi kan kadang kita kan juga kadang ada masanya kita nggak...baru nggak mau kayak gitu kan. Kayak harus kayak gitu kan capek. |  | Tidak bisa menjadi diri sendiri; Merasa tidak disambut oleh keluarga ibu kandung | Hubungan dengan keluarga ibu kandung |
| IR | 420 | Jadi kayak harus pake topeng...? |  |  |  |
| IE |  | Nah iya. |  |  |  |
| IR |  | Dan kayak pas kamu juga komunikasi sama ibumu rasanya canggung... |  |  |  |
| IE | 425 | Canggung, nggak nyaman... | Komunikasi dengan ibu. |  |  |
| IR |  | Jadi rasanya secara emosional kayak... |  |  |  |
| IE |  | Nggak enak aja, nggak enak. |  |  |  |
| IR | 430 | Berarti selama ini nggak kenal sama keluarga dari ibu ya, baru ketemunya pun... |  |  |  |
| IE | 435  440  445  450 | Iya, baru ketemu beberapa tahun ini sih. Aku juga sama keluarganya beliau pun nggak deket juga. Aku di sana pun kayak, oh ya udah dateng, salaman juga, nggak ditanyain apa. Maksudnya kan, oke kita orang baru di situ...sebenernya kan...aku kadang suka bingung yang harus mulai duluan tuh aku atau mereka? Soalnya aku di situ kan pendatang, mendatangi. Otomatis mereka harusnya yang menyambutku dong, nggak aku yang harus menyesuaikan ke semuanya. Kadang aku juga mikir kayak gitu, soalnya kan di situ banyak, sedangkan aku sendiri. Kayak nggak dianggap, kayak cuma...ya udah datang, salaman, ya udah. Nggak yang...gimana sih kalau kamu ketemu sama ommu yang udah deket? Itu pasti...kayak bahagia gitu...kayak...nggak sih, biasa aja. | Merasa tidak disambut oleh keluarga ibu kandung, merasa keluarga ibu juga tidak berusaha untuk menerima dirinya.  Membandingkan kembali dengan orang lain, ada keinginan untuk akrab dengan keluarga ibu? | Merasa tidak disambut oleh keluarga ibu kandung | Hubungan dengan keluarga ibu kandung |
| IR | 455  460 | Jadi rasanya kayak...kamu merasa kamu sendiri yang harus berusaha menyesuaikan ke semuanya...padahal kamu nggak mendapatkan umpan baliknya kayak...mereka juga mencoba mengerti kamu... |  |  |  |
| IE | 465  470 | Iya...ke semuanya. Hmmm, hmmm, kayak gitu. Terus kadang ngerasa kayak aku tuh kok, gini lho. Kayak, bapak ibuku cerai, terus puya aku. Kadang merasa aku tuh korban tapi aku yang harus memposisikan ke semuanya, harus istilahnya...harus menyesuaikan ini sama, sama ini...aku harus...sama ini...capek gitu. | Merasa dirinya korban perceraian ayah dan ibunya, tapi ia yang harus menyesuaikan dengan segalanya.  *Terus mengulang kata capek.*  Bagaimana harapan dia terhadap keluarganya? | Harus memposisikan diri dengan keadaan; Menjadi korban yang harus mengerti | Sikap terhadap perceraian orang tua kandung |
| IR |  | Jadi kamu harus menyesuaikan kan semuanya... |  |  |  |
| IE | 475 | Semuanya...kadang kita juga pengennya dimengerti. Kayak misalnya...gimana sih rasanya jadi anak kayak gitu...nggak selamanya kita harus mengerti orang tua. Dumeh...dumeh tau nggak...kayak... | *Penggunaan kata dumeh.*  Ingin dimengerti. | Ingin agar orang tua juga mengerti keadaannya; Menjadi korban yang harus mengerti | Sikap terhadap perceraian orang tua kandung |
| IR | 480 | Coba pake dalam kalimat...? |  |  |  |
| IE | 485  490  495  500 | Misalnya kayak...kita jadi anak, nggak, maksudnya...uh...bingung. Kayak jadi anak kok, maksudnya pengen dimengerti, nggak harus orang tua memaksakan diri untuk anak mengerti terus. Walaupun aku udah gede...terus aku nyambung sama psikologku di puskesmas tadi. Dia bilang aku yang harus mengerti, soalnya aku udah gede, aku udah gede dan aku berpendidikan. Sakit banget, aku nangis lho, dikatain kayak gitu. Soalnya kan beda ya antara pendidikan. Kayak aku udah kuliah nih, tapi disamaratakan dengan yang lain, kan sebenernya hal yang beda kan menurutku. Itu hal yang beda, maksudnya nggak bisa disamaratakan antara pendidikan dan perasaan. Psikolog bilang kayak gitu, jadi aku nggak suka. | Merasa harus terus-menerus mengerti orang tua, orang tua memaksa anak untuk mengerti.  Psikolog yang dikunjungi pun mengatakan dia harus mengerti. | Terus-menerus diminta untuk mengerti keadaan, bahkan oleh psikolog; Menjadi korban yang harus mengerti | Sikap terhadap perceraian orang tua kandung |
| IR | 505 | Gitu, jadi...rasanya semua orang nyuruh kamu mengerti, bahkan orang yang harusnya...maksudnya kan psikolog harusnya orang yang... |  |  |  |
| IE |  | Di tengah... |  |  |  |
| IR |  | Hmmm...dan dia juga malah kayak... |  |  |  |
| IE | 510 | Soalnya kayak, mungkin dia juga ibu-ibu kan, mungkin dia juga...kayak gitu lah. Kayak anak tuh harus yang hormat terus sama orang tua. |  |  |  |
| IR | 515 | Padahal menurut kamu sendiri harusnya ada usaha dari orang tua juga... |  |  |  |
| IE | 520 | Aku sih gitu mikirnya tapi aku nggak tau. Aku sebenernya bingung, aku mikir kayak gini salah apa nggak. | Merasa orang tua juga harus berusaha mengerti anak. |  |  |
| IR |  | Kalau menurutku sendiri...wajarlah kamu merasa pengen dimengerti. Kan semua orang juga pengennya dimengerti... |  |  |  |
| IE | 525 | Dimengerti...tapi kan nggak harus selalu dimengerti kayak gitu. Capek, sebenernya capek kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 530 | Kalau misal hubungan sama ibu kandung masih canggung, kamu masih merasa harus berusaha sama dia, dia juga nggak menunjukkan usaha...dia seakan-akan biasa aja sama aku. Kalau hubunganmu sama ayah kamu gimana? |  |  |  |
| IE | 535  540  545 | Sama ayah tuh sebenernya deket, deket banget sih. Hmmm...cuma kadang karena, gimana ya, karena kita ke campur-campur gitu, hampir sama sih perasaannya ke ibu kandung. Kenapa sih harus kayak gitu dulu, kenapa sih harus cerai, kenapa sih harus kayak gini? Jadi yang jadi korban kan...aku sendiri...kayak gitu. Kayak gitu...tapi deket banget aku sama bapak, kan aku dari kecil sama bapak. Kalau sama bapak kan...deket sih tapi kemaren sempet ada cekcok. | Masih belum ngerti definisi dekatnya...karena diawal bilang kalau di rumah itu sumpek, jadi lebih suka di luar rumah.  *Hampir sama perasaannya ke ibu kandung.* Canggung, aneh?  Merasa dia menjadi korban sendiri.  Definisi dekat tampaknya masih memenuhi kebutuhan sehari-hari | Tidak menerima perceraian orang tua | Sikap terhadap perceraian orang tua |
| IR | 550 | Jadi deket...secara emosional, maksudnya kamu merasa ada kelekatan sama bapak...tapi...terus soal kebutuhan-kebutuhan lebih ke... |  |  |  |
| IE |  | Enjoynya ke bapak kalau minta... |  |  |  |
| IR | 555 | Tapi kemarin sempat cekcok kenapa...? |  |  |  |
| IE | 560  565  570  575  580  585 | Gara-garanya tuh, apa sih, oh...adik...pokoknya tuh...kadangkan kan bapak, udah mau sepuh toh. Itu tuh...kayak...apa ya. Kan aku punya adik nih, terus adikku suka dimarah-marahin gitu lho, sampai dibilangin kata-kata yang nggak difloorkan ke anak, kayak umpatan-umpatan. Terus aku kayak, aku tau, aku nek itu hal yang nggak semestinya. Aku bilangin, tapi namanya orang tua dibilangin anak...dikira kita malah menggurui. Kayak gitu, cekcoknya kayak gitu. Sempat, bapak tuh sempet bilang...yang intinya selama ini jerih payahku nggak dihargai sama aku, sama adikku. Padahal kan bukan itu maksudku, maksudnya aku cuman ngomongin, kalau ngeluarin kata-kata kayak gitu sama anak, bikin anak tertekan. Aku takutnya besok waktu adikku udah besar, balas dendam sama bapakku. Nek sekarang kan adikku nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan buat bales. Kalau udah besar kan dia beda. Yang aku takutin itu sih sebenernya, tapi yang namanya orang tua kalau dbilangin sama anaknya gimana sih? Kayak nggak mau. Sempat cekcok. | Sempat cekcok dengan bapak karena adik dimarahi, diumpati bapak.  *Adikku nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan buat bales.*  LA berusaha untuk menasehati ayahnya untuk tidak memarahi adik, tetapi LA malah ikut dimarahi juga. | Orang tua sebagai figur otoriter | Hubungan dengan ayah kandung |
| IR | 590 | Cekcoknya karena ayah kamu sempet ngeluarkan kata-kata yang kasar lah intinya ke adikmu, terus kamu nginget, “Pak jangan kayak gitu,” tapi dia sendiri merasa digurui. |  |  |  |
| IE |  | Hmmm...Nah...bener kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 595 | Tapi...uh...setelah itu, apa sekarang apakah kalian bisa akur lagi? |  |  |  |
| IE | 600  605 | Pas waktu...kan itu pagi...siangnya pulang, itu agak canggung sih, nggak enak juga. Kayak...iya sih...kayak...kadang merasa bersalah juga sih sama orang tua. Kan soalnya kan itu agak keras aku ngomongnya, dengan nada yang agak keras, dan merasa bersalah...gini, tadi udah agak mendingan sih. Tiga hari ini agak mendingan... | Ada rasa bersalah dengan orang tua, karena ia berbicara dengan nada keras. |  |  |
| IR |  | Berarti baru ya kejadiannya...? |  |  |  |
| IE |  | Iya tiga hari yang lalu. |  |  |  |
| IR | 610 | Jadi sebenernya...uh...kamu juga ngerasa bersalah mungkin karena harusnya kan kamu hormat sama orang tua, tapi kamu malah ngomong keras... |  |  |  |
| IE | 615  620  625  630 | Iya...soalnya itu udah berulang kali. Gimana sih, kayak kita...mandang itu tuh sebenernya salah tapi kita nggak berani ngefloorkan hal itu, terpendam gitu lho...kata-kata yang agak kurang sopan. Soalnya aku gitu sih, aku kan jarang marah. Oh iya, kamu kan tau aku gimana orangnya, aku jarang marah, kerjaanku tertawa terus, makanya aku suka film kayak gitu. Aku tuh receh banget kata orang sih. Liat orang kayak gimana pun, gambar spongebob, ketawa sumpah. Jadi tuh unfaedah banget. Aku ketawa, tapi sekali aku marah, kependam gitu, sekali aku marah yo kayak gitu. | Merasa harus hormat ke orang tua.  *Soalnya itu udah berulang kali.*  Berarti bapaknya sering mengucap kata-kata kasar ke anak? |  |  |
| IR |  | Kayak langsung meluap... |  |  |  |
| IE | 635  640 | Meluap...kalau sekali marah aku kasar banget...maksudnya bukan dalam perkataan sih, malah ke fisik. Bukan nyakitin orang lain sih, kayak perlampiasannya ke barang. Sampai paling parah tuh kursi, banting kursi lah...tapi kalau ke temen biasanya malah kayak gitu. Diem, diem kayak nggak mau ngomong. Tapi jarang banget kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 645 | Berarti kalau marah biasanya...kalau di rumah ke fisik, kalau ke orang lain ditahan...? Tapi secara keseluruhan ini bakal berdampak pada hubunganmu sama ayahmu nggak sih menurut kamu sendiri? |  |  |  |
| IE |  | Yang mana? |  |  |  |
| IR | 650 | Kayak cekcok ini... |  |  |  |
| IE | 655  660 | Kadang aku mikir iya...misal gini, kita misal disinggung orang lain kan kita kepikirannya sampai lama banget, sama orang lain. Tapi aku juga nggak tau sih, dengan ayah aku nggak tau. Soalnya kan pasti bakalan kayak gitu kan...sekali kita disinggung kepikirannya lama. Bapakku kan orang juga, manusia kayak kita biasa. | Merasa cekcok ini dapat kepikiran terus oleh bapaknya. |  |  |
| IR |  | Jadi kamu takut dia bakal terus inget itu...kemaren udah ngobrol? |  |  |  |
| IE |  | Udah kok, udah biasa. |  |  |  |
| IR | 665  670 | Semoga nggak apa-apa ya...berarti selama ini kan kamu bilang kamu nggak tau ibu kandung kamu siapa, sampai SMP lah dan baru taunya sekitar kelas 5 SD. Ayahmu juga waktu itu masih menyangkal, dia itu bukan ibu kamu. Setelah proses mengetahui tentang ibu kamu, ayah kamu gimana responnya? |  |  |  |
| IE | 675  680  685 | Kadang suka ini sih...kayaknya dulu tuh...kata orang, cerai karena campur tangan orang tua tentang masalah keuangan, nek kata orang kayak gitu. Bapakku tuh kayak, kadang seringnya tuh, misalnya aku ke rumah ibuku, kadang pulang, terus ditanya dikasih apa, dikasih uang saku apa nggak...padahal kita juga capek ditanyain kayak gitu terus. Aku ketemu ibuku bukan maksud hal itu. Kadang kita juga pengen hal itu, tapi kadang nggak melulu hal kayak gitu. Jadi kayak tentang...materi...kayak gitu. | Bapaknya terus bertanya L diberi apa oleh ibunya saat kembali dari rumah, L capek ditanya seperti itu.  *Aku ketemu ibu bukan maksud hal itu*. | Orang tua kandung LA cerai karena campur tangan orang tua | Perceraian orang tua kandung LA |
| IR | 690 | Ayahmu tapi nggak...apa sih...dia kayak nggak ngebolehin...dia ngebolehin buat ketemu...? |  |  |  |
| IE |  | Iya bolehin sih. |  |  |  |
| IR | 695 | Terus...mungkin yang kamu harapkan dari ketemu sama ibu kamu lebih ke membangun hubungan sama dia... |  |  |  |
| IE | 700 | Nek aku ya...gimana sih selayaknya jadi...kayak gitu...kayak apa sih...kayak pengen lebih diperhatiin kayak gitu. Gimana sih kalau jadi anak kayak gitukan. | Ingin diperhatikan oleh ibunya, layaknya anak pada umumnya. | Ingin tetap diperhatikan oleh ibu kandung; Tetap ingin menjalin hubungan dengan ibu kandung | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR | 705 | Kayak pengen dapet perhatian ibu lebih. Biasanya ibu tuh...orang yang perhatian banget sama anaknya, selalu nanya misal habis ngapain, kayak perhatian banget... |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR |  | Dan kamu mencari itu... |  |  |  |
| IE | 710  715  720 | Hmmm...aku mencari lebih ke komunikasi sih, menjalin komunikasi yang baik sama orang tua kayak gimana. Soalnya aku takut juga kalau aku sama ibuku kayak gitu terus, aku takut berpengaruh sama...kayak sejenis...kayak masa depan. Kadang ngaruh juga kan kalau kita...takut sih kalau itu emang aku tuh jadi anak yang durhaka. Aku sering bertanya-tanya, aku sebenernya kayak gini tuh durhaka apa nggak. Tapi kan aku korban? Terus aku kudu piye? Kayak betentangan...biasanya malah...kayak gitulah bergulatan batin gitu... | Mencari komunikasi dengan ibu karena takut berpengaruh pada masa depan, takut dicap durhaka.  *Kayak gitulah bergulatan batin.*  Dia ingin menjalin komunikasi dengan ibunya, dia terus berusaha tapi tidak mendapatkan feedback yang diinginkan, yang dia rasa dia pantas dapatkan sebagai anak. Merasa dirinya korban tapi harus dia terus yang berusaha. | Tetap ingin menjalin hubungan dengan ibu kandung  Tidak merasakan usaha yang besar dari ibu untuk membangun hubungan; Menjadi korban yang harus mengerti | Hubungan dengan ibu kandung  Sikap terhadap perceraian orang tua |
| IR | 725  730 | Jadi kamu pengen membangun komunikasi sama ibu kamu, rasanya kamu durhaka, maksudnya dalam ajaran agama harus gini sama ibu...bahkan ibu disebut beberapa kali... |  |  |  |
| IE |  | Iya...kadang ngerasa kayak gitu. Kadang merasa juga kan aku di sini korban, masa aku terus yang kena terus. |  |  |  |
| IR | 735 | Kayak harusnya ibumu juga berusaha membangun komunikasi itu...tapi nyatanya... |  |  |  |
| IE | 740  745  750 | Soalnya kalau aku di sana, yang dibicarain tentang masalah lalu, kayak bapak kayak gini, ibu kayak gini...hah capek banget denger kata-kata kayak gitu. Mbok udah, mauku yang dulu-dulu, mbok udah. Sekarang sama-sama..ya udahlah, jalan...yang dulu nggak usah diungkit-ungkit. Mauku kayak gitu. Tapi kan beda sama orang tua. Mereka juga manusia, mereka juga punya mungkin sedikit rasa dendam...pasti ada kan... | Saat bertemu keluarga, yang dibahas masalah orang tua yang lalu terus-menerus. L inginnya itu tidak perlu diungit terus.  *Pengulangan kata capek.* | Merasa tidak disambut oleh keluarga ibu kandung | Hubungan dengan keluarga ibu kandung |
| IR |  | Jadi sebenernya hubungan antara ibu sama bapakmu nggak baik... |  |  |  |
| IE | 755 | Nggak baik sampai sekarang...menurutku lho, menurutku. |  |  |  |
| IR |  | Terus mereka juga nggak komunikasi sama sekali gitu ya...dan masih sering saling... |  |  |  |
| IE |  | Nggak...masih sering kayak gitu... |  |  |  |
| IR | 760 | Tapi mereka pernah coba mempengaruhi kamu nggak, misal “Jangan ke ibu kamu lagi deh” atau gimana...? |  |  |  |
| IE | 770 | Nek kayak gitu sih nggak...cuman kadang umpamanya kayak tersirat, aku yang harus...misal bapak cerita ibu kayak gini...jadi aku harus menyimpulakn sendiri, juga ibu kayak gitu... | Ada usaha tersirat agar L memihak ke salah satu orang tua. |  |  |
| IR | 775 | Terus kan tadi kamu sempet nyebutin kalau kamu punya ibu tiri. Kalau hubungan sama ibu tiri gimana sih? Kan udah kenal kamu dari...usia lama, kayak lebih muda... |  |  |  |
| IE | 780  785  790  795 | Lebih...biasa sih. Tapi kadang suka...tapi dulu aku takut banget sama beliau. Dulu aku sampai nggak mau pulang. Misal dimarahin...soalnya dia kayaknya orangnya tuh...gimana ya...keras...jadi kayak disiplin, keras. Aku yang harus...gimana ya...didikannya tuh kayak otoriter, bisa dibilang otoriter. Yang harus selalu nurut tuh anak, jadi orang tua malah nggak introspeksi. Dulu aku sampai kadang nggak mau pulang di rumah si mbahku. Tapi sekarang nggak, malah kadang suka jawab nyeleneh. Kadang aku dibilangin apa, kadang aku suka becandain. Sekarang kayak gitu sih. | Hubungan dengan ibu tiri.  Didikan ibu tiri otoriter, anak harus selalu menurut. Takut dengan ibu sampai tidak mau pulang, pergi ke rumah mbah. | Orang tua sebagai figur yang otoriter | Hubungan dengan ayah kandung dan ibu tiri |
| IR | 800 | Kalau dulu tuh kamu merasa ibu kamu otoriter, sampai kamu takut, nggak mau pulang. Tapi sekarang udah membaik hubungannya... |  |  |  |
| IE | 805  810 | Soalnya aku udah tau emang dia kayak gitu, udah biasa, udah kebal, jadi jatuhnya aku suka becanda. Becandanya bukan kayak sama ibu, jadi aku becandain omongannya beliau. Kamu misal...aku dikatain teledor atau apa, aku suka bilang, “Halah ibu juga...” kayak gitu malah becandain balik omongannya... | Sekarang hubungan dengan ibu tiri sudah membaik, suka bercanda.  Tapi kemungkinan itu hanya di surface saja membaik, tapi sebenarnya perilaku otoriter ibu tirinya masih membekas dalam diri L. |  |  |
| IR | 815 | Jadi suka becandain...mungkin karena faktor usia juga kali ya...karena kan waktu masih kecil kan mungkin lebih ke ngatur-ngatur.. |  |  |  |
| IE |  | Faktor usia...hmmm...kayak kita nggak punya kuasa...kayak masih kecil kan kayak kita nggak punya kekuatan apa-apa...kayak gitu sih. | *Kuasa...kekuatan...*  Dinamika power dalam keluarga tersentralisasi ke orang tua... |  |  |
| IR | 820 | Sekarang udah dewasa... |  |  |  |
| IE |  | Kadang suka ngerasa kayak gitu sih...kadang ngerasa lebih kuat, lebih...punya power. Kadang kayak gitu sih. | *Ngerasa lebih kuat, lebih...punya power*.  Ada perubahan dinamiika power antara L dan orang tua? |  |  |
| IR | 825 | Berarti hubunganmu sama ibumu, kalau bisa aku simpulin tuh lebih baik... |  |  |  |
| IE |  | Lebih baik daripada... |  |  |  |
| IR |  | Adikku umur berapa? |  |  |  |
| IE | 830 | Adikku baru masuk SMP kemarin... |  |  |  |
| IR |  | Oh...kelas 7...kamu sama dia gimana...? |  |  |  |
| IE | 835 | Biasa, dari kecil biasa. Tapi bukan aku benci sama dia, biasa. Kamu punya dik nggak sih? | Hubungan dengan adik. |  |  |
| IR |  | Punya... |  |  |  |
| IE | 840 | Mungkin kayak hubunganmu sama adikmu. Nggak cekcok sih, mungkin kadang iya, tapi kadang sih...nggak melulu cekcok, nggak benci, nggak ada. |  |  |  |
| IR |  | Tapi maksudnya kalian nggak...maksudnya hubungannya baik... |  |  |  |
| IE | 845 | Iya baik... |  |  |  |
| IR |  | Paling kalau cekcok...kalau rebutan... |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya... |  |  |  |
| IR | 850 | Terus kamu juga kemarin belain adikmu dari ayahmu.. |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR | 855 | Tapi kamu beberapa kali nyebutin mbah kamu, kayak kamu deket banget sama mbah kamu, emang kamu gimana sih sama mbah? |  |  |  |
| IE | 860  865 | Karena dari kecil aku dirawat mbah...kan aku jatuhnya ke bapak, jadi bapak toh ngerawatnya. Terus aku tuh yo itu...sama si mbah dari kecil, dirawat sama si mbah. Kayak ibu..kayak kita dirawat sama orang tua yang kita...sampai sekarang sih jadi kayak...ya...kayak orang tua lah, kayak...soalnya kan dari kecil aku dirawat sama dia, sampai aku SD pun mesti masih sama beliau. Sampai sekarang sih... | Hubungan dengan mbah.  *Kayak kita dirawat sama orang tua.* |  |  |
| IR | 870 | Apakah...kamu kan selalu dirawat sama dia...malah aku menangkap esensi kamu lebih deket sama mereka dibanding... |  |  |  |
| IE |  | Sama sih mbah... |  |  |  |
| IR |  | Sama sih mbah dibanding sama orang tua... |  |  |  |
| IE | 875  880 | Menurutku iya sih...kecuali sama bapak lho. Kalau misal bandingin hubungan ibu, bapak, kakek, nenek...lebih deket sama kakek nenek. Kalau per person, kakek, nenek, bapak...kalau hubungan deket lho. Kalau pasangannya itu lebih ke kakek nenek, deket banget... | Lebih dekat dengan mbah daripada orang tua. |  |  |
| IR |  | Suka cerita-cerita... |  |  |  |
| IE | 885 | Iya... |  |  |  |
| IR | 890 | Menurutmu di antara semua anggota keluargamu...kamu lebih bisa kayak, apa ya...kan kamu kalau sama ayah sama ibu kamu merasa harus berusaha...kalau sama kakek nenek apa kamu merasa... |  |  |  |
| IE | 895  900 | Nggak, kayak santai banget. Kalau aku ada masalah, kalau kembali kesana kayak enteng pikirannya. Walaupun nanti balik lagi sih kalau balik ke rumah. Di sana kayak bisa dibilang tempatku kembali kalau ada masalah. Soalnya dulu kalau aku cekcok sama ibuku yang tiri, aku pelariannya ke rumah si mbah. Jadi, misal aku dimarahin, pasti aku ke rumah si mbah, nginep berhari-hari. | *Kayak enteng pikirannya...tempatku kembali kalau ada masalah.* |  |  |
| IR | 905 | Oh gitu...selama...mbahmu..berarti dari ayah ya. Mbahmu waktu proses kamu kenalan lagi sama ibu kamu, pernah ngomong ke kamu gitu nggak? Misal coba memberikan pengertian, apa gimana, comforting apa gimana... |  |  |  |
| IE | 910 | Nggak sih, nggak terlalu. Paling cuman...oh paling cuma ditanyain, ketemu apa nggak? Cuma gitu sih, nggak yang...ibu gini, gini, gini... | Respon mbah terhadap pertemuan dengan ibu lebih baik daripada anggota keluarga yang lain? |  |  |
| IR |  | Lebih terbuka gitu ya... |  |  |  |
| IE | 915 | Iya... |  |  |  |
| IR | 920  925 | Jadi mungkin bisa aku simpulin hubungan keluarga complicated...ibu yang jauh dan baru ketemu akhir-akhir ini, ayah juga deket tapi ya...seperti itu, dengan ibu tiri juga dulu sempat ada masalah sehingga kamu jadi lebih deket sama kakek-nenek dibanding yang lainnya. Kamu kayak melihat seberapa rumitnya pernikahan, ayah sama ibu cerai gara-gara keuangan itu, terus akibatnya ibu kamu jadi jauh, mempengaruhi...kamu merasa ada dampaknya nggak sih ke kamu? |  |  |  |
| IE | 930  935  940 | Takut nikah...takut banget, takut banget. Kayak apa ya...kayak...apa ya...takutlah. nggak bisa didefinisikan. Takut aja. Pengen...tapi takut. Takut kalau misal aku juga kayak gitu. Aku takutnya antara itu, sama aku takut jadi orang tua. Takut jadi...takut salah didik anak. Soalnya kan aku terbiasa denger kata-kata kasar gitu kan, dalam ucapan atau fisik, aku nggak suka banget. Takut, takut kalau...apalagi suka denger wanita suka jadi objek kekerasan... | Takut menikah, takut menjadi orang tua.  *Terbiasa dengar kata-kata kasar, dalam ucapan atau fisik.*  Dari orang tua?  *Takut kalau misal aku juga kayak gitu.*  *Takut salah didik anak.*  *Takut jadi objek kekerasan.*  Trust terhadap orang lain rendah? Terutama dalam hubungan romantis. | Takut dengan pernikahan karena takut akan mengalami apa yang dialami orang tua  Takut menjadi objek kekerasan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 945 | Jadi kamu takut pernikahan karena kamu takut dengan kamu menikah, kamu malah jadi objek... |  |  |  |
| IE | 950 | Kayak gitu...kayak jadi...nggak semuanya, misal ada, nggak semua laki-laki lho. Ada orang-orang tertentu kayak gitu kan, nek misal marah yang dijadiin pelampiasan yang lebih lemah. | Apakah sumber dari ketakutan ini karena di keluarga, saat kecil, menjadi yang lemah, sering dimarahi, diatur, sampai takut? Sekarang, karena isu gender yang ada, takut menjadi yang lemah lagi dan akan ditindas? | Takut dijadikan pelampiasan kemarahan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 955 | Kamu takut jadi objek pelampiasan lihat hubungan ibu bapak kayak gitu...kamu juga takut kalau punya anak, didiknya nggak bener... |  |  |  |
| IE | 960  965 | Takut salah didik sih...maksudnya nek aku liat sekarang, kebanyakan yang diajarkan terutama ke aku, kita harus hormat sama orang tua. Bukan yang gimana caranya orang tua dan anak saling menjalin komunikasi yang baik. Kan biasanya kita kan harus hormat sama orang tua, harus ini, harus ini. Yang aku rasain kayak gitu. | Takut salah didik karena selama ini yang diajarkan orang tuanya harus selalu hormat, bukan cara menjalin komunikasi yang baik. |  |  |
| IR | 970 | Tapi menurutmu sendiri...kan kamu tau tuh didikan orang tuamu, kamu yang harus mengerti dia. Kamu ngerasa nggak sih mungkin saat kamu punya anak karena kamu tau... |  |  |  |
| IE | 975  980  985  990  995 | Iya...kadang ngerasa kayak gitu...kadang nggak mau yang seperti itu. Kadang maunya yang beda. Tapi kadang mau memulai itu takut. Sebenernya yang lebih aku takutkan lebih ke...wanita jadi objek pelampiasan. Nggak cuma pelampiasan yang kasar, tapi juga pelampiasan...kan kalau udah jadi suami istri hubungan kayak gitu udah biasa...tapi aku takut jadi pelampiasan nafsu. Kan ada masanya mau, ada masanya nggak mau. Kadang kan...kayak memaksa, denger-denger cerita, aku baca di mana, cerita temen, kadang suka dipaksa ngelakuin kayak gitu. Takut...terus nanti ancamannya dosa nggak mau ngurus suami. Soalnya itu...apa ya...soalnya nek aku lihat, maksudnya, nek aku lihat...aku lihat temen-temenku yang laki-laki, temen deket, aku tuh kayak...kayak gimana, wanita tuh kayak...gimana ya, bukan lemah sih...lebih...maksudnya paham nggak sih? | Lebih takut jadi objek pelampiasan, sehingga takut untuk memulai hubungan romantis | Takut menjadi objek pelampiasan; Takut dengan figur otoriter  Enggan untuk berkomitmen dalam hubungan | Pemaknaan hubungan romantis  Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Paham...maksudnya dibawah dia... |  |  |  |
| IE | 1000 | Kadang kita dilindungi... |  |  |  |
| IR |  | Seakan-akan lemah... |  |  |  |
| IE |  | Seakan-akan lemah, padahal kan kita juga sama gitu. |  |  |  |
| IR |  | Jadi lebih takut ke... |  |  |  |
| IE | 1005 | Lebih takut ke pelampiasan... |  |  |  |
| IR |  | Pelampiasan hubungan itu... |  |  |  |
| IE |  | Itu sama marah ke orang, tapi pelampiasannya ke istri, atau ke siapa, ke keluarga lah... |  |  |  |
| IR | 1010 | Kenapa kamu bisa dapat pandangan, kalau kamu menikah kamu bisa digituin? |  |  |  |
| IE | 1015  1020 | Nggak tau juga...itu tuh kayak...dari alam bawah sadarku...kan aku biasanya diam, terus mikir, apalagi di jalan, aku sering banget mikir. Takut kalau nanti diginiin...takut...pokoknya takut...takutnya tuh nggak bisa didefiniskan, maksudnya takut aja. Pengen tapi takut aja. | *Takutnya nggak bisa didefinisikan.* |  |  |
| IR |  | Tapi apa akhirnya kamu tetep mau...maksudnya... |  |  |  |
| IE | 1025  1030  1035 | Mungkin mau tapi...ya itu kan kodratnya kita, berpasang-pasangan kan ada. Terus...mungkin...perlu orang yang bisa meyakinkanku gitu, kayak aku tuh nggak bakalan kayak gitu. Malah kadang aku berpikir kayak gini, misal aku punya temen deket yang mau menjalin hubungan romantis sama aku, pengen mau tak buat kayak sejenis kontrak. Kontraknya tuh bukan kontrak yang gimana-gimana, tapi...ada perjanjian di antara kita nek misalnya gini, nggak boleh gini. Soalnya...takut aja...maksudnya kayak...apalagi... | Tetap mau menikah karena itu kodratnya, tapi perlu ada orang yang meyakinkan bahwa ia tidak akan diperlakukan seperti yang ia takutkan.  Sampai ingin buat kontrak. | Perlu mendapatkan keyakinan bahwa ia tidak akan mengalami apa yang ditakutnya; Ingin membuat kontrak dengan pasangan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 1040 | Jadi kayak untuk memastikan kamu tetap aman, jadi kayak ada kontraknya... |  |  |  |
| IE | 1045 | Soalnya kadang aku juga mikir, kita kan di negara hukum, tapi nggak banyak orang yang nggak terlalu nyadar sebenernya kita dilindungi sama hukum. |  | Merasa dirinya bisa dilindungi oleh hukum; Ingin membuat kontrak dengan pasangan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 1050 | Dengan harapan kontraknya itu, kamu bisa dilindungi secara hukum... |  |  |  |
| IE | 1055 | Bisa jadi kayak gitu, tapi aku takut...mungkin harus ada orang yang bisa meyakinkan. Sebenernya aku ada temen deket sih, tapi aku juga takut... | Ada teman laki-laki yang dekat dengannya.  Masih belum terlalu mengerti definisi dekatnya seperti apa. |  |  |
| IR |  | Cowok? |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR |  | Tapi takutnya sama kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Iya...takutnya sama kayak gitu... |  |  |  |
| IR | 1060 | Jadi kalian deketnya kayak PDKT gitu... |  |  |  |
| IE |  | Deket...deketnya tuh bukan yang...kayak... |  |  |  |
| IR | 1065 | Bukan yang kayak romantis tapi...apa cuma kayak sebagai temen gitu atau...? |  |  |  |
| IE |  | Temen lebih sih...temen tapi bukan kayak gitu sih... |  |  |  |
| IR |  | Belum... |  |  |  |
| IE | 1070  1075 | Cuman kalau misalnya sharing kayak gitu sering...tapi buat...apa ya...buat nemuin keyakinan nek misalnya...misalnya nih kalau kita orangnya punya temen deket, apalagi lawan jenis, biasanya “Aku pengen nikah sama itu”, belum berani... | Belum berani melabel hubungan sebagai hubungan romantis, masih takut. | Enggan berkomitmen dalam menjalin hubungan | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Jadi kamu sampai sekarang belum pernah pacaran? |  |  |  |
| IE | 1080 | Belum pernah sih...terakhir deket sama itu...udah lama sih deketnya, sampai sekarang masih, tapi ya itu tadi...takut... | Dekat tapi takut.  Kalau tidak ada ketakutan, apa akan tetap mau melanjutkan ke tahap pacaran? |  |  |
| IR | 1085 | Ketakutanmu...takutnya kan kalau itu terjadi kalau itu nikah...kamu takutnya kalau sama dia jadi, terus nikah, akhirnya kamu bakal merasakan apa yang kamu takutin... |  |  |  |
| IE | 1090  1095  1100  1105 | Soalnya temenku yang aku deket ini...sebenernya masih sepupu jauh, jadi dari keluarga ibuku yang tiri...terus deket sama aku. Sering cerita-cerita kayak gitu, main bareng juga sih. Tapi...sebenenerya ada rasa ketertarikan tuh ada, tapi takut...terus dia kan juga dari keluarga yang sama kayak aku, nggak cerai, tapi broken home. Kadang...apalagi kadang dia, nek misalnya marah, kayak ikut kena ke aku. Apalagi sampai deketnya...dia juga sepupu toh...tambah deket, kadang misal dia marah, kecewa sama orang tuanya, itu sampai kebawa ke temen-temennya yang lain... | Temannya ini suka melampiaskan kemarahannya ke orang lain, L takut jadi korban. |  |  |
| IR |  | Kebawanya gimana? |  |  |  |
| IE |  | Kebawanya...apa ya... |  |  |  |
| IR |  | Fisik? Kata-kata...? |  |  |  |
| IE | 1110 | Bukan...perkataan...dia floor ke media pun kayak gitu. Jadi aku takut, takut banget. |  |  |  |
| IR |  | Takut kamu bakal digituin? |  |  |  |
| IE |  | Iya... |  |  |  |
| IR | 1115 | Aku pengen tau sumber ketakutanmu sebenernya...kenapa kamu memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap... |  |  |  |
| IE | 1120  1125  1130 | Takut gagal sih...pengaruh dari orang tua juga sih, kayak...kan apalagi kan kalau misalnya...nek aku mikirnya gini. Kalau kita nikah kan kita nggak cuma nikah sama satu orang kan, tapi menikahkan dua keluarga. Takut aja sih...soalnya bapak sama ibu kan cerainya karena campur tangan keluarga. Kalau nikah kan berarti kita menjalin hubungan dengan orang baru, keluarga yang baru. Takut, takut banget, sama mertua... | Takut gagal menjalin hubungan mengingat sejarah perceraian bapak dan ibu.  Takut menjalin hubungan dengan keluarga baru.  Mungkin karena pernikahan tidak bisa menjanjikannya rasa aman? Karena perihal ketakutannya tadi.  Takut bila mertua ikut campur dengan hubungan, sehingga menyebabkan perceraian. | Takut dengan mertua; Takut dengan figur otoriter | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1135 | Takutnya...mungkin kayak pengalaman ibu-ayah kamu, mertua suka campur tangan, sampai mereka cerai...bahkan kamu masih kecil banget... |  |  |  |
| IE | 1140  1145 | Kadang kalau misal aku sendiri, suka mikir kayak gini...nggak mau nikah ah, mau punya anak aja. Maksudnya punya anak bukan dalam tanda kutip, ya kayak gitu. Tapi pengen ngasuh anak, nggak mau nikah tapi...kadang...kalau misal pas biasa, pengen ya pengen. Kan aku suka cerita-cerita sama temenku sih, takut buat nikah... | *Nggak mau nikah ah, mau punya anak aja.* |  |  |
| IR |  | Tapi apakah dia pengalamannya sama kayak kamu? |  |  |  |
| IE | 1150  1155  1160 | Nggak. Tapi dia juga takut. Dulu aku takut banget sama lawan jenis. Aku bicara kayak gini nggak bisa. Maksudnya...aku SD, SMP, SMA, SMA lumayan...aku berani bener-bener deket, berani berpendapat depan orang yang laki-laki, terus berteman yang bercanda baru kuliah. Karena aku takut, nggak tau kenapa, takut aja. Kayak misal aku bicara kayak gini, nggak berani mandang mata, pasti aku mandang hidung. | Pengalaman dengan ayahnya, seorang laki-laki yang otoriter, suka membentak, membuat LA merasa takut untuk menjalin hubungan romantis. | Takut dengan laki-laki; Takut dengan figur otoriter | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Padahal kamu hubungan sama ayahmu bagus...kalau dibandingkan yang... |  |  |  |
| IE | 1165  1170 | Iya...mungkin karena... aku juga nggak tau...soalnya tuh kayak, semuanya tuh jadi satu, terus...buat rasa takut sendiri gitu. Kayak orang tua, melihat perlakuan temen-temen yang digituin, terus aku pun pernah jadi pelampiasan... |  |  |  |
| IR |  | Pernah? |  |  |  |
| IE |  | Yang itu tadi...misal dia baru kecewa sama orang tua... |  |  |  |
| IR | 1175 | Oh yang sepupu itu...amu merasa nggak mau digituin? |  |  |  |
| IE |  | Nggak mau... |  |  |  |
| IR | 1180 | Tapi kamu merasa...kayak...Indonesia kan kayak selama ini ngomonginnya pacaran terus, kapan nikah, kapan pacaran, udah punya pacar belum? Kamu merasa nggak sih kamu perlu punya hubungan romantis? |  |  |  |
| IE | 1185  1190  1195 | Nek sekarang aku nggak mau...kayak ah, bosen...kayak...gini, mikirnya aku sekarang skripsi, pekerjaan, karir, karena aku juga mau lanjut ke pendidikan. Lebih penting pendidikan daripada yang itu. Sebenernya kadang pengen, bukan pengen pacaran sih, kadang pengen nikah. Kayak kadang habis lulus, nikah, kan suka ada becandaan gitu kan. Tapi dalam hatiku gitu, nggak pengen kayak gitu. | Sekarang belum mau menjalin hubungan romantis, masih ingin fokus ke diri sendiri. |  |  |
| IR |  | Kayak pengen lebih fokus ke diri kamu sendiri dulu... |  |  |  |
| IE | 1200 | Iya...melelahkan mikir kayak gitu... |  |  |  |
| IR |  | Kayak tadi ketakutanmu itu...jadi... |  |  |  |
| IE | 1205 | Apa sih, kayak...harus mikir dua kali...aku mikir diriku sendiri, aku berteman dengan...misal pacaran nih, pasti kan ada masalah, harus mikir kayak gitu juga. Kayak melelahkan... | Merasa menjalin hubungan itu melelahkan.  *Penggunaan kata melelahkan...*  Mungkinkah karena ia merasa tidak ada yang bisa mengerti dirinya, seperti keluarganya tidak mengerti dirinya? Makanya ia merasa jika ia menjalin hubungan romantis, pasangannya tidak akan mengerti dirinya, sehingga itu melelahkan baginya? |  |  |
| IR | 1210 | Jadi kamu merasa kalau menjalani hubungan malah melelahkan buat kamu sendiri, padahal kamu sendiri punya masalah kayak kamu pengen lanjutin karir, hubungan masalah orang tuamu, terus... |  |  |  |
| IE | 1215 | Kayak lebih ada hal yang aku pikirkan daripada itu. Maksudnya kan...soalnya gini...soalnya kan...kamu ini nggak, yang, anti-anti gitu nggak...anti pacaran? |  |  |  |
| IR |  | Nggak sih...biasa aja... |  |  |  |
| IE | 1220 | Biasa...kamu punya pacar? |  |  |  |
| IR |  | Nggak. Aku nggak punya... |  |  |  |
| IE |  | Apa ya...kadang kan...aku kan...dulu aku tuh nggak kayak gini. Dulu aku bener-bener...di piye ya...? |  |  |  |
| IR | 1225 | Lingkungan yang kayak anti pacaran gitu...? |  |  |  |
| IE |  | Iya...apalagi dulu aku ketua ROHIS... | Pernah ada di lingkungan anti pacaran. |  |  |
| IR |  | Oh...SMA... |  |  |  |
| IE | 1230  1235 | Iya SMA...terus...apa ya...kayak orang kan mandang kayak gitu, kayak, ih apa sih pacaran? Jadi mungkin...aku tuh pengen...tapi mungkin lebih ke ketakutan dipandang orang yang... |  |  |  |
| IR |  | Jadi karena kamu punya...kan kamu orang yang relijius gitu... |  |  |  |
| IE |  | Padahal sekarang nggak...kuliah aku membatasi hal-hal kayak gitu... |  |  |  |
| IR | 1240 | Maksudnya hal-hal kayak relijius...? |  |  |  |
| IE |  | Iya...padahal aku dulu SMA suka ikut kajian karena ketua ROHIS... |  |  |  |
| IR |  | Tapi pas kuliah semua berubah? |  |  |  |
| IE | 1245 | Berubah banget...drastis. Aku menemukan titik paling terendah keimananku...sumpah... |  |  |  |
| IR |  | Tapi itu tuh...kok bisa...dari ketua ROHIS jadi... |  |  |  |
| IE | 1250 | Aku juga...sumpah demi apapun. Aku dulu jilbab, jilbab besar, kayak mbak-mbak... |  |  |  |
| IR |  | Yang panjang... |  |  |  |
| IE | 1255 | Yang panjang, pakai gamis...tapi nggak tau kenapa, kuliah aku jadi kayak gini. Nggak tau... |  |  |  |
| IR |  | Apakah ada sesuatu yang terjadi, yang bikin kamu jadi kayak...males aku kayak gini gitu? |  |  |  |
| IE | 1260  1265  1270 | Iya, ada. Terlalu...gimana ya, terlalu...uh kayak misal kita nggak ikut ajaran...yo, gimana ya sebenernya? Ngomong ini tuh sebenernya bener apa nggak, aku suka bertanya kayak gitu. Kadang...ada orang-orang...ada beberapa orang yang menganggapku kayak...gimana ya...hmmm...apa ya, kayak...kan aku tadi bilang kalau aku deket sama sepupuku tadi kan. Itu sebenernya dari SMA, deket banget. Itu pertama kalinya deket sama cowok...sama dia... |  |  |  |
| IR | 1275 | Bahkan pas kamu masih takut sama lawan jenis...kamu udah deket sama dia... |  |  |  |
| IE | 1280  1285 | Iya...deket banget. Dan aku deket itu kan aku bilang sama mbak-mbaknya, kayak, “Mbak, aku harus gimana?”, tapi dia malah semakin jauh dari aku. Di saat aku butuh bimbingan, malah nggak ada...aku harus, aku tuh ikut...maksudnya tuh ikut ajarannya ini terus...maksudnya kayak...aku tuh abru aja bimbingan, mbok ya aku salah, aku tuh dilurusin. Tapi aku malah di-judge. Jadi aku merasa kecewa. Jadi kayak aku menarik diri dari lingkungan seperti itu. | Dijauhi oleh teman saat cerita tentang teman lelakinya itu. Mengharapkan bimbingan tapi tidak mendapatkannya. |  |  |
| IR | 1290  1295 | Karena pernah dikecewakan sama seseorang yang kamu cari bimbingannya...mungkin kamu juga takut pacaran karena dalam dirimu kamu masih memegang relijiusitas itu, jadi kamu takut karena...? |  |  |  |
| IE |  | Aku lebih takut ke pandangan orang... | Takut pandangan orang. |  |  |
| IR |  | Kayak kalau kamu pacaran mereka malah menjauhi kamu...? |  |  |  |
| IE | 1300  1305  1310  1315  1320 | Iya...hooh. Soalnya da juga yang kayak gitu. Jadi kan aku dulu punya sahabat. Jadi kan dia religion banget, keluarganya kayak gitu. Padahal dia yang dulu sering ngejek-ngejek. Gimana sih kalau suka sama seseorang berawal dari ngejek-ngejek. Tapi pas tau aku udah deket, bener-bener deket, dia malah menjauh...kan aku dulu nggak punya Instagram apa apa gitu...pokoknya di media. Terus aku dikasih tau temenku, dia bilang kayak...memojokkan aku dengan dalil-dalil gitu. Aku kayak...kenapa sih nggak ngomong langsung? Sekarang aku jadi jauh sama dia...nggak tau, mungkin nggak sepahaman sama dia. Terus waktu masnya nikah, kan dia ngajak temen-temen ROHIS-nya tuh. Dia kayak nyuekin aku, kayak bener-bener ngejauhin aku, aku nggak dianggap di situ... | Masalah dengan teman.  L punya isu kepercayaan dengan orang lain? |  |  |
| IR |  | Ini gara-gara kamu deket sama... |  |  |  |
| IE | 1325 | Iya... |  |  |  |
| IR |  | Ini mbak-mbak yang kamu bilang ngejauhin kamu itu? |  |  |  |
| IE |  | Beda lagi... |  |  |  |
| IR | 1330 | Jadi ada beberapa orang yang meninggalkan kamu...? |  |  |  |
| IE | 1335 | Iya...kayak, karena kalau aku salah kenapa nggak dibilangin aja? Apa ya, nggak tau juga...mungkin ini perjalanan hidup. Kadang aku suka mikir kayak gitu sih, emang aku harus nyoba jadi orang yang kayak gini, kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Berarti...buat kamu sendiri hubungan romantis tuh apa sih? |  |  |  |
| IE | 1340 | Nggak tau... |  |  |  |
| IR |  | Nggak tau juga...idealnya menurutmu kayak gimana? |  |  |  |
| IE |  | Yang sama siapa nih? Yang sama orang tua, atau...? |  |  |  |
| IR | 1345 | Ya hubungan romantis... |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau... |  |  |  |
| IR |  | Yang sama...orang lain...kayak sama pacar... |  |  |  |
| IE | 1350  1355  1360 | Menurutku, hubungan romantis tuh bukan cuma orang jatuh cinta, aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Nek aku lebih ke...kita saling memahami. Kayak misalnya paham...paham tuh kayak...saling menghargai lah. Bukan yang...bukan hubungan romantis yang deket, tiap hari main, bukan yang intensitas bertemunya banyak, komunikasinya banyak...nek aku memandangnya saling menghargai, terus nggak saling menyakiti sih... | *Paham, saling menghargai, nggak saling menyakiti.* |  |  |
| IR | 1365 | Kalau buat kamu sendiri...ke depannya kamu memandang kayak prospek hubungan romantismu ke depannya kayak gimana...? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau... | Masih belum punya pandangan ke depan mengenai hubungan romantisnya. |  |  |
| IR |  | Jadi jarak pandang masih satu meter...? |  |  |  |
| IE |  | Masih tertutup kabut... |  |  |  |
| IR | 1370 | Tapi kamu sendiri merasa...kayak...aku tuh nggak perlu punya hubungan romantis gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Aku? Hmmm...nggak tau hampa aku ditanya kayak gitu... |  |  |  |
| IR | 1375 | Hampanya gimana? |  |  |  |
| IE |  | Kayak nggak ada jawaban aja? Kayak...apa ya... |  |  |  |
| IR | 1380 | Mungkin kayak kamu belum membayangkan sampai sana...maksudnya kamu sendiri masih...pacaran takut...kamu pun membayangkan ke depan aku bakal kayak gimana... |  |  |  |
| IE | 1385  1390  1395 | Aku aja nggak tau hubungan pacaran tuh sebenernya kayak apa...maksudnya kadang orang mikir kalau aku sama temenku yang ini kadang dibilang pacaran. Tapi aku anggapnya nggak. Sebenernya yang bedain pacaran sama nggak tuh apa sih? Nggak tau, emang nggak tau. Kayaknya cuma sama aja, cuman mungkin kata “Kamu mau nggak jadi pacar aku?” kayak gitu yang bedain. Tapi kayaknya sama aja. | Masih belum tau hubungan pacaran itu yang seperti apa. |  |  |
| IR |  | Jadi yang membedakan pacaran sama nggak masih... |  |  |  |
| IE |  | Masih nggak tau... |  |  |  |
| IR | 1400 | Aku menyadari beberapa kali kamu tuh mengasosiasikan hubungan romantis itu sama orang tua..tapi biasanya orang kalau mengaitkan hubungan romantis tuh sama pacar... |  |  |  |
| IE | 1405 | Aku awal mau diwawancarai, aku kira hubungan romantis sama orang tua... |  |  |  |
| IR | 1410 | Emang kenapa sih kamu menganggap hubungan romantis itu sama orang tua? Kan orang biasanya menghubungkan sama... |  |  |  |
| IE |  | Aku malah nggak kepikiran...apa ya...nggak tau juga... |  |  |  |
| IR | 1415 | Tapi harapanmu ke depan, hubungan romantis kamu sama...bukan orang tua... |  |  |  |
| IE |  | Nggak ada. Aku ditanya kayak gitu nggak tau... |  |  |  |
| IR | 1420 | Kenapa...definisi nggak taunya...kamu nggak tau maksudnya kayak...apa nggak ada harapan sama sekali atau kayak gimana...? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau, aku emang nggak tau ke depannya kayak apa. Kayak aku sama orang lain tuh... | Nggak tau harapan hubungan romantis ke depannya. |  |  |
| IR | 1425 | Kamu bilang kamu pengen punya anak...tapi kan cara mendapatkan anak kan idealnya adalah... |  |  |  |
| IE |  | Aku setiap hari dibilangin kayak gitu sama temen-temenku... |  |  |  |
| IR | 1430 | Terus kamu waktu ditanya kayak gitu jawabnya apa? |  |  |  |
| IE | 1435  1440  1445  1450 | Bayi tabung...nggak tau juga. Mungkin bakalan ada saatnya aku pengen banget kayak...aku tuh sebenernya mau nikah. Cuman ada ketakutan itu tadi kan, mengulang kesalahan yang sama sama orang tua, kayak pelampiasan, objek pelampiasan. Soalnya kan kadang yang sering aku lihat tuh, statement-statementnya tuh, biasanya banyak korban wanita yang...diperkosa, yang diini, diitu. Jadi kadang aku merasa takut kayak gitu. Soalnya, menurutku, kan kita lagi ke...ke perasaan ya...kalau laki-laki kan logika. Takut...sebenernya mau...tapi takut. Cuma mungkin harus ada orang yang meyakinkan aku bahwa dia nggak akan berlaku seperti itu... |  |  |  |
| IR | 1455 | Jadi harapanmu ke depan, sebenernya kamu mau, tapi butuh satu orang yang meyakinkan kamu, kalau dia bisa menghilangkan ketakutanmu itulah. Dia nggak akan ngelakuin hal yang kamu takutin. Jadi dalam hati mau ya... |  |  |  |
| IE | 1460  1465 | Mau, mau, bukan aku nggak mau nikah. Aku sadar emang kita butuh hal itu. Apalagi kita kan semakin tua, butuh pendamping, nggak selamanya sama orang tua. Tapi ya gitu...takut, takut. | Sebenarnya mau menikah, semakin tua butuh pendamping. |  |  |
| IR |  | Tapi makna hubungan romantis itu buat kamu apa? Apa sarana punya anak, apa makna sendiri, apa kewajibanmu sebagai manusia? |  |  |  |
| IE | 1470  1475 | Aku memang mandangnya setiap manusia butuh itu. Kayak misal kita...kita nggak selamanya ada orang tua...kita mau sama siapa kalau nggak ada siapa-siapa? Masa kita sendiri? Misal kita punya saudara, kan bakal sibuk masing-masing. Gitu sih, kayaknya emang butuh pendamping ke depannya. | Setiap manusia butuh hubungan romantis, karena orang tua tidak akan ada selamanya, mau sama siapa?  *Butuh pendamping ke depannya.*  Mungkin lebih ke butuh support system ke depannya? |  |  |
| IR | 1480 | Jadi butuh pendamping buat nemenin orang tuamu nggak ada? |  |  |  |
| IE |  | Iya...kedengerannya kayak gitu. Kayaknya dari pembicaraanku kayak gitu ya? |  |  |  |
| IR | 1485 | Iya...makanya aku coba konfirmasi lagi apa itu... |  |  |  |
| IE |  | Mungkin kayak gitu... |  |  |  |
| IR |  | Tapi jadi pengganti orang tua... |  |  |  |
| IE | 1490  1495  1500 | Aku juga nggak tau...apa yang bedain hubungan biasa sama berteman sama yang lain. Entah nikah jadi suami kan yang bedain cuma...kita disahkan, diijab kabul, ada secara hukum. Sebenernya yang bedain tuh kayak gitu. Terus kita kalau udah jadi istri orang kan kita seminimal mungkin menjaga hal itu, nggak ada hubungan yang...kayak misal kita ngasih kayak gini. Aku juga nggak paham...serius. |  |  |  |
| IR |  | Berarti masih nggak tau apa arti pacaran... |  |  |  |
| IE | 1505  1510 | Soalnya tuh gini, aku nggak paham, yang tadi aku bilang. Kata orang aku pacaran, padahal aku biasa aja. Apa cuma karena ada omongan, “Kamu mau jadi pacar aku?” sebenernya nggak ada hubungannya sama relijius tadi, sebenernya aku terbuka. Nggak apa-apa. Bapak-ibuku juga membolehkan. Kan ada orang tua yang nggak boleh. Malah kadang suka ditanya, biasa orang tua. | Orang tua membolehkan pacaran. |  |  |
| IR | 1515 | Jadi orang tua membolehkan kamu pacaran, tapi kamu juga masih mencari...kamu sendiri masih belum tau...tapi kamu ke depannya...kamu sendiri masih mencari hubungan romantis itu seperti apa...? |  |  |  |
| IE | 1520  1525  1530  1535 | Iya...nek aku sih harapannya, nek misal kayak gitu sih...gimana ya...butuh keyakinan kalau aku tuh nggak bakalan jadi...kamu nggak bakalan jadi bahan pelampiasan dalam hal apapun. Misal kayak tadi ada masalah...soalnya...kayaknya tuh...aku tuh pernah lihat film. Yang itu sampai sekarang membekas. Aku tapi lupa, itu di TV atau ada filmnya. Aku lupa. Tapi itu waktu aku masih...belum SMA. Disitu gambarannya ibunya hamil, tapi itu dia dipaksa sama suaminya untuk kayak gitu...kalau nggak mau, dia dihajar sama suaminya. Kayaknya itu yang membuat aku sampai sekarang berprasangka yang dalam hal kayak gitu. | Butuh keyakinan bahwa dia tidak akan menjadi pelampiasan. |  |  |
| IR |  | Emang nontonnya pas kapan? |  |  |  |
| IE | 1540 | Aku tuh lupa, tapi sampai sekarang membekas. Kan kalau kita...kalau itu bener-bener membekas sampai sekarang inget kan, tapi aku lupa. |  |  |  |
|  | 1545 | Jadi kayak tertanam di alam bawah sadar...maksudnya kamu sendiri nggak tau itu kapan... |  |  |  |
|  |  | Kayaknya nggak sengaja lihat itu. Cuma karena dari segi orang tua kayak gitu, dari hubungan... |  |  |  |
| IR | 1550 | Sama temen kayak gitu...jadi akhirnya begini... |  |  |  |
| IE | 1555  1560  1565 | Mungkin bisa jadi kayak gitu. Aku pernah lihat film kayak gitu, jadi sampai ibunya tuh meninggal, dihajar gitu. Soalnya itu waktu lagi hamil, dan dia dipaksa...terus masih kebayang sumpah, masih kebayang di sini. Tapi aku lupa itu film apa...di TV kayaknya. Soalnya dulu kan waktu kita kecil, film-film kayak gitu masih banyak, siang pun ada film kayak gitu. Kayak di TV gitu ada kan. Tapi itu dari kisah nyata gitu lho...ya nggak tau sih, dulu kan kita nggak mikir itu. Sekarang paling, “ah paling rekayasa adegan”. |  |  |  |
| IR |  | Mungkin itu yang bikin kamu jadi takut... |  |  |  |
| IE | 1570  1575  1580 | Terus banyak berita-berita juga...saudara juga ada...dia kayaknya salah bergaulan, terus dia di dalam tanda kutip...sama tujuh orang. Punya anak, dan itu nggak ada yang mau ngaku. Soalnya nggak tau siapa, soalnya tujuh. Jadi aku takut banget gitu lho, kayak...lingkunganku membentuk suatu hal yang membuatku perspektif kayak gitu. |  |  |  |
|  |  | Saudara deket? |  |  |  |
|  | 1585 | Saudaranya ibuku...jadi ibuku, ibuku yang sekarang punya...mbak, tapi beda ibu. Maksudnya beda orang tua. Si mbahku punya saudara , nah itu anaknya. Aku manggilnya bu de. Itu keponakannya ibuku kan? |  |  |  |
|  |  | Jadi anaknya saudaranya ibumu? |  |  |  |
|  | 1590 | Kayak gitu, terus nggak tau salah pergaulan atau apa, soalnya dia dulu tinggal di Bandung, terus pindah ke Jogja, terus lulus SMA sempat kayak ikut...kayaknya itu, pulang-pulang itu. Terus aku denger cerita... |  |  |  |
|  | 1595 | Itu baru? Atau udah lama? |  |  |  |
|  |  | Anaknya baru umur dua tahun. |  |  |  |
|  |  | Masih baru banget berarti...kasian... |  |  |  |
|  | 1600 | Terus untungnya ada yang mau nikahin dia, tapi nggak tau itu orang mana, nggak tau yang ikut orang tujuh itu, aku nggak tau. Tapi ada yang mau nikahin dia. |  |  |  |
|  |  | Oalah...jadi... |  |  |  |
|  |  | Ngeri kan? Aduh... |  |  |  |
|  | 1605 | Jadi kamu denger cerita itu... |  |  |  |
|  |  | Banyak, banyak... |  |  |  |
|  | 1610 | Kamu mulai takut dipaksa kayak gitu apa sejak nonton film itu, atau sejak cerita itu, kayak bercampur semua... |  |  |  |
|  |  | Bercampur kayaknya. Soalnya suka denger berita yang... |  |  |  |
|  |  | Kayak berita-berita dari lama... |  |  |  |
|  | 1615  1620 | Hooh, kayak misalnya hamil di luar nikah tuh, terus nggak mau tanggung jawab, terus dia dibunuh. Tadi pagi aku denger berita kayak gitu, sering aku denger berita kayak gitu. Kan aku sering browsing, lagi gabut aku sering browsing, apalagi berita-berita kayak gitu. Hmmm takut. |  |  |  |
| IR | 1625  1630  1635  1640 | Tapi kamu sama sepupu kamu ini tuh...kayak...tadi kamu bilang kamu merasa...apa ya.lebih suka cerita sama temen-temen karena kamu merasa nggak bisa cerita ke orang tua. Karena sama orang tua kamu, kamu harus berusaha. Sama ibu canggung kamu harus berusaha. Sama ayah, kamu deket, kamu sendiri masih nggak mau sama ayah kamu. Jadi kamu cerita sama sepupumu ini, sama temen-temen lain. Terus...emang kalau sama sepupumu ini, kan kamu tadi berulang-ulang bilang kalau kamu butuh orang yang bisa meyakinkan kamu kalau ketakutanmu nggak akan terwujud. Kalau sama sepupu kamu ini gimana? |  |  |  |
| IE | 1645  1650  1655 | Belum sih, belum ada omongan apa-apa. Soalnya masalah ini belum terpikirkan. Dia masih belum mengejar...belum menginginkan. Sebenernya sama sih kayak...uh...lebih ke pembuktian ke orang tua kalau aku bisa. Kayak gitu sih...lebih ke karir sih, sama aja. Kalau dalam hal kayak gitu tuh...belum...jadi intinya lebih nyaman cerita ke temen daripada orang tua. Mungkin ini sih, dari didikannya juga. Kan otoriter, satu arah...jadi aku mau mulai pembicaraan tuh takut. | Deskripsi orang tua sebagai figur otoriter. | Orang tua sebagai figur otoriter | Hubungan dengan ayah kandung dan ibu tiri |
| IR |  | Jadi bukan cuma ibu tiri yang otoriter, tapi ayah juga gitu... |  |  |  |
| IE | 1660  1665  1670 | Iya...jadi aku harus nurut. Tapi, orang tuaku tuh, otoriternya bukan...yang nggak boleh pergi kemana, nggak boleh pulang malem. Orang tuaku bukan kayak gitu. Jadi kadang aku yang harus batasin diriku sendiri. Maksudnya...dulu kan aku sering ikut ekstra...UKM...kan tadi aku suka kesenian, terus aku nyantol di gamelan. Pasti pulang pagi, jam 3-4. Aku pergi malem, nggak dimarahin. Jadi kayak bebas... | Ayah juga otoriter. | Orang tua sebagai figur otoriter | Hubungan dengan ayah kandung dan ibu tiri |
| IR |  | Jadi otoriternya tuh... |  |  |  |
| IE |  | Misal kau dibilangin apa, harus nurut. Tapi nggak mengekang. | Harus menuruti perintah orang tua. | Orang tua sebagai figur otoriter. | Hubungan dengan ayah kandung dan ibu tiri |
| IR | 1675 | Tapi bentuk otoriternya contohnya apa...? |  |  |  |
| IE |  | Perintah, misal kayak...apa ya...bingung aku... |  |  |  |
| IR | 1680 | Misal kamu harus kayak gini...kayak nyuruh...nyuruhnya tuh, nyuruh apa gitu? |  |  |  |
| IE |  | Nyuruh apa ya...misal kayak...sebenernya kan...apa sih...ini. Ah bingung aku. |  |  |  |
| IR | 1685 | Apa kayak...uh...sekolah di sini gitu...? |  |  |  |
| IE | 1690 | Nah, itu juga. Dulu kan aku pengennya...kan aku masuk SMK, SMA-nya SMK. Aku maunya SMA, tapi disuruh SMK. Seminggu aku murung, nangis, aku pengen di SMA. | Deskripsi otoritas orang tua; mengatur tempat bersekolah. | Orang tua sebagai figur otoriter. | Hubungan dengan ayah kandung dan ibu tiri |
| IR |  | Kamu pengennya SMA, tapi kamu pernah bilang? |  |  |  |
| IE | 1695 | Iya, tapi orang tuaku lihat kalau SMK kan bisa dua pilihan. Kalau misal lulus mau lanjut, oke oke aja. Kalau mau kerja, oke oke aja. Tapi aku ada keinginan sendiri...ya udah aku jalanin aja. |  |  |  |
| IR | 1700 | SMK jurusan apa? |  |  |  |
| IE | 1705 | Administrasi perkantoran. Terus masalah baju pun iya. Dulu waktu kecil, sampai sekarang masih inget. Kalau aku nggak ngikutin orang tua pakai baju itu, dimarahin. Nek sekarang nggak, kalau dulu iya. Sama adikku pun sekarang kayak gitu. Sama orang tua kayak “Harus nurut aku!”. | Deskripsi otoritas orang tua; mengatur penampilan. | Orang tua sebagai figur otoriter | Hubungan dengan ayah kandung dan ibu tiri |
| IR | 1710 | Rasanya kayak ngatur hidup kamu...? |  |  |  |
| IE |  | Sebenernya itu baik, tapi kalau berlebihan kan nggak baik... |  |  |  |
| IR |  | Jadi kamu ngerasa berlebihan juga? |  |  |  |
| IE | 1715  1720  1725 | Iya...jadinya aku nggak bisa kayak...aku, bisa dibilang aku, nggak terlalu bisa kreatif sih. Bisa sih bisa, tapi kata...kan aku juga dapat psikologi pendiidkan. Kata dosenku, kalau kita dari kecil banyak dikekang, ditekan, dengan kata-kata dasar, kreativitasnya semakin rendah. Aku sekarang merasa kayak gitu. Makanya aku nggak pengen orang tuaku melakukan yang sama dengan adikku. Kayak aku suka gambar, tapi aku nggak bisa gambar yang... | L merasa ia tidak bisa kreatif karena terus diatur orang tuanya sangat kecil. |  |  |
| IR |  | Yang nggak disuruh gitu? |  |  |  |
| IE | 1730 | Yang nggak disuruh atau yang misalnya...misal ada contoh, aku bisa gambar sesuai contoh. Tapi kalau disuruh gambar murni, aku nggak bisa... |  |  |  |
| IR | 1735 | Jadi harus ada yang ngarahin... |  |  |  |
| IE | 1740  1745  1750 | Istilahnya kayak ada acuannya, apapun. Kayak misal aku nulis skripsi kayak gini, bab I, bab II, bab III, aku nggak bisa langsung drrttt. Harus liat orang nulis ini, terus ubah jadi kalimat sendiri. Susah banget. Aku nggak mau adikku jadi kayak gitu, makanya aku bilang sama bapakku sampai kayak gitu. Dan kayaknya aku bilangnya juga salah sih...kayak...aku digituin stres. Sebenernya dalam tanda kutip gitu sih, kreativitasnya malah nggak ada. Serius itu banyak hal. Misal, kan aku dulu belajar ngaji. Aku diajarin ejaan ini bisa, tapi aku nek nerapin ke yang ejaan lain aku nggak bisa. Padahal itu sama aja. |  |  |  |
| IR |  | Karena faktor itu... |  |  |  |
| IE | 1755 | Dari kecil diatur terus kan, kayak baju. Aku nggak bisa berkembang dengan mauku. | *Aku nggak bisa berkembang dengan mauku.*  Termasuk berkembang untuk mencari hubungan romantis? Kepercayaan diri untuk mendapatkan orang untuk menjalin hubungan romantis rendah? | Merasa tidak bisa berkembang sesuai keinginan diri; merasa rendah diri dengan kemampuan. |  |
| IR | 1760  1765 | Tapi aku mikir, biasanya orang tua yang otoriter kan pengen ngatur hidup kamu. Tapi kenapa pas kamu ketemu sama ibu kandung kamu, mereka nggak ngelarang. Soalnya sebenernya dalam diri mereka, mereka nggak mau ketemu kan...tapi sebenernya kenapa nggak melarang... |  |  |  |
| IE | 1770  1775 | Sebenernya ada perkataan, dia tuh bilang kayak gini, bapak-ibu. Kayak, masalah uang lagi sih. Sebenernya nggak pantes sih bilang ini. Misal kayak “Alah di sana kamu juga nggak dapet apa-apa, nggak usah ketemu aja” tapi...aku juga bisa nentuin mana yang bener, mana yang nggak. Sebenernya ada perkataan kayak gitu, tapi nggak tak gubris... |  |  |  |
| IR | 1780 | Apakah mungkin cara mereka ngomong beda...kayak nggak nyuruh... |  |  |  |
| IE | 1785 | Kayak aku yang harus mengambil kesimpulan sendiri. Kayak gitu. Iya pengaruh banget perkataan kasar. Jadi kita harus...soalnya tadi aku takut salah didik kan. |  |  |  |
| IR |  | Biar anak kamu nggak merasakan apa yang kamu rasakan... |  |  |  |
| IE | 1790  1795  1800 | Soalnya adikku udah mulai kayak gitu, kalau sama orang, malu banget. Misal tak ajak ke perpustakaan, aku suruh duduk, aku cari buku. Tpi dia ngikutin aku terus. Padahal harusnya nggak kayak gitu, kan dia udah SMP, udah bukan kelas 2 SD. Takut sama orang. Menurutku dia...ini salah, ini salah. Dia berbuat nggak sesuai dengan keinginan bapak-ibu, dia langsung di-judge, kamu salah. Nek aku menyadarinya lebih ke kreativitasku sih. |  |  |  |
| IR |  | Kan kamu juga selama hidupmu meniru apa yang diomongin orang tuamu... |  |  |  |
| IE | 1805  1810 | Masalah baju aja aku insecure sama orang. Kan masalah baju aku diatur kan, harus kayak gini. Jadi aku nggak bisa pilih bajuku sendiri dari kecil. Sekarang aku nggak pernah disuruh, tapi aku lebih ke...aku tadi berangkat ke sini, sampai ganti baju tiga kali. Setiap mau pergi. Kayak nggak pede aja. | Dampak dari otoritas orang tua; LA merasa tidak bisa merias diri, tidak percaya diri dengan kemampuannya. | Tidak percaya diri dengan kemampuan merias diri; Merasa dirinya tidak pantas berhubungan romantis | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Kayak kamu tuh...mengambil pilihan sendiri kamu takut salah... |  |  |  |
| IE | 1815  1820  1825 | Soalnya dulu, aku pengen ini, nggak dibolehin. Jadi kita terpaksa buat ngikutin, padahal kita nggak mau. Soalnya itu berulang kali, sampai sekarang. Aku nyadarin tapi aku nggak bisa ubah. Dan aku misal harus pergi pagi banget, janjian sama orang, aku milih bajunya malem. Sampai kayak gitu. Soalnya aku takut aku lama di itu...aku suka dibilangin sama orang tua, “Kamu dandan lama banget” padahal menurutku pengaruh itu juga. Itu membekas banget di aku. |  |  |  |
| IR | 1830 | Walaupun kamu sendiri merasa, ini bener orang tua nggak sih, tapi kalau kamu merasa kayak gitu ya, emang sebenernya kayak gitu. |  |  |  |
| IE | 1835 | Kayak gitu juga sih, kayak diatur...itu kayak nggak direncana, cuma...ya udah kayak gitu. Beneran aku sulit banget. |  |  |  |
| IR |  | Kamu sempat cerita kalau kamu ke psikolog sekarang? |  |  |  |
| IE | 1840  1845  1850  1855 | Iya, tapi nggak tak terusin. Gara-gara itu tuh aku jadi kayak dipaksa buat melakukan hal yang aku nggak siap lakukan. Aku disuruh...kan aku bilang aku mau memperbaiki komunikasi sama orang tua, ibu terutama. Psikologinya langsung nyuruh aku buat, gini...pas ulang tahun ibuku, aku disuruh ngomongin mauku ke ibu tanpa ibu potong pembicaraan, terus maunya ibuku tanpa aku potong pembicaraan. Dan itu kayak...ya aku ngobrol aja masih sungkan. Apalagi kayak gitu...itu kan butuh proses. Aku nggak siap, teurus...nek misal, aku udah ngelakuin itu, abru aku konsultasi lagi. Kalau aku belum ngelakuin itu, nggak ada konsultasi lanjutan. |  |  |  |
| IR |  | Baru sekali? |  |  |  |
| IE | 1860 | Dua kali...sebenernya tiga...tapi aku nggak dateng? |  |  |  |
| IR |  | Disuruh kayak gitu langsung dipertemuan kedua? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 1865 | Itu kamu ke sana sendiri? Orang tua nggak tau? |  |  |  |
| IE | 1870 | Iya. Bilang sih sama ibuku yang tiri, “Bu, aku ke psikolog”. Soalnya pandangan orang tuaku, kalau aku ke psikolog, aku aneh-aneh. Kamu tuh biasa aja, kamu nggak kenapa-napa. Jadi pandangan masyarakat, orang tua, kalau ke psikolog... |  |  |  |
| IR |  | Tapi waktu kamu ngomong sama ibu tirimu... |  |  |  |
| IE | 1875 | Iya, aneh-aneh. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara II: Partisipan LA**

1. **Detail Partisipan**

Nama : LA

Usia : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: Interviewer

IE: Interviewee

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR/IE | Line | Transkrip | Exploratory comments | Emergent themes | Superordinate themes |
| IR | 5  10 | Mungkin aku sambil konfirmasi beberapa hal yang kita omongin kemarin juga ya. Sebelumnya kan kemarin kamu udah cerita juga, kayak tentang Orang tuamu cerai saat kamu kecil, kemungkinan usiamu semingguan tapi udah cerai juga. Terus ayah sama ibumu...ibumu yang tiri itu menikahnya pas kamu usia 3 tahun, Dan punya anak lagi yang adik kamu itu. Terus...kamu baru ketemu sama ibu lagi pas SMP, Tapi udah mulai kontak-kontakan...maksudnya udah mulai tahu ini Ibu pas SD, tapi baru ketemu pas... |  |  |  |
| IE | 15 | SMP. |  |  |  |
| IR |  | Hubungan sama ibu juga, walaupun ketemuan pas SMP juga agak...lumayan...mungkin bahasanya... |  |  |  |
| IE |  | Canggung. |  |  |  |
| IR | 20 | Canggung gitu ya, sama Ibu masih canggung rasanya. Kemarin kamu bilang kalau mau minta apa-apa, masih belum... |  |  |  |
| IE |  | Kayak orang lain. |  |  |  |
| IR | 25 | Rasanya kayak orang asing lah. Terus sama keluarga ibu juga nggak ngerasa deket. Kamu cerita pas nyampe ke sana Kamu merasa harus memakai suatu topeng... |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 30 | Kayak harus berinteraksi kayak misal sama Om kamu, sepupu kamu, Itu menurut kamu harus menunjukkan sesuatu...harus kayak Berperilaku dengan cara tertentu. |  |  |  |
| IE | 35 | Iya. |  |  |  |
| IR | 40 | Menurut kamu itu melelahkan juga. Terus ini sih, kemarin LR cerita juga, katanya Ibu kamu suka mendikte gitu ya? Suka nyuruh-nyuruh, Kamu harus kayak gini. kemarin aku juga diceritain katanya kamu suruh nikah ya? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Terus gimana itu? |  |  |  |
| IE | 45  50 | Aku? Aku tuh agak gimana ya...kayak agak kaget sih, cuman kan aku enggak...aku belum mau kan. Apalagi nggak kepikiran dalam waktu dekat dekat ini, nggak kepikiran sama sekali jadi kayak angin lalu aja sih. Cuman kalau di ulang-ulang terus kan Kayaknya risih. Ya kan? Gitu sih. |  |  |  |
| IR | 55 | Tapi menurut kamu ibu kamu serius nggak sih? Maksudnya...kemarin LR cerita katanya Kalau misalnya...kan kamu bilang udah punya calon, Tapi katanya kalau misalnya belum punya mau dicariin gitu. Dia tuh sebenarnya Serius nggak? |  |  |  |
| IE | 60  65  70 | Nek menurutku iya sih...nek dari, soalnya nggak cuma sekali, tiga kali apa ya bilang kayak gitu. Tiga kalian. Cuman aku nggak suka tuh lho, maksudnya...Gak ada rencana tuh lho kalau buat waktu dekat, toh aku juga...nek Kalau nikah perlu banyak persiapan-persiapan, kayak...enggak cuma dari segi fisiknya aja kan, maksudnya pengetahuan-pengetahuan tentang apa. Kayaknya aku nek nikah belum siap sama sekali... |  |  |  |
| IR |  | Belum siap sama sekali... |  |  |  |
| IE |  | Nggak ada kepikiran sama sekali untuk waktu dekat ini. |  |  |  |
| IR | 75 | Tapi ibumu nyuruhnya dalam waktu dekat ini... |  |  |  |
| IE | 80 | Hooh, hooh. Cuman mungkin karena...gimana ya...Mungkin karena apa ya...Aku juga nggak tahu sih alasan dia nyuruh gitu apa. Nggak tahu juga alasannya. |  |  |  |
| IR |  | Tapi Pernah nanya nggak? |  |  |  |
| IE | 85  90 | Enggak, enggak. Cuman...aku pernah dengar sih, Dia bilang kayak, Maksudnya kalau udah punya, istilahnya suami, kayak gitu, maksudnya Itu tuh lebih bisa dihargain. Mungkin itu ya kali. Mungkin, nek menurutku sih itu dari dianya sendiri, dari pengalaman dia kali ya. Kan dia waktu... jeda antara pisah sama ayah aku sama nikah yang kedua kan agak lama. Mungkin di sana dia ngerasain suatu hal tapi dia juga nggak tahu apa. Jadi dia mensamaratakan semuanya gitu loh. |  |  |  |
| IR | 95 | Oh gitu...jadi harus nikah di biar dipandang dengan cara tertentu... |  |  |  |
| IE | 100  105 | Hooh, hooh. Padahal kan itu...nek menurutku sih nggak Sih, nggak begitu ngaruh banget. Kecuali kalau emang kita udah telat banget, kayak Udah tua banget, itu mungkin bisa ya kalau diperlakukan seperti itu. Tapi kan nek misalnya masih seumuran kita kan Kayaknya belum ini sih...belum terlalu urgent banget buat apa ya...dilakukan maksudnya. Iya enggak sih? Menurutku kok kayak gini ya? |  |  |  |
| IR |  | Jadi kamu merasa umur segini... |  |  |  |
| IE | 110 | Nggak, nggak. Belum lah. Pengen main-main gitu, enggak...Gitu kan udah serius gitu loh. |  |  |  |
| IR |  | Jadi kamu merasa walaupun kamu disuruh nikah, Tapi kamu merasa karena ibu kamu tuh ada Suatu pengalaman… |  |  |  |
| IE | 115 | Ada something. Cuman aku nggak nanya sih, Soalnya kayak udah males loh ditanyain kayak gitu tuh. Kayak udah, “apa sih?” |  |  |  |
| IR | 120  125 | Iya, Padahal kamu sendiri pun masih merasa “aku Masih pengen...banyak banget yang pengen aku lakuin”, pengen entar dulu gitu. Oke. Jadi selain itu...selain ibu kamu juga Suka nyuruh-nyuruh, masih merasa canggung. Kemarin kamu sempat bilang Ibu sama keluarganya suka ngungkit masa lalu Tentang ayah kamu gimana, Harusnya kayak gini gini. Itu juga membuat kamu merasa nggak nyaman sama dia... |  |  |  |
| IE | 130 | Nggak nyaman... |  |  |  |
| IR |  | Sementara sama ayah sama ibu tiri kamu itu, Aku dengar dari LR katanya sering berkelahi ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 135 | Biasanya tentang apa aja? Kenapa gitu? |  |  |  |
| IE | 140  145  150  155  160  165 | Tentang apa ya...seringnya tentang finansial? Itu yang paling sering sih. Kayak apa ya...kayak nek aku...nek aku lihat ibu tuh menuntut. Padahal nek dalam keluarga, nek Aku pikir nya nek udah berkeluarga emang sama-sama...Ya Tempatku ya tempatmu, tempatku ya tempatku. Nek aku mikirnya kayak gitu sih. Cuman kok di keluargaku yang sekarang, ibuku tuh kayak...Dia kerja, tapi untuk dia sendiri. Jadi misalnya ayahku Baru nggak ada atau kesusahan, Itu kayak...ya Keluar sih keluar tapi harus dengan omelan dan paksaan. Harus Kayak gitu. Dan Kayak...nggak...misal, “nih Tak kasih, nih tak kasih”. Nggak kayak gitu, tapi dikasihnya tuh “tak kasih, tapi lalala” pasti kayak gitu. Keluar sih, tapi cuman ya kayak gitu lah. Padahal menurutku, tak pikir kalau udah berkeluarga tuh...Ya memang tanggung jawabnya ayah, Tapi kan...kita harus saling bantu. Itu yang paling sering banget, jadi pertengkaran itu. sama ini sih...Kan ibuku sama adikku nggak dekat. Adikku tuh kayak belum bisa…Belum bisa...soalnya kan dekatnya juga baru...Enggak...belum lama sih...enggak dekat, enggak dekat. Terus sering bertengkar mereka. Terus kan Ibu nggak mau ngalah Sama anak sendiri, jadinya sering bertengkar. | LA berpikir kalau keluarga itu kebersamaan; menjadi milik bersama.  Keluarga juga harus saling bantu. |  |  |
| IR |  | Jadi nggak cuma Ayah-Ibu aja, tapi adik juga sama ibu…? |  |  |  |
| IE | 170 | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 175 | Kalau Ayah Biasanya karena finansial, karena masih ngerasa...Dalam menikah masih merasa ini punyaku, ini punya kamu. Padahal, menurut kamu, dalam pernikahan apa yang jadi punya aku jadi punyamu juga... |  |  |  |
| IE |  | Iya, menurutku kayak gitu sih, tapi nggak tau juga sih Beneran nya kayak apa, belum pernah. |  |  |  |
| IR | 180  185 | Enggak, maksudnya kan itu dari apa yang kamu lihat. Kamu kan merasa nya harusnya seperti itu. Dan ketika Enggak seperti itu jadinya konflik terus. Tapi ibu sama adikmu juga berantem terus karena...Mungkin... apa sih konflik nya kalau ibu sama adik kamu? |  |  |  |
| IE | 190 | Apa ya...Hal kecil sih, misalnya kayak...TV, rebutan TV kayak gitu. hal-hal kecil, maksudnya kayak...Aduh itu nggak banget nek misalnya dipikir tuh, Nggak ini sih. hal-hal kecil aja tapi sering banget. |  |  |  |
| IR | 195 | Jadi hal-hal yang menurut kamu kecil tapi bisa bikin berantem banget... Sama ayahmu juga gitu? |  |  |  |
| IE | 200 | Jadi nanti Misalnya Aku adikku, kamu ibuku. Kita cekcok.Terus nanti Ayahku nimbrung...belain adikku, tapi Nggak belain adikku. Kayak gimana ya, kayak gitulah pokoknya, aneh. |  |  |  |
| IR |  | Jadi kayak...apa ya...pokoknya intinya teriak-teriakan gitu ya semuanya? |  |  |  |
| IE |  | Malah jadi semua gitu...hmmm. |  |  |  |
| IR | 205  210  215 | Dan itu membuat kamu merasa Nggak nyaman juga di rumah. Kemarin kamu juga bilang rasanya sumpek Karena sering berantem itu. Jadi Kamu lebih suka di luar rumah. Kemarin LR juga ngomong, Kalau kamu berdua sama LR biasanya kayak, Kalau misal udah malam, mau pulang “Ah ntar aja, ntar aja”. Terus Ayah kamu Kalau misal kamu ketemu sama ibu kamu, suka ditanya “dikasih apa?” Terus ibu kamu suka nanya gitu nggak? |  |  |  |
| IE |  | Ibu yang mana? |  |  |  |
| IR |  | Ibu yang minggir. |  |  |  |
| IE | 220 | Nggak sih. Soalnya kan...Enggak sih, enggak pernah. |  |  |  |
| IR |  | Jadi ayah kamu aja yang nanya “Ibumu ngasih apa?” |  |  |  |
| IE | 225 | Soalnya kan aku ke ibu yang minggir nggak sering. Misal aku pulang, kan aku ditanya, “ibu sering nanyain nggak kamu dikasih apa?” sama ayah. Misal, nek ke ibu, nggak sering. Tapi kalau ke ayah kan aku pulang. Jadi kayak...hooh kayak gitu loh. |  |  |  |
| IR | 230  235  240 | Tapi kaya itu membuat kamu merasa nggak nyaman gitu ya, Karena kamu sendiri merasa yang kamu cari sama ibu tuh bukan itu, Tapi kamu lebih pengen komunikasinya sama ibu. Terus akhirnya semua ini membuat kamu merasa Takut untuk menikah, takut menjalin hubungan romantis Karena kamu merasa menjalin hubungan romantis tuh...Kamu takut bakalan jadi kayak gitu. Maksudnya kayak gitu tuh, kayak gimana maksudnya? |  |  |  |
| IE | 245  250  255  260 | Kayak gitu? Kayak gitu tuh...apa ya...kayak Kan aku punya riwayat keluarga yang Begini, Jadi takut aja. Kayak istilahnya aku salah satu orang yang percaya Karma sih. Maksudnya...nek misalnya orang...kan aku nggak tahu dulu siapa yang salah dulu, Maksudnya bapak atau ibu, takutnya kan Nanti dari itu...misalnya bapakku yang salah, Ibuku cekcok blablablabla, terus Cerai kan. Terus apa yang diperbuat Bapak, itu Nggak menjadi yang...nggak...misal ibu nggak nerima nih, Kan balasannya orang nggak secara orang langsung, Nggak ke orangnya langsung. Pasti bisa ke anaknya, Walaupun dia satu anak. Aku sebenarnya takut itu sih, Sebenarnya takut aja sih. Takut terulang lagi gitu maksudnya. | LA percaya dengan karma, takut bila apa yang diperbuat oleh orang tuanya tidak diterima, sehingga balasannya didapatkan olehnya; dia bertengkar dan cerai dengan pasangannya. | Penuh dengan rasa takut; takut akan karma | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Takut terulang nya...maksudnya takut terulang nanti Saat kamu menikah juga? |  |  |  |
| IE | 265 | Hmmm. aku bisa kayak gitu maksudnya. Kayak cerai juga maksudnya. |  |  |  |
| IR |  | Kayak berantem terus sama pasangan kamu…? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm, hmmm. |  |  |  |
| IR | 270  275 | Tapi itu karena Karma. maksudnya karena tadi ayah sama ibu kamu misal Berantem terus cerai, Terus ibu kamu nggak terima, Efeknya ke kamu, balasannya ke kamu. kenapa bisa mikir kayak gitu? |  |  |  |
| IE | 280 | Nggak tahu juga, nggak tahu. Karena aku sering dengar statement kalau...Kayak gini, orang itu nyakitin orang, Itu balasannya nggak mesti ke orangnya Langsung, bisa ke keluarganya, kalau punya anak ke anaknya. Kan kita nggak tahu. aku sering denger statement kayak gitu. |  | Penuh dengan rasa takut; takut akan karma | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 285 | Dengar dari mana? statement dengar dari mana? |  |  |  |
| IE |  | Sering aja sih, nggak mesti dengar dari siapa. tapi...Sering aja. Kayak misal kita ngobrol, terus Nggak sengaja denger kayak gitu. jadinya kepikiran. |  |  |  |
| IR | 290 | Itu membuat kamu takut bakalan jadi kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Oke... Terus kamu juga takut untuk jadi orang tua... |  |  |  |
| IE | 295  300  305 | Takut didik...kayak takut didiknya belum siap. Ya Emang sih Dalam waktu sekarang belum menjadi sesuatu yang urgent Buat belajar hal itu loh. Masih mikir skripsi, masih mikir ini, masih mikir yang lainnya. Cari belum tahu apa yang harus dilakukan kalau didik anak. Jadi aku belum tahu, jadinya emang benar-benar belum siap. Takut aja, takut gagal gitu maksudnya. Soalnya menurutku didik anak kayak susah gitu lho. | Takut gagal dalam mendidik anak, merasa itu sulit.  Ingin punya anak. |  |  |
| IR |  | Dan kamu merasa belum punya kemampuan untuk melakukan itu juga ya? |  |  |  |
| IE | 310 | Belum, belum. Bukan enggak tapi belum. |  |  |  |
| IR |  | Tapi pengen, suatu saat pengen punya kemampuan itu? |  |  |  |
| IE |  | Pengen, Cuman takut aja, takut gagal. |  |  |  |
| IR | 315 | Takut...lebih takut kayak...Untuk...kalau misalnya punya anak biasanya kan Punya hubungan romantis dulu, nikah dulu, Kayak lebih takut untuk memulainya ya? |  |  |  |
| IE | 320 | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 325  330 | Sama ini sih, yang paling sering kamu tekankan, takut jadi objek pelampiasan gitu ya? Gara-gara kamu perempuan, nanti kalau menikah sama laki-laki kamu merasa Nanti bakal jadi pelampiasan nafsu, mungkin Kalau misalnya laki-lakinya marah, jadi pelampiasan emosi, Jadinya kekerasan gitu maksudnya, Sama verbal mungkin gitu ya. Kamu sendiri orangnya Takut dibentak ya katanya? Kenapa tuh bisa kayak gitu kira-kira? |  |  |  |
| IE | 335  340  345  350 | Nggak tahu...kayak apa ya...mengalir aja sih. Takut aja. Soalnya identik Biasanya laki-laki itu emosionalnya lebih sering kayak...Kalau buat bentak orang tuh benar-benar tega. Kayak misalnya bilang apa sih Yang...Enggak memandang kalau dia tuh udah...udah...Benci...udah Kadung, tahu kan Kadung? Kaya terlanjur buat marah, dia tuh lebih mudah Mengeluarkan kata-kata kayak gitu. Soalnya aku juga berkaca dengan Bapakku sendiri, dengan ayahku sendiri. Enggak mikir itu anaknya, enggak mikir itu siapanya, Tapi menurutku itu lebih...ya nggak menutup kemungkinan juga sih Kalau perempuan juga melakukan hal itu, tapi yang Aku lihat seringnya sih yang laki-laki. | LA menganggap laki-laki sebagai sosok yang mudah tega, mudah menyakiti. Ia berkaca dari pengalamannya dengan ayahnya sendiri. | Takut dengan figur otoritas; penuh dengan rasa takut | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi karena melihat dari ayahmu sendiri... |  |  |  |
| IE |  | Enggak cuma Ayah sih, Sebenarnya banyak. Kayak cerita-cerita teman. |  |  |  |
| IR | 355 | Dan itu semua bercampur jadi satu membuat kamu takut |  |  |  |
| IE |  | Takut. |  |  |  |
| IR | 360 | Tapi pada saat yang bersamaan kamu tetap Pengen untuk nikah katanya karena Kamu sendiri memandang pernikahan sebagai kodratnya manusia. Kamu merasa... perlu nggak sih sebenarnya Nikah tuh? |  |  |  |
| IE |  | Perlu. Perlu nggak ya? |  |  |  |
| IR | 365 | Apakah itu...Maksudnya buat kamu sendiri apakah itu suatu kewajiban, Cuman sunnah…? |  |  |  |
| IE | 370  375 | Kalau kewajiban, aku mikirnya nggak sih, Itu kan hak setiap orang. Misal...Nggak setiap orang.... nikah atau enggak. Itu juga tergantung Pemikirannya dia, pengalamannya dia, kan kita juga nggak tahu. Tapi aku nggak mewajibkan sih. Maksudnya aku...Buat diriku sendiri aja aku nggak mewajibkan, apalagi aku sama orang lain. Memaksakan kayak, “kapan nikah?”. Ya perlu, tapi enggak...Aku nggak mewajibkan. |  |  |  |
| IR | 380 | Tapi maksudnya buat kamu sendiri, Kamu merasa kamu butuh nggak? |  |  |  |
| IE |  | Aku? Sometimes aku mikir butuh, tapi...Kadang enggak. |  |  |  |
| IR |  | Kadang nggak ngerasa butuh? |  |  |  |
| IE | 385 | Kadang nggak ngerasa butuh, kadang ngerasa butuh. | Kadang merasa butuh menikah, kadang tidak. |  |  |
| IR |  | Yang bikin kamu merasa butuh tuh apa? |  |  |  |
| IE | 390  395  400  405 | Yang bikin butuh? Apa ya...apa ya...kalau misalnya lagi...Lagi sendiri, terus Nggak ada temen yang bisa diajak cerita, misalnya kayak gitu, Sometimes aku lihat temanku...kan ada temanku yang udah nikah Beberapa. Nek lihat tuh kayak...Enak ya udah punya teman yang bisa diajak cerita, Berbagi. Tapi kalau nggak butuh tuh kayak, Ya takut itu tadi Takut Jadi objek pelampiasan Dan takut kalau misalnya suaminya nggak bisa diajak diskusi. Jadinya kayak mendiktaktor kita, kamu harus gini, Kamu harus gitu. nggak bisa diajak diskusi. Jadi Emang aku pingin menikah, Pengen tuh pengen, tapi takut...Pengennya tuh dengan orang yang bisa diajak diskusi. Gitu sih. | Butuh karena melihat teman yang sudah menikah memiliki teman cerita.  Merasa tidak butuh menikah karena takut menjadi objek pelampiasan, suami diktaktor.  Ingin menikah tapi dengan yang bisa diajak diskusi. | Sebagai sarana mendapatkan dukungan  Memiliki syarat untuk pasangan | Pemaknaan hubungan romantis  Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Yang bisa diajak diskusi tentang... |  |  |  |
| IE | 410  415  420 | Banyak hal. jadi nggak Yang Membatasi mimpinya kita gitu loh, Kan biasanya kayak gitu, Kayak misalnya kita...Kayak yang aku lihat temanku aja Yang udah nikah benar-benar ikut suami. Apalagi aku pernah dengar, kayak Statement dari agamanya kita apa ya, kayak misal kita udah nikah, kayak Dia harus nurut sama suami gitu loh. Kamu pernah denger nggak sih? Kok Aku sering dengar ya kayak gitu? sering denger nggak? Kayak misal kita udah nikah, kita tuh Wajib mendengarkan apa yang dikatakan suami, jadi Apa yang kita lakukan itu Ridhonya suami. kok aku aku Sering dengar kayak gitu ya? | Ingin pasangan yang tidak membatasi mimpinya.  Melihat teman-temannya yang sudah menikah selalu menurut dengan suami.  Ada statement di agama yang mengatakan harus menurut dengan suami. | Memiliki syarat untuk pasangan  Sebagai penghalang dalam mencapai ambisi | Dinamika hubungan romantis  Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Di agama? |  |  |  |
| IE | 425 | Soalnya dulu aku Rohis kan, Jadi aku sering denger cerita kayak gitu. Tapi aku nggak setuju statement kayak gitu. Maksudnya...apa ya...Yang baik Tuh dia diskusi itu tadi. Aku nggak suka kalau misalnya dilarang-larang. |  |  |  |
| IR | 430  435 | Jadi kamu sendiri pun merasa Kalau kamu menjalin hubungan romantis tuh Terutama kayak bakalan Dikekang gitu loh, nggak bisa ngelakuin apa-apa...Karena kamu sendiri memandang kayak... Dari temen-temen ya? |  |  |  |
| IE | 440  445 | Hooh, dari pengalaman ya temen, Dari cerita orang. Aku sebenarnya nggak tahu sih, misal Statement kayak Ridhonya Allah itu Ridhonya suami, kayak...Itu Sebenarnya aku nggak tahu tak makan mentah mentah, maksudnya Kan aku juga nggak mencari-cari Maksudnya itu tuh apa, jadi di Kadang aku juga takut kalau persepsi ku juga salah. Aku takutnya kayak gitu sih, cuman...aku... hmmm, apa ya... |  |  |  |
| IR |  | Kaya tetap masih...membayangi itu... |  |  |  |
| IE |  | Hmmm, hmmm. |  |  |  |
| IR | 450  455 | Walaupun kamu merasa “harusnya nggak kayak gitu”, tapi kayak...Karena itu dari agama, maksudnya Kamu sendiri enggak Nyari yang lebih lanjut itu tuh kayak gimana, Jadi itu masih stuck lah di kamu, Kalau misalkan kamu nikah, harus ngikutin suami. Dan apa yang kamu lihat dari teman-teman kamu juga Kayak gitu... |  |  |  |
| IE |  | Kayak gitu yang udah nikah. |  |  |  |
| IR | 460 | Yang aku dengar ini sih, Kayak, apa ya... Aku nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya juga sih, Tapi lebih ke kayak...pokoknya suami tuh wajib Menafkahi istri... |  |  |  |
| IE |  | ya itu wajib... |  |  |  |
| IR | 465 | tapi istri wajib Melayani suami... |  |  |  |
| IE | 470  475  480  485 | Nah itu maksudnya Aku konteks melayani, Aku juga nggak tahu dalam hal apa, Apa kita harus nurut terus apa gimana, nggak tau. Tapi Selama ini Aku mikirnya, Sampai sekarang lho, Aku mikirnya kita dari dua pribadi yang berbeda, Kebutuhan kita beda, kita dari keluarga juga yang beda. Kayak misal kita harus ngikut yang satu, Itu nggak adil banget buat kita. Kita kan juga punya mimpi, kita juga punya cita-cita, Kita punya keinginan untuk melakukan hal itu, hal ini, kayak...Aku butuh sih sosok yang mendukung untuk itu, maksudnya Kayak...Misal aku...sometimes aku menikah, Pengen punya suami yang nggak cuma nyuruh melakukan hal yang Semaunya dia, tapi juga mendukung hal yang ingin aku lakukan, Kayak gitu sih. tapi itu susah banget katanya temenku. | Merasa suatu hubungan terdiri dari dua pribadi yang berbeda, tidak adil kalau harus ikut satu.  Ingin punya pasangan yang bisa mendukung cita-cita, keinginan, mimpi. | Memiliki syarat untuk pasangan | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Temanmu yang udah nikah? |  |  |  |
| IE | 490  495  500 | Kita tuh sering...apa ya...Kita kan sering cerita-cerita. Terus aku sering dengar suaminya kayak gini, Kayak gini. Dulu kadang sering bilang, Kan...ceplas-ceplos ya, ya nggak terlalu aku pikirkan banget. Kan dia sering, “Ah, standar kui tinggi banget”. Sering banget aku dibilang kayak gitu, cuma Aku mikirnya kalau kita...Nurutin...emang perlu sih nurutin, Tapi kan nggak mesti kita harus nurut terus. Apa sih, kayak...kita tuh juga punya kehidupan, Kehidupan sendiri gitu maksudnya. |  |  |  |
| IR | 505 | Kayak kamu sendiri punya banyak Ambisi untuk diri kamu sendiri, kayak Kemarin kamu bilang pengen kerja dulu, Pengen coba cari pendidikan lebih jauh... |  |  |  |
| IE | 510  515  520 | Hooh, Terus pengalaman ini, melakukan hal ini, hal itu. Tapi kan kadang kalau...kadang aku mikirnya kayak gini, Kadang orang menikah kaya tujuan akhir. Kayak, Kuliah, dari udah sekolah, udah kerja, Akhirnya nikah. habis nikah tuh, ya udah. Rutinitas kerja seperti biasa. Dia punya anak, sampai dia punya anak, terus ngerawat anak dan sebagainya, udah gitu aja. Enggak yang, enggak yang...beda kalau misalnya orang yang Belum nikah, masih melakukan ini, Organisasi ini, ah organisasi itu, dan sebagainya blablablabla. tapi kalau setelah nikah, Kebanyakan kayak gitu loh, enggak Yang, enggak yang apa ya, yang dia bebas melakukan hal itu. Nggak tahu juga itu Alasannya karena apa. | LA merasa bagi masyarakat, menikah adalah tujuan akhir, punya anak, mengurus keluarga, dan lain-lain, sehingga tidak bisa bebas melakukan apa yang ia inginkan. | Penghalang dalam mencapai ambisi | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 525 | Dari yang kamu lihat ini? |  |  |  |
| IE | 530  535  540  545 | aku pernah tanya sih, Pernah nanya sama temanku yang udah nikah. Kan tadi kamu nanya kan, kamu sebenarnya awalnya, Kamu sebenarnya pengen nggak sih, nikah tuh jadi kebutuhanmu nggak? Ya itu tadi, sometimes aku merasa butuh, sometimes aku merasa nggak butuh. Terus Alasannya karena itu sih. Sebenarnya aku juga belum tahu Apa yang aku lihat dari pengalaman-pengalaman orang tuh Apakah akan jadi sama untukku, maksudnya, Misalnya aku punya suami tuh aku juga nggak tahu. Tapi kan kan...hmmm... dari pengalaman orang Kan kita bisa melihat Kehidupan selanjutnya tuh kayak apa, Kayak gitu. Ya enggak menuntut berbeda sih, maksudnya Bakalan berbeda, cuman kan Kebanyakan kan kayak gitu sih soalnya. | LA berpikir meski belum tentu dia akan sama dengan pengalaman temannya yang dikekang saat menikah, itu tetap berpotensi untuk terjadi kepadanya. Dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. |  |  |
| IR | 550  555 | Jadi kayak...Maksudnya...apa ya...kamu Bisa belajar dari pengalaman orang. Kalau pengalaman orang kayak gitu, nggak menutup kemungkinan Kalau hal yang sama bakal terjadi sama kamu. Tadi kan kamu bilang kamu butuh maksudnya buat teman cerita Kalau lagi sendiri, dan lain-lain, gitu... Tapi sebenarnya...Menurut kamu sendiri itu sebenarnya...Perlu nggak sih dicapai, bisa nggak...Sebenarnya itu bisa dicapai melalui hal lain... Kayak temen...Atau saudara... |  |  |  |
| IE | 560  565  570  575 | Bisa, bisa. Cuman mikirnya sekarang aku baru itu kan, Nggak tahu ke depannya kalau aku butuh karena apa, Kan aku juga nggak tahu. Kan aku mikirnya sekarang kayak...baru ruwet ruwetnya. kan kita baru mikir skripsi, Baru mikir ini, baru itu kayak...ruwet-ruwet nya kayak benar-benar butuh...Butuh orang yang bisa jadi teman Cerita gitu. Ya nggak Menutup kemungkinan sama teman yang lain juga sih, Cuman kadang aku...Temenku kan ada yang udah nikah juga kan, Enak ya kalau udah punya suami bisa cerita misalnya Kayak kita pulang... Tuh ada temen cerita Kayak gini gini gini. kayak gitu sih nek aku mikirnya sekarang, butuhnya kayak gitu. cuman aku nggak tahu ke depannya Aku butuh karena apa. | Merasa dengan mempunya pasangan, ada teman cerita saat pulang. | Sarana untuk mendapatkan dukungan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Oh jadi kayak...Butuhnya karena... |  |  |  |
| IE |  | Dalam posisi hal ini. |  |  |  |
| IR | 580 | Kayak bisa cerita kapan aja gitu ya. Kalau suami kan, Kalau pulang ke rumah ada gitu, Terus bisa langsung cerita gitu. |  |  |  |
| IE | 585 | Kalau temen kan, Apalagi kalau teman kampus, itu kan juga Sama-sama lagi kayak gini kan, sama-sama kondisinya tuh Sama kayak kita. |  |  |  |
| IR |  | Jadi nggak bisa... |  |  |  |
| IE | 590 | Jadi kalau kita cerita Tuh Ditanya kayak gini mesti, “Hah aku juga sama”, maksudnya “Hah aku tuh gini gini gini” maksudnya sambat terus kita tuh isinya. | Berbeda dengan bercerita ke pasangan, kalau cerita dengan teman, akhirannya saling mengeluh. |  |  |
| IR | 595 | Jadi akhirnya Saling sambat. Maksudnya Kan kamu pengennya ada yang dengerin... |  |  |  |
| IE | 600 | Dengerin, Terus kalau bisa ngasih kayak sejenis...Ya bukan solusi sih...kayak...Saran walaupun itu enggak berpengaruh besar terhadap Apa yang aku kerjakan, tapi kan Kayak apa ya... |  |  |  |
| IR |  | kayak dukungan mungkin... |  |  |  |
| IE |  | Kayak dukungan hooh. Kalau sama teman tuh kadang Kayak gitu tadi, jatuhnya malah sambat-sambatan. | Dengan menjalin hubungan romantis, LA merasa bisa mendapat dukungan seperti saran, solusi, berbeda dengan teman. | Sarana mendapatkan dukungan | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 605 | Jadi bagi kamu hubungan romantis tuh bisa buat Sarana untuk mendapatkan dukungan, Maksudnya sejauh ini kamu mikirnya kayak gitu... |  |  |  |
| IE |  | Mikirnya kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 610 | Dukungan dalam bentuk dia dengerin kamu cerita, Keluh kesah kamu, bisa ngasih saran, ngasih dukungan...kayak gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 615  620 | Oke. Terus pada saat bersamaan, ya itu, takut juga. Terus kayak, karena kamu sendiri masih ada Rasa ketakutan pun, sekarang belum kepikiran jauh hubungan romantis Pacaran sama menikah gitu... |  |  |  |
| IE | 625 | Pacaran. males, akhir-akhir ini tuh males. Apa sih, Kayak, uh...males, males yang tanpa alasan. Maksudnya Kayak, ya Kalau cuman uh...Sometimes...kan aku juga sering cerita-cerita Sama temanku yang lawan jenis kayak gitu, Cuman kalau pacaran tuh kayak males. Ribet, ribet. |  |  |  |
| IR |  | Ribet gitu ya? |  |  |  |
| IE | 630 | Males, bener-bener males. Karena... |  |  |  |
| IR |  | Kenapa kamu merasa itu Bakal jadi sesuatu yang ribet gitu? |  |  |  |
| IE | 635 | Ummm...Nggak tahu. Pokoknya Dari pengalaman orang kadang aku lihatnya. Kayak temenku sering cerita Kalau dilarang...misalnya Kita sama teman terus dilarang kayak gini, kayak gitu. | LA melihat dari pengalaman temannya bila ia pacaran, ia akan dilarang-larang, tidak bebas. | Sebagai penghalang dalam mencapai ambisi | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 640  645 | Oh gitu...melihat pengalaman temen juga, Sempat dilarang ke sini, ke situ. Terus kemarin juga LR cerita kayak kamu tuh ngerasa cowok tuh bakal posesif gitu, Harus ngabarin, ke mana-mana tuh harus ngabarin. Itu membuat kamu merasa...malas kayak gitu karena... |  |  |  |
| IE |  | Apa sih, Apa sih. ribet banget gitu loh. |  |  |  |
| IR | 650 | Mungkin kamu merasa...menurut aku, itu kan kamu punya banyak Ambisi, Pengen ini, pengen itu. terus kayak Kalau ada cowok tuh menghalangi gitu, kayak Kamu nggak cuma mikirin diri sendiri, Kamu juga mikirin cowok kamu. Misal Kamu mengambil suatu keputusan... |  |  |  |
| IE | 655  660  665 | dulu...Dulu aku pernah waktu SMA kan, Deket, deket, deket banget. nggak pacaran sih, cuman deket banget. Aku sering ikut organisasi ini-itu. Aku sering dilarang-larang, padahal itu belum jadi apa-apa loh. Ya kayak gitu juga sih, jadi aku mikirnya sekarang kayak gitu. Dari pengalamanku, juga dari pengalamannya teman. Kayak harus ngabarin, padahal kan, Apa sih, nggak penting banget bagiku. Kok Aku dulu juga mau-maunya ya? Masih SMA. | Ada pengalaman dilarang-larang saat dekat dengan lawan jenis, padahal belum berstatus pacaran.  Pengalaman teman menunjukkan bahwa kalau pacaran, harus selalu mengabari, padahal untuk LA itu tidak penting. | Sebagai penghalang dalam mencapai ambisi | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Sama siapa? Teman SMA? |  |  |  |
| IE |  | Sama siapa? Nggak tahu. Nggak sih, rahasia. |  |  |  |
| IR | 670  675 | Kemarin kamu sempet cerita lagi deket sama Saudara? Sepupu...ngomongnya sepupu jauh. LR cerita namanya DE kan ya? Mengkonfirmasi. Maksudnya aku udah dengar dari Laras, Tapi aku pengen dengar dari kamu, hubungan kamu sama DE tuh kayak gimana sih? Deskripsiin, maksudnya kalian suka ngapain aja…? |  |  |  |
| IE | 680  685  690  695 | Main, sering main. Soalnya kan dia juga...Dia kan udah kerja, terus...kalau kita masih punya teman kuliah, beda sama teman kerja. Teman kerja tuh jarang yang bisa diajak main, kesibukannya udah beda-beda, Apalagi kalau teman kerja udah punya keluarga...Kayak gitu kan. Jadi karena itu dia sering ajak main aku. Main sih, seringnya main. terus Dia juga sering cerita-cerita tentang kerjaannya, Tapi aku jarang cerita tentang hal...misalnya skripsiku Lagi gini-gini. itu jarang banget. Maksudnya permasalahan ku sendiri aku jarang cerita, Lebih sering aku mendengarkan apa yang dia keluh kesah kan. Sering main...terus apa lagi ya? Ummm...Lebih Ke main sih. | Deskripsi hubungan dengan DE, sering main, DE sering bercerita tentang pekerjaannya, tetapi LA jarang bercerita tentang masalahnya. |  |  |
| IR |  | Lebih ke main...dia sering cerita-cerita kamu, tapi kamu Sendiri nggak cerita ke dia... |  |  |  |
| IE | 700  705  710  715 | Tapi, Aku seringnya dianggap tuh sama dia Ada hubungan yang...bisa dikatakan pacaran. Padahal, Aku juga nggak tahu hubunganku sama dia tuh apa. Karena aku statemennya kayak gini, Dari dulu menekankan ke dia kalau misalnya Dia punya seseorang yang dia sukain tuh, Monggo-monggo aja. aku tuh enggak Langsung, “kamu tuh harus sama aku” enggak, Ya Monggo kalau misal kamu mau kenal sama orang lain, Mau dekat sama orang. apalagi dia udah kerja kan, Maksudku, kalau menurutku juga udah...Misal...wajar-wajar nya udah punya hak untuk itu. Silakan-silakan aja sih, nggak menutup kemungkinan kamu deket sama orang lain tuh, Aku nggak. kan biasanya kalau pacar, Bisa cemburu, nggak boleh, nggak sih aku nggak. Cuman aku sering dikatain aku pacaran. | Orang lain menganggap LA pacaran dengan DE, padahal LA sendiri tidak tahu apa hubungannya dengan DE. LA tidak membatasi DE jika ia dekat dengan orang lain. | Enggan berkomitmen dalam hubungan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 720 | Berarti kamu mendefinisikan hubungan sama dia tuh sebagai apa? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tahu, dekat aja sih. |  |  |  |
| IR |  | Jadi kayak, temen bukan... |  |  |  |
| IE | 725 | teman lebih. Saudara...saudara Iya, emang saudara. Teman lebih. tapi kalau statement, “Kamu mau nggak jadi pacar aku?”, belum pernah, Belum pernah terucapkan. tapi aku nggak tahu sih sebenarnya Dia nganggap aku apa, nggak tahu. | LA mendefinisikan hubungannya dengan DE sebagai teman lebih. |  |  |
| IR | 730 | Kamu pernah nanya nggak? “kita tuh apa sih sebenarnya?” |  |  |  |
| IE | 735  740  745 | Nggak Kayaknya, belum pernah Kayaknya. selama Dekat ini Kayaknya belum pernah. Udah lama soalnya, udah lama banget. seringnya tuh cuma buat main sih, cuma buat Main ke mana-mana, misalnya minta bantuan Sering. tapi aku enggak...misalnya Dia kan kerjaannya progammer, jadi kan IT gitu, sedangkan aku nggak Selalu tahu tentang hal itu. Misalnya aku pengen Belajar ini, minta bantuan sama dia, dia malah nyuruh aku Belajar sendiri. Misalkan nek pacaran, Sini Tak bantu, Kayak gitu. kalo itu tuh nggak, nggak sama sekali. Mbok ya belajar sendiri, punya HP, maksudnya punya HP, bisa searching sendiri, kenapa harus tanya sama aku? | Dengan DE, saat ia meminta bantuan, selalu di suruh melakukan sendiri.  Menurut LA, bila ia dan DE pacaran, harusnya ada unsur saling membantu. |  |  |
| IR | 750 | Jadi pun...apa ya...Rasanya... |  |  |  |
| IE |  | Kadang-kadang aku merasanya Spesial banget, tapi kadang Biasa aja. |  |  |  |
| IR | 755 | Biasa aja karena Kayak gitu. Jadi bisa dibilang...Apa istilahnya, Kayaknya ada istilahnya, maksudnya Pacaran tapi nggak pacaran gitu loh. Kayak HTS gitu. |  |  |  |
| IE | 760  765 | Benar, benar. Hmmm. Iya, tapi iya, Aku nggak menutup kemungkinan dia dekat sama orang lain. Bukan enggak ngebolehin. Terserah Kamu, silakan aja. Dia juga deket sama temannya dulu SMA. Dan aku biasa aja, Yo wis, biasa. tahu tapi Ya udah. Kalau dia mau cerita ya Monggo, kalau nggak ya nggak. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu sendiri ada perasaan enggak sih buat dia? |  |  |  |
| IE | 770  775 | Ada. Ada cuman...perasaan tertarik tuh pasti ada, soalnya kan Udah lama, apalagi dia sering banget main sama aku, Dan sebagainya. Apalagi aku sering menghubungi... nggak sering menghabiskan waktu Bersama sih, kayak sering aja, Intensitasnya tuh sering banget. Dan pasti ada, tapi enggak Yang...Apa ya….uh... yang Mengklaim kalau dia tuh punya saya tuh nggak. Kayak terserah. | LA memiliki perasaan pada DE, tapi ia tidak mengklaim DE sebagai miliknya. | Enggan berkomitmen dalam hubungan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 780 | mungkin nggak Menggebu-gebu gitu Ya, maksudnya nya Suka... |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. Kalau misalnya jodoh yo Alhamdulillah, kalau enggak, Yaudah. aku sering mikir kayak gitu sih |  |  |  |
| IR | 785 | Kamu sendiri pun sama DEini...Apa ya...masih belum mau…Maksudnya kan kamu di masa depan mau...Kepikiran untuk mendefinisikan hubungan ini nggak sih? Atau tetap aja terus kayak gini sampai kamu... |  |  |  |
| IE | 790  795  800  805 | Janganlah...Tetap butuh kepastian, tetap butuh kayak Kata, “apa sih kita tuh?” Tapi untuk sekarang sih belum, masih Sama mikir-mikir buat dirinya sendiri. Kaya aku masih mikir skripsi, masih mikir ini, Masih mikir itu kan. dia juga iya kan. Sewaktu-waktu Iya, mungkin aku bakalan tanya, tapi Entah itu Kapan. misalnya pas aku udah kerja, Aku udah umur berapa aku juga nggak tahu kapan. Tapi aku bakalan tanya, aku juga butuh Hal itu. nek misalnya, takutnya, Takutnya...apa ya...takutnya malah jadi kayak Misalnya aku deket sama orang, misal kedepannya udah sama orang. Terus merasa malah menyakiti, itu kan Juga takut kayak gitu sih. | LA tetap menginginkan kepastian mengenai hubungannya dengan DE. |  |  |
| IR | 810 | Jadi pada akhirnya tetap pengen Dapat kepastian “kita tuh apa?”, Tapi kamu sendiri masih mikir, “Ya udah itu nanti aja”... |  |  |  |
| IE |  | Males, Soalnya dalam waktu dekat ini aku males Dengan hal-hal pacaran yang kayak gitu. Males banget, ribet banget. |  |  |  |
| IR | 815 | Mungkin karena kamu juga lagi banyak pikiran, kayak skripsi, |  |  |  |
| IE |  | Hooh...Kayak prioritasnya tuh masih beda. |  |  |  |
| IR | 820  825 | Jadi apa ya...aku tuh melihat kamu Memandang pacaran, atau hubungan romantis secara keseluruhan, Kayak nomor sekian. Maksudnya kamu sendiri pun masih Banyak yang ingin kamu... tapi kalau pacaran tuh, kamu sendiri masih kayak...uh...apa ya namanya tuh...kayak...biar hidup aja yang nentuin kapan aku mau, kapan aku bisa, dan kapan orang itu bakal dateng. |  |  |  |
| IE | 830 | Tapi aku juga nggak tau...beliau...dia nganggap aku apa, itu aku nggak tau juga. Nggak tahu e, males, males sebenarnya tuh. Kadang, misalnya dia deket sama siapa, main sama siapa, kadang tuh merasa, sek alah...Tetapi juga, Ah bodo amat bodo amat. | LA masih merasa cemburu saat DE dekat dengan orang lain, namun ia berusaha untuk tidak peduli. |  |  |
| IR | 835 | Tapi kamu sendiri merasa...ada perasaan...Cemburu gitu? |  |  |  |
| IE | 840 | ada, ada. Ada hooh. Tapi kan aku udah dari awal bilang Kalau dia dekat sama siapa, Dia tertarik sama siapa, Monggo-Monggo aja. Berarti aku harus mempertanggungjawabkan Apa yang aku katakan dong, maksudnya Aku juga nggak ada hak buat ngerasa Kayak...cemburu yang terlalu berlebih. |  |  |  |
| IR | 845 | Kalau misalnya dia dalam waktu dekat ini Menemukan seseorang yang baru, Perasaanmu bakal kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 850  855  860 | Ya di sisi lain juga merasa kayak...Kehilangan nya tuh bukan kehilangan sosok pacar, Kehilangan sosok yang kayak...apa ya...Sering bareng gitu loh. kan biasanya kalau punya pacar,Terus lupa kan kadang. Maksudnya...terus kemana-mana sama pacarnya gitu kan.Padahal sering banget menghabiskan waktu bersama. Uhhh sering menghabiskan waktu bersama. Nggak juga sih, maksudnya kayak Sering berbagi gitu loh, kayak misalnya Dia butuh bantuan, “kerja aku lagi gini gini gini”, “Ada proyek gini gini gini”. seru aja sih Aku jadi teman cerita tuh kayak Seru aja. aku suka jadi teman cerita. | LA akan merasa kehilangan jika DE memiliki pacar, kehilangan sosok untuk berbagi, menghabiskan waktu bersama. |  |  |
| IR | 865 | Tapi kamu sendiri enggak suka cerita sama dia... |  |  |  |
| IE | 870 | Hahahaha...soalnya tuh kadang misalnya cerita, Dia tuh nggak ada waktu buat aku cerita. Kayak, Jadi seringnya aku yang menanggapi ceritanya dia. | DE tidak memberikan waktu bagi LA untuk bercerita. |  |  |
| IR |  | Apa dia nggak memberikan kamu kesempatan? |  |  |  |
| IE | 875  880 | Nggak sadar kali ya, soalnya Dia terlalu asik dengan ceritanya kali ya....Dia butuh cerita. Dia minta duluan, “aku pengen cerita”, gitu. Udah, cerita. jadi aku nggak mau...Apa istilahnya...menyela-nyela ceritanya dia. Pengen sih kadang cerita, cuman...kayak...Seringnya dia, sering banget. | Menurut LA, DE sering meminta cerita dan terlalu asik dengan ceritanya, sehingga LA tidak mau menyela, walaupun ia ingin cerita. |  |  |
| IR |  | Jadi dia sering cerita ke kamu karena dia sering ngomong... |  |  |  |
| IE |  | dia yang minta. |  |  |  |
| IR | 885 | Dia yang minta, tapi kamu sendiri pun kadang Pengen cerita ke dia tapi nggak, karena... |  |  |  |
| IE | 890 | Kadang...nggak tahu. tiba-tiba males aja. Kayak tadi itu loh, misalnya aku Butuh ini, butuh ini, pengen belajar ini, Aku suka cari jawaban sendiri gitu loh, kadang kayak gitu. Jadi males gitu loh, males aja. | Saat LA butuh bantuan, DE malah tidak membantunya, menyuruh dirinya melakukan sendiri. |  |  |
| IR | 895 | Jadi dalam pengalamanmu sama dia, dia tuh kayak...Begitu kamu butuh, Maksudnya nyari bantuan, Dia malah “udah, selesaiin sendiri”, jadi akhirnya kamu... |  |  |  |
| IE | 900  905 | Dan pelarianku ke LR, udah. Ya udah, terus-terus...ya udah.Cuman aku tipenya kalau misalnya Masalah udah terselesaikan...Misalkan aku cerita sama kamu nih, Terus kamu punya jawaban sama aku, ya udah aku nggak cerita sama siapa-siapa lagi. Udah, ya cuman satu kali, dua kali, atau tiga kali, Nggak Yang aku cerita sama ini, sama itu, sama itu, nggak. Membuang-buang waktu ku. |  |  |  |
| IR | 910 | Jadi kalau sama dia tuh...Mungkin Hubungannya...apa ya bahasanya...nggak timbal balik Maksudnya antara kamu sama dia. |  |  |  |
| IE |  | Nek aku katakan nya gitu, Tapi nek dia nggak tahu. Maksudnya dia nggak tahu... | LA tidak mengetahui apakah DE menyadari bahwa hubungan mereka tidak timbal balik. |  |  |
| IR | 915 | Mungkin dia merasa nya... |  |  |  |
| IE |  | ...Merasanya biasa aja. |  |  |  |
| IR | 920  925 | Tapi kamu sendiri pun merasa masih ada...Dia lebih mendominasi gitu ya Daripada kamu? maksudnya waktu kamu cerita, Dia kayak gitu, Dan lain-lain. dan kamu sendiri pun dalam hubungan romantis Yang kamu cari itu justru yang bisa diajak diskusi, Yang bisa ngedengerin kamu, Ngasih dukungan saat kamu butuh… |  |  |  |
| IE | 930  935 | Kadang aku mikir kayak gitu sih, kayak, Aku dekat sama ini, deket sama dia, terus Misalnya dia suatu waktu Kayak...juga...kita tuh ada timbal balik gitu loh, kayak aku Suka dia, dia juga suka aku kayak gitu. Aku juga mikir kayak gitu kan, Terus Ternyata dia selama ini kayak gitu, kayak yang kamu bilang tadi, nggak bisa diajak diskusi, dan sebagainya. Aku juga mikir lagi sih. Aku harus gimana ya? | LA tampak meragukan hubungannya dengan DE, karena DE tidak sesuai dengan kriteria pasangan yang diinginkan oleh LA, yaitu yang bisa memberi dukungan, diajak diskusi... |  |  |
| IR |  | Oh gitu...kan kamu udah tahu nih dia nggak sesuai kriteria mu, Tapi kenapa kamu masih pengen lanjut gitu loh? |  |  |  |
| IE | 940  945  950 | Karena...sebenarnya karena ini sih...karena Kan kita rumahnya juga dekat, terus...Apalagi kan dia juga bisa dibilang Anaknya bude, Intensitas komunikasi nya masih lanjut nih. Beda lagi kalau sama orang yang di luar, Di luar satu Dusun, di luar provinsi, itu bakal Beda lagi. Maksudnya untuk Lost contact nya lebih mudah daripada orang yang Dekat dan masih ada hubungan saudara. Kita jadi canggung nggak sih kalau tiba-tiba nggak ada komunikasi lagi? |  |  |  |
| IR | 955 | Jadi apa ya... Kamu sendiri masih mau mempertahankan karena kalian Kan masih saudara hitungannya... |  |  |  |
| IE | 1000 | Nggak enak aja gitu loh Kayak tiba-tiba langsung Lost contact, ya udah. Aku harus gimana, dia juga masih sepupuku, Masih anaknya bude, Apalagi aku deket banget sama bude. Kalau misalkan Bude minta bantuan atau apa Pasti ngechat aku juga kan. aku Juga sering ke rumahnya. aneh aja tiba-tiba Aku lost contact kayak gitu. | LA tetap mempertahankan hubungan dengan DE karena ia masih anak budenya yang dekat dengan dia. Bila tiba-tiba berhenti berkomunikasi, jadinya canggung. |  |  |
| IR | 1005 | Jadi kaya Ya udah lanjutin aja...Jadi ada keterpaksaan ya disitu? Hahaha... |  |  |  |
| IE | 1010  1015 | Hooh...hahaha.Sebenarnya pengen sih, apalagi Aku lagi males dekat Sama lawan jenis. Cuman aku nggak tahu cara mengakhirinya gimana. Cara mengakhiri semuanya gimana. Misal cara mengakhiri Yang nggak usah komunikasi lagi, Itu juga nggak mungkin gitu loh. Masa aku bilang kayak gitu sih? enggak mungkin aja. Nggak tahu juga. Ya udah jalanin aja. | LA memutuskan untuk menjalani saja hubungan dengan DE, melihat bagaimana hidup membawa hubungannya. |  |  |
| IR |  | Sampai... |  |  |  |
| IE |  | Sampai nggak tau, hahaha. |  |  |  |
| IR | 1020 | Antara sampai kamu nemu, atau dia nemu, gitu loh. |  |  |  |
| IE |  | Siapa tahu besok aku nyebar undangan, terus Namaku Sama dia, kan aku juga nggak tahu hahaha...Kayak aneh aja tapi ya? |  |  |  |
| IR | 1025 | Ya kalau emang udah kodratnya, mau gimana? |  |  |  |
| IE |  | Jadi aku selo sih kalau tentang yang kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 1030 | Ya udah yang penting jalani dulu, tapi kamu sendiri udah tahu kamu enggak mau sama dia... |  |  |  |
| IE |  | Hadehhh... |  |  |  |
| IR | 1035 | Pada saat bersamaan pun kayak, Kamu untuk mengakhiri hubungan itu jadi nggak enak Karena masih saudara juga, masa tiba-tiba... |  |  |  |
| IE | 1040  1045 | Nggak enak, bener-bener nggak enak. Beda lagi kalau misalnya aku sama kamu nih, Aku dekat sama kamu nih. Terus kamu juga enggak orang Jogja lagi. Itu lebih mudah coy, nggak bakalan ketemu. Maksudnya intensitas untuk bertemu tuh jarang banget Kalau nggak kita minta, atau nggak sengaja ketemu. Kan Juga jarang. Lah saudara, misal kita kumpul keluarga, ketemu, apa lagi kan aku satu dusun kan. Rapat, ketemu titik kegiatan masyarakat apapun, ketemu. Kayak, aduh nggak enak banget. |  |  |  |
| IR | 1050 | Kan biasanya kalau habis mengakhiri hubungan kan jadi canggung, dan lain-lain... Mungkin beda ceritanya kalau misalnya kamu dekatnya bukan sama saudara... |  |  |  |
| IE | 1055  1060  1065 | Beda lagi itu, lebih mudah untuk dilepaskan. Maksudnya, Walaupun kita nggak ada hubungan pacaran, tapiItu lebih mudah untuk diakhiri. Kayak, Tiba-tiba kita menghilang, itu fine-fine aja. Nggak ada tanggungan apa, misalkan tanggungan saudara,Tanggungan komunikasi yang lebih lanjut, terus Misal kita juga bakal minta bantuan sama saudara toh? Aneh aja kalo tiba-tiba langsung Lost kontak, oke. |  |  |  |
| IR | 1070 | Tapi kamu sendiri pernah nggak sih menjalin hubungan yang...Mungkin bukan pacaran, tapi hubungan yang Romantis gitu tapi bukan sama... |  |  |  |
| IE |  | Saudara? |  |  |  |
| IR |  | Hooh. Kayaknya tadi pas SMA nyebut deh deket sama siapa gitu. |  |  |  |
| IE | 1075 | Jangan itulah, itu kelam banget. Jangan itulah. Kalau itu...ada sekarang. |  |  |  |
| IR |  | Sekarang? terus gimana? |  |  |  |
| IE | 1080 | Biasa aja sih. Aku tuh... nggak tertarik, sekarang nggak tertarik Buat itu. tapi ya udah, kayak itu tadi, jalanin aja. Cuman aku menjaga intensitas komunikasi, misal Sering-sering komunikasi kan bakal gimana gitu kan. Anak universitas U. |  |  |  |
| IR | 1085 | Anak universitas U? Kemarin LR Cerita katanya ada anak universitas U yang suka...Ini orangnya Samakah? |  |  |  |
| IE | 1090  1095 | Hahaha... Iya kayaknya sama, Aku cerita sama LR. Jadikan Dia KKN di tempatku. Sempat ada komunikasi sih. Terus ternyata Dia ini setelah pulang menghubungi aku. PD banget ya? menghubungi nya juga nggak tahu apa. Sering ini sih...Dia kan seangkatan sama kita, Tapi dia udah sidang, jadi lebih Mengingatkan untuk skripsian. Tapi aku nggak terlalu nanggepin hal itu dengan lebih serius. Biasa aja. biasa aja, bener-bener biasa. | Deskripsi hubungan dengan EK. |  |  |
| IR | 1100 | Biasa aja sama dia? jadi dia pernah KKN di tempatmu, Udah selesai, tapi dia tetap ngontak kamu tiap hari Macet ke mana gitu. tapi kamu Memandang hubungan sama dia masih biasa aja... |  |  |  |
| IE | 1105  1110 | Biasa aja. Temen, teman biasa. Aku tuh nggak menutup kemungkinan sih, maksudnya Aku tuh Bukan orang yang gak mau komunikasi sama lawan jenis tuh nggak, Kayak gitu nggak. Dia nggak merugikan aku, dia nggak ngajak aku dengan hal-hal yang aneh-aneh, Neko-neko...selama dia positif aja dan memberikan dampak positif ke aku, Enggak apa-apa. maksudnya, aku sama teman kampus...LR cerita nggak? DK? | LA memandang EK biasa saja, tidak menutup komunikasi selagi hubungan tersebut masih bersifat positif untuknya. |  |  |
| IR | 1115 | Enggak... |  |  |  |
| IE | 1120 | Oh enggak. Aku sahabatan sama DK sama LR. Aku tuh bukan orang yang anti banget sama lawan jenis tuh nggak, Jadi aku welcome aja sih kalau misalnya ada yang mau berteman sama aku, Aku welcome-welcome aja. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kalau misalnya dia memandang kamu lebih dari itu ya... |  |  |  |
| IE | 1125  1130  1135 | Nggak tahu hahaha. Nggak tahu juga... tapi aku juga agak Mengerem. Jangan, jangan, jangan sampai aku Terbawa suasana, aku jadi baper, Dia jadi lebih baper. misal dia baper sama aku, Jangan, janganlah, ngerem, ngerem diri. Komunikasinya pun kayak...misalnya, Gimana sih kalau misalnya orang suka, kan biasanya Misalnya kita di chat, buru-buru bales. Aku kayak, nantilah. tak baca dulu Tapi Nanti tak balesnya.Kayak ngerem aja, aku ngerem sendiri. Maksudnya... | LA berusaha mengerem usaha lawan jenis untuk mendekati dia, berusaha agar tidak ada perasaan yang timbul dari hubungannya dengan teman lawan jenis tersebut dengan cara menghambat komunikasi. | Membatasi interaksi lebih dalam dengan laki-laki | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Kamu sendiri ada perasaan enggak buat orang ini? |  |  |  |
| IE |  | Enggak, Nggak ada. |  |  |  |
| IR | 1140 | Belum mungkin hahaha. |  |  |  |
| IE |  | Nggak, nggak. nggak tahu deh |  |  |  |
| IR | 1145 | Tapi kamu pun nggak mau nutup kemungkinan kalau misalnya Ada Ya nggak apa-apa, pokoknya jalanin aja. Tapi kamu sendiri pun membatasi diri untuk Jangan terlalu baper gitu ya sama dia? Kenapa kamu membatasi diri? |  |  |  |
| IE |  | Nggak mau, nggak mau, nggak mau aja. Nggak tahu kenapa. males e. |  |  |  |
| IR | 1150 | Mungkin karena yang tadi itu, pandanganmu tentang pacaran... |  |  |  |
| IE | 1155  1160 | Maksudnya sekarang belum jadi prioritasku Untuk berpikir hal itu. kayak masih ada Skripsi harus kuselesaikan hahaha... Mumet aku. apalagi ya, kayak Aku harus kerja, harus mikir kayak gitu, terus Kalau misal aku ada keinginan untuk S2, aku harus ngejar TOEFL ku dulu kan, Apalagi yang bahasa Inggrisnya oke, acak-acakan. | LA masih memiliki banyak ambisi yang ingin ia kejar, ia tidak memprioritaskan hubungan romantis. | Sebagai penghalang dalam mencapai ambisi | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi masih banyak hal yang pengen kamu kejar yang lebih penting daripada itu. |  |  |  |
| IE | 1165 | Mungkin suatu waktu bakalan, tapi kurang tau... |  |  |  |
| IR | 1170 | Tunggu saatnya...Jadi nggak harus sekarang juga ada, tapi jalanin aja. Nanti kalau misalnya hidup ngasih, ya udah.Tapi intinya sekarang kamu Fokusnya ke Mencari... |  |  |  |
| IE | 1175  1180  1185  1190  1195  1200  1205  1210  1215 | dan aku takutnya kayak gini, Kan aku nih sering dianggap pacaran sama si DE, Dari segi masyarakat sendiri aja kayak gitu. Masyarakat ku loh, tahu loh satu Desa tuh Nek aku deket sama dia. padahal dia tuh saudaraku, Kebanyakan malah tertutupi. Mereka tuh malah nggak tahu kalau dia tuh saudaraku, Benar-benar nggak tahu. jadi Dia tuh Tahunya aku menjalin hubungan suatu hal dengan dia. Aku nggak mau aja sih statement yang Kayak, “udah punya ini, kok ada ini?”. Apalagi dia juga pernah KKN di desaku kan, Mestikan bakal orang tuh Bakal ada yang tahu, Kayaknya tuh itu ketua KKN. Kayaknya Iya. soalnya intensitas hubunganku...Kan aku di kepemudaan Ada jabatan, jadi sering komunikasi kan. Mestikan dia juga nyimpen nomornya Teman-teman aku, Terus misalnya aku... misalnya Aku takutnya cuma...anggapannya, “Udah ada ini, kok cari ini?”, gitu. Kayak yang kemarin tuh tanggapan buruk tentang diriku. Aku Mengeremnya dengan hal itu juga sih. Takut aja, maksudnya Nek... Belum kayak apa ya... Takut aja jadi pandangan buruk buat aku sendiri. Kesana-kesini. Kemarin aku datang di sidangnya, Terus foto, Terus mau di upload Story. Aku kayak...jangan, jangan, Bener-bener jangan. Kan dia nyimpen nomornya teman-teman aku juga, Teman-teman Kampung, Takutnya nanti menimbulkan Persepsi yang buruk gitu loh. maksudnya...Nggak ada apa-apa kok, terus dikabarin...apalagi kampungku tuh Kampung yang mengerikan, waduh. Mengerikannya tuh dia berspekulasi sendiri dengan hal, Dia punya pendapat sendiri. teman-temanku tuh kayak Nggak minta klarifikasi ke aku, tapi dia tuh kayak...Kesana-kesini menyimpulkan sendiri. | LA juga takut dengan ia berkomunikasi dengan EK, orang-orang di kampungnya akan berprasangka buruk padanya karena mereka mengiri ia sudah berpacaran dengan DE. |  |  |
| IR | 1220 | Kayak langsung main berprasangka buruk, tapi Nggak mengkonfirmasi dulu ke kamu, yang bener tuh gimana...Nah ini kan udah ada halangan ini, maksudnya Dengan kamu berhubungan sama DE, ini siapa sih namanya yang anak KKN ini? |  |  |  |
| IE |  | EK. |  |  |  |
| IR | 1225  1230  1235  1240 | EK...Kan kamu hubungan sama DE ini Menghalangi kamu untuk lebih bebas, maksudnya...Hubungan kamu sama Dede menghalangi hubungan kamu sama EK, yang walaupun itu bukan hubungan yang Romantis, tapi itu menghalangi kamu untuk lebih bebas Untuk berhubungan sama dia. di dia mau upload Story jadi Enggak bisa...pokoknya kamu enggak bebas untuk melakukan apa-apa. Padahal kamu sendiri pun...justru kamu nggak mau pacaran karena Kamu ingin kebebasan itu untuk bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau, Tapi kamu nggak bisa mengakhiri hubungan kamu sama DE juga Karena dia saudara kamu... |  |  |  |
| IE | 1245 | Hmmm... kayak RM...Aku kan sering cerita sama RM tentang DE. Sebenarnya tuh...emang... Diceritain tuh aku akuin aku emang ada Something gitu sama dia. maksudnya Kayak Aku tertarik sama dedek. aku juga sering cerita sama RM. Pernah sih dulu...nggak tahu dia bercanda atau enggak...Kayaknya bercanda... |  |  |  |
| IR | 1250 | kayak gimana bercandanya? |  |  |  |
| IE | 1255 | Kayak Mengajak untuk menikah gitu loh. Nanti kan...Tapi tuh kayak bercanda. Aku curhat sama RM, terus ngakak dia tuh, kayak nggak...Yo Tak anggap bercanda aja sih. | DE sempat mengajak LA menikah, namun LA menganggap itu bercanda. |  |  |
| IR |  | Emang ngajak nya gimana? maksudnya tiba-tiba...Emang ngomongnya gimana? |  |  |  |
| IE | 1260 | lupa aku tuh, Intinya mengajak, dua tahun ke depan apa ya...Berarti kan aku udah lulus, Terus setahun aku kerja, nah, dua tahun kedepan. |  |  |  |
| IR |  | Emang dia bilangnya gimana? |  |  |  |
| IE | 1265 | Itu tuh langsung, langsung. itu tuh kayak Pas main, pas baru bercandaan...Aku tanggapannya kayak “Hah? apa?” Edan ya kowe iki. |  |  |  |
| IR |  | Tapi pas kamu bilang “edan kamu”... |  |  |  |
| IE | 1270 | sekarang nggak diulangi lagi. Nek misalnya serius, itu bakal di ulangin lagi. Kayaknya dulu bercanda deh, Tapi nggak tahu. |  |  |  |
| IR |  | jadi dia sempat bercanda tentang itu, tapi kamu nganggap nya bercanda doang... |  |  |  |
| IE | 1275  1280  1285 | Nggak tahu sih dia. tapi aku misalnya orang tanya, Misal kayak temen, Tanya “kamu tuh sebenarnya pacaran nggak sih?”, Ya udah tak iyain aja. Waduh, aku salah ya kayak gitu? Sebenarnya aku salah, akhir-akhir ini aku berpikiran aku salah. Soalnya aku tipe orang yang gak mau dikepoin. maksudnya Kayak...um...apa ya...Doain aja, intinya kayak gitu. Aku nggak mau kayak yang, “Mbok kamu...apa?”. Orang tuh diomongin iya, diem, bener-bener diem. | Bila ada teman yang menanyakan hubungannya dengan DE, LA akan mengatakan bahwa mereka berpacaran karena tidak suka ditanya. |  |  |
| IR |  | oh jadi karena orang-orang di kampungmu pada... |  |  |  |
| IE | 1290 | Mungkin yang tanya-tanya nggak semua, cuma satu dua, tapi... |  |  |  |
| IR |  | Menyebar... |  |  |  |
| IE |  | menyebar ya...ember banget sih. |  |  |  |
| IR |  | Terus akhirnya semua orang mengira kamu sama dia pacaran... |  |  |  |
| IE | 1295  1300 | Padahal belum pernah, belum pernah yang namanya “Kamu mau nggak jadi pacar aku?”. Aku kayaknya kemarin sempet tanya deh sama kamu apa yang...Emang kalau pacaran butuh yang kamu mau nggak...kayaknya aku pernah tanya deh sama kamu. |  |  |  |
| IR |  | Kayaknya pernah... |  |  |  |
| IE |  | Makanya aku bingung. |  |  |  |
| IR | 1305 | Jadi kamu merasa melakukan kesalahan, kamu mendefinisikan hubungan Kamu sama dia ke orang lain tuh pacaran... |  |  |  |
| IE | 1310  1315  1320 | Kemarin aku sempat ini sih...jadi kan kemarin aku makrab, Kan aku sie acara, jadi aku ikut survei kan. Mas mas yang punya Kayak enak buat ngobrol gitu loh, kayak gitu, kayak gitu. Terus ditanya, “siapa yang punya pacar?”. Terus aku nggak ngacung, aku biasa aja. Terus teman-temanku malah, “ini loh Mas, ini loh, ini loh”. Apa sih? Terus aku Berusaha menjelaskan kalau kita sebenarnya nggak ada...Yang namanya nggak ada kata “kamu mau nggak jadi pacar?”. Mereka tuh nggak percaya, nggak percaya sama sekali. Aku tuh dianggapnya bullshit. |  |  |  |
| IR |  | Itu makrab apa? univ? |  |  |  |
| IE |  | Makrab kampung, karang taruna. |  |  |  |
| IR |  | Oh jadi karena semua orang udah... |  |  |  |
| IE | 1325  1330  1335 | Bodo amat, Tapi aku bodo amat. Soalnya aku takutnya kayak gini loh, Nek misalnya aku...kan aku deket nih, Terus aku juga Belum tau keluarnya gimana. Kan aku enggak tau kedepannya. misalnya nih, aku nikah sama dia, Pasti pada bilang kayak gini, “gini nikah, kemarin-kemarin nggak diakuin,” pertama kayak gitu. Kedua, pas aku bilang enggak, dia nikah sama orang lain gitu. Terus...pokoknya Serba Salah, Bilang iya salah, enggak salah. Nggak tahu besok. | LA merasa serba salah dalam mendefiniskan hubungannya dengan DE. |  |  |
| IR |  | Jadi kamu sendiri merasa Terperangkap di sini ya... | LA merasa terperangkap dalam hubungannya dengan DE. |  |  |
| IE | 1340 | Sangat, sangat. |  |  |  |
| IR |  | Tapi sebenarnya kamu pengen keluar dari sini ya? |  |  |  |
| IE |  | Pengen, pengen. |  |  |  |
| IR |  | Tapi nggak bisa... |  |  |  |
| IE | 1345 | Belum bisa. Kayaknya Keluarnya kalau dia menikah sama orang. Itu udah jelas banget ya? |  |  |  |
| IR |  | Tapi kalau misalnya dia Pengennya sama kamu gimana? |  |  |  |
| IE | 1350  1355 | Waduh...Nggak tau juga. Soalnya orang tuaku juga kayak udah tahu sih, maksudnya aku deket banget sama dia tahu. Ya emang saudara, di sisi lain saudara, tapi juga Dia tuh...soalnya nek main, pasti Aku yang disamperin. misalnya kamu punya saudara sepupu, Terus dia nyamperin kamu, terus Biasa banget itu. tapi bagi tetanggaku itu nggak biasa. |  |  |  |
| IR | 1360 | Kenapa? kenapa nggak biasa? |  |  |  |
| IE | 1365  1370  1375  1380 | Karena Tergolong dusunku tuh yang terlalu Islami. Aku pernah kok waktu ini, waktu...Kan aku dulu Rohis kan, tahu aku deket sama si dia. Terus aku di sanksi sosial sama teman-teman rohis. Aku ditinggalin bener-bener. Disaat itu, Dianggap aku salah, Mestinya kan diingetin, “Kamu jangan dekat-dekat salah...blablabla”, Tapi akhirnya aku ditinggalin dan akhirnya aku sekarang kayak Menjauh dengan lingkungan itu. benar, aku benar-benar menjauh. Aku udah bener-bener kecewa. saat aku butuh bimbingan, Misalnya aku deket sama kamu, Kamu cowok ya, Harusnya nya kan aku dinasehatin, “kamu Harusnya kayak gini”, Tapi mereka malah ninggalin, menjauh, nganggap aku kayak...Aku tuh berbuat salah. Jadi aku benar-benar sekarang ini aku menjauh dari lingkungan kayak gitu. Nggak tahu kenapa. | Hubungannya dengan DE membuat LA dijauhi, ditinggali, oleh teman-temannya di organisasi ROHIS. Padahal, LA ingin mendapatkan nasihat dari mereka. LA pun menjauhi organisasi seperti itu lagi. |  |  |
| IR | 1385 | ya karena tadi itu mungkin ya...Saat kamu membutuhkan, mereka malah kayak gitu, ninggalin kamu. |  |  |  |
| IE | 1390  1395 | Padahal, dulu waktu...enggak sealiran, Benar-benar di judge. Kalau enggak sealiran, bener-bener dianggap beda. Aku pernah datang ke nikahannya temanku, Terus di situ ada teman-teman Rohis. aku ngajak temen kampungku nih.Aku Emang sengaja ngajak karena aku takut aku nanti Di situ Disendiriin. Aku benar ternyata. aku Kan nyapa kan, “Hai!”, Dia tuh kayak, “loh, siapa sih?”, pergi coy! Dalam hati langsung, lah,kayak gini banget ya...Bodo amat, aku udah cukup tau aja. |  |  |  |
| IR |  | cuma gara-gara kamu cerita tentang... |  |  |  |
| IE | 1400  1405 | Harusnya kan aku dinasehatin. Aku di situ, waktu itu, nggak berpikiran yang gimana gimana sih. Aku mikirnya sekarang harusnya dulu aku udah nasehatin, Enggak dilepas gitu. Mungkin baginya dia, aku...lepas aja gitu. Tapi Aduh, aku kecewa banget sama mereka. Makanya di kuliah aku nggak ikut organisasi berbau keislaman. |  |  |  |
| IR |  | Kamu juga takut bakal digituin lagi? |  |  |  |
| IE | 1410 | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 1415 | Tapi kamu...kan tadi kamu cerita kalau misalnya kamu...Saat kamu menceritakan hubungan kamu sama DE ini, kamu Dijauhi sama teman-teman rohis ini, dan itu membuat kamu menghindari... |  |  |  |
| IE |  | Lingkungan yang kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 1420 | Tapi itu sendiri Memengaruhi Bagaimana kamu menjalin hubungan romantis Nggak sih? mengubah pandangan kamu tentang hubungan romantis Ketika kamu ditinggalin sama teman-teman kamu itu? |  |  |  |
| IE | 1425  1430  1435  1440 | Karena aku...nek aku sih sekarang, Pas kuliah ini, Lebih ke...dulu aku tertutup banget sama cowok, tertutup banget. Terus aku deket sama itu, terus...Apa ya...nggak memengaruhi sama sekali sekarang. Aku lebih biasa. misalnya aku boncengan sama temen KKN, Biasa aja. terus Aku Salim juga biasa aja. Terus misalnya dia komunikasi Sama aku juga biasa aja. Soalnya tuh dulu aku benar-benar tertutup banget. Aku dulu kalau salim kayak gini. tambah ke sini, tambah barbar hahaha. Tertutup banget. sekarang sih malah nggak. dengan dia menjauh, aku nggak semakin tertutup, Aku malah semakin terbuka. paham gak? |  |  |  |
| IR | 1445 | sama cowok itu ya? Tapi intinya itu nggak membuat kamu Kayak nggak mau... tapi tuh mungkin lebih mempengaruhi kamu berteman sama siapa... |  |  |  |
| IE | 1450  1455  1460  1465  1470 | Hmmm. Sebenarnya aku keluar dari lingkungan kayak gitu Sebenarnya karena itu, pertama karena itu. Kedua, Aku nggak mau dianggap munafik, kayak Aku di dalam situ Islam banget, tapi di luar aku Bisa sama lawan jenis, kayak gitu. Aku takutnya kayak gitu sih, dia anggap munafik. aku aja yang Biasa kayak gini, dianggapnya masih Alim. Padahal nggak, munafik aku tuh. aku takut banget Dianggap munafik. Ya udah aku nggak usah aja. Nek misal Aku mau belajar Tentang agama, Aku belajar diam-diam aja. Orang tuh enggak usah tahu, enggak usah aku pergi ke kajian ini, kajian itu. kayak Aneh aja nggak sih, misalnya kamu, Misalnya aku pergi sama kamu, Kemana, aku sama DE main. Terus tiba-tiba ketemu sama teman-teman Rohis, teman-teman kajian, dan sebagainya. Terus kayak gitu aku harus apa? Aneh nggak sih? Kan lingkungan yang Islami banget, menutup banget ya sama hubungan kayak gitu. Tapi aku sekarang enggak, biasa aja. Aku nggak mau tertutup. nggak tahu karena apa, Aku nggak tahu. | LA juga takut dicap munafik oleh teman-teman rohisnya bila ia tetap bertahan di sana, karena ia masih berhubungan dengan lawan jenis. |  |  |
| IR |  | Mungkin karena tadi itu, kamu udah keluar dari... |  |  |  |
| IE | 1475 | Karena terlanjur keluar kali ya? Nek aku mikirnya kayak gitu. Aku terlanjur keluar, aku terlanjur kayak barbar. |  |  |  |
| IR |  | Kamu keluar dari situ karena periodenya selesai atau….? |  |  |  |
| IE | 1480  1485 | Keluar, keluar. Sebenarnya periode yang selesai itu ada lanjutannya, kayak monitoring, Kajian ini, kajian itu, Rohis Jogja... nek Yang di sekolah aku emang udah selesai periode nya, Tapi yang Rohis Jogja tuh sebenarnya berlanjut sampai sekarang, Terus aku menghilang, menghilang, menghilang, aku nggak ada komunikasi apapun. |  |  |  |
| IR | 1490 | Berarti Bisa dibilang sepanjang hidup kamu, kamu ada di lingkungan yang Islami banget. Di kampung, di sekolah, mungkin di kota karena Jogja. |  |  |  |
| IE |  | Bisa dibilang kayak gitu sih Dari dulu. Tapi aku sekarang enggak. |  |  |  |
| IR | 1495 | Tapi kamu di kampung menghadapi hal yang sama kayak di sekolah nggak? Misal kamu pacaran... |  |  |  |
| IE | 1500  1505  1510  1515  1520  1525 | Iya, Sama temanku dua orang. kan aku punya teman dekat di kampung, Cewek dia tuh emang tipenya Islam banget. Ternyata kemarin dia cerita sama aku, Dia juga kayak gitu, punya hubungan yang spesial. Dan dia baru mengakui kesalahannya kalau dia Menjudgement aku waktu dekat. pertama kali dekat, dikfloorkan ke umum ngomong ke dia dulu. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa Aku bisa Sedekat Itu. biasa aja. padahal dulu Juga saudara, tapi biasa aja. Kalau kumpul kumpul keluarga juga biasa aja. Suatu waktu Aku bisa deket banget, dia itu...Kan dia Islam banget temanku itu, terus kecewa kayak, “kenapa sih kamu harus deket sama itu?”. Tapi pas ini, pas kuliah ini, dia juga dekat Sama orang kan, dia juga pernah pergi berdua, dan sebagainya. Kemarin waktu ketemu, waktu ada kesempatan, kan dia nginep di rumahku Tiba-tiba, terus dia cerita kayak gitu. Terus aku cuman, “Oke”. kayak, itu nggak semudah yang kamu bayangkan. Soalnya dia dulu tuh update. kan dulu zaman-zamannya BBM. Kan aku nggak punya BBM, aku dibilangin temanku kalau dia update kayak gitu, “ kenapa sih Kamu harus pacaran? Kenapa sih kamu harus sama lawan jenis?” | Teman LA di kampung juga menjauhi dirinya karena ia berhubungan dengan DE. |  |  |
| IR |  | Tapi nggak nyebut nama kamu? |  |  |  |
| IE | 1530  1535  1540  1545 | enggak, tapi aku tahu itu aku. Soalnya itu pas banyak berita tentang aku. Temanku Bilang sama aku, terus aku cukup tau aja. Dia juga kalau misalnya aku diejek-ejek sama teman sekampungku, Biasa kalau di kampung kayak gitu, dia menjauh dulu. Terus sekarang dia ada deket sama lawan jenis, dia jadi...Bisa dibilang minta maaf secara tidak langsung. Beneran, tapi itu terjadi kemarin malam. Dia cerita, pernah pegangan. Aku kaget, tapi kaget nya nggak diperlihatkan. aku bingung Nanggepinnya kayak apa. ya udah, dan akhirnya Kami agak baik-baik aja sekarang, dari itu. Kalau dulu bener-bener canggung, aku merasa dijauhi sama dia. |  |  |  |
| IR | 1550 | Tapi sekarang dia udah minta maaf tadi, terus udah lebih baik gitu ya...Itu kan kampung kamu Islam banget, tapi cuman dia yang responnya negatif sama kamu sama DE... |  |  |  |
| IE | 1555 | Iya, kalau sama temenku yang lain tuh biasa aja sih. Malah sering diini sih...cuma aku takutnya pandangan orang tua. |  |  |  |
| IR |  | Orang tua kamu? |  |  |  |
| IE | 1560 | Bukan, orang tua-orang tua lain. Hubungan yang belum nikah bagi mereka kan kayak yang... |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu nggak pernah denger apapun dari mereka? Atau sempat mereka ngomongin kamu? |  |  |  |
| IE | 1565 | Sering dulu, tapi sekarang....sering banget dulu, nggak terlalu tak pikirin kan. Terus, ya udah, aku lupa dengan sendirinya. Bodo amat sekarang. |  |  |  |
| IR | 1570 | Jadi kayak pandangan orang lain pun nggak ngefek banget ke kamu, cuman dari temen ini aja... |  |  |  |
| IE | 1575 | Hmmm...soalnya kerasa banget dijauhin. Dia dulu sering ada, sering bareng-bareng sama aku, temen kecil kan. Kerasa banget toh, misalnya dia jauh. Nggak sekarang. dia kasusnya sama kayak aku, di judgement sama lingkungannya nya. Kan dia pondokan juga. |  |  |  |
| IR |  | Sekarang dia tahu rasanya... |  |  |  |
| IE | 1580 | Keluar dari lingkungan itu tuh susah, Apalagi kalau misalnya Sekampung. Woah, itu susah banget. Enggak Yang yo...bisa keluar, kalau udah masuk tuh keluarnya susah banget. |  |  |  |
| IR | 1585 | Alhamdulillah maksudnya... |  |  |  |
| IE |  | Ada pelajarannya... |  |  |  |
| IR |  | Ada pelajarannya... |  |  |  |
| IE |  | Enggak Yang men-judgment gimana. |  |  |  |
| IR | 1590  1595  1600 | Jadi dia tahu perasaan kamu, terus kamu sama dia udah membaik hubungannya.  Sama ini, aku mau nanya juga, kan kayak Selama ini kamu bilang kamu tuh Enggak memprioritaskan hubungan romantis karena kayak, Pengen fokus ke hal-hal lain kayak karir, pendidikan, dan lain-lain. Kayak masih punya banyak Ambisi yang lainnya gitu loh. Emang apa sih...maksudnya...kan biasanya masa dewasa awal Kayak masa pencarian pacar, hubungan romantis, tapi kenapa sih kamu lebih fokus ke hal-hal Selain itu, ke ambisimu? |  |  |  |
| IE | 1605  1610  1615 | Kenapa ya...Karena aku insecure dengan diriku sendiri. Dan aku ingin membuktikan sesuatu yang lebih, kalau aku tuh Juga punya...kayak sejenis... Mencapai itu menjadi sejenis...uh...kebahagiaan sendiri buat aku. Aku benar-benar insecure dengan diriku sendiri. Aku sering merasa...fisik sih terutama...merasa nggak cantik, Aku tuh nggak punya apa-apa. aku sering mikir waktu dekat sama lawan jenis tuh kayak...Gimana ya kayak nggak pantes Aja gitu loh. Kayak gitu lah, aku dari insecure, aku Merasa enggak pantas, Aku berusaha meraih sesuatu biar aku tuh Punya apa ya...Bisa dibilang apa ya...paham Enggak maksudku? | LA lebih memilih menjauhi pacaran dan fokus pada pendidikan, karirnya, karena ia merasa rendah diri dengan fisiknya. Ia merasa tidak pantas dekat dengan lawan jenis karena fisiknya. | Merasa tidak pantas berhubungan romantis | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1620 | Iya maksudnya kan kamu merasa... |  |  |  |
| IE |  | Sesuatu yang lebih... |  |  |  |
| IR | 1625 | Ini menurut aku, kamu merasa insecure, merasa rendah diri gitu, Dan kamu merasa nggak pantas untuk deket sama lawan jenis gitu. Jadi akhirnya kamu mencoba mengkompensasi kayak... |  |  |  |
| IE | 1630 | Ke sesuatu hal yang sejenis kayak... Pencapaian gitu loh. kayak misalnya aku bisa...Kan aku pengen banget S2, kayak Pendidikan kayak gitu, Bisa bekerja di suatu tempat yang itu bagiku...Harapanku banget, itu jadi kebahagiaan sendiri buat aku. | Berusaha mendapatkan pencapaian di bidang lain, seperti pendidikan dan karir, untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. | Merasa tidak pantas berhubungan romantis | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi ingin mengurangi rasa... |  |  |  |
| IE | 1635 | Insecure...Kayak ingin membuktikan ke orang aja. | LA ingin membuktikan ke orang lain kalau ia bisa. |  |  |
| IR |  | Kalau kamu tuh bisa... |  |  |  |
| IE |  | kalau aku bisa. |  |  |  |
| IR | 1640 | Menurut kamu rasa insecure itu datangnya dari mana kira-kira? |  |  |  |
| IE | 1645  1650  1655  1660  1665 | Dari orang...sering banget aku dari kecil...Kayak...ya...nek dulu sih kecil karena...Yang namanya nggak ada sama Ibu, kan kurang perawatan, Maksudnya kurang perawatan tuh kayak baju...kan aku pernah bilang kan Yang aku pakai baju tuh sampai...Wah pusing sendiri, Karena dulu di sisi lain aku sering diatur Ayahku buat berpakaian, dulu Waktu kecil banget, aku sering dilihat sama Orang dari atas sampai bawah. Itu sering banget terjadi waktu aku kecil. Sampai sekarang Membekas banget. Pertama itu insecure dengan diriku sendiri. yang kedua, Misalnya nih, aku sama orang, sama temen-temenku nih. Bisa dibilang tuh dia...Aku mengakui dia lebih menarik, lebih cantik, lebih ada apa-apa. Di situ, aku merasa enggak dianggap gitu loh, Sama lawan jenis terutama. kayak misalnya, Kita ngobrol nih bareng, mesti yang dianggap cuma itu. Kayak lalala, Aku merasa, sek, cuman, oke. Itu kedua. itu sering banget terjadi sama aku, Sampai sekarang. Terus Ketika aku sering dikatain gendut. Sering banget. | LA merasa rasa insecure itu datang dari perkataan orang lain. Saat kecil, LA tidak dengan ibu kandung yang bisa mengarahkannya bagaimana cara merawat fisik, pakaian, wajah. Ayahnya sangat otoriter pula dengan penampilannya. Sehingga, orang-orang sering mengejek dirinya dengan kata-kata gendut, jerawatan. Orang-orang juga sering melihat dirinya. LA juga membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain. | Merasa tidak pantas berhubungan romantis | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Sama siapa? |  |  |  |
| IE | 1670  1675  1680  1685 | Sama semua orang. Jarang ya orang ketemu aku terus tiba-tiba, “Kamu kayaknya gendut banget,” Harus pakai banget gitu, Kayak, aduh, kayak gitu. Maksudnya, “Kowe bahagia Po?”, padahal kan belum tentu gendut menunjukkan bahagia. Terus kayak...Ini dari diriku sendiri sih, Aku sering membandingkan dengan teman-temanku, kayak, Ya ampun dia bisa...kayak RM, Dia kayak gini, kayak gitu, dia bisa gini, bisa gitu. Aku tuh enggak. Jadi aku tuh harus berbuat lebih. aku tuh sebenarnya kayak gini, Aku mendapatkan pekerjaan...sampai aku berpikiran kayak gini, Aku kerja nih, aku bisa kerja, terus aku mau perawatan. Sumpah aku benar-benar sampai mikir kayak gitu, sampai Dari dulu aku digituin dengan fisik yang kayak gitu, aku bisa berpikir kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 1690 | Sampai sekarang pun kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Masih setelah kerja, kamu pengen perawatan gitu... |  |  |  |
| IE | 1695  1700  1705 | Hmmm...pengen membuktikan ke orang aja sih, kalau aku tuh bisa, kalau aku tuh nggak se-ini di mata mereka. Sering banget soalnya, body shaming ya namanya. Mungkin mereka nggak sadar, tapi di aku ngena banget, dari kecil. Dulu kan aku jerawatan, dulu kan aku sering nari, bersihinnya tuh nggak...kan nggak ada ibu juga, nggak ada yang ngarahin, cuma tak bersihin pakai air kan. waktu SD, jerawatku tuh muncul banyak banget, aku sering dikatain jerawatan-jerawatan. Dulu sering dikatain kayak gitu, jadi Kayak aku tuh, aku mencapai ini, Bisa dibilang aku balas dendam nggak sih, kayak gitu? | Merasa ketidakhadiran ibu mempengaruhi kemampuannya dalam merawat diri secara fisik. | Merasa tidak pantas berhubungan romantis | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1710 | Mungkin mengkompensasi, tapi kalau menurut kamu balas dendam ya....gitu. Jadi kamu merasa rendah diri sama diri sendiri karena... |  |  |  |
| IE |  | Merasa rendah diri, insecure banget. |  |  |  |
| IR | 1715 | Terutama fisik. Kamu juga suka membandingkan diri sama orang lain, Mungkin tentang kemampuan, Oh dia bisa kayak gini, Kayak gini, aku nggak bisa... |  |  |  |
| IE | 1720  1725 | Terus cara menghargai orang lain juga sih. kadang kamu suka mikir enggak sih, Aku sama LR suka mikir kayak gini, orang cantik tuh kayaknya dihargain banget ya, Kayak dia tuh lebih dihargai aja walaupun Nggak tahu sifat aslinya kayak lebih...Beda kan? Kamu suka mikir kayak gitu enggak? Nek aku iya, aku sama LR terutama. | LA merasa bahwa orang yang cantik akan lebih dihargai. |  |  |
| IR | 1730 | Jadi kamu merasa salah satu cara dihargai Adalah dengan jadi cantik gitu loh... |  |  |  |
| IE | 1735  1740  1745 | Nggak jadi cantik sih, nggak jadi cantik juga, cuma Mikir orang cantik tuh...lebih jadinya aku Ingin mencapai ini karena aku pengen dipandang dengan Sisi lain, kayak gitu loh. Cantik kan itu emang pemberian, itu bonus. Maksudnya kita dikasihnya kayak gini, emang udah takdirnya kayak gini. Nggak bisa diubah-ubah, Maksudnya aku pengen kayak kamu, itu juga nggak bisa. Jadi aku pengen membuktikan ke orang kalau aku bisa lebih dengan sesuatu yang lain. Kaya prestasi, aku bisa mencapai pendidikan S2, Aku bisa jadi apa, aku bisa bangun apa, kayak gitu loh. | LA mengakui bahwa fisik merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah, sehingga ia berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui sarana lain seperti prestasi, pendidikan. | Merasa tidak pantas berhubungan romantis | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1750 | Jadi karena kamu merasa rendah diri dengan fisik kamu, kamu merasa fisik itu biasanya yang diperhatikan orang. Orang-orang yang bisa menjalin hubungan romantis itu orang-orang yang cantik, yang ganteng... |  |  |  |
| IE | 1755  1760 | Mungkin aku salah ya Pikiranku kayak gitu, tapi Ya itulah yang aku pikirkan. karena dengan Pengalamanku, aku di kayak gituin sama orang, terus Di Pandang kayak gitu sama orang, jadi aku berpikiran kayak gitu. Padahal aku sadar kalau itu salah, bahwa Kalau misalnya hubungan romantis itu nggak harus yang mulus. | Meskipun begitu, LA sadar bahwa pemahamannya salah, namun ia tidak bisa merubahnya. |  |  |
| IR |  | Ya mungkin karena tadi sejak kecil kali ya, Kan kadang susah... |  |  |  |
| IE | 1765 | susah mengubah mindset. |  |  |  |
| IR | 1770 | ...Kalau misalnya dari kecil udah digituin. Memang semakin dewasa sadar, Iya enggak harus Cantik doang, tapi Tetap aja pengaruh itu bakalan tetap ada. Akhirnya kamu pun coba, “Ya udah coba cari cara yang lain, Gimana caranya aku bisa dihargai sama orang”, yaitu dengan pendidikan, Coba S2 tadi, coba meraih karir…” |  |  |  |
| IE | 1775 | Hal yang nggak...ya kayak gitulah. |  |  |  |
| IR | 1780  1785  1790  1795 | Mungkin Coba aku rangkum Ya...maksudnya Kayak...Kan aku lelah mencari pemaknaan hubungan romantis kamu kayak gimana sih, dan ternyata Telah aku mau proses wawancara yang kemarin sama hasil yang sekarang juga, Kayaknya emang lebih banyak dipengaruhi sama lingkungan, maksudnya Kayak...Mungkin utamanya dari perasaan rendah diri kamu tadi. Sering dipandang, maksudnya secara fisik tuh, nggak secantik orang lain, Dan menurut kamu biasanya yang bisa memikat cowok ya itu. Kamu pun mencoba mencari cara yang lain Untuk bisa dihargai, salah satu caranya adalah dengan karir, dengan pekerjaan, Dan akhirnya kamu mencoba untuk mengejar itu. Dan sekarang begitu kamu dewasa kamu juga...Kayak Ambisi itu jadi yang utama buat kamu, bahkan Ketika hubungan romantis itu ada bisa kayak DE tadi atau EK, Kamu pun tetap merasa...jangan dulu deh, karena... |  |  |  |
| IE | 1800 | Iya, perasaan itu ada, tapi jangan dulu aja. |  |  |  |
| IR | 1805  1810  1815  1820  1825  1830  1835  1840 | Karena kamu pengen meraih apa yang kamu pengen...Yang kamu dari awal udah targetin. Kamu pengen membuktikan ke orang, aku juga bisa kok Dihargai dengan cara...Aku tuh gak harus cantik tapi aku bisa. Tapi mungkin nggak sih kamu merasa..kan kamu merasa Kalau di hubungan romantis kamu bakalan dibatasi, Dan lain-lain itu. mungkin ya, aku ngelihat nya ya, Sepanjang hidup kamu, waktu sama ayah sama ibu, Sama ibu kandung kamu juga, kamu diposisikan sebagai...Ini pandanganku aja ya, sebagai korban. Sama ayah sama ibu kamu, kamu selalu... mereka kan otoriter Kemarin kamu bilang. Kamu dianggap...selalu diatur-atur. Sama ayah sama ibu kandung kamu, juga kamu merupakan korban perceraian. Ibu kandung kamu juga begitu Ketemu langsung nyuruh-nyuruh kayak ayah sama ibu kamu yang tiri. Pokoknya Semua orang tuh Menyuruh kamu, “kamu harus kayak gini!”. Itu membuat kamu merasa...apa ya...kayak tadi rendah diri, Kamu merasa lemah, kamu merasa nggak punya power Selama ada suatu sosok...kan kayak ayah ibu Dalam budaya ini dipandang sebagai sosok yang punya kekuatan lebih. Dan kamu mungkin merasa, Selama ada figur itu kamu Merasa lemah, aku nggak bisa melakukan apapun yang aku inginkan, Dan lain-lain, dan lain-lain. jadi aku merasa mungkin Itu Mengapa kamu agak sungkan untuk menjalin hubungan romantis. Karena kamu dari media, juga ayah kamu yang otoriter...Kan biasanya laki-laki tuh orang yang Punya power gitu, harus ini banget... |  |  |  |
| IE |  | Hooh...Iya, bener banget. |  |  |  |
| IR | 1845 | dan akhirnya kamu pun Merasa kalau misalnya ada cowok, Aku nggak bisa... |  |  |  |
| IE |  | Ngapa-ngapain. |  |  |  |
| IR | 1850  1855 | ...Kembali jadi lemah lagi, dan akhirnya...Kamu memandang hubungan romantis itu melelahkan banget, kayak aku harus..Aku harus kayak gini, Kayak gini, harus manut sama cowoknya, Kamu sendiri pun nggak mau itu, kayak yang kamu bilang tadi, Kayak kamu punya banyak Ambisi juga. Akhirnya timbul perasaan kayak Bingung tentang hubungan romantis, Kayak aku mau, tapi juga aku nggak mau... |  |  |  |
| IE |  | Hooh, bener. |  |  |  |
| IR | 1860  1865 | Aku mau karena kayak tadi, Kodratnya manusia harus yang berpasangan, terus Kamu mau lihat teman-teman kamu, kayaknya enak deh punya teman yang bisa diajak cerita, Bisa diajak kayak gini. tapi pada saat bersamaan Kamu takut kembali kayak tadi lagi...Makanya kamu menghindari itu. Dan seandainya pun ada Yang mau sama kamu, kamu pun punya banyak syaratnya, Kayak bisa diajak diskusi... |  |  |  |
| IE | 1870 | Hooh, hahaha. Kayaknya susah banget ya? bodo amat. |  |  |  |
| IR |  | Nggak apa-apa, biar memastikan kamu mendapatkan Yang terbaik. |  |  |  |
| IE | 1875 | Iya, sebenarnya intinya Nggak banyak sih, bukan yang kaya, bukan yang banyak uang. Yang intinya mau diajak diskusi. Itu aja. |  |  |  |
| IR |  | Yang mau diajak diskusi dan Nggak membatasi kamu juga... |  |  |  |
| IE | 1880 | Nggak membatasi, nggak selalu Melihat bahwa apa yang aku pikirkan tuh salah. |  |  |  |
| IR | 1885 | Karena semua orang dalam hidup kamu tuh rasanya Selalu memandang apa yang kamu lakuin tuh salah, Orang tua kamu, orang Sekampung, Sekolah, semuanya tuh salah rasanya. |  |  |  |
| IE |  | sedih ya. |  |  |  |
| IR | 1890 | Ya udah akhirnya kamu...selama ada orang Yang menghalangi ini, ya udah aku bakal salah-salah terus. Mending aku nggak usah, Mungkin gitu ya pandanganmu? |  |  |  |
| IE | 1895 | Mungkin iya, nek iya. yang aku benarkan sih statementmu tadi sih, Aku memandang laki-laki tuh punya power yang Lebih kuat. jadi aku merasa takut. Itu sih, itu intinya. | LA merasa bahwa laki-laki lebih mempunyai power. Itu membuatnya takut untuk menjalin hubungan romantis. | Takut dengan figur otoriter; penuh rasa takut | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Semuanya yang lainnya bener nggak? |  |  |  |
| IE | 1900 | Ada benarnya sih, cuma Yang paling aku rasakan itu. |  |  |  |
| IR |  | Yang laki-laki itu ya? |  |  |  |
| IE | 1905 | Punya power lebih. Nggak tau cara...bahwa wanita juga punya power tuh...susah...buat nanamin kepercayaan. Susah. |  |  |  |
| IR |  | Mungkin juga karena kamu Tinggal di tempat yang Islami banget gitu. Kan biasanya... |  |  |  |
| IE |  | Wanita harus manut-manut wae. |  |  |  |
| IR | 1910  1915 | ...Sama laki-laki. dan akhirnya kayak gitu, pandangan kamu terhadap laki-laki kayak gitu. Kayak bakal menjadikan kamu pelampiasan, Menghalang-halangi kamu gitu. Tapi ini sih aku pengen nanya lagi juga, LR juga nyebut kalau kamu takut sama penyatuan keluarga gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR | 1920 | Karena pengalaman mu sama maksudnya dari...Ayah sama ibu kamu juga cerainya karena masalah mertua. Sekarang juga katanya Ibu kamu sama Ayah kamu Banyak berkelahinya karena keluarga... |  |  |  |
| IE | 1925 | orang tua... dulu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi sekarang udah nggak? |  |  |  |
| IE | 1930 | Masih. Jadi kan kalau nikah nggak nyatuin dua Orang aja, tapi juga dua keluarga. Apalagi kita Dari latar belakang yang berbeda. Kontras banget, bakalan kontras banget. Belum siap aja dengan hal itu. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara *Significant Other*: Partisipan LA**

1. **Detail *Significant Other***

Nama : LR

Usia : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: Interviewer

IE: Interviewee

Descriptive

*Linguistic*

Conceptual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR/IE | Line | Transkrip | Exploratory comments | Emergent themes | Superordinate themes |
| IR |  | Mungkin ceritain dulu dong, kamu kenal LA dari mana sih? |  |  |  |
| IE | 5  10  15  20 | Kenal LA tuh awal-awal, jadi sebelum masuk ke kelas kita, di univ ada ESQ, yang emosional emosional gitu. Nggak tahu lah apa, salah satu bagian dari ospek pokoknya. Terus kan aku nggak ada temen dari SMA, kan itu kan per jalur masuk, yang SNM sendiri, yang SBM sendiri yang SM sendiri. Kebetulan teman SMA-ku jalurnya SM, jadi SBM aku sendiri di jurusan itu. Terus akhirnya ketemu LA deh, itu ketemu pertama di sana. Seharian bareng, kan dua hari, barengnya hari kedua. Hari pertama masih sama anak jajarannya. Ya udah, terus tukar nomor kan. Terus saling kontakan, ternyata kita satu dosen PA, tambah sering kontakan lagi pas KRS-an. Ya udah Tambah dekat. | Deskripsi kenal dengan LA. |  |  |
| IR | 25  30 | Berarti kenalnya dari awal masuk kuliah, dari yang ESQ itu, itu bagian dari ospek. Ketemu sama dia pas hari kedua ya? Kamu sendiri di situ, pas ketemu sama dia langsung kontak-kontakan... Terus akhirnya karena satu jurusan juga, satu DPA juga, jadi Makin sering kontakan gitu, sampai sekarang jadinya |  |  |  |
| IE |  | Dekat... |  |  |  |
| IR | 35 | Dekat gitu... Kalian kayak... Kamu mendefinisikan hubungan mu hubunganmu sama LA seperti apa? Apa seperti sahabat, teman dekat…? |  |  |  |
| IE | 40  45 | Malah kayak keluarga. Kemarin minggu banget aku ke acara keluarganya LA. Diundang makan-makan gitulah di pantai. Terus kemarin waktu aku pindah rumah, Aku minta tolong LA untuk bantuin angkat angkat. Serumah tuh Udah pada tahu semua, saudara-saudaranya LA ada...LA punya temen si LR. Aku juga tahu ini namanya LA, Udah pada tahu. |  |  |  |
| IR |  | Jadi kayak kamu sendiri menganggap dia jadi kayak keluarga... |  |  |  |
| IE |  | Iya hooh... |  |  |  |
| IR | 50 | Karena... Bahkan keluarga masing-masing udah tahu kalau kalian tuh apa ya... LA tuh punya temen namanya LR, LR tuh punya teman namanya LA. Berarti LA sering cerita-cerita ke kamu juga ya? |  |  |  |
| IE | 55 | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Cerita tentang apa aja? |  |  |  |
| IE | 60 | Tentang dia kalau di rumah kayak gimana... Tentang skripsinya, tentang cowok, terus... Tentang bapaknya... Banyak sih banyak, kayaknya hampir semua dia cerita. |  |  |  |
| IR |  | Berarti dia cerita semua ke kamu ya... Bisa dibilang mungkin dia menganggap kamu sebagai orang yang dia percaya... |  |  |  |
| IE | 65 | Iya. |  |  |  |
| IR |  | LA sendiri kalau cerita tentang keluarganya ke kamu kayak gimana sih? Apa aja sih yang bisa diceritain? |  |  |  |
| IE | 70  75  80  85  90  95  100  105  110  115 | Uh...semuanya diceritain gitu loh mbak. Jadikan LA tuh kan punya dua ibu, manggilnya sama-sama ibu. Sampai-sampai kadang kalau cerita, aku sering “ibu yang mana?”. Kalau dia bilang Ibu minggir, berarti Ibunya dia. Kalau dia bilang Ibu rumah, berarti Ibu sambung. Dia tuh hubungan sama ibu yang di minggir, itu tuh nggak bisa... Maksudnya dari... Kan LA kan, orang tuanya LA pisah dari LA kecil kan? Itu kan dirawat sama keluarga bapaknya LA, Sama si Mbah nya juga. Nah terus kan ibunya nikah lagi, cuma Nggak punya anak toh. Nah ibunya yang minggir, itu kalau sama LA tuh... Gimana ya... Kayak nggak deket tuh loh. LA tuh pasti dia selalu sambat ke tempatnya ibu. Ngeluh. Misalnya gini, kayak dia tuh harus ke tempat ibunya, kayak gimana pun itu tuh ibuku. Tapi dia tuh males. Males nya bukan gara-gara ibunya doang. Maksudnya ibunya tuh kalau sama LA, kayak yang ngedikte gitu, kayak “koe kudu iki”. Terus keluarganya yang dari ibu minggir kalau sama LA tuh, kalau LA di situ, itu nggak dianggap keluarga. Bukan yang kayak yang, “piye Lel?”. Kalau misalnya kayak aku main ke tempat bude ku, bukan kayak kayak gitu. Mungkin mbak main ke tempat saudaranya, nggak kayak gitu. Mereka tuh pada mendekam di kamar, kalau LA pamit baru keluar. LA tuh ke sana, kayak “ngapain aku ke sana? Ntar dibilang minta uang kek”. Pikirannya LA tuh udah sampai ke situ, padahal LA nggak pernah minta uang, cuman ke sana doang. Jadi pokoknya tuh kalau LA cerita di keluarganya, kalau sama keluarga Ibu minggir, dia tuh nggak terlalu srek. Soalnya dari kecil tuh, yang dekat sama LA kan keluarganya Bapak sama si mbah. Dan keluarganya Ibu minggir tuh masih suka ungkit-ungkit masalah bapaknya gitu loh yang bikin cerai. Kan misalnya gini, harusnya keluarga Bapak mu gini gini gini, keluarganya Bapak mu tuh gini gini gini, jelek-jelekin gitulah di WA. | LA selalu mengeluh kepada LR setiap kali ia pergi ke rumah ibu kandungnya karena beliau suka mendikte LA. Meski begitu, LA tetap memaksakan diri untuk bertemu ibunya, karena ia merasa itu kewajibannya sebagai anak.  Saat LA datang mengunjungi ibu kandungnya, ia merasa tidak diterima oleh keluarga beliau. Mereka tidak pernah menyambut LA dan sering menjelekkan ayahnya. | Ibu suka mendikte LA  Tetap ingin menjalin hubungan dengan ibu kandung  Tidak disambut oleh keluarga ibu kandung.  Keluarga ibu kandung sering mengungkit kesalahan masa lalu ayah LA. | Hubungan dengan ibu kandung  Hubungan dengan keluarga ibu kandung |
| IR | 120 | Ngejelekin di WA? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Jadi ngejelekin dianya nggak di hadapan dia? |  |  |  |
| IE | 125 | Nggak, biasanya kan sering WA-nan, ya nggak sering sih Mbak... |  |  |  |
| IR |  | Ada grupnya gitu? |  |  |  |
| IE | 130 | Nggak, PC. Ibunya yang minggir itu PC si LA, kalau misalnya ibunya minggir... Pokoknya tuh PC si LA, bahas apa gitu. Pertamanya tuh bahas yang baik-baik, kayak cuma tanya kabar atau tanya beli ini dimana, beli ini dimana. Tapi nanti ibunya minggir tuh suka ngerembet-rembetin ke... | Ibu kandung LA dan keluarganya suka membahas kejelekan bapak dan keluarga LA. | Merasa tidak disambut oleh keluarga ibu kandung | Hubungan dengan keluarga ibu kandung |
| IR | 135 | Ayahnya... |  |  |  |
| IE | 140  145 | Hooh, ke keluarganya bapak. Kan LA jadi males toh.Soalnya LA kan, kan dia menganggapnya yang ngerawat aku dari kecil kan keluarganya bapak, keluarga ibunya kan habis cerai lepas tangan. Kayak gitu. Kalau sama keluarganya yang Ibu minggir itu, nggak terlalu dekat. Dia juga enggak sesenang itu kalau ketemu ibu. Ya dia ketemu karena kewajibannya sebagai anak untuk mengunjungi orang tua aja, bukan yang dari hati “Aku pengen ketemu ibu”. Kayak gitu nggak. | LA mengunjungi ibu sebagai kewajiban, bukan keinginan hatinya. | Tetap ingin menjalin hubungan dengan ibu kandung; sebagai kewajiban | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR | 150 | Jadi dia pun sama ibunya yang minggir itu nggak srek, karena ibunya juga...yang kamu bilang...suka kayak nyuruh-nyuruh gitu ya? Kayak kamu harus kayak gini, kayak gini... |  |  |  |
| IE |  | Iya, kemarin habis disuruh nikah. |  |  |  |
| IR | 155 | Hah? LA nya? |  |  |  |
| IE |  | LA nya! |  |  |  |
| IR |  | Gimana disuruhnya nikah? |  |  |  |
| IE | 160  165 | Kayak gini, “Kamu udah punya calon belum?” Karena LA udah tahu bau-baunya ke situ, LA bilang udah, padahal belum. Ke ibunya bilangnya gitu. “Yowes, disuruh bilang ke bapakmu”. Istilahnya lamaran lah, disuruh dilamar lanya itu. Terus si LA nya tuh ngalihin pembicaraan gitu loh. Soalnya kalau belum, ibunya mau jodohin. Ya udah LA nya langsung ngalihin pembicaraan. | LA disuruh menikah oleh ibu kandung, meminta lamaran. Ibunya akan menjodohkan dia dengan orang bila belum ada calon. | LA didikte untuk menikah oleh ibu kandung | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR |  | Mau jodohin LA nya. |  |  |  |
| IE | 170 | Iya, kecuali LA nya bilang udah. Soalnya dia udah tahu bau-baunya mengarah ke situ. |  |  |  |
| IR |  | Terus pas mau LAnya bilang udah, ibunya responnya gimana? Nyuruh bapaknya tadi itu? |  |  |  |
| IE | 175 | Hooh, nyuruh cowoknya itu gendang lembung, segera bilang ke Bapaknya LA gitu loh. Lah kan aku juga shok. |  |  |  |
| IR |  | Iya aku juga, kan belum selesai kuliah. |  |  |  |
| IE | 180 | Belum selesai kuliah, dia juga nggak deket sama ibu minggir, tiba-tiba disuruh nikah, mau dijodohin lagi. | LA merasa tidak dekat dengan ibu kandung, namun tiba-tiba ibunya meminta dirinya untuk menikah. | LA didikte untuk menikah oleh ibu kandung | Hubungan dengan ibu kandung |
| IR | 185 | Terus apa ya...LA suka cerita kan, perasaannya tentang pernikahan tuh gimana... |  |  |  |
| IE |  | Cerita mbak. |  |  |  |
| IR |  | Dia gimana ceritanya? |  |  |  |
| IE | 190 | Dia kan takut kan Mbak, takut banget dia tuh nikah. Kayak yang...dia tuh malah bilang gini, “ Aku mending angkat anak aja ah besok kok daripada nikah sama cowok”, sampai kepikiran gitu mbak. Saking takutnya nikah. |  |  |  |
| IR |  | Dia cerita nggak kenapa takutnya itu? |  |  |  |
| IE | 195  200  205 | Mungkin karena...nggak tahu sih mbak. Dia tuh...mungkin karena dia sering baca-baca kisah-kisah kayak gitu, kayak perselingkuhan kayak gitu. Kan kadang seliweran gitu kan terus kita baca bareng...nih medeni, kayak gitu. Terus dia tuh, “Ah, nggak mau nikah, nggak mau nikah!” Kayak gitu. Terus juga...bapak sama ibunya, ibu sambung itu kan sering berantem di rumah juga toh. LA tuh sering cerita. |  |  |  |
| IR |  | Berantemnya kenapa biasanya? Atau gimana berantemnya? |  |  |  |
| IE | 210  215  220 | ...Gara-gara adiknya. Misalnya adiknya itu kan dibilangin tuh biasa aja gitu Mbak, nggak terlalu pintar. Cuma karena bapaknya ini guru, dan adiknya sekolah di sekolah bapaknya itu, kalau nggak terlalu pintar, nek menurutku, mungkin bapaknya itu malu kali. Jadi kayak yang.adiknya tuh disuruh, di dongkrak, “Paham gak sih kamu? Masa kayak gini aja nggak bisa?” Sering teriak-teriak gitu loh ke adiknya. Adiknya tuh cowok, sekarang udah SMP sih. Sering dimarah-marahin adiknya tuh. |  | Ayah tidak mau mendengarkan anaknya, sering membentak | Hubungan dengan ayah kandung |
| IR |  | Terus ibunya? |  |  |  |
| IE | 225  230  235  240 | Ibunya juga ngikut-ngikut, marah-marahin, jadi semua itu teriak-teriak ke situ, ke adiknya. Pas kapan tuh LA ngelawan, kan kita akan dapat pelajaran kalau kalau anak kecil tuh jangan dibentak gitu loh, kemampuan orang beda-beda. Si LA tuh ngelawan, ngasih tahu ke Bapaknya, bukan ngelawan sih...kayak berdebat ke Bapaknya. Ngasih tahu, jangan diginiin. Kan adiknya namanya DW, mungkin kemampuan nya cuma segini. Nanti kasihan, takut gitu loh... Takutnya tuh kalau DW dewasa, dia tuh punya trauma atau apa apa ya udah ah Ya gantian juga L yang dibentak.Terus dia masuk kamar, terus nangis. Dia kalau nangis selalu WA aku, “Ras, aku nangis di kamar”. Nek nggak, bapak ibunya tuh berantem cuma kayak masalah kecil. |  |  |  |
| IR |  | Misalnya gimana? |  |  |  |
| IE | 245  250 | Agak lupa Mbak, cuma kecil masalahnya. Mungkin karena misalnya si ibunya ini nggak datang di acara Omnya L yang dari bapak, gara-gara ibunya di sawah. Itu berantem. Itu kan sebenarnya kan masih bisa datang besok nya toh, itu berantem. |  |  |  |
| IR | 255 | Jadi menurut kamu sendiri dia pun, kayak, takut sama nikah karena tadi suka baca-baca, sama apa ya, kehidupan keluarga dia sendiri pun kayak gitu. Makanya dia jadi takut. |  |  |  |
| IE | 260  265 | Hooh. Sama ini mbak, kan rumah yang ditempati L tuh sekarang rumahnya ibunya sambung. Itu kan rumahnya agak bagus...ya rumah-rumah model sekarang...bagus. Sedangkan bapaknya L kan guru honorer, yang mana gajinya tahu sendiri berapa kalau guru honorer. Itu tuh dari keluarga Ibu sambungnya L yang punya rumah gede itu, si bapaknya itu sering dianggap sebelah mata gitu loh, karena cuma guru honorer. L tuh sering sedih kalau cerita kayak gitu. Sering yang kayak, benar-benar disepelein gitu loh. | Ayah LA disepelekan oleh orang tua ibu tiri LA karena pekerjaannya sebagai guru honorer, yang gajinya tidak seberapa. | Takut dengan penyatuan keluarga; mertua | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 270 | Bapaknya? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. Kayak keluarganya tuh gak nerima keadaan bapaknya L yang cuma guru honorer kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 275 | Sebenarnya masalahnya sama yang...yang Ibu minggir sama ibu sambung itu, sama nggak sih? Maksudnya penyebab cerainya ayahnya sama ibu minggir itu, kamu tahu nggak? |  |  |  |
| IE | 280 | Nggak tahu, LA enggak pernah cerita. Cuman yang ibu minggir itu tuh juga masih honorer, kan guru juga Ibu minggir. |  |  |  |
| IR | 285 | Jadi emang di keluarga nya tuh ada konflik gitu ya, maksudnya nggak cuma keluarga ibu minggir ke ayah tapi juga keluarga Ibu sambungnya juga kayak gitu, ada konfliknya. Menurut kamu, itulah yang bikin dia jadi takut untuk nikah. |  |  |  |
| IE | 290 | Kayak penyatuan keluarga, itu tuh yang susah banget buat dia. Walaupun nikah tuh, ayahnya tuh masih nggak diterima gara-gara guru honorer. | Melihat pengalaman ayah dengan kedua ibunya, bagaimana dia jadi memaknai hubungan romantis? | Takut dengan penyatuan keluarga; mertua | Pemaknaan hubungan romantis; takut dengan figur otoritas |
| IR | 295  300  305 | Kemarin dia juga cerita ini sih ke aku, kayak, dia tuh takut mengulang kesalahan nya, maksudnya takut gagal gitu kalau misalnya dia menikah, mungkin kayak takut karena dia melihat ayah ibunya dulu cerai, terus dia juga ngelihat ayah sama ibu sambungnya sekarang kayak gini. Terus ini sih yang paling dia bilang dia takut tuh, dia takut banget dijadiin pelampiasan. Dia pernah bilang nggak ke kamu kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Pelampiasan? |  |  |  |
| IR | 310 | Dia tuh bilang ke aku waktu wawancara kemarin tuh, dia tuh sebenarnya takut banget jadi pelampiasan, kayak nafsu atau laki-lakinya marah terus jadinya kekerasan.Itu takut banget kayak gitu. |  |  |  |
| IE |  | Dia tuh nggak bisa dibentak. Jadi kaya yang takut banget gitu loh. |  |  |  |
| IR | 315 | Jadi kayak dia tuh merasa takut...sama dia tuh merasa mungkin dalam menikah, karena...dia tuh bilang mungkin karena kan biasanya laki-laki kalau marah ya kayak gitu... |  |  |  |
| IE |  | Kan tinggi gitu kan. |  |  |  |
| IR | 320 | Tapi kamu tadi sempat bilang kalau dia sempat cerita-cerita tentang cowok kamu. Itu dia cerita tentang cowoknya cerita apa aja? |  |  |  |
| IE | 325  330 | Kayak di WA gitu, kayak kemarin tuh barusan cerita, dia tuh di WA lagi sama mahasiswa yang pernah KKN di desanya. Kan dia karang taruna di desanya, aktif gitu. Terus jadi di WA lagi gitu, katanya disuruh temenin ke perpus. Dia tuh kayak nggak mau gitu loh. Dia tuh kayak masih...apa ya...kalau dideketin tuh masih nutup gitu loh. “Aku muh Ras!” | LA sempat bercerita mengenai laki-laki yang berusaha mendekati dirinya, bahkan menghubunginya melalui WA, namun LA menolak membalas pesannya.  Tidak mau membangun hubungan dengan laki-laki? | Tidak mau membalas pesan dari laki-laki; membatasi interaksi yang lebih dalam dengan laki-laki | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 335 | Jadi ceritanya tentang cowok itu? Tapi dia pernah nggak sih cerita ke kamu tentang kayak...dia tuh bilang ke aku kalau dia tuh punya sepupu jauh, dan dia emang lagi deket.Katanya dia bilang dia dekat sama sepupu itu... |  |  |  |
| IE | 340 | Tahu aku orangnya Mbak. |  |  |  |
| IR |  | Oh ya? Terus gimana? |  |  |  |
| IE | 345  350 | Namanya tuh DE, itu tuh emang sering banget pergi berdua Mbak. Emang saudaraan tapi jauh, kayak masih sepupu tapi dari Ini saudaranya Ini saudaranya ini jatuhnya sepupu, tapi masih jauh.Tiap... Sering WA-nan juga. Terus juga tiap tanya selalu tanya ke DE. Pokoknya tuh tiap, tiap ada kesulitan tuh larinya ke DE. Kalau misalnya aku nggak bisa nyelesain, dia tuh pasti bilang, “Yowes tak ke DE”. | Deskripsi hubungan dengan DE. |  |  |
| IR | 355 | Biasanya dia hubungannya sama DE ini gimana? Maksudnya selain suka pergi bareng. |  |  |  |
| IE | 360 | Kalau statusnya aku nggak tahu Mbak, dia juga nggak pernah bilang statusnya sama DE kayak apa. Cuman emang sering pergi bareng, terus juga sering makan bareng titik kemarin tuh habis nonton bareng, dibayarin juga, sering WA-nan, sering banget. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu pun nggak tahu statusnya apa, mereka berdua statusnya apa? |  |  |  |
| IE | 365 | Iya soalnya kalau orang tuanya L kan menganggapnya juga masih saudara toh sama si DE? Jadi kalau pergi bareng ya dibiarin aja, karena jatuhnya kan sepupu, cuman jauh banget sepupunya. |  |  |  |
| IR | 370 | Tapi dia cerita enggak sih kalau dia tuh punya perasaan ke DE nya? Atau apa gitu? Tentang perasaan dia ke DE nya? |  |  |  |
| IE | 375 | Dia tuh bilangnya tuh kayak, “Ya udah jalanin aja” gitu. Kayak yang di...kalau misalnya ada rasa, oh dia tuh nggak bilang ada rasa suka atau cinta. Cuman ya udah jalanin aja gitu. |  |  |  |
| IR |  | Emang awal dekatnya kenapa? Kenapa bisa dekat awalnya? |  |  |  |
| IE | 380 | Kenapa bisa dekat? Itu dekatnya udah dari lama Mbak. Dari SMP apa ya? Terus SMA, terus kuliah sampai sekarang. Tapi DE kerja sekarang. |  |  |  |
| IR |  | Usianya berapa? |  |  |  |
| IE | 385 | Sama kayak aku...ya 2016an lah, cuman udah kerja. Kan programer toh, di SMK. |  |  |  |
| IR |  | Langsung kerja habis lulus? |  |  |  |
| IE | 390 | Hooh, langsung kerja habis lulus. Dia juga kalau curhat ke LA. Dan biasanya curhatan DE diterusin ke aku. Kalau misalnya, kayak misalnya gini, DE ni tadi cerita kalau dipaksa orang tuanya daftar CPNS, padahal dia nggak mau CPNS. |  |  |  |
| IR | 395 | Dia cerita ke kamu? |  |  |  |
| IE |  | Iya kayak gitu. DE kemarin jatuh dari motor, ceritanya juga ke aku. Nanti suruh nemenin beli buah, yang nemenin aku. |  |  |  |
| IR | 400 | Jadi LA sendiri tuh kayak perhatian sama DE nya. |  |  |  |
| IE | 405 | Hooh. Kan LA waktu sakit, yang nungguin DE. Kan dia pernah opname karena DB, dan nggak ada yang nungguin waktu itu, yang nungguin DE. Rumahnya juga dekat Mbak. |  |  |  |
| IR | 410 | Jadi kaya makin ini ya, karena mereka juga dekat nggak cuma secara tempat, tapi karena mereka rumahnya dekat jadi akhirnya makin ini kali ya... |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR | 415  420 | Tapi kalau waktu itu, LA cerita ke aku hubungannya dia sama DE tuh, dia sendiri pun...apa ya...dia bilang ada sih perasaan, cuma kayak, dia bilang kalau aku sendiri tuh masih takut. Takut jadi pelampiasan. Karena dia bilang DE itu orangnya kalau marah, misal orangtuanya kayak tadi, misal dia marah, dia pasti melampiaskan kata-kata ke dia, ke media juga. Dia pernah cerita gitu nggak ke kamu? |  |  |  |
| IE | 425 | Dia cuma bilang DE kalau marah medeni, tapi dia nggak bilang marahnya gimana. Dan aku juga nggak tanya karena pikiranku marahnya cowok gimana, kayak mendam. |  |  |  |
| IR |  | Medeni tuh apa? |  |  |  |
| IE | 430 | Medeni tuh menakutkan. DE kalau marah nakutin.cuman bilang gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi dia enggak cerita Kenapa nya, maksudnya gimana nya? |  |  |  |
| IE |  | Gimana marahnya, dan aku juga nggak tanya gimana marahnya kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 435 | Jadi kalau di rangkum tuh sebenarnya mereka tuh kayak, LA sama DE tuh... |  |  |  |
| IE |  | Saling perhatian. |  |  |  |
| IR | 440  445 | ...Saling perhatian, sering bareng-bareng ke mana-mana. Tapi diantara keduanya pun nggak ada yang, apa ya, inisiatif buat kayak mendefinisikan status mereka tuh apa gitu. Dari LA nya sendiri dia bilang dia takut buat mendefinisikan statusnya itu karena tadi dia bilang dia takut menikah dan lain-lain gitu. Tapi DE nya juga... |  |  |  |
| IE | 450 | Nggak ada. DE nggak ngeh, nggak pernah bilang. Maksudnya nggak pernah, istilahnya nggak pernah nembak LA kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 455 | Wah aku masih...aku masih ini deh, yang waktu ibunya nyuruh dia nikah itu, maksudnya aku kaget juga gitu loh. Soalnya kan kayak LA enggak mau nikah, tapi tahu-tahu ibunya kayak nyuruh gitu. |  |  |  |
| IE |  | Dan yang nyuruhnya juga Ibu minggir, yang jauh gitu loh, yang dia nggak dekat sama sekali. |  |  |  |
| IR | 460 | LA nya aja belum ngerasa srek sama ibunya, tapi ibunya udah kayak langsung nyuruh gitu. |  |  |  |
| IE |  | Aku juga kaget Mbak di WA itu. “Masa aku disuruh nikah?”. Aku, “HAH?” |  |  |  |
| IR | 465 | Selain itu LA suka Cerita apa lagi ke kamu? |  |  |  |
| IE | 470 | Lebih ke cerita kuliah sama keluarga sih Mbak. Dia tuh nggak suka di rumah. Dia bilang enggak kalau di rumah tuh enggak nyaman? |  |  |  |
| IR |  | Hooh bilang. |  |  |  |
| IE |  | Dia tuh kalau pergi sama aku tuh, pulangnya nya, “Nanti dulu toh LR! Nanti dulu”. Kayak gitu. | LA merasa tidak nyaman di rumah, sehingga ia selalu menunda waktu untuk pulang ke rumah.  Karena keadaan rumah yang tidak kondusif, orang tua otoriter dan sering bertengkar. | Merasa tidak nyaman di rumah | Hubungan dengan ayah dan ibu tiri |
| IR | 475  480 | Jadi lebih banyak cerita tentang keluarga sama kuliah itu tadi? Dia pernah cerita enggak sih ke kamu, jadi waktu itu dia waktu SMA kan dia ketua Rohis kalau nggak salah. Terus dia kan cerita ke salah satu...aku kurang tahu siapa, tapi dia bilang, dia bilang ke Mbak ini tentang DE. Bukannya malah dibimbing dipandu apa gimana, langsung dijauhin... |  |  |  |
| IE | 485 | Iya mbak tahu mbak. Dia pernah cerita |  |  |  |
| IR |  | Dia ceritanya gimana ke kamu? |  |  |  |
| IE | 490  495  500 | Aku juga lupa namanya, cuman selain di ketua Rohis itu, dia juga di kampung tuh kalau deket sama DE di... Gimanain ya mbak? Kayak misalnya, kan DE nggak suka kumpul-kumpul sama anak desa, karena dia tahu anak desa tuh sukanya ghibah. DE itu nggak suka kayak gitu. LA tuh sebenarnya nggak suka, cuman karena dia udah, apa ya, dia kan jadi sekretaris di Karang Taruna nya dan nggak ganti-ganti dari bertahun-tahun. Dia tuh harus nyemplung terus disitu. Omongannya tuh, kalau misalnya, anak-anak Desa tuh sering pada…“Mbok Kaulah hubungi DE”... |  |  |  |
| IR |  | Biar DE nya datang ke situ... |  |  |  |
| IE | 505 | Hooh, Soalnya DE nggak pernah bales kalau dihubungi anak desa karena dia males. Orangnya kayak antisosial gitu kalau di desa. |  |  |  |
| IR |  | Kecuali sama LA... |  |  |  |
| IE | 510 | Hooh, LA Juga males kalau digituin. Misalnya kalau berkaitan sama DE, larinya ke LA. Dan dia tuh juga apa ya dijauhin sama itu...oh yang Mbaknya itu dia bilang yang mana? Yang SMK atau yang saudaranya? | Tidak siap dengan tanggung jawab yang ia dapatkan kalau ada status “pacar”? “Istri”? |  |  |
| IR | 515 | Kayaknya SMK deh. Dia nggak bilang sih, emang saudara nya juga ada? |  |  |  |
| IE |  | Ada. |  |  |  |
| IR |  | Emang yang SMK ini gimana ngejauhin nya? |  |  |  |
| IE | 520  525 | Karena LA ketua rohis, dan dia juga anggota rohis, kan mungkin pikirnya LA dia mau minta saran kali ya. Cuman karena anggap... Pokoknya dijauhin gitu. Setelah LA cerita, si ceweknya ini nggak deket lagi sama LA, kayak nggak mau bantuin apa-apa di Rohis gitu. Kan mungkin anggapannya “Halah Ketuanya aja kayak gitu, deket sama cowok”, kayak gitu loh. |  |  |  |
| IR | 530 | Padahal sebenarnya rohisnya mengangkat nilai-nilai yang kayak... |  |  |  |
| IE | 535  540 | Padahal LA tuh cerita cuma mau ngeplongin dirinya dia sama mau dapat saran gitu loh, kayak gimana. Cuma tanggapannya si mbaknya yang tadi itu malah kayak gitu, malah dia Jadi enggak ngebantuin LA lagi, nggak ngedeketin si LA lagi. Dia tuh kayak...ya Mbak deket sama orang, terus tiba-tiba orangnya menjauh aja, tanpa alasan. Dan itu menjauhnya pasla habis cerita tentang si DE itu. |  |  |  |
| IR | 545 | Oh gitu... Terus dia juga bilang kayak nggak cuma dari Mbak Mbak Rohis juga, katanya dari apa ya Katanya dia sempat disindir Sindir di media gitu... |  |  |  |
| IE |  | Iya hooh, bikin status. Nek nggak, status WA, status FB. Kayaknya FB karena dulu WA belum ada status toh. |  |  |  |
| IR | 550 | Itu sama siapa di... Aku nggak tahu siapa, dia cerita... Tapi itu siapa deh? |  |  |  |
| IE |  | Mbaknya, mbaknya yang SMK. Si ceweknya yang di ceritain tadi |  |  |  |
| IR | 555 | Terus ajak kayak semua anggota rohis apa kayak gitu ke dia atau cuma Mbak ini aja? |  |  |  |
| IE |  | Mbak ini sama satu, dua. |  |  |  |
| IR |  | Oh jadi ada beberapa... |  |  |  |
| IE | 560 | Mungkin diceritain sama Mbak inilah, kalau ketua Rohis nya kayak gini. Tapi yang lainnya masih bantuin. Dia juga jadi ketua Rohis cuma setahun. Itu udah lagi nggak. |  |  |  |
| IR | 565 | Terus kalau yang sama saudaranya itu kenapa? |  |  |  |
| IE | 570  575  580 | Saudaranya ini, kayak nganggep si LA tuh...ya gitu anggapan nya sama kaya si cewek SMK-nya nganggep si LA. Karena saudara ini juga...apa ya...dia tuh ikut organisasi agama gitulah. Terus juga pakaiannya yang kayak gitu lah, kayak gitu. Pokoknya tuh kalau di temu keluarga gitu...ini saudaranya dari bapaknya, semenjak si saudaranya ini tahu LA deket sama DE, dia tuh jadi nggak deket lagi sama LA. Dulu kalau ketemu sepupu sama sepupu ngobrol gitu ya? Jadi males gitu loh, cuma salim sama bapaknya, Salim sama LA, terus keluar. |  |  |  |
| IR | 585 | Jadi mungkin kayak, banyak yang bikin LA pun jadi...mikir lagi dalam melanjutkan hubungannya sama DE... Maksudnya kan kayak, dari hubungan orang tuanya terus juga pandangan teman-temannya ke dia...maksudnya saat dia pacaran malah jadi menjauh... |  |  |  |
| IE |  | Padahal baru cerita loh mbak... |  |  |  |
| IR | 590 | Maksudnya cerita doang udah kayak gitu mereka aja belum punya status udah kayak gitu apalagi kalau udah jadi pacar mungkin itu yang bikin dia jadi takut juga... |  |  |  |
| IE | 595 | Pas aku ceritain itu aku juga kaget gitu mbak Kayak yang, “Hah Masa sih baru cerita kayak gitu doang? Kenapa Langsung dijauhin?” |  |  |  |
| IR | 600 | Emang dia ceritanya kayak gimana sih? Kok saudara sama mbak mbaknya itu sampai pada ngejauhin? Emang dia ceritanya kayak gimana gitu? |  |  |  |
| IE | 605  610 | Mungkin ceritanya...dia enggak ngejelasin sih ceritanya kayak gimana. Dia cuma bilang cerita kalau deket sama DE, kalau kemana-mana sama DE, terus kalau misalnya aku butuh tuh DE langsung dateng, kayak gitu. Misalnya LA sakit langsung dijemput gitu, LA bannya bocor di jalan, Langsung dijemput gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi dia pernah cerita Enggak ke kamu kayak...ke depannya dia bener-bener nggak mau menjalin hubungan romantis apa gimana? |  |  |  |
| IE | 615  620  625 | Dia tuh pengen nikah mbak sebenarnya, cuman takut. Dan kalau dia nikah dia tuh syaratnya banyak banget buat si cowoknya, kayak yang harus bisa diajak diskusi lah, yang kalau marah nggak yang meluap-luap gitulah. Pokoknya tuh syaratnya banyak. Kalau misalnya dia belum nemuin cowok yang bisa diajak diskusi, cowok yang ngehargai pilihannya dia, itu dia tuh belum mau menikah. Dia tuh mau nikah, cuma syarat cowoknya tuh banyak. | LA punya syarat yang banyak untuk potensi pasangannya. | Memiliki banyak syarat untuk pasangan | Dinamika berhubungan romantis |
| IR | 630 | Dia pernah bilang sih ke aku...kayak “Aku malah pernah mikir pengen bikin kontrak gitu” dia bilang.Yang misalnya kontrak isinya kayak...enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini ini... |  |  |  |
| IE |  | Iya ho oh dia juga bilang... |  |  |  |
| IR |  | Dia bilang gitu ke kamu? |  |  |  |
| IE | 635  640 | Kalau sebelum nikah aku mau bikin kontrak ah sama calonku, misalnya gini, gini, gini. Kalau misalnya nanti cerai, bagi Hak asuh nya gimana, kalau misalnya kewajibanku sama keluarganya dia gimana, kayak gitu. Tertulis beneran kayak gitu. | LA berencana untuk membuat kontrak dengan pasangannya di masa depan, dengan harapan ia bisa menghindari hal-hal yang ia takutkan akan terjadi padanya saat ia menjalin hubungan romantis, seperti kekerasan, pengambilan hak asuh anak, dan lain-lain. | Ingin membuat kontrak dengan pasangan | Dinamika hubungan romantis |
| IR | 645 | Dia bilang katanya karena “orang tuh Nggak sadar kalau ini tuh negara hukum yang bisa kayak gitu”, makanya dia tuh pengen bikin kontrak kayak gitu, karena dia merasa dengan itu dia bisa lebih aman gitu lah. Dia tuh pernah cerita kalau dia tuh takut sama lawan jenis gitu ya, pernah cerita nggak ke kamu? |  |  |  |
| IE | 650 | Hmmm. Kemarin itu kan dia dideketin sama anak universitas U gitu. Dia malah takut tuh loh, kayak yang, “Aku males e!” Dia tuh nggak mau dideketin, dia tuh maunya nge deketin. |  |  |  |
| IR | 655 | Emang yang DE ini dia yang deketin? Yang DE ini... |  |  |  |
| IE | 660 | Yang DE ini...nggak tahu, katanya tiba-tiba dekat aja. Kan dari SMP toh Mbak kalau yang itu dia yang ngedeketin si anak U nya LA nya tuh takut. |  |  |  |
| IR |  | Terus langsung gimana dia pas deketin? |  |  |  |
| IE |  | Dia tuh bales tapi slow respon banget gitu loh. | LA berusaha untuk membalas pesan dari laki-laki ini dengan lambat.  Karena ia tidak mau mengembangkan perasaan untuk laki-laki itu. | Membatasi interaksi lebih dalam dengan laki-laki | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Lewat WA gitu ya di chat? |  |  |  |
| IE | 665 | Hooh. Diajak ke perpus kayak, “LR, temenin aku ke perpus”, dia tuh bilang. Cowoknya bilang “berdua aja” terus belum dibales sampai sekarang. |  |  | Dinamika hubungan romantis |
| IR |  | Karena dia takut itu to |  |  |  |
| IE | 670 | Takut sama males sih. |  |  |  |
| IR |  | Yang bikin dia males tuh kira-kira apa sih? |  |  |  |
| IE | 675  680 | Nah dia tuh nggak suka kayak gitu. Dan dia tuh nganggepnya kalau awal-awal tuh pasti kayak gitu, awal-awal mesti gitu. | Males sama cowok posesif. |  |  |
| IR |  | Kalau awal tuh selalu ngomong ke cowoknya... |  |  |  |
| IE |  | Hooh, dia tuh males kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 685  690 | Dia pernah bilang juga kayak, dia ngerasa kalau nikah atau pacaran gitu, kayak rasanya dia tuh harus mikir dua kali gitu loh. Nggak harus mikirin dia sendiri, tapi mikirin cowoknya juga, dan dia tuh kayak “aku capek gitu loh kalau kayak gitu melelahkan…” |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Kalau menurut kamu sendiri, pacaran, menikah, itu tuh perlu nggak sih? |  |  |  |
| IE |  | Aku? Aku juga takut nikah Mbak. |  |  |  |
| IR | 695 | Wah kenapa? |  |  |  |
| IE | 700 | Sama masalahku sama LA tuh, makanya aku sama LA bisa klop, karena kita punya masalah yang sama. Maksudnya aku bukan dari keluarga yang broken home tuh bukan,Cuman orang tuaku sering berantem juga, masalah kecil. Misalnya lupa kunci gerbang lah, kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Berantem... |  |  |  |
| IE | 705  710 | Hooh. Terus juga adikku kan dua,Tapi juga sering dimarahin gitu mbak Sering dibentak. Kan Ibu ku kan orang Jawa Timur, Kan orang Jawa Timur kalau ngomong kan nadanya tinggi, Kayak gitu. Aku tuh nggak bisa dibentak juga |  |  |  |
| IR |  | Jadi kalian Ada kesamaan gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Tapi orang tua kamu nggak cerai... |  |  |  |
| IE |  | Nggak cerai. |  |  |  |
| IR | 715 | Tapi tetap aja kamu merasa Takut menikah karena, mungkin, Takut hubungan sama suami kamu Bakal jadi kayak orang tua kamu... |  |  |  |
| IE | 720  725 | Kayak...apa ya...aku juga sedih gitu mbak. Tiap hari orang tuaku berantem, aku juga males pulang ke rumah.Kalau muter-muter tuh, “nanti aja pulangnya”, Aku sama LA kayak gitu, males pulang ke rumah. Masalahnya tuh hampir sama sebenarnya. |  |  |  |
| IR |  | Jadi makanya kamu pun merasa Dekat sama LA juga karena kalian punya masalah yang sama, jadi pas cerita pun, dia mengerti kamu, kamu mengerti dia. |  |  |  |
| IE | 730 | Hmmm kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu sendiri takut nikah... |  |  |  |
| IE | 735 | Mungkin takut nggak segede takutnya LA sih. Aku juga tahu Nikah tuh penting. Kayak emang sih nikah tuh pilihan pribadi. Kalau ada orang yang nikah, aku nggak langsung anggap dia jelek. Tapi buat aku tuh kalau bisa Ya nikah, kalau ditemuin jodohnya, ya nikah. |  |  |  |
| IR | 740 | Kenapa sih menurut kamu nikah tuh penting? Buat kamu? |  |  |  |
| IE | 745  750  755 | Buat aku? Kenapa ya? Kalau dari agama menyempurnakan, itu kalau dari agama.terus juga, apa ya...garis keturunan juga, menjaga garis keturunan juga. Terus juga menurutku kalau nikah tuh nanti aku tuh ada teman hidupku selamanya gitu loh ya berharapnya selamanya, nggak berhenti di tengah jalan. Ada teman hidup yang bantuin aku. Terus kan ada anak-anak juga, kalau misalnya aku tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu tuh masih ada anak-anakku yang bisa nolong aku lah. |  |  |  |
| IR |  | Jadi kaya rasa... |  |  |  |
| IE | 760  765  770  775 | Kalau nikah tuh kayak aku tuh punya temen aja gitu. Kan kalau misal Aku milih buat nggak nikah...dulu aku sempet kolot buat enggak nikah, sebelum ketemu LA malah. Aku tuh takut nikah udah dari SMA, dulu sempet kalut nggak nikah. Cuma aku mikir-mikir lagi...kayak...mungkin Orang tuaku berantem tuh cuma salah satu dari banyaknya pernikahan yang berhasil di luar sana gitu. Itu kan tergantung orangnya toh Mbak. Kayak gitu mungkin karena memang Ibuku dari Jawa Timur, bapakku juga orangnya kan galak gitu loh, kayak tegas banget gitu loh. Kalau ibu jari Jawa Timur kalau ngomong tuh nadanya tinggi, ngomong aja tuh nadanya tinggi. Jadi ya kalau ngomong tuh kayak orang berantem bapak sama ibu tuh. |  |  |  |
| IR |  | Oh gitu tapi kamu juga mikir itu cuma... |  |  |  |
| IE |  | Oknum lah istilahnya. |  |  |  |
| IR | 780  785  790 | Tapi maksudnya nanti di luar sana pun banyak pernikahan yang berhasil gitu Dan kamu merasa aku bisa menemukan orang yang bisa bikin pernikahan yang berhasil gitu loh. Kalau LA sendiri...pernah...dia tuh bilang ke aku, kan aku nanya Sama dia, “Menurut kamu nikah tuh perlu nggak sih?” Terus dia bilang kayak ya...dia bilang perlu, dia bilang karena kalau misalnya aku nikah, kalau misalnya aku nggak nikah, terus aku udah tua, maksudnya kita kan enggak selamanya sama orang tua, terus sama siapa lagi? Dia pernah bilang gitu nggak ke kamu? |  |  |  |
| IE |  | Hooh. |  |  |  |
| IR | 795 | Terus gimana dia bilangnya? |  |  |  |
| IE | 780  785 | Kayak misal, kalau besok aku tua, nggak ada yang jagain, kayak gitu. Cuman dia itu kadang bilang lagi, kayak misalnya ngejagain tuh Angkat anak aja kali ya...kayak dia tuh mikir ada yang jagain cuman dia tuh masih mikir beneran jagainnya Cuman dia tuh masih mikir beneran jagainnya dalam pernikahan, maksudnya nikah sama orang atau ngangkat anak gitu loh. |  |  |  |
| IR |  | Jadi dia pun sebenarnya masih nggak Anti banget nikah gitu cuman kayak...kayak tadi kamu bilang dia mau cari orang yang bener-bener ngerti dia... |  |  |  |
| IE | 790 | Syaratnya tuh banyak... |  |  |  |
| IR | 795 | Dan dia juga kayak takut kalau misalnya...apa ya...kan dia punya syarat yang banyak, dan mungkin takut kalau gak ada orang yang bisa memenuhi syarat itu mungkin ya. Tapi dia sendiri masih bingung antara nikah atau enggak nikah gitu ya. Kadang dia bilang dia mau nikah, tapi kadang dia juga bilang nggak mau, ngangkat anak aja. |  |  |  |
| IE | 800  805  810 | Lebih gede nggak mau nikahnya, kalau menurutku loh mbak, lebih gede nggak mau nikahnya. Karena kayak misalnya...kayak temen-temenku tuh udah pada bahas nikah nya besok gini, gini. Aku sama LA tuh cuma diem aja. Kayak yang, kok excited banget mereka sama nikah, teman kuliahku? Kayak gitu. Kayak tahun ini udah mau tunangan kek,Terus teman dia udah nikah, udah punya anak. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa mereka senang gitu loh... |  |  |  |
| IE |  | Aku sama LA tuh kayak yang oke kok excited banget, cuma aku sama LA aja yang biasa aja. |  |  |  |
| IR | 815  820 | Mungkin karena kalian memandang pernikahan tuh nggak selalu bahagia kali ya...emang kalau menurut kamu sendiri, LA tuh gimana sih dia memaknai hubungan romantis gitu? Maksudnya, apa sih arti hubungan romantis buat dia? Kayak dari yang kamu lihat, dari yang dia cerita ke kamu... |  |  |  |
| IE | 825  830  835  840 | Kayaknya tuh dia tuh orangnya tuh apa...dia tuh kalau berkeluarga, dia tuh pengennya tuh keluarganya tuh demokratis gitu loh mbak. Diskusi, kayak misalkan dia mau kerja, itu harus dibahas bareng. Mungkin dia mau resign, atau dia mau nggak mempunyai anak dulu setelah nikah dalam jangka waktu 2-3 tahun gitu. Dia tuh mau dibahas bareng dulu. Soalnya dia tuh juga bilang sama aku kalau keluarganya tuh otoriter. Kalau misalnya suruh LA gini, dia harus gini. Terus suruh adiknya LA gini, adiknya juga harus gini kayak gitu loh. Kan LA Tuh nggak mau besok anaknya tuh kena apa yang dia rasakan kayak gini, kayak harus patuh banget sama pilihan orang tua. | Ingin memiliki pasangan yang bisa diajak berdiskusi, karena selama ini ia hidup dalam keluarga yang otoriter, yang memaksanya untuk harus mengikuti perintah, harus terus mengerti. | Memiliki banyak syarat untuk pasangan | Dinamika berhubungan romantis |
| IR | 845  850 | Jadi pengennya kayak...pokoknya semuanya dibahas, maksudnya jangan kayak orang tua harus mengerti anak, maksudnya anak harus mengerti keinginan orang tua terus, tapi lebih ke kayak...saling mengerti lah intinya nya. Mungkin dia jadi memaknai pernikahan atau hubungan romantis itu jadi kayak...aku sih mikirnya jadi kayak penjara gitu mungkin ya, karena kayak dia merasa kalau dengan dia menikah... |  |  |  |
| IE |  | Harus manut... |  |  |  |
| IR | 855  860  865  870 | ...Dan dia bakal...kehidupan dia bakal nggak enaklah intinya. Dia jadi...kan dia cerita gitu kan, kayak aku pengen membangun karir, pengen bahagiain orang tua ku dulu, pengen melanjutkan studi, dan lain-lain. Mungkin dia merasa kalau dengan dia nikah, dia nggak bisa ngelakuin itu. Dia bakalan terus disuruh-suruh untuk kayak patuh sama suami, dan lain-lain. Karena mungkin dia dari kehidupan dia di keluarga, dia ngelihat nya kayak gitu, kayak aku harus...dia disuruh-suruh terus, dan lain-lain, dan ketika...misal kayak suaminya...istrinya nggak nurut ke suami atau suaminya nggak nurut ke istri, itu malah jadi kayak konflik, berantem, saling membentak. Pada sebenarnya LA sendiri pun enggak mau, enggak suka dibentak-bentak... |  |  |  |
| IE |  | Iya kayak gitu mbak. |  |  |  |
| IR | 875 | Menurutmu juga kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara I: Partisipan DF**

1. **Detail Partisipan**

Nama : DF

Usia : 20 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: *Interviewer*

IE: *Interviewee*

Descriptive comments

*Linguistic comments*

Conceptual comments

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR/IE | Line | Transkrip | Exploratory comments | Emergent themes | Superordinate themes |
| IR |  | Mungkin biar kita lebih santai, lebih tenang, kamu bisa ceritain sedikit tentang diri kamu ke aku. |  |  |  |
| IE |  | Nama lengkap nih? |  |  |  |
| IR | 5 | Boleh. |  |  |  |
| IE | 10 | Aku DF dari univ G, angkatan 2016. Mungkin...saya tipe orang yang nggak bisa cerita banyak kalau nggak dipancing. Jadi mbak tanya aja nggak apa-apa mbak, saya jawab. |  |  |  |
| IR |  | Oh gitu. Kamu...basic aja dulu deh, kamu masuk UGM pakai jalur apa? |  |  |  |
| IE |  | SBM mbak. |  |  |  |
| IR |  | Ohh...SBM...pilihan pertama? |  |  |  |
| IE | 15 | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Pilihan kedua ketiganya? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau mbak, saya random. |  |  |  |
| IR |  | Kamu asli mana deh? |  |  |  |
| IE | 20 | Jogja, tapi...pendidikan terakhirku di Riau. |  |  |  |
| IR |  | Oh...SMA di Riau? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Tapi keluarga di...? |  |  |  |
| IE | 25 | Keluarga di...mencar. Ada di Jakarta, ada di Riau. |  |  |  |
| IR |  | Oh...tapi kamu kalau pulang...maksudnya di Jogja ada rumah? |  |  |  |
| IE | 30 | Nggak ada sih. Kalau pulang biasanya saya ke Riau. Tapi kadang juga ke Jakarta, ke Bali. |  |  |  |
| IR |  | Oh ke Bali juga? Ada keluarga di Bali juga. Kamu bukan anak pertama? |  |  |  |
| IE | 35 | Anak pertama. Saya cuma punya satu adik. |  |  |  |
| IR |  | Oh...usianya? |  |  |  |
| IE |  | Tiga belas...? |  |  |  |
| IR |  | Oh masih kecil ya...SMP? |  |  |  |
| IE | 40 | SMP. |  |  |  |
| IR |  | Di Riau juga? |  |  |  |
| IE |  | Di Jakarta. |  |  |  |
| IR |  | Oh di Jakarta...di Riau siapa? |  |  |  |
| IE |  | Ayah. |  |  |  |
| IR | 45 | Oh...ibu di Jakarta. |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Tapi aslinya Bali? |  |  |  |
| IE |  | Jogja. |  |  |  |
| IR |  | Aslinya Jogja... |  |  |  |
| IE | 50 | Lama di Jogja... |  |  |  |
| IR |  | Oh gitu. Di Jogja dari kapan? |  |  |  |
| IE |  | Dari lahir. |  |  |  |
| IR |  | Oh di sini awalnya... |  |  |  |
| IE |  | SD...SMP, terus pindah ke Riau. |  |  |  |
| IR | 55 | Jadi SMP pindah ke Riau...oh...semuanya itu, SMP itu, ayah aja yang pindah ke Riau? |  |  |  |
| IE |  | Bareng sih. |  |  |  |
| IR |  | Ohhh...ibu ke Jakarta? |  |  |  |
| IE | 60 | Ibu ke Jakarta pas...ya pas...mulai SMP. Pokoknya baru pindah ke Riau langsung ke Jakarta. |  |  |  |
| IR | 65 | Oh gitu. Itu...bapak di situ...kan udah dari SMP, berarti udah lumayan lama juga ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Itu bisa diceritain nggak tentang keluargamu kayak gimana? |  |  |  |
| IE |  | Uh...bagian mananya nih? |  |  |  |
| IR | 70 | Mungkin...dari awal sebelum pisahnya aja. |  |  |  |
| IE | 75 | Saya di Jogja sampai SD, pindah ke Pekanbaru pertama karena kakek-nenek dari bapak di sana. Terus pindah karena mau jagalah istilahnya. |  |  |  |
| IR |  | Jaga kakek-nenek... |  |  |  |
| IE | 80 | Iya...tapi mungkin keputusan buat pindah ke Pekanbaru itu belum mateng. Terus orang tua saya....seolah-olah itu jadi keputusan yang spontan dipikir aja. Rumah yang di sini dijual dan sebagainya. |  |  |  |
| IR |  | Itu kapan pindahnya? |  |  |  |
| IE | 85 | Pas saya SD, selesai SD. |  |  |  |
| IR |  | Pas SD. Jadi awalnya udah ada rencana untuk jagain kakek-nenek... |  |  |  |
| IE | 90  95  100  105 | Uh...rencananya tuh nggak lama sih, baru. Terus, seolah-olah, semua anggota...bukan semua. Kan ayah saya anak pertama, terus ada adiknya kan. Dia bilang, “yang penting kamu jaga bapak, jaga eyang”. Pas jaga itu kan kepikiran juga orang tua saya. Jadi selang beberapa lama setelah ada saran dari adik bapak itu, langsung memutuskan. Sebenernya juga gini sih, beberapa faktor nanya saya juga, “Kamu mau nggak kira-kira di Pekanbaru sama eyang?”. Saya yang namanya baru SD, saya iya-iya aja. Terus setelah semua yang di sini di pindah ke Pekanbaru, baru di Pekanbaru tuh kayak banyak konflik gitu. | Cerita konflik orang tua. |  |  |
| IR |  | Antara ayah sama ibu? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Konfliknya gimana? |  |  |  |
| IE | 110  115  120  125 | Iya karena...dulu kan ibu punya rumah makan di sini. Udah cukup gede kan, tapi tutup terus pindah ke Pekanbaru. Buka lagi dari awal...meskipun ada modal, tapi kan nama lah istilahnya, brand kan juga susah. Akumulasi masalah-masalah kecil sih. Jadi ya kemarin sering kayak gitu. Terus...sampai saya...nggak lama kok, ibu bilang mau ke Jakarta. Ibu kan orang Magelang. Waktu di Magelang bilang mau jenguk mbah, orang tua dari ibu. Beli tiket. Adik saya diajak. Saya sama bapak saya nggak diajak. Alibinya jaga di situ sama saya sekolah. Kan adik saya masih kecil, belum sekolah. Di bawa...yang harusnya baliknya sebulan setelah pergi itu, ternyata nggak balik. Disitu. Pisah tuh nggak baik-baik. | Ibu DF harus menutup rumah makan yang telah cukup besar di Joga karena harus pindah ke Pekanbaru.  Deskripsi perceraian orang tua, DF tidak mengetahui orang tuanya bercerai hingga ibu dan adiknya tidak lama kembali ke rumah. | Ibu DF harus kembali merintis usaha yang sudah besar di Yogyakarta dari awal lagi.  Perceraian terjadi tanpa sepengetahuan DF. | Konflik antara orang tua |
| IR | 130  135 | Oh gitu...jadi awalnya pas di awal tuh mungkin pas di Jogja masih baik-baik aja. Tapi akhirnya ayah kamu memutuskan untuk pindah ke Riau, terus ibu kamu gara-gara itu harus tutup rumah makannya yang lumayan besar di sini, harus buka lagi di sana dan nggak semudah yang dikira. Akhirnya itu menimbulkan konflik di antara mereka... |  |  |  |
| IE | 140  145 | Mungkin rumah makan bukan sebagai masalah...sebab primernya. Jadi ada sebab-sebab lainnya kayak...emang...hubungan antara ibu ke lingkungan di situ, keluarga ibu nggak setuju ibu pindah. Jadi banyak tekanan. | Keluarga ibu juga tidak setuju pindah ke Pekanbaru, ibu tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana. | Ibu kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan. | Konflik antara orang tua |
| IR |  | Tapi sebelum pindah gitu, hubungan orang tua kamu kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 150  155  160 | Ya...jatuhnya juga...kayaknya emang permasalahannya dari Jogja. Ayah dulu pegang IT di militer Jogja. Jarang banget pulang dan sebagainya. Emang pas...saya dari kecil, TK, apa ya...emang udah sering ada kekerasan, KDRT. Terus kayak...parah gitu dan sebagainya, ya...istilahnya emang sebelum dari Riau sih, cuma puncaknya di Riau. Sebelum dari Riau, selain jarang pulang, ada orang ketiga dan sebagainya. | Masalah antara orang tua sudah terjadi sejak di Jogja, ayah DF jarang pulang karena pekerjaannya.  Ada KDRT dan orang ketiga juga antara orang tua DF.  Coba tanya KDRT-nya dan orang ketiga bagaimana? | Ayah jarang pulang, melakukan KDRT, ada orang ketiga. | Konflik antara orang tua |
| IR | 165  170 | Jadi masalahnya tuh emang dari awal kamu kecil gitu ya...katanya ayahmu kerja di IT-nya militer Jogja. Habis itu akhirnya jarang pulang, akhirnya banyak konflik. Malah sempat KDRT juga. Akhirnya pas di Riau itu masalahnya jadi menggunung-menggunung, terus puncaknya yang rumah makan itu. Itu usia kamu berapa pas dulu ibu pindah ke Jakarta? |  |  |  |
| IE |  | Dua belas apa ya? |  |  |  |
| IR |  | Berarti masih kelas satu ya SMP? |  |  |  |
| IE | 175 | Hmmm...iya baru-baru masuk. |  |  |  |
| IR |  | Terus, perasaan kamu pas ibu pindah itu gimana? |  |  |  |
| IE | 180  185  190  195  200 | Sebenernya tuh, saya tuh...dari Jogja sebenernya saya nggak sedekat itu sama orang tua saya. Seolah-olah kayak...dari kecil emang nggak sedekat itu. Terus...kalau misal ada apa-apa, saya ikutin mereka berdua aja. Tapi sampai Riau itu, biasanya saya...eh, perasaan saya waktu itu, saya cuma khawatirin adik saya. Mungkin saya sering nangis, curahin emosi tuh, bukan karena orang tua saya, tapi adik saya. Itu orang tua saya nggak ada, adik saya kan tanggungan saya juga, tanggung jawab saya. Karena hidup berdua itu dari saya di Jogja sejak kecil, terus hidup di lingkungan kayak gitu terus-terusan, sampai udah nggak bisa sedih lagi. Udah biasa. Emang merasa dari dulu saya sendiri, tapi setelah ibu di Jakarta...oh...sebelum deh sebenernya. Jadi ibu bikin rumah makan di Pekanbaru itu. Ada temennya ibu, namanya Tante EA. Saya deket sama tante itu. | DF merasa hubungan dengan orang tua tidak dekat.  Mungkin karena lingkungan keluarga sudah tidak sehat? Makanya tidak terasa ada kelekatan dengan orang tua? Coba klarifikasi lagi.  DF merasa bertanggung jawab dengan adiknya, ia biasanya mencurahkan emosi bukan karena hubungan ayah dan ibunya, namun dampaknya ke adik.  Karena mungkin dalam keluarga yang situasinya seperti itu, cuma adiklah yang “baik”. | Tidak dekat dengan orang tua sejak kecil.  Merasa bertanggung jawab akan adik  Sudah terbiasa dengan lingkungan keluarga yang penuh konflik.  Sudah terbiasa merasa sendiri di keluarga | Hubungan dengan orang tua  Hubungan dengan adik  Hubungan dengan orang tua  Hubungan dengan orang tua |
| IR |  | Ini saudara? |  |  |  |
| IE | 205 | Nggak, nggak. Nggak blood-related sama sekali. Dulu sering beli di tempat ibu saya, kalau...saya akrab sama tante ini. |  |  |  |
| IR | 210 | Jadi secara...aku ringkasin lagi, secara keseluruhan sama orang tua nggak terlalu dekat karena mungkin masalah-masalah yang terjadi dari dulu, jadi pun kamu merasa nggak nyaman sama mereka. Jadi akhirnya kamu pun deketnya sama tante... |  |  |  |
| IE | 215 | Eyang, eyang juga. Dari bapak, di Pekanbaru. |  |  |  |
| IR | 220 | Jadi kamu deketnya pun nggak sama orang tua, tapi sama Tante EA yang sebenernya nggak ada hubungan darah sama sekali dan sama eyang. Tapi kamu juga...walaupun kamu nggak deket sama orang tua, kamu tetap sedih karena perceraiannya karena kasian sama adik kamu. |  |  |  |
| IE | 225 | Iya itu...itu yang paling jadi beban, pas saya SMP. |  |  |  |
| IR |  | Emang kalau sama adik kamu...hubungan kalian gimana sih? |  |  |  |
| IE | 230  235 | Namanya...anak kecil dulu pas SMP, saya kan 12 tahun. Pas sama saya tuh saya...ya...bener-bener sayang sama adik. Sampai sekarang juga...karena saya udah kuliah terus...udah bisa hasilin uang, kadang saya ke Jakarta, jenguk. Sekali, setahun dua kali. Di WA...emang...adik sama saya juga, saya juga sama adik. Jadi kayak emang...sama saudara nyaman. | Benar-benar sayang dengan adik, sampai rela menyisihkan uang untuk menjenguk adik di Jakarta. | Sangat sayang dengan adik. | Hubungan dengan adik |
| IR | 240 | Jadi adik tuh sejak kamu SMP di Jakarta terus sama ibu...nggak pernah ke Riau lagi? |  |  |  |
| IE | 245 | Iya lah...udah dari...pas dari ke Jakarta itu, dia sampai sekarang nggak pernah ke Riau. Nggak pernah ketemu sama bapak. |  |  |  |
| IR | 250 | Kenapa sih kamu merasa kamu tuh...uh...kamu nggak mau deket sama orang tua atau emang kayak...? Gimana...maksudnya...emang gimana sih perasaan kamu ke orang tuamu? |  |  |  |
| IE | 255  260  265  270 | Kayak...bukannya nggak mau sih, cuma...udah mau mencoba, cuman...dari sekarang deh, karena ibu saya sama ayah saya masing-masing udah nikah, udah punya keluarga. Jadi udah punya anak tiri. Bapak nikah sama janda yang udah punya anak, begitu juga ibu. Jadi sama-sama fokus ke keluarganya masing-masing. Saya juga di sini kadang...maksudnya...emang sih beberapa masih dibiayai, tapi juga kadang...saya kan MIPA, suka ngelesin orang, jadi hidup sendiri. Biasanya yang ngehidupin saya juga eyang, bukan orang tua. Jadi bener-bener semakin saya kuliah, semakin saya besar, makin asing. Kasih ibu, kasih ayah yang orang rasain pun, itu saya... | Ada keinginan untuk dekat dengan orang tua, namun orang tua kini sudah punya keluarga sendiri, sudah menikah lagi, sehingga fokus ke keluarga sendiri.  DF merasa semakin asing dengan keluarganya. | Merasa semakin asing dengan orang tua | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 275 | Karena...dari kecil juga banyak konflik, mungkin apa karena itu kamu ngerasa nggak nyaman sama mereka? |  |  |  |
| IE | 280  285  290 | Mungkin...iya. Malah saya jenguk...pernah itu saya terakhir kali pulang ke Pekanbaru itu semester satu. Saya semester satu pulang ke Pekanbaru, saya di situ selama dua minggu. Harusnya kan libur dua bulan, libur UGM kan lama. Saya nggak betah, saya...padahal udah booking tiket itu buat jatah libur dua bulan. Tapi saya reschedule. Saya juga sempat berbohong juga sih maksudnya, ada kegiatan di Jogja. Saya langsung pakai uang saya, saya ke Jogja. Emang karena...emang bener-bener nggak nyaman. | Merasa benar-benar tidak nyaman di lingkungan orang tua. | Merasa tidak nyaman tinggal di rumah | Hubungan dengan orang tua |
| IR |  | Nggak nyaman... |  |  |  |
| IE |  | Sama orang tua apalagi. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu nyamannya sama Tante EA itu dan sama eyang? |  |  |  |
| IE | 295  300 | Hal buruk itu nimpa...pas SMA...tante itu kena kanker. Jadi dia udah meninggal. Makanya di situ jadi titik balik hidup, kayak bener-bener...wah itu SMA apa ya? Itu bener-bener stres...hal seperti itu. Walaupun nggak lama sih, karena udah biasa kayak gitu. Tapi sampai sekarang nggak nerima sih. |  |  | Hubungan dengan orang lain di luar keluarga |
| IR |  | Masih belum bisa menerima... |  |  |  |
| IE | 305 | Pelan-pelan udah...cuma kayak...masih...kepikiranlah istilahnya. Itu jadi rumah baru bagi saya, tapi tiba-tiba aja, nggak nyangka, beliau kena. | Hubungan dengan tante EA, DF merasa dekat, seperti rumah, namun akhirnya beliau meninggal. Itu membuatnya merasa stres, belum bisa menerima, suka kepikiran. | Tidak rela ditinggal oleh Tante EA | Hubungan dengan orang lain di luar keluarga inti |
| IR | 310 | Emang hubunganmu sama tante ini gimana sih? |  |  |  |
| IE | 315  320 | Tanteku tuh punya...sembilan anak kan. Terus hubungan sama suaminya juga nggak baik. Saya biasanya jaga kesembilan anaknya itu. Anaknya masih kecil, anak pertamanya aja dua tahun, setahun di bawah saya. Saya sering jaga, sering main-main, sering ke rumah, sering ketemu. Kadang juga, mereka yang biayai beberapa kebutuhan saya. | DF sering menghabiskan waktu di rumah Tante EA, menjaga anaknya, bermain, dan lain-lain. Tante EA juga terkadang membiayai kebutuhan DF. | Seperti pengganti orang tua (?) | Hubungan dengan orang lain di luar keluarga inti |
| IR |  | Tapi kalau secara emosional sendiri kamu sama dia gimana? Suka cerita-cerita... |  |  |  |
| IE | 325 | Iya, sampai situ. Nggak tau harus kemana lagi gitu. | Tante EA menjadi tempat bagi DF untuk mendapat dukungan emosional karena ia tidak tahu harus kemana lagi. | Tempat mendapat dukungan emosional | Hubungan dengan orang lain di luar keluarga inti |
| IR | 330  335 | Jadi kamu menganggap dia sebagai orang yang bisa diandalkan dibanding orang tuamu gitu? Tapi kamu pernah nggak sih merasa sedih gitu, kan seharusnya orang tua bisa jadi seseorang yang bisa kamu andalkan saat kamu susah, tapi ternyata orang tua kamu malah kayak gitu? |  |  |  |
| IE | 340 | Itu mungkin pikiran selintas kayak...orang-orang sewajarnya menganggap harusnya kayak gitu. Cuma...karena saya nggak pernah ngerasain yang kayak gitu, jadi saya nggak punya pikiran harusnya gini, harusnya gitu. Ya bener-bener nggak tau aja, cuma ngejalanin keadaan yang ada. | DF tidak memiliki ekspektasi apapun untuk orang tuanya, apakah harus seperti orang tua yang “seharusnya”. | Tidak memiliki ekspektasi apapun untuk orang tua. | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 345 | Jadi nggak pernah ada rasa, harusnya kayak gini, gitu? |  |  |  |
| IE |  | Hm...nggak, nggak pernah. |  |  |  |
| IR | 350 | Berarti bisa dibilang figur yang menurut kamu paling penting dihidup kamu maksudnya, yang tante yang tadi... |  |  |  |
| IE |  | Sama eyang. |  |  |  |
| IR |  | Eyangnya dua-duanya? |  |  |  |
| IE |  | Satu aja, yang cowok. |  |  |  |
| IR | 355 | Kalau sama dia kamu hubungannya kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 360  365  370 | Sama beliau saya tuh emang deket dari pertama kali pindah. Ya karena kan beliau juga sibuk, jadi saya seringnya ke Tante E. Tapi pas tante pergi, baru saya deketnya sama eyang, sampai sekarang. Sering telepon setiap hari, sering banget...soalnya...kadang kayak ngehubungin...sama eyang saya baru tadi. Kalau sama bapak saya aja terakhir 21 November, lama banget. Intervalnya aja, sebelum tanggal 21, tanggal 9, bener-bener lama banget. Chat juga bener-bener basic. Saya juga nanggepinmya ya, ya udah. Emang jarang banget. | Deskripsi hubungan dengan eyang.  DF jarang berkomunikasi dengan bapak. | Jarang berkomunikasi dengan ayah | Hubungan dengan orang tua |
| IR |  | Ibu juga gitu? |  |  |  |
| IE | 375 | Iya...juga...tapi...istilahnya lebih seringlah daripada bapak. Walaupun saya lama hidupnya sama bapak di Pekanbaru, tetap aja, gitu. | Lebih sering berkomunikasi dengan ibu. |  | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 380 | Jadi hubunganmu sama bapakmu sendiri dari kecil sampai sekarang gimana sih? Apakah selalu kayak gini atau dulu tuh ada...ada suatu...? |  |  |  |
| IE | 385  390 | Dulu tuh malah makin...lebih, lebih jauh. Dulu...saya tuh dulu deket sama ibu. Terus, pas ibu ke Jakarta, saya terpaksa dekat sama bapak. Tapi ya...kayak...ya gitu-gitu aja. Maksudnya, nggak dekat juga. Kayak ya...saya merasa...nggak ada efeknya gitu sama bapak saya. Saya setiap hari sekolah, sekolah pulang, belajar, atau mau ngapain, ya saya sendiri. | DF dulu dekat dengan ibu, namun sejak ibunya pergi, ia terpaksa dekat dengan bapak. Itu pun tidak berefek pada dirinya sama sekali karena ia masih merasa sendiri. |  |  |
| IR | 395 | Itu...buat kamu...perasaan kamu selama kayak gitu gimana? |  |  |  |
| IE | 400 | Gimana ya...maksudnya...sedih juga, seneng juga nggak. Biasa aja. Karena emang bener-bener dari awal tuh udah nggak deket sama sekali. Kalau orang yang mungkin...keluarganya broken, tapi sebelumnya dapet afeksi, mungkin dia bisa ngerasain sedih yang bener-bener. Tapi saya dari awal udah nggak gitu. | DF merasa biasa saja dengan keadaan ini karena ia merasa dari awal keluarganya tidak ada afeksi. | Merasa biasa saja dengan hubungan antara dirinya dan orang tua | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 405 | Kalau sama ibu juga kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR |  | Dulu waktu ibu ke Jakarta, nggak ada perasaan...kayak ya udah? |  |  |  |
| IE | 410 | Dikit-dikit, oke lah. Rumah jadi sepi dan sebagainya, tapi tetep itu nggak jangka panjang. Paling adik. |  |  |  |
| IR | 415 | Jadi pas ibu pergi itu, kamu nggak...kamu ngerasain sedih, cuma itu bukan karena kangen atau gimana, tapi rumah sepi, gitu? |  |  |  |
| IE |  | Kangen, mungkin ada, pastilah sih mbak. Tapi nggak seintens itu. |  |  |  |
| IR | 420  425 | Oh...itu juga durasinya sebentar ya. Tapi kamu kasian ke adik kamu dan kamu juga...maksudnya kan kamu tadi bilang kamu deket sama adik kamu juga. Terus...mungkin sedihnya karena kamu terpisah sama adik kamu. Itu menurut kamu orang yang sangat...deket bangetlah intinya. |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 430 | Mungkin bisa aku simpulin hubungan kamu sama orang tuamu itu sifatnya kayak lebih...kalian saling...kamu, kayak, kalian tuh kayak saling menghindari gitu ya? |  |  |  |
| IE | 435 | Kayaknya...kalau saya mikir sampai sekarang...mereka nggak mencoba buat deket. Iya, nggak mencoba buat deket ke saya. Mereka juga nggak menghindari. | Orang tua DF tidak ada usaha untuk dekat dengan dirinya. |  |  |
| IR | 440 | Jadi bener-bener kayak...jadi mereka bener-bener nggak ada usaha, mencoba... |  |  |  |
| IE | 445  450  455 | Nggak ada...ya kayak...istilahnya...ya...mereka kan jalanin hidup mereka yang sekarang. Sementara saya kan jauh. Ya mereka otomatis ngurusin yang sekarang mereka hadapin. Mereka juga punya anak dan pasangan yang harus diurus juga. Maksudnya, wong sewajarnya hidup mereka begitu. Bukan berarti mereka juga menghindar. Kalau saya ada apa-apa, mereka juga membantu. Tapi, nggak pernah...ada apa-apa ke mereka gitu. Saya dibilang menutup juga nggak, cuman, istilahnya nek orang udah jenuh gitu. Kalau menutup kan menghindar dan sebagainya, kalau misal udah jenuh, mereka mau ngapain, saya juga...hati ini udah batu. | *Hati ini udah batu.* | DF merasa hatinya sudah batu perihal memikirkan tentang orang tuanya. | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 460 | Jadi bener-bener nggak ada rasa? |  |  |  |
| IE |  | Nggak ada sama sekali. |  |  |  |
| IR | 465  470 | Jadi karena dari mereka juga...apa ya...mungkin bukan menghindar, tapi karena kayak, udah punya hidup masing-masing, dan kamu udah jauh...jadi kalian pun nggak, nggak bisa...sedeket itu. Maksudnya ya akhirnya kalian jauh. Tapi kamu sendiri ada keinginan nggak sih, pengen dekat lagi? |  |  |  |
| IE | 475  480  485 | Saya cuma pengen...seumur-umur tuh...setidaknya saya...deket tuh nggak. Ya...kalau...mau orang-orang pasti mau deket. Cuma karena situasi udah punya keluarga masing-masing, keluarga besar udah chaos, bener-bener nggak bisa lagi. Saya tuh punya keinginan...saya tuh pengen punya foto berempat, keluarga saya, kedua orang tua saya, saya, sama adik saya. Udah itu aja. Itu kapan nggak tau. Soalnya yo, pengen aja punya foto keluarga asli kayak gimana. Seumur-umur nggak pernah punya soalnya. | DF menginginkan foto dengan keluarga. |  |  |
| IR |  | Tapi sekarang kamu pengen punya... |  |  |  |
| IE |  | Pengen, satu aja nggak apa-apa. |  |  |  |
| IR |  | Buat apa? |  |  |  |
| IE | 490 | Ya...istilahnya saya...biar punya foto, saya tuh juga punya keluarga. Biar ada...istilahnya memori keluarga sendiri. | Kenapa? Padahal memori tentang keluarganya buruk? |  |  |
| IR | 495 | Kan itu tentang hubunganmu sama keluarga...setelah ini aku pengen tau tentang hubungan romantismu atau pacaran. Sejauh ini, udah berapa kali pacaran? |  |  |  |
| IE | 500 | Pacaran pertama kali saya tuh disini, pas maba, sama satu orang di prodi saya sendiri. Karena lain sudut pandang, hubungan saya berhenti, di tahun pertama. | Deskripsi pacaran pertama kali. |  |  |
| IR |  | Oh lain sudut pandang...kenapa? |  |  |  |
| IE | 505  510  515 | Apa ya mbak...istilahnya tuh...dia tuh orang yang, setiap weekend tuh bisa...dia kan orang Klaten, dia tuh setiap weekend bisa balik ke Klaten, dijemput orang tuanya. Emang bener-bener deket sama orang tua. Tapi karena...kayak emang dia segalanya tuh emang disayang orang tua, sampai dia lupa sama hal lain. Jadi makin lama saya perlahan...faded. Bosen sih saya, tapi ya...mungkin itu emosi sejenak. Pas beneran putus, dia kayak, ya...gimana gitu. Intinya nggak sejalur, karena sayanya gimana, dianya gimana. | Pacar pertama DF sangat dekat dengan orang tua hingga ia melupakan hal lain, termasuk DF. Ini membuat DF merasa bosan. | SI sangat dekat dengan orang tuanya | Hubungan dengan SI |
| IR | 520 | Jadi...karena...dari ceritamu, kalian putusnya karena nggak sejalan, dan dia juga semua masih diatur sama orang tuanya? |  |  |  |
| IE | 525 | Nggak diatur juga sih...maksudnya, dia dilingkup orang tuanya juga. Dia sering pulang, dia jadi kayak nggak meduliin saya. |  | Merasa tidak dipedulikan. | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Perasaanmu saat dia kayak gitu, kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 530  535  540 | Saya...pas saya mutusin itu, dua hari pertama saya masih nggak percaya. Itu hubungan pertama saya. Jadi kayak...bingung, karena itu pas palapa juga sih, saya keluarga di palapa, jadi nggak terlalu mikirin. Tapi tetep aja, sebulan, dua bulan, setelah itu, kadang saya...istilahnya...stalk media sosialnya. Tapi bukan artian ada rasa atau apa, cuma...gimana hidup dia sekarang. Sedih sih nggak lama, cuma ngestalk. Saya juga nggak ngerti kenapa saya ngestalk. Itu jadi hal sia-sia yang saya lakuin. | Setelah putus, masih ada rasa yang tersisa dalam diri DF yang menyebabkannya mengamati media sosial mantannya. | Ada perasaan negatif setelah putus. | Hubungan dengan SI |
| IR | 545 | Emang kalian pas putus gimana? Apa kamu ngestalk karena masih ada perasaan mengganjal...? |  |  |  |
| IE | 550  555  560  565 | Nggak, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Saya cuma pengen tau...bener-bener nggak ada perasaan. Karena putusnya pun...saya palapa, dia pulang ke Klaten. Dia nggak ngechat selama dua minggu sama sekali. Saya tuh, setidaknya tuh seharian ada satu chat yang saya kirim. Mungkin saya berlebihan...soalnya, biasanya, selama setahun, setiap hari chat. Intens banget, bener-bener banyak chat. Pas libur itu, udah mau akhir-akhir semester sebenernya, udah bilang kayak, “Kayaknya perasaanku udah nggak kayak dulu lagi”. Kan saya pertama kali menjalin hubungan ya mbak. Saya bingung, nggak ngerti itu maksudnya apa. | Deskripsi putus hubungan. SI tidak menghubungi DF selama dua minggu, padahal setiap hari mereka saling kontak sebelumnya.  SI mengatakan bahwa perasaannya sudah tidak seperti dulu lagi kepada DF. | Tidak ada kontak selama dua minggu. | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Itu ngechat atau ngomong....? |  |  |  |
| IE | 570  575  580  585  590  595  600 | Itu ngomong langsung, eh...itu chat dulu. Cuma pas ngomong langsung, dia ngomong, “Aku cuma kangen”. Halah, bel. Kayak opo toh, terus ya udah, cuma kangen, tak ajak keluar dulu toh. Terus ternyata pas saya ikut palapa dan sebagainya, dua minggu, bener-bener dua minggu lebih itu nggak ngechat sama sekali. Terus karena nggak dibales chat saya selama dua minggu, saya chat gini, “Aku pengen udahin ini”, dan sebagainya. Kan itu emosi, terus saya mikir, “Kayaknya aku perlu mikir dulu, ninjau ulang”. Saya unsent. Terus tiba-tiba dia ngechat, “Kenapa kok di unsent?”. Itu doang, dari dua minggu, saya chat udah banyak banget, dia chat kenapa di unsent. Yang di atas nggak ditanggepin sama sekali. Perasaannya piye toh mbak? Terus, wah, aku langsung kayak, “Nggak apa-apa” dan sebagainya, kasih penjelasan. Terus aku tanya, “Kenapa nggak dibales chatku selama ini?”. Dia langsung, “Nggak apa-apa, lagi pengen aja”. Terus kayak, karena saya udah nggak bisa berpikir rasional, saya putusin. Terus dia jawab, “Ya udah, semoga kamu gini-gini”, dia nggak bantah, dia cuma ngikutin arusnya. Asumsinya dia pengen putus... | DF merasa tidak tahan dengan sikap SI yang tidak pernah membalas chatnya, sehingga DF pun memutuskan hubungan dengan SI karena emosi. Namun, beberapa lama kemudian, DF berpikir untuk meninjau ulang keputusannya.  SI hanya bertanya mengapa DF tidak jadi mengirim pesan tersebut. Hal ini membuat DF kesal karena SI tidak menanggapi pesannya yang sejak lama ia kirim, namun merespon terhadap pesannya yang meminta putus. | Masih ada perasaan untuk mempertahankan hubungan  Komunikasi tidak berjalan baik di akhir hubungan | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Nungguin kamu kayaknya? |  |  |  |
| IE |  | Ternyata asumsi saya bener dari beberapa sumber. |  |  |  |
| IR | 605 | Jadi yang bikin...jadi dari awal udah retak hubungannya, cuma pas Palapa itu...itu dua minggu...? |  |  |  |
| IE | 610 | Libur, libur. Soalnya pas libur semester pasti balik, dia emang suka ngilang, tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah selama itu. |  |  |  |
| IR |  | Pas libur dia hilang dua minggu, padahal kamu udah ngechat banyak banget. |  |  |  |
| IE |  | Tapi dia online. |  |  |  |
| IR | 615 | Kesannya dia kayak menghindari kamu gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 620  625 | Akhirnya kamu chat yang tadi, “Kita udahan aja”, tapi karena kamu masih mau mikir, kamu unsent. Terus dia ngomong lagi, “Kenapa diunsent?” padahal chat sebelumnya nggak ditanggapi. Karena itu bikin kamu kesel, mungkin ngerasa nggak dianggap, nggak dihargai, akhirnya kamu putusin dia, dan pas itu dia responnya cuma “Oh yaudah kalau itu mau kamu”. |  |  |  |
| IE | 630 | Iya. Saya nyesel dua hari itu. Nggak cuma sekali, sebenernya berkali-kali dia minta putus, cuma nggak secara eksplisit. |  |  |  |
| IR | 635 | Bilangnya gimana? Kayak tadi, “Aku udah ngerasa perasaanku udah beda”? |  |  |  |
| IE |  | Iya...dia bilang “Udahan aja po?”. Ya aku bingung.... | Bingung...karena baru pacaran pertama kali? |  |  |
| IR |  | Itu selama kalian berhubungan...? |  |  |  |
| IE | 640 | Kan setahun, enam bulan terakhir...kan saya sebagai orang yang tunaasmara, saya bilang, “Jangan, jangan”. Memohon secara implisit. Tapi pas palapa itu saya udah nggak ngerti lagi mau gimana. | Selama pacaran, SI sudah beberapa kali meminta DF untuk putus, tapi DF tetap berusaha untuk mempertahankannya.  Mungkinkah karena pemikirannya bahwa sebenarnya semua hubungan romantis itu ideal, hanya butuh usaha untuk mempertahankannya, yang membuat ia sangat niat untuk terus berhubungan dengan SI yang sering menyakitinya? Mungkinkah ini muncul karena orang tuanya? Karena ia merasakan dampak dari perceraian mereka, ia merasa tetap mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat tetaplah harus dilakukan? | Terus mempertahankan hubungan bahkan ketika SI sudah mengatakan ingin putus. | Hubungan dengan SI  Pemaknaan hubungan romantis – tidak ada hubungan romantis yang tidak ideal |
| IR | 645 | Jadi pas 6 bulan ke belakang itu ya dia udah mulai...tapi sebenernya, setelah kalian putus, itu nggak kontakan lagi, nggak ada penjelasan...? |  |  |  |
| IE | 650  655  660  665 | Nggak, nggak. Dia cuma, “Oh, yaudah, semoga kamu gini-gini, bahagia...” saya langsung delete chat, udah selesai. Sampai sekarang pun nggak ada chat-chatan sama sekali. Saya emang semester ini ngechat karena ada keperluan tugas dan sebagainya, tapi setiap saya sapa langsung atau dichat, dia itu nutup. Responnya jelek, dingin. Padahal, saya nggak apa-apa, sama sekali nggak ada lagi. Maksudnya, kan udah setahun lebih, saya nyapa, dia cuma diem, mukanya nggak enak. Ngechat juga balesnya singkat-singkat. Saya juga nggak paham. Saya aja udah nggak mikirin sama sekali. |  | Hubungan dengan SI buruk setelah putus | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Tapi kayaknya dia masih mikirin... |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau, kayaknya nggak deh. |  |  |  |
| IR | 670 | Jadi percakapan terakhir kalian yang membahas hubungan cuma itu? |  |  |  |
| IE |  | Nggak ada follow up sama sekali. |  |  |  |
| IR |  | Setelah itu kalian nggak pernah ketemu? Berarti putusnya lewat chat? |  |  |  |
| IE | 675 | Iya, sedih kan mbak? Masalahnya ditelepon aja nggak mau, alesannya lagi ada orang tuanya. Hubungan paling aneh. | *Hubungan paling aneh.* |  |  |
| IR | 680 | Emang yang pertama bikin kamu mau sama dia apa? |  |  |  |
| IE | 685  690  695  700  705  710  715  720  725  730  735  740  745 | Panjang. Saya punya temen...istilahnya saya pacaran setahun, PDKT setahun. Saya punya temen, bukan temen deket. Kosnya deket. Dia suka mantan saya ini. Sering banget ke kos saya, minta advice, saran. Dia sering kontak-kontakin. Tapi dia orangnya freak, bikin risih. Mantan saya itu pertamanya kontak saya, ini saya belum pernah pacaran. “Tolong bilangin temenmu itu, jangan deketin aku”. Saya bingung, disisi lain harus dukung, disisi lain harus berhenti. Yang pertama deketin saya kan mantan saya, karena apa ya...karena ngelaprak, saya suka ajak video call, buat ngobrol. Terus dia bilang nyaman, mbok saya nggak ngerti kayak gitu. Tak terusin. Tiba-tiba semakin sering, semakin sering, terus dia ngajak belajar. Aku manut aja. Pertama kali boncengan perempuan seumur hidup, pas itu. Aku bener-bener nggak paham masalah kayak gitu. Kadang ngajak foto dan sebagainya, terus dilihat sama temen saya yang ini. Menimbulkan kabar burung yang tidak diinginkan, padahal saya juga nggak ngapa-ngapain. Terus temen saya yang freak, jadi makin freak. Ngepost di Instagram, pengkhiatan-pengkhianatan gitu. Ada teman nusuk dari belakang, terus saya di tag. Terus dia captionnya, “Maaf ya, saya ngetag orang random”. Terus ini paling parahnya. Kan saya orangnya open, kamar kos saya nggak pernah dikunci, kalau ada yang mau nginep monggo. Temen saya yang ini sering pulang malem, sering nginep di kos saya. Sebenernya kos dia nggak ada jam malem, tapi nginep. Ya udah monggo. Itu hampir sebulan, tiga minggu. Ternyata, dia tau, saya ngechat mantan saya lewat laptop. Saya nggak pernah kunci laptop atau HP. Saya ketiduran, ternyata, tiba-tiba, “Kamu suka sama ini po?” “Lho, kok kamu bisa berasumsi gitu?” Terus dia bilang, “Maaf ya, selama ini tiga minggu di sebelahmu, aku di kosanmu lihat chatmu di laptop”. Tujuannya itu. Aku nggak habis pikir...kayak kriminal, kejahatan itu tuh di lingkungan...aku kaget. Maksudnya marah buat apa juga. “Aku nggak suka sih”, “Tapi kok chatmu kayak gitu?” “Chat sopo? Kan chat dia, bukan chatku” “Oh yowislah, nek ono aku mundur”, kata dia. Emang harus mundur, mantanku emang nggak suka sama kamu. | Deskripsi awal pacaran dengan pacar pertama.  Banyak bingung...banyak tidak mengerti, banyak tidak paham...at least punya idelah sedikit tentang itu, seharusnya. | Merasa bingung di awal | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Kamu ngomong gitu? |  |  |  |
| IE | 750  755  760 | Nggak, di hati itu. Ya udah. Jadinya kayak gitu. Dia ngepost, kabar buruk-kabar buruk. Sebenernya, saya pas deket sama ini, saya deket sama temen saya yang lain. Temen saya deketin saya pertama karena dia pusing sama LDR-annya, terus dia sering curhat sama saya. Terus temen saya yang freak itu adu domba mantan saya sama temen saya ini. Aku nggak punya niatan apa-apa buat hal romantis gitu...terus aku bingung. | Benar-benar seperti clueless tentang hubungan romantis...definisi dekat sama yang satu ini bagaimana? | Sempat bingung di awal | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Jadi di awal pun bukan kamu yang mau sama dia, tapi temen kamu? |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. |  |  |  |
| IR | 765  770 | Tapi karena temen kamu, menurut dia, menurut kamu freak, jadi mantan kamu nggak mau sama dia. Tapi karena dia sering chat sama kamu, dia deket sama kamu. Dan temen kamu yang freak ini nginep di kos kamu buat liat... |  |  |  |
| IE |  | Nah itu paling parah, nginep di kos cuma buat liat chat saya. |  |  |  |
| IR |  | Tapi perasaanmu pas tau itu gimana? |  |  |  |
| IE | 775 | Ya lapor polisi...nggak, nggak, ya kaget. Ternyata kejahatan-kejahatan terselubung itu, dekat di lingkungan kita sendiri. |  |  |  |
| IR | 780 | Terus akhirnya temen kamu tau, dia ngepost di IG tentang pengkhiatan dan ngetag kamu, padahal kamu sebenernya belum mau sama mantan kamu ini... |  |  |  |
| IE |  | Belum, belum. |  |  |  |
| IR | 785 | Tapi, tapi pada saat itu kamu lagi deket sama yang lain juga, yang LDR-an tadi? |  |  |  |
| IE | 790  795 | Iya. Saya juga nggak pengen sama yang tadi. Istilahnya...mungkin karena waktu...makanya bisa saya pelan-pelan. Temen-temen saya juga bilang tadi, saya pelan-pelan sadar, oh ternyata gitu, si ini ke saya, si ini ke saya. Ya udah baru sadar saya. Akhirnya ya udah saya memberanikan diri. | *Saya pelan-pelan sadar...*  Jadi awalnya dia tidak sadar? Awalnya dia mendefinisikan hubungan sama yang awal ini seperti apa?  Perlu dibuat sadar dulu. | Pelan-pelan merasa nyaman dengan SI. | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Buat deket sama yang LDR-an atau...? |  |  |  |
| IE |  | Yang mantan ini. |  |  |  |
| IR | 800 | Jadi kamu alesan deket sama mantan kamu ini karena waktu, sering chatan juga, sama temen-temen kamu kayak memotivasi. Tapi awal, yang bikin kamu suka tentang dia apa? |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. Nggak ada, nggak tau. |  |  |  |
| IR | 805 | Nggak tau? Jadi kamu sendiri nggak tau kenapa kamu mulai hubungan sama dia? Terus akhirnya kayak jalanin aja gitu ya? Terus yang nembak pertama siapa? |  |  |  |
| IE | 810 | Nggak ngerti mbak. |  |  |  |
| IR |  | Emang kalian pacarannya gimana...? |  |  |  |
| IE |  | Wah bingung aku. Apa ya? |  |  |  |
| IR | 815 | Maskudnya ganti status dari temen jadi pacar gimana? Dia yang nembak apa kamu? |  |  |  |
| IE |  | Kayaknya nggak ada tembak-tembakan. |  |  |  |
| IR |  | Terus kamu mulai bisa bilang dia itu pacar kamu? |  |  |  |
| IE | 820 | Kesepakatan bersama. |  |  |  |
| IR |  | Iya kesepakatan bersamanya itu gimana? |  |  |  |
| IE | 825  830 | Nggak sama sekali...itu hal yang...apa ya...kayaknya di motor. Dia nanya, “kalau misal temen cewekmu bilang kamu punya pacar atau belum, kamu jawab apa?” Aku bilang, “ya belum lah, kan aku belum punya”, pokoknya bahas-bahas kayak gitu, terus aku bilang “Mau pacaran aja po?” “Ya udah boleh.” Kayaknya pas itu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi ada perubahan nggak...? |  |  |  |
| IE | 835 | Saya aja nggak inget itu tanggal berapa, kayak nggak punya sama sekali anniv-anniv, nggak ada. Mungkin dia ngira saya aneh juga, saya nggak paham kayak gituan. | *Kenapa? Apa dia peduli?* |  |  |
| IR | 840  845 | Tapi aku menangkap kamu tuh kayak...apa ya...kayak ngikutin jalur terus gitu lho. Kayak tadi, misal kalau orang pacaran kan nembak, tapi kalau ini di motor...berarti ini ada perubahan nggak sebelum dan sesudah jadi pacar? |  |  |  |
| IE |  | IPK saya turun mbak...sedih. |  |  |  |
| IR |  | Tapi beneran karena pacaran itu? |  |  |  |
| IE |  | Nggak itu... |  |  |  |
| IR |  | Oalah... |  |  |  |
| IE | 850 | Mungkin karena itu, tapi faktor jauh. |  |  |  |
| IR |  | Jadi sebenernya menurut kamu nggak ada perubahannya sebelum dan setelah jadi pacar, hubungannya sama aja? |  |  |  |
| IE | 855 | Nggak ada mbak, saya nggak pernah pacaran, cuma makan terus berdua. | DF menganggap mereka tidak pernah pacaran, hanya makan berdua terus.  Terus kenapa pacaran dong? Ada rasa, tapi kayak nggak intens banget.  Karena DF sudah merasa nyaman dengan SI, bahkan makan bersama mungkin sudah membuat DF senang. | Di buat bahagia oleh hal-hal sederhana | Pemaknaan hubungan romantis – untuk membahagiakan/mencintai diri sendiri |
| IR |  | Emang sebenernya definisi pacaran atau hubungan romantis menurutmu apa sih? |  |  |  |
| IE | 860 | Pusing aku kayak gini...consent. | DF mendefiniskan pacaran/hubungan romantis sebagai hubungan dengan consent, ada rasa.  Klarifikasi lagi. |  |  |
| IR |  | Persetujuan antara dua pihak? |  |  |  |
| IE |  | Iya...apa ya...yang penting...yang ada rasa-rasa... |  |  |  |
| IR |  | Rasa cinta gitu? |  |  |  |
| IE | 865 | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu sama dia ada rasa cinta? |  |  |  |
| IE |  | Oh ada. |  |  |  |
| IR | 870 | Itu mulai tumbuhnya...apakah seiring pas pacaran atau dari dulu ada rasa-rasa...? |  |  |  |
| IE | 875 | Pas dari pacaran...eh sebelumnya ada, ada kayak “Wah, boleh juga ini” tapi saya belum pernah pacaran. Terus pelan-pelan aja. Tapi nggak tau saya...bingung masalah kayak ginian. Tapi, kayaknya karena saya pernah kayak gitu, buat hubungan saya yang sekarang, saya bisa belajar. |  |  |  |
| IR | 880 | Emang hubungan yang sekarang gimana? |  |  |  |
| IE |  | Gimana ya mbak...? |  |  |  |
| IR |  | Cerita dari awal aja gimana. |  |  |  |
| IE | 885 | Saya putus pas Palapa kan, terus saya emang udah deket sama temen saya, tapi bukan FM. Cofas juga. Saya tuh udah yakin banget, “Wah ini pengganti”. |  |  |  |
| IR |  | Ini berapa lama setelah putus? |  |  |  |
| IE | 890  895 | Nggak nyampe seminggu. Kan bukan selingkuh, saya memulai hubungan baru setelah hubungan saya selesai. Tapi saya difitnah mbak, “Kok habis Palapa saya langsung dapet FM?” Temen saya mikir, kamu pasti selingkuh. Itu logical fallacy. |  |  |  |
| IR | 900 | Padahal kan bisa, mungkin karena selama pacaran sama yang ini, udah dua minggu nggak kontak, terus pas kontak kayak gitu, mungkin kamu sendiri rasanya udah memudar gitu lama-lama... |  |  |  |
| IE | 905  910  915 | Saya pas palapa deket sama cofas yang itu. Sering keluar dan sebagainya. Pas di titik ada bonding sama FM, itu baru saya sering cerita dan sebagainya ke FM. Sering cerita, pas hari H, saya ngerasa nyaman yang belum pernah saya rasain. Itu mungkin dinamika hubungan romantis yang beneran kayak gitu. Terus saya baru ngomongin perasaan saya hari terakhir ke dia, tapi implisit. | Awal pacaran dengan FM.  *saya ngerasa nyaman yang belum pernah saya rasain*  Tanyain lagi menurut DF, hubungan romantis yang benar menurutnya seperti apa. Karena ia merasa hubungan yang sebelumnya tidak real?  Karena ia bisa lebih membahagiakan dirinya dengan FM. FM mendengarkan ceritanya saat ia sedang terpuruk. Hal itu membuat DF merasa nyaman dengannya. | Merasa diterima oleh FM | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Gimana? |  |  |  |
| IE | 920  925 | Kan itu ada pelatihan, pelatihnya tuh bilang “Kalian sebagai cofas harus profesional, jangan galau, jangan baper sama pasangan sendiri, biar kerjaan kalian optimal”. Saya pas jadi cofas lancar-lancar aja, gugus saya. Hari terakhir saya bilang, “Ternyata aku nggak bisa jadi cofas yang profesional” saya bilang ke FM gitu. FM kan pinter kan mbak, FM ngerti. Dia langsung nangis. |  |  |  |
| IR |  | Nangis depan kamu? |  |  |  |
| IE | 930 | Ada bla-bla-bla gitu mbak, tapi akhirnya bisa. Tapi pas hari terakhir saya ngomong gitu. Mungkin dia shock mbak. |  |  |  |
| IR | 935 | Makanya dia nangis? Kan kamu ngomong gitu ke dia pas hari terakhir, terus dia nangis, terus habis itu apa? |  |  |  |
| IE | 940 | Ya sering-sering keluar....terus tiba-tiba dia dapet apa yang nggak didapet sama orang, alesan kenapa berhubungan sama kamu. Dia nggak ngasih tau saya sampai sekarang. | “dia dapet apa yang nggak didapet sama orang, alesan kenapa berhubungan sama kamu”  Coba tanya FM. |  |  |
| IR |  | Oh dia nggak ngasih tau alesannya apa. Habis itu? |  |  |  |
| IE |  | Saya iya-iya aja. |  |  |  |
| IR | 945 | Tapi perasaan kamu ke dia? |  |  |  |
| IE | 950 | Beneran, hubungan yang bener-bener mau diseriusin. Udah setahun. Tapi nek mbak nanti wawancara FM, jangan ngomongin tentang cofas yang deketin. Dia sangat gampang trigger. Saya nyebut namanya aja dia langsung bad mood. | Ingin menseriuskan hubungan dengan FM. | Ingin menseriuskan hubungan dengan FM. | Hubungan dengan FM |
| IR | 955 | Kok kamu bisa sih, deket sama satu orang ini, terus kenapa tiba-tiba ke FM? |  |  |  |
| IE |  | Pas itu ada bonding-bonding gitu, saya cerita ke bablasan ke FM. Dia nganggepnya kayak... |  |  |  |
| IR |  | Kamu sendiri...? |  |  |  |
| IE | 960  965 | FM benci saya selama cofas, saya juga benci dia. Saya benci karena saya nggak dapet partner cofas sama orang yang saya deketin ini. Tapi karena saya ngisi kelasnya sama dia hype, kayak co-trainer, tapi FM sama temennya diem banget, akhirnya dituker biar balance. |  |  |  |
| IR | 970 | Emang...aku pengen tau timelinenya deh, emang deket sama yang kemaren...? |  |  |  |
| IE | 975 | Pas dari awal cofas, sampai bonding. Pokoknya pas saya udah dipartnerin, saya masih keluar sama ini. Tapi, tiga hari sebelum hari H, bonding lagi, baru saya... |  |  |  |
| IR |  | Yang membuat benci jadi cinta tuh apa? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau mbak, sampai sekarang. |  |  |  |
| IR | 980 | Kan kamu bilang ini hubungan yang real, hubungan romantis yang asli, emang hubunganmu sama dia gimana? | Karena DF merasa lebih dapat membahagiakan dirinya sendiri bersama FM dibanding SI. |  | Pemaknaan hubungan romantis – untuk membahagiakan/mencintai diri sendiri |
| IE |  | Kayak gitu, maksudnya gimana? |  |  |  |
| IR | 985 | Maksudnya...kalian tuh pas bareng-bareng gimana? Apakah kamu merasa nyaman...? |  |  |  |
| IE |  | Iya, nyaman-nyaman aja kok. Pokoknya sama-sama nyaman... |  |  |  |
| IR | 990 | Apakah menurut kamu dia tuh orang yang bisa kamu andalkan? |  |  |  |
| IE |  | Sampai sekarang masih belum 100%, tapi hubungan kan fungsi waktu. Tergantung waktunya, pasti berubah. | DF yakin bahwa seiring berjalannya waktu, FM dapat menjadi orang yang dapat ia andalkan. |  |  |
| IR | 995 | Tapi kamu merasa kamu bisa mencapai kenyamanan bisa...? |  |  |  |
| IE |  | Bisa. |  |  |  |
| IR |  | Berarti pandangan ke depannya kamu sama FM optimis? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 1000 | Emang harapanmu ke depannya sama hubungan romantismu gimana? |  |  |  |
| IE |  | Nikah lah. |  |  |  |
| IR |  | Oke, oke, berarti ada keinginan ya. |  |  |  |
| IE |  | Kalau pas sekarang ada. |  |  |  |
| IR | 1005 | Tapi kamu ngeliatnya ke depannya sama yang sekarang ini, gimana? Apakah bakal terus berprogres? |  |  |  |
| IE |  | Lika-liku sih. |  |  |  |
| IR |  | Suka ada konflik gitu nggak? |  |  |  |
| IE | 1010  1015  1020 | Kecemburuan. Kadang saya mancing-mancing. Saya kan suka ikut lomba, ketemu orang baru. Saya bilang, terakhir nih “Aku ketemu mbak-mbak ITB, kearab-araban gitu”. Terus kan niatnya bikin cemburu buat dapet afeksi, tapi malah jadi belati mata dua. Jadi buat dia ngamuk. Nggak ngerti lah orang psikologi ngamuknya gimana, saya nggak paham. | Buat apa bikin cemburu buat dapat afeksi?  Mungkinkah karena dia tidak punya model untuk mengajarkan bagaimana mendapatkan afeksi yang benar? | Membuat cemburu FM untuk mendapat afeksi | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Tapi kalian baikannya gimana? |  |  |  |
| IE | 1025 | Saya terus yang minta maaf biasanya...maksudnya gengsi buat minta maaf nggak segede itu. Karena saya juga belajar nek, makin lama kamu bikin orang kesel, makin nggak baik. Cepet kok, bener-bener pas, misal jam 7 konflik, nanti jam 11-12 saya ngechat minta maaf. |  |  |  |
| IR | 1030 | Kamu juga ngak takut mengakui kesalahanmu itu? |  |  |  |
| IE |  | Saya juga nggak mau lama-lama gitu. Nggak takut kok, emang kesalahan saya. |  |  |  |
| IR | 1035 | Kalau sejauh ini pernah nggak sih dia ngelakuin sesuatu yang kamu nggak suka? |  |  |  |
| IE | 1040  1045  1050 | Nggak ada, saya aja yang jadi masalah terus. Kalau misal jaga hubungan, dia bener-bener jaga hubungan, bener-bener nggak ada samayang lain. Cuman, saya aja yang kelewatan, tapi saya nggak bisa ngubah. Kadang becanda...masalah...kan, saya makan, di Jank-Jank. Kan lewat kosan temen saya yang cofas itu. Saya naik motor bonceng dia, saya nengok ke kosan itu agak lama. Cuma becanda. Dari hal kayak gitu. Terus saya jalan di Kinanti, terus saya ngeliatin Kinanti agak lama. Terus tiba-tiba dia giniin kepala saya, “jalan tuh di depan”. Tapi itu bukan masalah besar. | Kenapa cari masalah terus?  Maybe the example that he knows is that...how to hurt, even if it’s not physically? Terlalu fokus untuk membuat diri sendiri bahagia, belum bisa melihat bagaimana perilakunya itu menyakiti FM. | Tidak bisa merubah perilaku untuk tidak membuat FM cemburu | Hubungan dengan FM |
| IR | 1055 | Kenapa kamu becandain mulu deh? Lucu liat respon dia? |  |  |  |
| IE | 1060  1065  1070  1075 | Iya emang becandain doang. Iya...masa saya liatin doang dia kayak gitu. Kan lucu. Makanya saya sering kayak gitu. Cuma kalau berantem yang besar, pernah karena saya deket sama adik tingkat. Deket sebagai kating dan adik tingkat, ngajarin, belajar. Chatnya itu sering, jawab sering. Bahkan chat kejadian yang halu. Saya bahas andai aku deket sama ini, pasti ini-ini....becandaan orang biasa, becandaan orang halu. Ternyata itu diliat sama FM. saya nggak tau, dia ungkit masalah kepercayaan, penjagaan hati, saya bingung. Ya...itu, FM kadang sedikit posesif. Baik sih kalau nggak berlebih, nggak sampai chat kayak gitu jadi masalah. Setelah itu saya nggak boleh chat sama orang itu, boleh tapi chat yang wajar. Kalau chat basa-basi, dia sering marah. | Seems like he can’t even be serious in a relationship...  Besok coba tanya balik seandainya FM yang seperti itu ke dia, bagaimana? |  |  |
| IR | 1080 | Jadi buat kamu itu, dia tuh posesif karena dia nggak membiarkan kamu chat sama orang lain buat basa-basi? |  |  |  |
| IE | 1085  1090 | Tapi sekarang dia udah jarang ngecek HP, mungkin karena dia nggak mau sakit hati. Saya juga udah nggak ngechat. Ngechat sekali tentang tugas sama adik tingkat. Bales-balesan. Tapi nggak ada poinnya, nggak ada isinya. FM ngeliat. Itu masalah paling besar yang pernah saya alami. | Konsekuensi dari konflik dengan FM; FM jadi tidak mau memeriksa HP DF, DF juga tidak mau menghubungi adik tingkatnya itu lagi.  Bagaimana perasaan DF tentang ini? Apakah ia merasa dikekang? |  |  |
| IR |  | Itu mengatasi masalah itu kayak gimana? Akhirnya kamu berhenti chat...? |  |  |  |
| IE | 1095  1100 | FM tuh kangenan banget, 2-3 hari nggak ketemu itu, kayak nggak ketemu lama. Tiga hari nggak ketemu dia lembek, lemah sendiri. Tapi saya tetep minta maaf. FM tuh bucin mbak. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu ngegodain dia terus. |  |  |  |
| IE |  | Iya, kadang. |  |  |  |
| IR |  | Jadi masalah terbesar yang pernah kalian alami itu... |  |  |  |
| IE | 1105 | Iya cuma itu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi menurutmu itu bukan masalah yang harus dipermasalahkan... |  |  |  |
| IE | 1110 | Menurut sumber lain pun gitu, menurut teman-teman saya juga. Daripada perselingkuhan nyata, orang ketiga... | Merasa bahwa menggoda FM itu bukan masalah yang besar. |  |  |
| IR |  | Tapi menurut kamu sendiri, FM posesif... |  |  |  |
| IE | 1115  1120 | Biasanya, ke tempat coffee, kalau saya ajak ke tempat kayak gitu, baristanya cakep, itu jadi masalah. “Kamu ajak ke sini kenapa? Baristanya cakep ya?” Setiap saya ajak kesitu, dia nggak mau, pas ditanya kenapa, bilangnya nggak mau aja. Jadi kalau belajar biasanya di Luxury. |  |  |  |
| IR | 1125  1130 | Karena nggak ada baristanya...berarti sebenernya masalah terbesar yang kalian pernah alami itu tadi. Tapi kamu sendiri dan sumber lain yang kamu tanya juga, menurut kamu bukan masalah sebenernya. Tapi karena FM itu punya kebutuhan sendiri, dia kepribadiannya gitu, dia pun marah. Emang marahnya, sampai diem-dieman... |  |  |  |
| IE | 1135 | Iya, dua hari. Dia tuh sampai blok media sosial, bahkan yang nggak saya pakai. Saya telepon pakai nomor biasanya, diblok juga. |  |  |  |
| IR |  | Itu setelah dua hari? |  |  |  |
| IE | 1140 | Iya, setelah dua hari saya punya inisasi. Hari pertama saya lagi sibuk, hari kedua saya baikin, diblok. Malemnya, saya pinjem telepon temen kontrakan, saya telepon. Akhirnya diangkat, baru bisa ngobrol. Saya minta unblock. |  |  |  |
| IR | 1145 | Terus pas ngobrol gimana? Kamu minta maaf karena chat sama temen ini? Tapi kamu sendiri merasa, harusnya aku nggak minta maaf? |  |  |  |
| IE | 1150 | Kalau harusnya aku nggak minta maaf, nggak. Tapi, harusnya nggak sebesar ini. Minta maaf pastilah, itu salah saya. Cuma ya...itu. Nggak tau lah. Pikirannya tuh selalu lebih besar dari masalahnya. | Menganggap bahwa itu bukan masalah besar, padahal masalah tersebut menyakiti FM.  Mungkinkah karena hubungan orang tua DF selalu serius, terlalu banyak konflik, ia pun berperilaku lebih santai di hubungannya dengan FM?  Atau mungkin karena masalah di hubungannya dengan SI terasa lebih berat untuknya, maka dari itu ia tidak menganggap ini sebagai masalah yang besar? | Menganggap masalah tersebut tidak besar. | Hubungan dengan FM |
| IR | 1155 | Terus setelah minta maaf, apa dia maafin...? |  |  |  |
| IE | 1160 | Kalau saya minta maaf di chat, dia nggak. Terus tiba-tiba, dia lagi di Indomaret, sayas samperin. Pas ketemu, reaksinya malah, gitu, seneng, kaget seneng. Kayak nggak keliatan orang marah. Tapi pas di chat malah marah, sandiwara. |  |  |  |
| IR | 1165 | Tapi meskipun kayak gitu, kamu pengen tetap melanjutkan sama dia? |  |  |  |
| IE |  | Itu bukan kekurangan yang besar. Bingung kenapa dia mau sama saya. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa bingung? Apakah kamu merasa tidak pantas? |  |  |  |
| IE | 1170 | Iyalah... |  |  |  |
| IR |  | Kenapa? |  |  |  |
| IE | 1175 | Nggak tau, nggak pernah ngomongin kayak gitu. Soalnya saya jarang ngechat dia, saya lebih milih skripsi, tugas, lomba, ngegame. Saya lebih suka sering ketemu, maksudnya saya lebih suka hubungan yang tatap muka. Tapi ketemu nggak mau sering-sering. | Merasa tidak pantas untuk FM.  Apa itu alasannya mengapa dia terus menggoda FM, meski ia tidak suka?  Tanya kenapa dia merasa nggak pantes.  Tanya FM, dia kalau digoda gitu, suka apa tidak? Perasaannya bagaimana? |  |  |
| IR | 1180 | Jadi kamu mau hubungan yang sering ketemu...nggak chat doang, tapi pas ketemu juga nggak mau sering-sering? |  |  |  |
| IE | 1185  1190 | Nggak, maksudnya pengen hubungan yang kebanyakan komunikasinya itu tatap muka, tapi nggak mau sering-sering. Sekarang sih. Kalau dulu saya pernah seminggu 6 kali ketemu FM, tapi itu bikin saya...kurang produktif. Itu bukan hal yang baik. Evaluasi dari situ. Sekarang jarang ketemu, ketemu seminggu dua kali. | DF lebih suka komunikasi yang tatap muka, tapi juga tidak mau sering bertemu karena merasa ia tidak produktif.  Coba tanya perasaan FM tentang ini. |  |  |
| IR |  | Itu mulai pas UAS ini...? |  |  |  |
| IE | 1195 | Emang pertengahan hubungan, awal semester ini. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu menyampaikan keinginan kamu ke dia nggak? |  |  |  |
| IE | 1200  1205 | Secara eksplisit nggak sih...oh iya pernah sih mungkin. Kamu jangan bales aku ya, sibuk. Kadang kalau dia ngechat juga...nggak deh, kadang dia nelepon. Saya lagi main game di telepon. Sampai saya kasih peraturan, kamu minimal harus ngechat. Interval 5 menit setelah chat terakhirmu, baru boleh nelepon. |  |  |  |
| IR | 1210  1215 | Jadi dia juga menyadari kamu punya batasan, kebutuhan tertentu sepeti skripsi, main game, dan dia ngerespect itu...oke deh. Mungkin aku pengen nanya juga, tadi kan kamu cerita tentang hubungan orang tua kamu, konfliknya, perceraiannya. Itu menurut kamu ada efeknya nggak ke kamu sekarang? Maksudnya ke hubungan romantismu? |  |  |  |
| IE | 1220  1225 | Adalah mbak...biar...karena...saya tuh pas kecil nggak ngerti masalah hubungan orang tua saya kayak gitu. Pun saya inget apa yang terjadi. Beruntungnya, pas saya umur segini, saya ngerti jadinya, ternyata apa salah dan benernya. Dan itu tuh bisa jadi hal yang mungkin, saya syukuri. Terima kasih, saya ngerti, jadi pelajaran juga buat hubungan saya biar nggak seperti itu. | Merasa bersyukur karena perceraian orang tuanya, karena masalah orang tuanya bisa membuat dia belajar agar hubungannya tidak seperti itu.  Menurut dia, kalau orang tuanya tidak bercerai, apakah dia bisa belajar? | Mensyukuri perceraian orang tuanya | Pemaknaan terhadap perceraian orang tua |
| IR | 1230 | Yang kamu pelajari dari orang tuamu apa? |  |  |  |
| IE | 1235 | Emosi sih pertama, amarah. Terus...jangan kepentingan satu-satu diutamain. Itu yang paling utama. Karena, sekecil apapun masalah, kalau banyak faktor-faktor kayak gitu, emosi, terus...makin lama semakin numpuk, pasti jadi besar juga. Secara nggak langsung, itu mempengaruhi saya. | Yang dipelajari oleh DF terkait perceraian orang tuanya; jangan emosi/mudah marah, jangan mementingkan kepentingan sendiri, jangan menumpuk masalah kecil karena pasti akan menjadi besar, jangan mengungkit masalah lalu.  Mungkin kah karena masalah orang tuanya yang selalu membawa apapun dengan emosi, membuat dia sendiri jadi dalam hubungan tidak terlalu memperhatikan emosi? | Sebagai pelajaran | Pemaknaan terhadap perceraian orang tua |
| IR | 1240 | Jadi kamu lihat orang tuamu, setiap ada masalah ditumpuk terus, dan kamu kayak... |  |  |  |
| IE | 1245 | Misal masalah kecil, terus ungkit masalah yang lain...terus kekerasan. Bukan hal yang patut dilakukan. |  |  |  |
| IR | 1250  1255  1260 | Jadi emang orang tuamu dulu emosian gitu ya, tiap masalah yang kecil dianggap besar, ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Dan itu kamu belajar untuk nggak melakukan hal itu di hubungan yang sekarang. Melihat masalah-masalah kecil tuh sepele aja, kayak contohnya sama hubunganmu sama FM, kamu ngeliat masalah, itu masalah kecil, dan kamu mengungkapkan ke dia bukan dengan emosi, biasa aja. Tapi kedepannya nanti kamu pengen tetep sama F dan harapannya bisa menikah. |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Kenapa sih pengen nikah? |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau mbak. Karena apa ya...karena pengen punya keluarga. | Tanya lagi kenapa pengen punya keluarga. |  |  |
| IR | 1265 | Kenapa? Karena selama ini mungkin... |  |  |  |
| IE |  | Hmmm...ya itu. |  |  |  |
| IR | 1270 | Jadi meskipun keluargamu kayak gitu, kamu tetep punya keinginan untuk... |  |  |  |
| IE |  | Pengen nikah. |  |  |  |
| IR | 1275 | Karena, kamu pengen mendapatkan perasaan kekeluargaan yang nggak pernah kamu didapetin di keluarga kamu, makanya kamu ingin menjalin hubungan romantis, makanya kamu terus-terusan mencoba pacaran... |  |  |  |
| IE | 1280 | Nggak mencoba sih, maksudnya, nggak sampai saya nyari...haus banget gitu nggak. Cuma karena ada kesempatan, makanya dijalanin. |  |  |  |
| IR | 1285 | Makanya kalau ada kesempatan, kamu coba, karena kamu pengen mendapatkan esensi keluarga yang kamu harapkan. |  |  |  |
| IE |  | Tapi saya nggak sehaus itu juga untuk mencari. Tapi emang dua kali hubungan saya itu, saya nggak nyari, bingung saya. |  |  |  |
| IR | 1290  1295 | Tapi walaupun itu datengnya unexpected, kamu pengen tetep jalanin, tetep berusaha dari awal kamu nggak tau apa-apa, tapi akhirnya mau sama yang pertama ini, terus ingin mencoba sama F. Oke deh. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara II: Partisipan DF**

1. **Detail Partisipan**

Nama : DF

Usia : 20 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: *Interviewer*

IE: *Interviewee*

Descriptive comments

*Linguistic comments*

Conceptual comments

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IR/IE** | **Line** | **Transkrip** | **Exploratory comments** | **Emergent themes** | **Superordinate themes** |
| IR | 5  10  15  20 | Sebelumnya makasih banyak udah mau aku wawancara lagi, terus aku pengen jelasin lagi sih, mungkin kemarin aku nggak sempet jelasin juga. Jadi ini wawancaranya, apapun yang kamu katakan di sini bakal dijaga rahasianya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya aku bakal ngomong kayak gimana, terus identitas kamu juga privasimu bakal aku jaga selama proses penelitian ini. Dan kalau misalnya ada laporan hasil, aku nggak akan pakai nama asli kamu. Aku juga pengen mendorong kamu untuk bisa lebih terbuka. Maksud aku, aku nggak bakal ngejudge atau gimana. Karena di sini aku pengen bener-bener tau cerita kamu, pengalaman kamu, perasaan kamu, pikiran kamu kayak gimana. Jadi jangan takut buat kayak mengungkapkan apapun dalam pikiran kamu, gitu aja sih. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? |  |  |  |
| IE |  | Nggak. |  |  |  |
| IR |  | Oh iya, kemarin aku udah wawancara FM. |  |  |  |
| IE |  | Oh gitu? Terus gimana? |  |  |  |
| IR | 25  30  35  40 | Ya...dia...banyaklah yang keluar dari...mungkin aku konfirmasi beberapa hal juga, jadi dari wawancara yang kemarin, sempet ngomong kalau misalnya hubungan sama orang tua kamu emang agak renggang gitu kan. Sama ayah kamu nggak begitu deket, sama ibu juga karena ibu kamu jauh dari kamu. Tapi kemarin waktu aku wawancara FM, dia sempet bilang, “Aku kira DF deket sama orang tuanya, karena orang tuanya suka nelfonin, kayak ayahnya. Setiap dia ngobrol sama ayahnya, maksudnya mereka akrab”. Nah itu aku pengen konfirmasi aja sih ke kamu, emang renggangnya tuh baru-baru ini atau kayak sebenernya sempat akrab juga? |  |  |  |
| IE |  | Saya terakhir hubungan sama papa saya tuh 23 Desember, bener-bener. Mama emang cukup sering karena sering ngechat. |  |  |  |
| IR | 45 | Mamanya yang inisiatif sering ngechat? |  |  |  |
| IE | 50  55  60  65 | Hmmm. Kayaknya apa ya, mungkin...kan sering nelpon waktu sendiri, kadang sama FM, di depan FM nelpon tuh biasanya...istilahnya...kayak keliatan biasa aja gitu lho. Kalau sama FM, kadang nelpon tiba-tiba gitu. Tapi kalau dari...yang renggang tuh bukan renggang negatif, cuman jarang ada intensitas untuk komunikasi, sama ayah saya terutama. Emang udah lama banget, beneran sama sekali sampai sekarang nggak ngehubungin, chat, telepon nggak. Kalau sama ibu, ya paling deket lah sama ibu tuh. Tapi cuma dari kontak daring itu, chat, telepon. Maksudnya kalau misalnya dibilang renggang, intensitasnya yang saya maksud. Tapi kan kalau misal kita dihubungin atau ditelepon, nggak mesti kita harus nunjukkin nek misalnya emang nggak deket. Kita ya biasa aja. Kalau orang tua nelpon, seneng-seneng aja. | DF merasa intensitas berkomunikasi dengan orang tua jarang, namun ia tidak memandang hal tersebut sebagai hal yang negatif.  Tampaknya karena sejak kecil, DF tidak memiliki kelekatan dengan orang tuanya. Kebutuhannya lebih banyak dipenuhi oleh eyang dan Tante EA. | Intensitas komunikasi jarang. | Hubungan dengan orang tua |
| IR |  | Jadi maksudnya bukan renggang dalam konteks negatif... |  |  |  |
| IE | 70 | Bukan renggang, bukan clash gitu, bukan. Cuman jarang berhubungan, terus ya emang udah kayak...ya bener-bener jarang berhubungan, ya orang tua ngurusin itu, saya ngurusin ini. |  |  |  |
| IR | 75 | Jadi fokus ke urusan masing-masing gitu ya, dan...kamu sendiri pun merasa biasa aja... |  |  |  |
| IE |  | Biasa aja, nggak apa-apa. |  |  |  |
| IR | 80  85 | Hmmm...sebenernya aku pengen tau apa...emang orang tua buat kamu apa sih? Siapa sih orang tua kamu menurut kamu? Kayak, soalnya selama ini pas kamu cerita tentang orang tua kamu, rasanya kayak biasa aja. Misal waktu ibu pergi, rasanya ya, waktu kamu cerita kemarin, ya ada sih rasa sedih, tapi cuma sebentar. Sama ayah juga rasanya biasa aja. Emang gimana sih, emang orang tua buat kamu figur apa sih? |  |  |  |
| IE | 90  95  100  105  110  115 | Cuman...kalau dibilang ngefek ke hidup yang sekarang tuh, sama...bukan sama sekali sih, nggak sesignifikan itu orang tua tuh ngefek. Cuman kalau emang orang tua...misal beberapa hari yang lalu kan orang tua saya yang ibu ada operasi dan sebagainya. Saya timbul kekhawatiran juga. Secara alamiah kan sebagai anak kayak gitu. Saya anggap ya, tetep orang yang penting, orang yang masalahnya, mau saya banggakan. Mungkin emang kelihatan nggak sedeket orang biasanya. Saya tetep pengen banggain mereka berdua, saya tetep punya cita-cita buat ngewujudin yang satu ini, tetep punya. Cuman dalam artian intensitas interaksi kami ya emang jarang gitu. Emang...kalau emang dirasa pergi, sedihnya bentar, ya kan emang jarang ketemu juga. Ya udah, udah biasa. Terus kalau misalnya ketemu, ketemu juga nggak hype-hype banget gitu, karena...bukan karena udah lama nggak ketemu, terus jadi hype, terus kayak banyak emosi gitu, nggak. Tapi ya biasa aja. Ya orang tua ya...ya orang tua...menurut saya orang yang penting, tapi nggak sesignifikan itu ke hidup saya yang sekarang. Yang dulu-dulu emang oke lah. Nggak sih, dari dulu juga kayaknya nggak terlalu. | DF menganggap orang tua bukan sebagai figur yang signifikan dalam hidupnya. Namun, ia tetap ingin membuat mereka bangga. | Bukan sebagai figur signifikan | Pandangan tentang orang tua |
| IR |  | Dari dulu nggak signfikan buat kamu? |  |  |  |
| IE |  | Nggak terlalu signifikan. |  |  |  |
| IR | 120 | Berarti kayak...arti pentingnya...kan tadi kamu bilang orang tua tetep penting buat kamu, kamu pengen tetep ngebanggain. Tapi...menurut kamu sumber perasaan itu dari mana sih? |  |  |  |
| IE | 125  130  135  140  145 | Dari mana, maksudnya kayak gimana? Dari hati? Bukan, dari kayak...istilahnya apa ya? Saya cuma mau balas budi aja sih. Balas budinya bisa...balas budi karena udah ngelahirin saya, balas budi karena udah ngebentuk saya yang sekarang. Maksudnya, karena saya dapet afeksi dari orang tua yang intensitasnya emang sedikit, saya mau istilahnya...bikin mereka sadar akan apa yang mereka perbuat dulu. Bukan ke dendam, kayak begini, misalnya pas saya nanti udah jadi besar, udah sukses, saya bisa banggain, terus saya ngomong kayak...saya pengen luapinnya tuh pas di titik itu. Bukan luapin sih, ngasih pelajaran hidup. Kan timbal balik ya kalau ngasih pelajaran hidup, nggak cuma dari satu pihak doang. Saya mau nyadarin apa yang salah dan saya mau ngelurusin aja sih. Kalau beliau-beliau masih ada. | Ingin membuat bangga sebagai bentuk balas budi telah membentuk dirinya yang sekarang  Ingin membuat mereka sadar akan apa yang mereka perbuat dulu  Ingin memberi pelajaran hidup | Orang yang membentuk dirinya sekarang  Orang yang diberi pelajaran hidup | Pandangan tentang orang tua  Pandangan tentang orang tua |
| IR |  | Jadi kayak apa ya...mungkin ingin menunjukkan sesuatu ke orang tua kamu? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 150 | Emang apa sih pelajaran hidup yang ingin kamu berikan ke mereka? |  |  |  |
| IE | 155  160  165  170  175  180 | Yang pertama tuh, ngambil langkah...kalau ngambil langkah secara sepele, kan orang lihatnya harus berpikir dulu sebelum bertindak dan sebagainya, itu mungkin sepele banget kan? Dan saya bilang yang mereka belum sadar tuh akan pentingnya hal-hal yang sepele kayak gini. Kalau misalnya kamu ambil langkah kayak gini, ternyata efeknya berkelanjutan, dan itu bener-bener besar. Contohnya karena satu sisi mereka kayak gini, terus anak-anaknya kayak gini. Itu kan gede banget, dan mereka nggak akan ngerasain itu dalam waktu yang dekat, mereka bakal ngerasain dalam waktu yang jauh. Makanya saya mau ngasih taunya tuh di kemudian hari. Terus kayak...saya cuma mau buktiin soal walaupun kondisinya mereka ke anak-anak, anak-anaknya tuh tetap respect mereka, tetap menghormati mereka, tetap menjunjung tinggi mereka. Saya kayak gitu. Cuman ya, kalau untuk kasih sayang, sebenernya kan ke beliau-beliau ini saya kurang. Maksudnya kurang tuh, nggak...bukan drastis nol tuh nggak, cuman kurang ngerasa. Seolah-olah kalau ketemu tuh cuma sebagai orang yang dihormati. Kadang ya hubungan keluarga biasa, tapi kan kalau misalnya mau nyatakan sayang, benar-benar sayang kan, saya kadang ke eyang saya paling baru bener-bener bentuk sayang. | DF juga hanya menganggap orang tua sebagai figur yang dihormati, ia tidak memiliki rasa sayang yang besar kepada mereka.  DF ingin memberikan beberapa pelajaran hidup kepada orang tuanya, seperti harus berpikir dulu sebelum mengambil langkah dan membuktikan kepada orang tuanya bahwa meski orang tuanya banyak mengambil langkah yang salah terkait anak-anaknya, mereka tetap bisa sukses dan hormat kepada mereka.  Hidden resentment? Meski DF bilang ia merasa biasa saja dengan perceraian orang tuanya, tampaknya masih ada yang membekas dalam dirinya. | Hanya sebagai orang yang dihormati | Pandangan tentang orang tua |
| IR | 185  190 | Jadi mungkin ingin menunjukkan kayak meskipun waktu dulu orang tua kamu tuh mungkin banyak berbuat...banyak mengambil langkah yang salah dalam mengasuh kamu sama adik kamu. Tapi meskipun begitu kamu tetep bisa jadi orang yang berhasil gitu lho, pengen nunjukkin itu ke mereka, mungkin kayak gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 195  200 | Ummm...kan kamu memandang orang tuamu sebagai figur yang penting tapi nggak signifikan, terus kamu sendiri memandang perceraian mereka tuh sebagai apa sih? Apakah sebagai titik balik sesuatu, atau kayak biasa aja karena kamu merasa...apa ya...karena selama ini kamu merasa biasa aja sama mereka? |  |  |  |
| IE | 205  210  215  220  225  230  235 | ...Saya pun juga...kan tadi mau buktiin bahwa apa yang mereka lakuin salah. Itu niatan egois sendiri, maksudnya kayak, itu ego saya dan saya mau nunjukkin kalau mereka kayak gitu. Tapi, di sisi lain, saya nggak tau kalau itu tuh hal yang bener. Belum sampai di titik di mana kasus mereka pisah itu udah terang menurut saya, jadi kayak...kan bisa jadi orang membuat, “Oh orang tua kamu pisah karena egonya masing-masing, yang satu...yang satu nggak mikir anak dan sebagainya”. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang, “Mereka pisah demi anaknya”. Jadi mereka nggak mau anaknya ke depannya melihat mereka berantem terus dan sebagainya. Di situ, yang masih saya lihat di situ, solusi yang paling logis ya emang ini. Ya ada sih yang lebih logisnya lagi. Ya keduanya emang bener-bener 180 merubah sifat dan sebagainya. Tapi kan itu utopis ya, itu nggak realis. Yang realis ya bener-bener...solusi yang bisa diambil dengan cepat dan yang menimbulkan hasil, emang pisah. Cuman efek pertamanya ya ke anak-anaknya. Kalau untuk kondisi keluarga, adik saya udah paham kondisinya. Adik saya kan seringnya ke saya walaupun dia sama ibu saya. Keadaan saya juga udah paham kondisinya, walaupun saya pas itu masih kecil, mungkin baru SD-SMP pas mereka...saya istilahnya udah bisa mikir gitu lho. Karena kesehariannya mereka emang sering clash dan sebagainya, saya mengerti kondisinya emang memaksakan seperti itu. Makanya saya dulu cuman belajar-belajar aja, dipikir, sampai sekarang biasa. | Kemungkinan dalam diri DF ada rasa berat hati untuk menerima perceraian orang tuanya. Anak mana yang ingin melihat orang tuanya bercerai?  Namun, DF mengerti bahwa perceraian orang tuanya merupakan solusi terbaik pada saat itu, mengingat situasi keluarganya saat itu sudah tidak baik. | Belum menemukan titik terang tentang penyebabnya  Solusi paling logis | Pandangan tentang perceraian orang tua  Pandangan tentang perceraian orang tua |
| IR | 240 | Jadi kamu pun merasa kayak...berarti sebenernya kamu udah nemu titik terang dong, kenapa mereka pisah tuh mungkin itu yang terbaik buat kalian, buat kalian sebagai anak-anak gitu ya. |  |  |  |
| IE | 245  250  255  260  265  270  275 | Saya juga belum pernah mengungkapkan sama mereka. Maksudnya, saya SMA itu sama ayah saya, sama eyang saya. Saya kuliah ke sini umur enam belasan apa ya...16-17 gitu. Terus sekarang udah saya umur 20, udah tiga tahun saya nggak balik. Setelahnya juga pas SMA, saya masih mengejar mimpi, aku harus masuk ke ini, aku harus dapet ini, dapet itu. Tapi kalau sekarang udah di ambang di mana beberapa studi lanjut emang mau saya cari. Tapi saya mikirin juga masalah kehidupan saya yang dulu. Kita bisa lebih sadar akan salah yang dulu-dulu kita alamin, bisa lebih sadar pas kita udah tumbuh dewasa. Saya baru sadar hal-hal kayak gitu. Kondisi ngobrol empat mata tuh ya emang...sepantasnya diobrolin tuh pas saya udah sematang ini, saya udah mengerti kondisinya gimana. Kalau pas SMA saya nanya, “Kenapa sih kalian berdua gini, gini?”, kan itu istilahnya masih kayak belum sepenuhnya saya pikirin. Kalau sekarang kan saya udah mikirin kondisinya apa, apa yang terjadi. Sebenernya juga karena saya jadi subjek, saya jadi partisipan, saya juga baru mikirin gitu lho. Kayak, oh iya juga. Saya nggak pernah cerita ke orang lain, paling ke FM. FM doang yang tau sedetail itu, sama jadi partisipan ini, saya kepikiran, oh iya, gini juga. Sebenernya saya nggak kepikiran sampai situ. | Sepertinya DF baru sadar bahwa keputusan orang tuanya untuk bercerai merupakan hal yang terbaik bagi keluarga mereka saat kuliah ini.  Saat SMA, tampaknya DF masih berpikir idealis, bertanya mengapa orang tuanya harus berpisah. |  |  |
| IR |  | Nggak ngepikirin... |  |  |  |
| IE | 280 | Nggak terlalu kepikiran itu, saya cuma kayak, live the life gitu lho mbak. Hidup dalam parameter ini, ya udah. Tapi semakin ke sini juga, oh iya ternyata ya mungkin butuh dipikirin. |  |  |  |
| IR | 285  290 | Jadi dalam meraih mimpi kamu, kamu juga mikirin hal-hal yang terjadi sebelumnya. Karena waktu SMA kan lebih...yang penting aku masuk sini, tapi nggak memikirkan ke belakangnya tuh bakal kayak gimana. Yang kamu pikirin tuh tadi...apa ya...emang apa sih yang harus dipikirin lagi dalam hal kamu ingin meraih cita-citamu saat ini? Terkait sama masa lalu kamu? |  |  |  |
| IE | 295  300  305  310  315  320  325 | Pandangan dari keluarga mungkin...sebenernya nggak terlalu apa ya, nggak ada hubungannya antara saya meraih cita-cita ini, terus faktor lain yang bisa mendukungnya tuh dengan menyelesaikan masalah masa lalu tuh nggak ada, nggak linear. Jadi saya punya cita-cita ya, ya udah. Cuman kayak...di sini dalam hidup tuh kayak ada hal-hal yang belum selesai gitu lho. Wah aku dulu ditinggal sama orang tuaku, aku nggak tau sebabnya, nggak tau apa. Kan itu kayak...itu nggak sebagai halangan untuk meraih cita-cita, cuman masih kepikiran satu masa, dua masa, oh iya, kenapa? Kan lebih enak di-clear-in semua, biar nggak ada beban pikiran. Kenapa nggak bisa pas SMA pun juga...saya tuh hubungan sama orang pertama kali kan pas kuliah ini, berhubungan sama pacar saya yang pertama, terus sama FM juga. Jadi kan ngerti dari sudut pandang orang yang istilahnya punya pasangan, lika-likunya apa. Kalau dari SMA kan dulu nggak, nggak ngerti. Matengnya tuh juga pas di kuliah ini. Makanya saya mau ngobrol sama orang tua saya sulit. Cuman, apakah udah cukup matang? Mungkin belum. Jadi, tunggu dulu lah. Soalnya kalau kendala hidupnya enak-enak aja, udah bahagia-bahagia aja, terus tiba-tiba saya datang terus nanyain itu kan aneh. Semuanya udah telat, ya emang udah telat, cuman mau dijelasin, mau dicari titik terangnya. | Bagi DF, alasan orang tuanya berpisah masih belum jelas. Ia ingin mengetahui jawabannya agar ia tidak memiliki beban pikiran dalam mengejar masa depannya.  DF merasa dengan dirinya semakin dewasa, memasuki bangku kuliah, sudah menjalin hubungan romantis sendiri, ia sudah mengerti mengenai lika-liku kehidupan, sehingga ia lebih siap dalam mengetahui titik terang dalam perceraian orang tuanya.  In a way, perceraian orang tua DF meninggalkan bekas dalam dirinya, meski ia mengatakan bahwa dirinya biasa saja dengan keadaan tersebut. Perceraian orang tuanya membuat dirinya harus berpisah dengan adik dan ibu serta tinggal bersama ayahnya yang abusive. Mungkin inilah yang membuat dia merasa ingin “balas dendam” kepada orang tuanya. Namun, ia sendiri masih tidak tahu apakah perasaan ini benar, karena di satu sisi ia melihat bahwa perceraian orang tuanya merupakan solusi terbaik. Maka dari itu, DF ingin bisa berbicara dengan orang tuanya mengenai perceraian mereka. | Ingin menghilangkan beban pikiran  Hubungan romantis DF membuat dirinya mengerti mengenai perceraian orang tua | Pandangan tentang perceraian  Pemaknaan perceraian orang tua |
| IR | 330  335 | Karena menurut aku sendiri kan, karena kamu juga sebagai anak, kamu panteslah mendapatkan penjelasan itu. Maksudnya kan, dia kan orang tuanya, orang tua kamu gitu lho. Jadi kayak, pas di masa lalu juga mungkin kamu ngerasa bingung, kenapa tiba-tiba kayak gini. Itu juga sekarang kepikiran, sampai sekarang masih kepikiran, kenapa sih bisa kayak gitu? |  |  |  |
| IE | 340 | Mungkin...SD-SMP terakhir...kan biasanya...orang tua saya di Jogja juga, di Jogja kan saya pernah cerita kalau mereka sering berantem dan sebagainya. Terus di Pekanbaru juga, klimaksnya di Pekanbaru mereka berantem, entah itu berantem... |  |  |  |
| IR |  | Karena yang rumah makan itu? |  |  |  |
| IE | 345  350  355  360  365 | Ya rumah makan, terus nyalurinnya secara verbal, secara fisik, dan sebagainya, saya melihat sama mata kepala sendiri. Terus kayak, ngerasa risih sih iya pas kecil, kayak apa sih? Tapi pas mereka udah apart gitu, saya mikir kayak, “Oh karena mereka berantem-berantem gitu, mereka bisa pisah, mungkin itu solusinya”. Kayak...ada orang yang mikir, misalnya pas mereka kecil terus orang tua mereka pisah, dikatain orang tuanya nggak mikir, jahat, dan sebagainya pas tiba-tiba ninggalin dia. Tapi saya punya pandangan kalau misalnya ya mereka pisah karena emang mereka udah sering banget clash, ya udah normal aja. Itu mungkin tindakan yang benar. Saya pas kecil saya udah mikir sampai segitu. Katanya, ke depannya, setelah mereka pisah, saya jalanin hidup ya udah, biasa aja. Kangen sih emang wajar, dulu kan...kangennya eksponensial ya mbak ya. | Ada rasa kangen yang muncul namun hilang sekejap.  Karena hubungan dengan orang tua dari awal pun sudah tidak dekat? |  | Konflik antara orang tua |
| IR |  | Eksponensial tuh gimana? |  |  |  |
| IE | 370  375 | Maksudnya, kalau linear kan seiring waktu, seiring kangen tuh jalannya lurus. Tapi kalau eksponensial, naik gini, kalau dulu tuh tinggi banget. Lalu semakin waktu, semakin turun, turunnya jauh. Dari tinggi banget ke turun, jauh sampai nggak peduli, itu cuma butuh waktu yang bentar. Kalau orang linear kan seiring waktu, seiring waktu. Kalau saya eksponensial langsung terjun. Kangen, kangen seminggu, dua minggu, habis itu next udah, biasa aja. | Perceraian orang tua DF membuat dirinya kangen dengan ibunya, namun kangen itu hilang dengan cepat. Karena DF juga masih kecil, ia tidak dapat mengungkapkan rasa kangennya pada ibunya akibat keterbatasan media. Ia juga takut dengan ayahnya yang abusive.  Bilang biasa aja...apakah dia in denial akan perasaannya? Sebenarnya ia sangat kangen tapi mencoba untuk meredam perasaan tersebut agar tidak mendapat konsekuensi dari ayahnya. |  |  |
| IR | 380 | Jadi pas saat-saat kangennya tuh tinggi banget, kamu gimana? |  |  |  |
| IE | 385  390 | Nggak bisa apa-apa. Pas itu pas kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau komunikasi gimana, nggak punya alat komunikasi lain. Terus kayak mau ngerengek sama siapa? Maksudnya, pas kecil saya tau ayah saya kan orangnya keras, bener-bener fisik, nggak pandang umur dan kalau misal marah, bisa sampai nggak rasional. Daripada saya membahayakan diri saya sendiri, mending saya diem. | Tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun saat orang tuanya bercerai karena tidak punya medianya, ayahnya juga suka main fisik. | Tidak dapat mengungkapkan rasa rindu | Dampak perceraian |
| IR | 395 | Jadi sebenernya dari kecil pun kamu sudah menyadari kalau perceraian tuh emang solusi yang terbaik buat orang tua kamu biar nggak bertengkar lagi, biar nggak memberikan dampak yang lebih jauh lah buat anak-anaknya gitu. |  |  |  |
| IE |  | Yang kasiannya tuh pas adik saya masih... |  |  |  |
| IR | 400 | Kalian beda berapa tahun? |  |  |  |
| IE | 405 | Tujuh, jadi sekitar saya umur 10-11 tahun, dia masih 4-5 tahun. Kalau di umur itu mereka sering clash, kan bisa...dampaknya bisa lebih besar. Mungkin itu yang jadi pertimbangan. |  |  |  |
| IR | 410  415  420  425  430 | Jadi kamu...perasaan kamu terhadap perceraian orang tuamu juga kayak, karena kamu merasa itu emang pilihan yang terbaik, jadi ya...ya udah nggak apa-apa. Emang sih kayak kamu sendiri mengatakan ada rasa kangen kadang-kadang, tapi itu pun cuma kayak...itu pun sifatnya nggak terus-menerus, kadang naik-turun, kadang kangen banget tapi di hari berikutnya bisa biasa aja sama mereka. Sebenernya tujuan dari penelitian aku ini sih, kan kayak, judulku kan terkait sama hubungan romantis sama perceraian orang tua. Aku tuh sebenernya pengen tau kayak emang gimana sih pengaruh perceraian orang tua ke anak-anak yang...gimana sih perasaan mereka tentang hubungan romantis? Ada nggak sih hubungannya ke bagaimana mereka menjalin hubungan romantis ke depannya? Kan teorinya kalau misal orang tuanya cerai, kan biasanya sebelum perceraian ada konflik, bisa ngefek ke bagaimana mereka menjalin hubungan romantis ke depannya gitu lho. Kalau kamu sendiri, gimana sih pandangan kamu terhadap hubungan romantis, kayak perasaan kamu tentang itu kayak gimana, pikiran kamu kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 435 | Buat hubungan saya yang sekarang ya? |  |  |  |
| IR |  | Secara umum aja. |  |  |  |
| IE | 440  445  450  455  460  465  470  475  480  485  490 | Mau menghindari hal-hal yang saya anggap pas kecil tuh salah. Kayak terlalu temper, emosi, dan sebagainya. Saya...kalau dalam hubungan saya yang terakhir ini kan saya bener-bener jarang emosi yang marah besar, terus kayak nada tinggi, bener-bener ngeluarin emosi, fisik, dan sebagainya, itu saya anti banget yang kayak gitu. Cuman kadang saya lebih ke...kalau boleh jujur, bisa dibilang ngambek. Ngambeknya tuh bukan kayak...ya ngambek sih, ngambek. Cuman kayak dalam ngambek ini saya lebih milih untuk diam, nenangin diri, biar nggak kepancing sama hal-hal yang nggak seharusnya dilakuin. Pokoknya dalam hubungan saya, saya jarang banget marah sama FM, sama siapa aja, jarang banget marah. Cuman kadang saya ngambek, kadang saya nggak menegur, pasif-agresif. Misal kayak mungkin menegurnya bisa secara sindiran dan sebagainya, nggak suka. Tapi untuk yang sekarang, itu efektif sih. Saya paling anti sama fisik, paling anti sama emosi kayak gitu karena itu bener-bener bisa bikin hubungan jauh lebih buruk. Belajar dari apa yang terjadi sama orang tua saya. Ngadu api sama api juga nggak baik. Kalau emang FM...kan FM biasa marah-marah, emang dia lagi marah, lagi emosional, lagi apa, saya kadang ngeladenin. Kalau misal saya nggak bisa, maksudnya kayak...kan kalau misal kita marah, adu gini, saya juga kepancing emosi kan. Saya lebih baik diem, saya lebih baik ninggalin. Walaupun terkesan kejam, misal lagi emosi, lagi marah, ditinggalin, tapi itu mungkin menurut saya, masih menurut saya, itu hal yang lebih rasional daripada saya harus bales api sama api. Menurut saya ya. Dan sementara ini, selama ini, itu cara yang mungkin lumayan efektif. Tapi...hubungan saya sama pasangan saya yang sebelumnya itu, saya kelewat batas membatasi. Saya membatasi, terus sama saya ngambek, saya diem tanpa alasan, itu lama-lama juga orang bisa bikin muak. Ada orang yang, “Kalau kamu ada apa-apa, coba ngomong, coba lampiasin aja, dan sebagainya”, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Saya mungkin juga hubungan saya pelan-pelan dia sama saya ngerasa kayak gitu, mungkin karena itu. Mungkin ya. | Hubungan antara orang tua DF membuat dirinya belajar untuk menghindari peluapan emosi dalam hubungan romantis. Ia memilih untuk diam saat dirinya merasa marah. Namun, dalam hubungannya dengan SI, menurut DF, diam ini malah membuat SI muak dengannya, karena ia tidak mau meluapkan perasaannya.  DF sebenarnya memiliki sikap yang temperamental, mudah marah, dan cukup destruktif dalam meluapkan emosi. Ia merasa bahwa ia mempelajari ini dari ayahnya. Maka dari itu, DF berusaha untuk menahan sifatnya ini karena ia tahu bahwa emosi negatif dan perilaku destruktif dapat menghancurkan suatu hubungan, seperti yang terjadi pada orang tuanya.  Di hubungan pertama DF, ia juga suka membatasi pacarnya. Sifat ini mungkin juga dipelajari dari ayahnya. | Menhindari peluapan emosi  Sebagai sarana belajar tentang hubungan romantis | Dinamika dalam menjalin hubungan romantis  Pandangan tentang orang tua |
| IR |  | Ini sama yang dulu? |  |  |  |
| IE | 495  500 | Iya, hooh. Mungkin aja. Saya juga baru sadarnya pas itu. Jadi saya juga evaluasi masalah hubungan saya...ayah saya kan juga seperti gitu, suka sering ngebatasin ibu saya dan sebagainya, kamu batesin ini-itu. Saya nggak ngebatesin hubungan...saya nggak mau ngebatesin kehidupan orang, saya juga nggak mau pakai hal yang fisik atau mungkin marah dengan nada tinggi atau yang kasar gitu. Saya lebih baik kayak...diem, kayak tenangin dulu. |  | Sebagai sarana belajar tentang hubungan romantis | Pandangan tentang orang tua |
| IR | 505 | Jadi coba kayak menenangkan diri kamu biar kamu juga nggak kelepasan melakukan sesuatu yang kamu nggak inginkan... |  |  |  |
| IE | 510  515  520  525  530  535  540  545 | Soalnya saya juga kalau temper tuh, temper. Kalau dari mitosnya, ayah saya pemarah, terus gennya nurun ke saya. Mitos penurunan gen cepet marah dan sebagainya. Tapi itu bukan dari gen. Maksudnya saya ngelihat dari kecil, ayah saya udah sering kayak gitu. Jadi saya tertanamkan di pikiran saya kayak gitu. Seharusnya orang yang udah bisa sadar akan hal ini bisa ngerubah kan? Tapi kan saya pelan-pelan ngerubah, karena...saya tuh bener-bener bisa marah kalau misal kayak...hal sepele, misalnya ngegame sesuatu atau ngerjain ini...kayak riddle test, IQ test, kalau saya nggak bisa, itu kadang temper sendiri, kayak geram sendiri. Kadang ninju tembok dan sebagainya, sampai kayak gitu. Itu kadang saya bisa ngancurin beberapa gadget, saya banting dan sebagainya. Sekilas selesai itu, terus kayak udah tenang. Seemosinya sampai segitu, hal itu. Cuman emosi yang didapet itu, yang diterapin di kehidupan sehari-hari saya tuh nggak di pasangan. Maksudnya, saya bisa bedain saya emosi ke pasangan kayak gimana, saya emosi ke yang ini gimana. Kalau emang yang keseharian itu, saya sering...sama temen deh, hal-hal sepele. Kan saya ngontrak, ada yang tidak membersihkan hal yang harusnya dibersihkan, atau misal hal-hal kayak gitu numpuk-numpuk, sabar. Terus saya lihat lagi ada hal lain yang bikin saya kesel, itu kadang saya shhh, tapi saya nggak bisa marah, nggak bisa naik. Kayak, marah banget ke orang tuh nggak bisa. Saya tuh pernah ceritanya tuh cuci piring mbak, itu gila banyak banget, nggak ada tanggung jawabnya, dan itu dua minggu... | Deskripsi sifat temperamental dan destruktif DF.  Menginternalisasi sifat temperamen dan perilaku suka membatasi dari ayahnya. | Orang yang membentuk dirinya sekarang | Pandangan tentang orang tua |
| IR |  | Dua minggu di rak piringnya? |  |  |  |
| IE | 550  555  560  565  570  575  580  585 | Iya, nggak nyuci sama sekali. Terus saya tuh sambil nyuci, saya udah emosi banget nih nyuci. Saya lihat udah kayak gitu, udah kacau banget. Terus lihat kondisi di dapur bikin kotor, dan sebagainya. Saya ngerti satu orang ini yang nyebabin hal itu. Kan saya berempat, ada satu orang yang di rumah, gede banget, udah emosi, di wastafel tuh udah bener-bener emosi, terus satu orang ini dateng ke saya. Terus dia bilang, “Wih, dicuciin! Makasih ya,” tapi saya tuh pas kayak gitu saya nggak marah. Saya kayak...pas dia nanya-nanya, kan saya diem-diem, nggak nunjukin marah sih. Terus saya ke kamar, mainin HP, dia ngobrol sama saya, “DF, gini gini gini ya?”, ngelucu, becanda gitu. Saya tetep nimpalin. Terus saya lupa lagi kalau saya tuh marah sama dia. Jadi kalau marah ke orang yang banget tuh nggak bisa, kecuali kalau misalnya dalam konteks debat. Debat saya megang hal yang udah bener, pasti bener, tapi mereka nggak bisa, saya nggak suka orang yang cetek banget logikanya. Misal debat dan sebagainya, dia nggak pakai logika, hal yang...harusnya argumen dibales argumen, tapi dia nggak pakai argumen, itu mungkin saya bisa marah. Marahnya tuh kayak...marahnya juga nggak marah yang kayak itu. Marahnya tuh cuman kayak...semua kemarahan yang saya dibilangin tuh cuma dalam diri. Bener-bener kayak...bisa bikin darah saya mendidih. Tapi nggak saya lampiasin ke orang. Tapi itu bikin kepikiran saya seharian. Misal saya pagi debat sama orang, debat ini, nggak membuahkan hasil yang saya harapkan, sampai malem tuh saya kepikiran kayak, shhhh. Saya ngeliat orang juga kayak benci, tapi sehari...biasa aja. |  |  |  |
| IR | 590  595  600 | Oh...jadi karena pengalaman kamu sama keluarga kamu juga yang penuh temperamen, kamu sendiri jadi menginternalisasi sifat-sifat yang temperamen tadi, yang...cuma karena...mungkin karena kamu menyadari gimana sih efeknya kalau kamu melampiaskan kemarahan itu ke luar karena keluarga kamu, jadi akhirnya kamu terus-terusan memendam perasaan marah kamu itu. Jadi juga...kamu terapkan dalam kamu berhubungan sama orang lain, saat kamu misalkan marah sama FM, kamu coba untuk kayak diem dulu lah, coba nenangin rasa marah kamu. |  |  |  |
| IE | 605  610  615 | Sebenernya marah saya nggak pernah lama juga. Jadi kayak, marah pun paling beberapa jam. Contohnya tadi dari yang pagi sampai malem itu, itu besoknya udah nggak kepikiran lagi, beberapa jam aja. Itu yang levelnya pagi sampai malem tadi yang saya masih gedeg tuh, itu levelnya udah paling tinggi. Maksudnya itu kemarahan saya yang bikin saya paling jengkel, dan sebagainya. Kalau emang lagi emosi, banyak pikiran gitu, ya kadang cuci piring, cuci piring bikin tenang kan mbak. Bill Gates, miliuner gitu, masih cuci piring sendiri karena bau-bau sabun itu bikin rileks. |  |  |  |
| IR | 620 | Oh gitu? |  |  |  |
| IE |  | Sumpah, itu bikin tenang. Terus kayak hidupin yupa, cari pelampiasan lain lah yang bisa bikin tenang. |  |  |  |
| IR | 625 | Kamu belajar itu waktu mulai berhubungan sama orang lain? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 630 | Tapi kalau sebelumnya kamu masih suka melampiaskan gitu? Kayak tadi kamu bilang kamu pernah ngancurin gadget juga... |  |  |  |
| IE | 635  640 | Itu mungkin klimaksnya pas SMA sih, kayak...apa ya...saya tuh pas SMP-SMA tuh sering berantem mbak. SMP tuh saya berantem bukan niat menang, pengen...kayak pengen nyakitin orang gitu. Dari SD sih saya sering berantem. Apa-apa kalau saya marah biasanya langsung...SD-SMP, SMA tuh...dalam tiga tahun terakhir cuma sekali, itu pun pas lagi masuk...seminggu baru masuk SMA. Langsung berantem. | Deskripsi sifat temperamental DF, sudah muncul sejak dirinya masih SD. |  |  |
| IE |  | Berantemnya kenapa waktu itu? Waktu SMA? |  |  |  |
| IR | 645  650  655 | Kalau SMA tuh, dari orang...salah paham. Terus orangnya nanyain, “Kamu ngapain gini gini gini?” Tiba-tiba statement dia yang itu bikin saya naik darah karena saya nggak ngerasa ngelakuin itu. Ya udah, saya langsung main fisik. Makin kesini makin nggak terlalu...bagus cara yang kayak gitu. Kalau dulu pas SMA tuh saya...komputer gaming tuh, mouse, kalau misal saya kalah, mouse sampai saya pencet sampai retak gitu. Hal-hal kayak gitu emang sering. |  |  |  |
| IR |  | Jadi dulu pun kamu sebenernya dulu pun ke orang berani. Yang jadi titik balik, yang bikin kamu kayak...apa ya...nggak jadi kayak gitu lagi tuh apa? |  |  |  |
| IE | 660  665 | Dinamika pas SMA mungkin. Kayak...semakin sering ketemu orang-orang kayak gitu, jadi kayak mikir, kalau aku solusinya harus main fisik terus, entar dibilang berandalan. Kalau ada orang yang ngeselin, saya tahan. Nggak mau lagi...mungkin habis berantem yang SMA itu, kayak bilang, “Ini terakhir kalinya aku berantem di hidup”. Sampai sekarang, nggak ada lagi. | Alasan akhirnya DF berhenti berkelahi, tidak mau dipandang sebagai berandalan. |  |  |
| IR | 670 | Kamu pernah dapet konsekuensi gitu nggak sih habis berantem itu? Maksudnya ada hukumannya nggak atau kayak dampak lain gitu? |  |  |  |
| IE | 675 | Nggak ada. Ditegur guru, kalau misal lagi emosi gitu, kita nggak bisa denger sama sekali. Apapun yang orang bilang, kalau misal kita lagi emosi, kita nggak bisa masuk, nangkep apa-apa yang mereka bilang. Jadi ya udah, selesai. |  |  |  |
| IR | 680  685 | Jadi titik balik yang menyebabkan kamu...kan biasanya orang berhenti melakukan kalau misalnya di kasih hukuman, suruh ngapain gitu. Buat kamu titik baliknya buat...yang membuat kamu berubah pikiran, kayak “Aku nggak bisa kayak gini terus”? |  |  |  |
| IE | 690  695 | Nggak...bukan sebagai hukuman atau teguran dari luar, tapi kayak kesadaran diri sendiri. Setiap hal yang saya lakukan yang dulu tuh negatif, itu tuh saya tuh mikir, tiba-tiba dapet pikiran, “Ini nggak baik, ini nggak bener”. Nggak pernah saya hukuman, terus kayak dapet konsekuensi. Itu mungkin dikit. Kalau misalnya kesimpulan saya ya, sifat-sifat saya yang dari dulu, titik balik perubahan sifat tuh, nggak pernah. Kebanyakan sih nggak. | DF melakukan introspeksi diri atau mendapat insight akan perbuatannya. |  |  |
| IR | 700 | Kebanyakan introspeksi diri gitu ya, kayak refleksi ke dalam diri, kayak ini tuh yang aku lakuin sebenernya bener nggak sih. |  |  |  |
| IE |  | Nggak niat untuk refleksi, nggak, tapi tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba dateng, “Kayaknya nggak baik deh”. |  |  |  |
| IR | 705  710 | Ummm...aku pengen nanya juga sih. Kan sekarang kamu dalam menjalin hubungan romantis tuh mencoba buat kayak nggak jadi terlalu emosional gitu, menahan diri. Tapi, aku pengen tahu, buat kamu, pikiran kamu sendiri tentang hubungan romantis kayak gimana sih? Maksudnya apa ada rasa skeptis, atau ketakutan, atau apa? |  |  |  |
| IE |  | Perasaan saya menjalin hubungan sama orang gitu? Romantis? |  |  |  |
| IR | 715 | Iya. Pacaran, atau pernikahan. Pikiranmu secara general. |  |  |  |
| IE | 720  725  730  735  740 | Kalau misal dalam hubungan biasanya saya nggak kepikiran buat main-main. Saya udah merencanakan matang mau dibawa kemana hubungan ini. Mungkin takut buat...takut dari sifat saya yang mungkin bakal membahayakan, bukan membahayakan, maksudnya bakal membahayakan hubungan saya, tiba-tiba saya nggak bisa kontrol diri dan sebagainya. Tapi itu mungkin bukan sebagai ketakutan yang prioritas. Mungkin...paling...gimana keluarga pasangan saya menerima keluarga saya aja. Itu yang dari dulu saya pikir. Karena...kalau misal...ya itu jadi pikiran. Maksudnya keluarga saya yang begini, gimana caranya bisa diterima sama keluarga orang yang kebanyakan, saya nggak tau gimana, kebanyakan keluarga yang baik-baik aja gitu. Kan bisa aja, kemungkinan besar mereka memandangnya kayak sebelah mata, secara negatif. Karena keluarga saya yang begini, nanti anak saya gimana sama kamu, dan sebagainya. Keluargamu kan udah begini, terus nanti anak saya kalau dititipin sama kamu kan gimana? Itu yang bikin tekanan. | Dalam berhubungan romantis, DF tidak ada pikiran untuk main-main, ia ingin serius dan sudah memiliki rencana mau di bawa kemana hubungan romantis yang ia jalani.  Namun, DF memiliki kekhawatiran bahwa ia akan dipandang sebelah mata oleh keluarga pasangannya karena dirinya yang berasal dari keluarga bercerai. | Ingin serius dalam berhubungan romantis.  Takut dipandang sebelah mata oleh orang tua pasangan karena latar belakang keluarga | Pemaknaan hubungan romantis  Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 745  750 | Jadi kamu takut keluarga pasangan kamu nggak akan menerima keadaanmu karena keadaan keluargamu yang kayak gitu. Kemarin FM juga sempet cerita sih, kayak waktu kamu sama pacar kamu yang lama, kamu sempet pengen cerita tentang keluarga kamu ke dia. Habis itu kamu menerima kayak penolakan gitu dari dia... |  |  |  |
| IE |  | Iya. Secara tidak langsung penolakannya. |  |  |  |
| IR |  | Perasaan kamu terkait itu kayak gimana? Perasaan kamu tentang itu? |  |  |  |
| IE | 755  760 | Langsung cukup down sih itu kayaknya. Maksudnya pas dapet hal yang nggak sesuai harapan langsung down, terus kayak...untuk sementara coba gimana caranya biar kepercayaan orang tua tuh nggak memandang dari keluarga, dari latar belakangku, tapi memandang di akunya yang sekarang. Jadi aku cuma mau ngubah aja pandangan. | DF ingin dapat merubah pandangan orang tua pasangannya tentang latar belakang keluarga yang ia miliki.  Mungkin kah ini yang membuat dirinya punya ambisi yang besar, punya cita-cita yang tinggi? | Ingin berusaha mengubah pandangan keluarga pasangannya. | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 765 | Jadi kamu merasa, di masa sekarang tuh, keluarga tuh masih melihat latar belakang keluarga daripada orangnya langsung. Sebenernya buat kamu sendiri tujuan buat kayak menjalin hubungan romantis tuh apa sih? |  |  |  |
| IE | 770 | Nggak tau mbak, saya terlibat lho mbak. Hubungan romantis saya nggak pernah mencari, saya terlibat. Saya aja...nembak orang nggak ada yang serius. |  |  |  |
| IR | 775 | Tapi yang membuat kamu ingin melanjutkan...maksudnya kayak... |  |  |  |
| IE | 780  785  790  795 | Oh melanjutkan gitu ya...tanggung jawab sih pertama. Karena...ya tanggung jawab. Kausalitas sih awalnya, karena aku melakukan ini, dampaknya ini, ya udah. Karena saya menerima hubungan romantis ini, ya udah saya balikin, itu yang pertama. Kalau seterusnya...kayaknya...karena udah nyaman, udah cocok. Saya nggak mau menyia-nyiakan hal yang membuat saya baik. Saya nggak...ada istilah saya nggak cinta sama pasangan saya, saya cinta sama diri sendiri. Saya cinta sama diri sendiri karena pasangan saya membuat saya merasa lebih baik. Saya nggak cinta sama pasangan saya. Saya memandang nggak ada istilah, “Saya cinta sama pasangan saya”. Bisa jadi konotasi negatif kalau gini, kalau dipandang sama orang. Maksudnya ya...menurut saya ini adalah hal yang membuat diri saya paling nyaman. Saya cinta sama diri saya sendiri karena pasangan saya membuat hal itu, FM juga cinta sama dirinya sendiri karena saya udah bisa membuat dia seperti itu. | DF memandang hubungan romantis sebagai suatu tanggung jawab.  DF juga memandang bahwa hubungan romantis merupakan sarana untuk mencintai diri sendiri. Dengan menjalin hubungan romantis dengan orang lain, ia merasakan bahagia. Ia ingin membahagiakan diri sendiri dengan bersama orang lain. | Sebagai tanggung jawab  Sebagai sarana mencintai diri sendiri | Pemaknaan hubungan romantis  Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 800 | Jadi hubungan romantis tuh buat kamu tujuannya untuk membahagiakan diri kamu sendiri, karena dengan kamu bersama orang itu, kamu justru membahagiakan diri kamu sendiri. |  |  |  |
| IE | 805 | Timbal balik lho itu. |  |  |  |
| IR |  | Dan dia juga kayak gitu. |  |  |  |
| IE | 810  815 | Kan nggak ada istilahnya berkorban-berkorban, terus kayak rela-rela, itu nggak ada. Saya nganggepnya nggak ada, karena kamu rela demikian, karena kamu akan mendapatkan yang demikian. Itu hanya pengorbanan biar dirimu merasa hal yang demikian, itu aja. Saya cinta sama diri saya sendiri, bukan saya cinta sama orang lain. Anggapan saya kayak gitu. Saya cinta sama diri saya sendiri karena FM bersikap ke saya, FM juga cinta sama dirinya sendiri karena saya bisa bersikap yang membahagiakan FM. | Hubungan romantis sebagai sarana mencintai diri sendiri yang timbal balik, bukan hanya satu orang saja yang mencintai dirinya sendiri. | Sebagai sarana mencintai diri sendiri | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 820  825  830 | Oh gitu...menurut aku itu kayak, pikiran yang bagus untuk dimiliki sih. Maksudnya, kamu sama orang itu bukan karena...apa ya...itu kayak self love. Unik aja gitu aku dengernya. Kan biasanya orang berhubungan romantis tujuannya eksternal gitu lho, kayak ingin dapetin apa dari pasangannya, lebih keluarlah. Tapi kamu lebih ke dalem gitu. Emang kayak, dari mana sih kamu bisa dapet pikiran kayak gitu? |  |  |  |
| IE | 835  840  845  850  855 | Dari mana? Nggak tau. Egois aja kalau bilang diri sendiri tuh cinta sama satu hal tapi nggak mau dirinya tersakiti karena hal itu. Aku cinta hal ini, tapi kalau misal hal itu pergi, melakukan hal yang nggak sesuai kehendak tuh, aku sakit hati. Pasti kamu nggak mencintai hal itu, kamu mencintai dirimu sendiri gitu lho. Jadi dari situ aja, kenapa ya? Nggak tau dari mana, sumpah. Selama ini yang saya anut kayak gitu. Bukan mencintai pasangan dan mencari hal yang ada di pasangan, tapi ya harus balik ke diri sendiri biar bisa...kamu mencintai diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa memberikan hal yang sama ke orang lain. Tapi dalam hubungan ini, emang saya jatuhnya serius beneran serius. Kalau dalam hubungan sama ke FM, tujuan saya ya saya ingin membahagiakan diri saya sendiri sampai emang diri saya udah nggak ada. Karena kondisi keadaan FM, maksudnya keadaan, saya ada di ruang lingkup keadaan FM. Nah itu membuat saya bahagia. Jadi saya pengen tetep terus kayak gitu. | *Kamu mencintai diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa memberikan hal yang sama ke orang lain.*  DF juga merasa bahwa hubungannya dengan FM adalah sarana bagi dirinya membahagiakan diri sendiri. | Sebagai sarana mencintai diri sendiri | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 860  865 | Mungkin nggak sih kamu belajar itu dari orang tua kamu gitu? Soalnya kan orang tua kamu kan, mungkin selama mereka masih bersama tuh mereka melakukan...apa ya...maksudnya mereka tuh tetep bersama karena mereka nggak mencintai diri sendiri gitu lho. Pas mereka menyadari kalau hubungan ini tuh udah nggak sehat, udah nggak...mereka belajar mencintai diri sendiri lah istilahnya. |  |  |  |
| IE | 870  875  880  885 | Ya itu mungkin, karena di hubungan saya, ayah saya cenderung memaksakan ibu saya. Ibu saya nggak mencintai dirinya sendiri, ibu saya berusaha membuat dirinya nggak nyaman demi menyamankan orang lain gitu lho. Jadi cara mencintai diri sendiri ya dengan menghindari diri dari suatu hal yang nggak nyaman. Makanya pisah. Mungkin dari situ sih kebentuk pikirannya, tapi saya nggak bisa bilang pasti, tapi kalau berkaca dari kejadian yang saya alami, emang hal yang saya anut dan juga hal yang udah terjadi di kehidupan saya emang bertentangan. Jadi ayah saya bener-bener menuntut, terus ibu saya nggak nyaman sama dirinya sendiri, terus dia hanya seolah-olah jadi orang yang memenuhi kebutuhan orang lain. Tapi itu saya nggak mau kayak gitu. Saya harus bisa glow up. | DF merasa bahwa orang tuanya bermain peran dalam pikirannya mengenai hubungan romantis sebagai sarana mencintai diri sendiri.  Apakah mungkin anggapan ini muncul karena sejak kecil, DF selalu sendiri, ia tidak merasakan afeksi dari orang tuanya, maka dari itu ia harus belajar untuk mengurus dirinya sendiri, mencintai diri sendiri? | Sebagai sarana mencintai diri sendiri. | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 890  895 | Jadi kamu pun merasa mungkin ada efeknya gitu, cuma kamu nggak tau pasti apa itu benar apa nggak. Tapi ya kayak dari pengalamanmu sebelumnya, mungkin ada pengaruhnya, kayak gitu. Emang hubungan romantis yang ideal buat kamu kayak gimana sih? Maksudnya kalau misalnya dunia ini sempurna, terus kamu bisa dapetin apapun yang kamu mau, emang yang ideal tuh kayak gimana sih menurut kamu? |  |  |  |
| IE | 900  905  910  915  920  925  930  935  940 | Mungkin selama ini yang membuat saya merasa hubungan ini kurang, hubungan ini kurang, itu cuma dari faktor luar gitu lho mbak. Kayak misalnya, coba aku lebih pinter, coba aku lebih kaya, coba aku terlahir beda, pasti hubunganku kayak gini. Jadi istilahnya kita tuh kayak, nggak ada hubungan romantis yang ideal menurut kita kalau misalnya kita ninjaunya tuh terlalu berlebihan. Harusnya kita tinjau cuma dari hubungan itu aja tanpa ada faktor lain. Misal kayak pasangan kita...jelek misalnya. Kan kita nggak bisa mengharapkan hal itu nggak sesuai kehendak kita, itu kan di luar kuasa. Jadi hubungan romantis yang ideal tuh hubungan yang bisa bener-bener bikin dua pihak ini bahagia tanpa harus mikirin hal-hal yang nggak penting gitu lho. Contohnya kayak faktor eksternal, kamu lahir gimana, kekayaanmu gimana, faktor eksternal lainnya, itu kamu hanya membawa faktor-faktor luar itu ke hubunganmu, sehingga hubunganmu terasa nggak ideal. Jadi kayak, bukan hubunganmu yang nggak ideal, tapi kamu memaksakan, kamu mengharuskan hubungan itu sesuai dengan faktor eksternalmu. Kamu memaksakan hubungan itu mengikuti gaya hidupmu. Itu yang mungkin bikin cekcok. Kalau sekarang saya kendalanya mungkin saya merasa, “Coba saya lebih kurus”. FM kan sering nyuruh saya diet mbak. Kadang saya mikirin itu, karena di sini sebenernya FM nggak terlalu mikirin itu. Karena di satu sisi kamu juga mengharapkan bukan bentuk...bukan physical appearance aja, tapi kesehatan saya. Karena saya emang dalam kondisi ini, saya juga mendapatkan beberapa penyakit yang memang cukup membahayakan. FM kan merasa kalau dirinya nggak mau tersakiti gara-gara saya... | Bagi DF, tidak ada istilah hubungan romantis yang ideal. Baginya, asalkan suatu hubungan bisa saling membahagiakan masing-masing pihaknya, hubungan tersebut sudah ideal. Hal yang membuat suatu hubungan itu tidak ideal bagi DF adalah bila ada faktor eksternal dari hubungan yang dipaksakan untuk masuk, seperti kekayaan, penampakan fisik, dan lain-lain. Namun, bila faktor eksternal tersebut masuk dan dapat dihadapi, itu bisa membuat hubungan lebih baik.  Mungkin kah anggapan ini muncul karena selama ini orang tuanya memaksakan faktor eksternal dalam hubungan mereka? Seperti ayahnya yang suka memaksakan kehendak pada ibunya, sehingga membuat hubungan tersebut menjadi tidak bahagia dan akhirnya berpisah. Mungkinkah di hati kecil DF, dirinya merasa bahwa masalah orang tuanya dapat diselesaikan, seandainya mereka tidak banyak memperhatikan faktor eksternal dari hubungan mereka?  DF pun tampaknya memiliki kepercayaan diri bahwa dirinya dapat mengatasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hubungan romantisnya. Tidak mau mengulang kesalahan orang tuanya? | Tidak ada hubungan romantis yang ideal/tidak memperhatikan faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol | Pemaknaan tentang hubungan romantis |
| IR |  | Sakit atau gimana... |  |  |  |
| IE | 945  950  955  960  965  970  975  980 | Iya...tapi kan dia pengen dirinya tetap bahagia kan, dengan cara nyuruh saya begitu. Saya pun juga merasa itu hal yang penting, karena saya harus bahagia juga karena hal-hal yang...penyakit ini bisa bikin saya nggak bahagia. Saya harus bahagia juga dengan saya mencoba berkorban sedikit lah. Saya mencoba untuk, entah itu hidup sehat dan sebagainya. Itu mungkin faktor eksternal yang bisa di bawa ke hubungan, tapi hal-hal itu emang hal-hal yang penting gitu lho. Istilahnya, prioritasnya tetap hubungan itu...itu mungkin beberapa faktor tuh bisa. Cuman kalau misal kita memaksakan hal-hal yang di luar kuasa kita, kayaknya itu di luar hubungan yang ideal. Hubungan yang ideal tuh, sekarang ini hubungan saya ideal. Ada faktor-faktor kecil-kecil itu yang bisa memengaruhi. Apakah itu berhasil mempengaruhi hubungan saya? Iya, itu berhasil. Apakah saya bisa membuatnya itu, mengeluarkannya itu dari hubungan ideal saya? Tentu saya bisa, cuman mungkin saya nggak mau untuk sekarang. Saya masih mau faktor itu di dalam ini supaya hubungan ideal ini bisa diterpa. Kayak hubungan ideal ya hubungan ideal aja, cuman kalau misalnya kamu mau memasukan faktor eksternal yang lain itu, dan kamu bisa mengatasi faktor itu, hubungan idealmu makin kuat, makin gede. Tapi kalau misalkan faktor eksternalmu kamu paksakan, kamu masuk, terus kamu nggak bisa mengatasinya, hubungan idealmu makin sulit, makin kecil. Jadi harus selektif gitu lho tentang apa yang harus kamu ambil di hubungan itu. Harus menuntut ini dari pasanganmu atau itu tuh, harus kedua belah pihak, harus rasional, dan juga harus sesuai kemampuan. | Faktor eksternal yang ingin dimasukkan ke dalam hubungan harus yang bisa dikontrol, yang bisa diatasi. | Tidak ada hubungan romantis yang ideal/tidak memperhatikan faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol | Pemaknaan tentang hubungan romantis |
| IR | 985  990 | Oh...jadi menurut kamu hubungan ideal tuh yang penting antara kalian berdua tuh, kalian bahagia tanpa memperhatikan faktor eksternal. Dan kalau pun misal ada faktor eksternal yang mau diperhatikan, itu pun harus yang bisa kalian kontrol gitu. |  |  |  |
| IE |  | Yang rasional... |  |  |  |
| IR | 995 | Yang itu pun yang bisa membuat kalian berdua bahagia, bukan yang kalian berdua paksakan, terus malah membuat kalian berdua menderita, kalian merasa semakin nggak nyaman dalam hubungannya. |  |  |  |
| IE | 1000  1005  1010  1015  1020 | Contohnya misal ada orang punya pasangan. Pasangannya ini tuh, “Coba kamu tuh beli ini, biar kita bisa gampang”. Alat transportasi, misalnya beli mobil dengan faktor yang satu pasangan ini bersih kukuh buat mikir demikian, bisa gampang kemana-mana dan sebagainya. Satu sisi, pasangannya ini kurang dalam segi ekonomis. Bener-bener kurang dan sebagainya. Yang satu bersih kukuh buat ini, yang satu ini sekeras apapun mencari, bakal tetep susah. Karena prioritasnya bukan cuma faktor eksternal yang dihadapi, nggak cuma satu itu, banyak yang nggak berkaitan dengan pasangan ini. Tapi tetep fokus ke situ, yang satunya tetep maksa, jadi kayak makin lama makin clash gitu. Itu contoh pengandaian ya, mungkin nggak realis, mungkin realis tapi nggak tau saya, itu bener-bener terjadi sama orang tua. Tapi itu contoh yang bisa saya ambil, jadi jangan memaksakan sesuatu sesuai dengan...kamu boleh ngebantuin dirimu kamu sendiri, tapi kamu juga tau batasnya, di mana kamu tuh ngebantuin diri kamu sendiri tanpa nyakitin orang lain. | *Tau batasnya...jangan sampai membantu diri sendiri tapi menyakiti orang...*  Jangan sampai mencintai diri sendiri tapi menyakiti orang lain?  Tapi dia menyakiti FM...?  Tapi sudah agak berubah, mau mengakomodasi FM meski dia sendiri masih belum mengerti masalahnya di mana...  Orang tua DF saling memaksakan, ayahnya memaksakan ibunya untuk mengikuti kehendaknya, ibunya memaksakan diri untuk mengikutinya. | Tidak ada hubungan romantis yang ideal/tidak memperhatikan faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol | Pemaknaan terhadap hubungan romantis |
| IR | 1025  1030  1035 | Jadi kayak...coba jangan memaksakan kehendakmu. Pastikan apa yang kamu inginkan nggak hanya membahagiakan dir kamu sendiri, tapi juga membahagiakan dan menguntungkan buat pasangan kamu. Sekarang aku pengen lebih fokus ke kayak hubungan yang pernah dan kamu sedang jalani. Aku pengen nanya tentang SI...ini aku pengen konfirmasi lagi, kamu pernah ngomong kalau hubungan sama dia tuh paling aneh. Menurut kamu anehnya kenapa sih? |  |  |  |
| IE |  | Saya nggak jelasin anehnya po? |  |  |  |
| IR | 1040  1045 | Nggak...apa karena yang kemarin pas nembak di atas motor, terus kayak...kemaren kamu jelasinnya ini sih, cuma kayak putusnya karena...kamu merasa waktu itu kan kamu Palapa, terus dua minggu dia nggak pernah menghubungi kamu. Tapi yang bikin kamu merasa hubunganmu paling aneh tuh gimana sih? |  |  |  |
| IE | 1050  1055  1060  1065  1070  1075  1080  1085 | Yang pertama itu tuh hubungan dateng ke saya, bukan saya yang nyari. Dateng ke saya sendiri tiba-tiba. Karena satu dan lain hal, dia ngechat saya. Terus emang pertamanya saya ada perlu dan juga ada masalah dan sebagainya, karena satu dan lain hal, kami deket. Anehnya tuh, kalau saya baru sadar di sini tuh, saya beberapa masih membatasi, memaksakan dia buat ini itu, tapi dia bukan tipe orang yang gitu. Dia bener-bener pengen independen gitu. Tapi itu sempet udah diperbaiki, dan emang orangnya cepet bosen, terus kayak...istilahnya anehnya tuh karena saya menghadapi banyak masalah kayak gitu di hubungan pertama saya. Jadi saya dihadapin sama entah itu rasa bosan, entah saya itu membatasi orang, dia nangis-nangis karena hal yang saya nggak paham apa. Pandangan saya, hubungan pertama tuh normal-normal gitu, yang kayak masalahnya apa, selesainya karena apa. Itu ya udah. Kalau di sini tuh banyak banget...membingungkan, mempengaruhi kehidupan perkuliahan, kehidupan di luar hubungan romantis. Yang aneh tuh menurut saya, saya belum bisa nangkep maunya dia bagaimana. Tapi dia juga nggak mau ngomong ke saya gitu, soalnya saya harus nangkep semua apa yang mau dia pengen, tapi dia nggak ngomong, terus saya harus nerka-nerka sendiri dan sebagainya. Itu yang bikin saya bingung, apa sih? Ini bukan hubungan yang ku harapin. Pernah mikir kayak gitu di tengah hubungan, tapi karena mau tanggung jawab dan sebagainya kayak, ya udah jalanin dulu aja, sampai di titik di mana yang bertindak yang pasangan saya itu ya udah. | DF merasa hubungannya dengan SI karena:   * Datang secara tiba-tiba pada dirinya, tidak ia cari Apakah hubungan romantis itu harus dicari? * Banyak masalah yang rumit, tidak sesuai ekspektasi dirinya yang mengharapkan hubungan pertama tanpa masalah yang rumit   Mungkinkah bagi dia hubungan ini aneh karena ia tidak merasa mencintai dirinya sendiri di dalamnya? Karena dalam hubungan ini, ia banyak merasa bingung, merasa emosi negatif, tidak bahagia. Padahal menurut dirinya, hubungan romantis adalah sarana untuk bahagia, mencintai diri sendiri.  DF tetap melanjutkan hubungan dengan SI karena merasa bertanggung jawab. | Banyak konflik  Sebagai tanggung jawab | Hubungan dengan SI  Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Yang pas kemarin Palapa itu? |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 1090  1095 | Jadi kamu pun merasa aneh karena pertama, itu hubungan ke kamu dateng tiba-tiba, tanpa kamu harapkan. Terus yang kedua, kamu merasa karena itu hubungan pertama kamu, harusnya nggak serumit itu. Konfliknya mungkin bayangan kamu biasa aja, tapi itu rasanya drama banget. Kayak ada...apa kamu memaksakan dia untuk melakukan sesuatu, dia juga nggak mau bilang ke kamu dia pengennya apa, kayak gitu, dan itu menurut kamu rasanya rumit. |  |  |  |
| IE | 1100  1105  1110 | Tapi itu sepenuhnya nggak salah...mungkin 50-50 sih saya bilang. Itu mungkin lebih titik beratnya ke saya karena itu hubungan pertama saya, saya terlalu meminta, menuntut hal, terus saya juga banyak bawa faktor-faktor luar ke hubungan. Hal itu yang bikin saya sadar kalau hubungan itu nggak bisa berlanjut. Padahal saya nekanin kalau saya punya hubungan gitu, saya mau serius di hubungan itu. Maksudnya bukan coba-coba gitu, emang bener-bener mau serius. Cuman ya, keadaan berkata lain. | DF merasa ia terlalu banyak meminta, menuntut, membawa faktor-faktor luar di hubungan pertamanya.  Tampaknya dia masih menginternalisasi nilai-nilai dari hubungan orang tuanya yang ingin dia hindari di sini. | Terlalu banyak menuntut; internalisasi nilai-nilai dari orang tua | Hubungan dengan SI |
| IR | 1115  1120 | Berarti kamu sendiri bilang...tadi kamu bilang kalau dalam hubungan romantis pertama kamu, kamu masih sempet membawa faktor-faktor luar ke dalem gitu. Berarti yang membuat kamu sadar kalau harusnya...apa ya...kalau faktor-faktor luar itu nggak mempengaruhi hubungan romantis kamu tuh apa? Kan waktu pertama kamu masih kayak mikirin itu. |  |  |  |
| IE | 1125  1130  1135  1140  1145 | Setelah saya putus itu, banyak belajar masalah hubungan, ini mana yang salah, mana yang bener. Ke FM ini saya ngerti. Maksudnya, saya ngerti batasan saya tuh di mana. Saya nggak boleh ngelewatin ini, saya harus di sini. Saya nggak mau, istilahnya kilas balik, saya nggak mau hubungan saya yang ini tiba-tiba kayak hubungan sama yang pertama. Terus saya juga dapet pelajaran dari hubungan orang tua saya. Patokannya itu aja sih mbak. Karena patokannya, kan kita nggak bisa...kalau saya sih...kalau saya kan nggak dapet patokan dari...nggak dapet referensi hubungan dari orang lain. Jadi saya referensinya cuma dari diri saya sendiri. Saya nggak mau hubungan saya kayak hubungan orang tua saya, saya nggak mau hubungan saya sama kayak pasangan saya yang pertama. Sementara gitu. Ya, Alhamdulillah, kayaknya lancar-lancar, untuk sementara, nggak tau ke depannya gimana. Ya mungkin kalau ke depannya dihadapi masalah lagi, ya mungkin bisa adaptasi. | DF banyak belajar mengenai hubungan romantis yang seharusnya menurut dirinya dari dirinya sendiri, karena ia pun selama ini tidak memiliki patokan untuk hubungan romantis yang baik dari orang tuanya.  Mungkin karena hubungan dengan SI merupakan hubungan pertama DF, pengaruh dari hubungan orang tuanya masih ada. Ia jadi banyak memaksakan faktor luar, banyak membatasi pasangannya, sehingga hubungan mereka berakhir. Karena hubungan romantis itu penting bagi DF untuk mencintai diri sendiri, ia pun mencari tahu hal apa yang dapat memperbaiki itu, dan ia melihat dari hubungan orang tuanya dan hubungan dengan SI ada pola. Pada akhirnya, dalam hubungannya dengan FM, ia pun berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat hubungan orang tuanya dan hubungan dengan SI berakhir. | Sebagai patokan apa yang tidak boleh dicontoh dalam berhubungan  Menjadikan sebagai patokan untuk hubungan selanjutnya | Pandangan tentang orang tua  Hubungan dengan SI |
| IR | 1150  1155  1160 | Jadi dari hasil evaluasi diri kamu sendiri gitu ya? Kayak yang kemarin-kemarin tuh kayak gimana...sama ini sih yang pengen aku tanyain lagi. Kan waktu kamu pacaran sama yang awal ini, kan itu datang secara tiba-tiba, dan kamu sendiri bilang kalau kamu nggak tau apa yang bikin kamu suka sama dia. Terus kamu juga kayak, kamu sendiri bingung pacaran sama dia gimana. Kemarin bilangnya kebanyakan makan bareng, keluar bareng gitu. Sama pikiranmu pas memutuskan, “Aku mau deh sama dia”, tuh kenapa sih? Soalnya awalnya pun kamu merasa nggak mau sama dia. Maksudnya kayak... |  |  |  |
| IE | 1165  1170  1175  1180  1185 | Karena apa ya...bukan nggak mau sih, bukan...saya punya target lain sebenernya. “Wah ini boleh, ini mungkin boleh”, tapi kok ternyata dapetnya sama dia. Kaget kan, tapi semakin ke sini, semakin sering, kan sebelumnya masih makan bareng...ya istilahnya cuma makan bareng, masih sering interaksi di media daring ya. Nah itu, interaksi kayak gitu makin sering, makin sering, saya ngerasa kayak dia udah biasa di hidup saya gitu. Saya udah ngerasa, “Oh ya udah, ini mungkin cukup nyaman buat saya”. Kan kalau dari pertama, kalau dari appearance doang, kalau dari sifat-sifat pertama yang dimilikin kan kita nggak bisa nilai orang sepenuhnya kan? Kalau makin ke sini, makin ke sini, dia udah mungkin jadi rutinitas. Kayak misalnya, saya ada apa-apa, saya ngabarin dia, kalau misal ada...ada dia, itu kan membuat saya nyaman kan karena saya bisa minta tolong ke sini, saya bisa ini, saya bisa itu ke sini, ya udah. Karena itu membuat saya nyaman, merasa itu, ya udah jadi saya tiba-tiba aja di motor. | Awal ingin dengan SI karena sering berinteraksi dengan dia hingga merasa nyaman, ada yang bisa dikabari bila ada apa-apa, bisa minta tolong.  Makin lama, makin terbiasa dengan SI, menjadi rutinitas.  Repeated exposure effect? | Merasa nyaman di awal berhubungan dengan SI | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Oh jadi karena semakin lama kamu merasa semakin nyaman sama dia... |  |  |  |
| IE | 1190 | Itu dorongan eksternal juga sih mbak, karena orang-orang lain pada ngomong, “Emang kamu sama dia hubungannya apa?”, emang udah cukup deket, tapi saya sering bilang, “Nggak kok, nggak”. Itu mungkin hal sepele sih. | Ada sedikit pengaruh dari orang lain. |  | Hubungan dengan SI |
| IR | 1195 | Tapi kayak...itu tekanan dari orang? |  |  |  |
| IE |  | Nggak, nggak. Itu hal sepele. Itu cuman sepersekian itu. |  |  |  |
| IR | 1200 | Tapi lebih ke kamu merasa nyaman lama-lama sama dia, jadi itu kamu kayak, ya udah nggak apa-apa, karena kamu sendiri tadi bilang kamu ingin mencintai diri sendiri dan dengan kamu merasa nyaman dengan dia, itu membuat kamu bahagia, jadi ya kamu, ya udah coba lanjutin aja. |  |  |  |
| IE | 1205 | Itu pas awal-awal buat jadian kan, tengah-tengahnya malah saya banyak...ya itu... |  |  |  |
| IR | 1210 | Ya kayak gitu...kan tengah-tengah banyak konflik juga kata kamu tadi, FM juga sempet cerita sih kayak, kamu selama sama dia nggak bisa jadi diri sendiri, malah jadi kayak pacar yang manut-manut aja gitu sama ceweknya. Terus habis itu juga FM juga sempet cerita kalau SI ini malah deket sama cowok lain... |  |  |  |
| IE | 1215 | Iya... |  |  |  |
| IR | 1220 | Iya...terus habis itu pokoknya intinya kalian tuh suka marah-marah, dan kayak waktu dia pulang, terus dia tiba-tiba nggak ngontak kamu gitu. Pokoknya kayak banyak konflik lah. Terus...dan waktu itu, kamu juga sempet...dia sempet ngajak kamu putus gitu kan? |  |  |  |
| IE |  | Yang mana? SI? Iya, secara nggak langsung sih. |  |  |  |
| IR | 1225  1230 | Iya...kenapa...kan dia sempet ngajak kamu putus, kamu juga menyadari kalau hubungan kamu banyak konflik sama dia, terus tapi kenapa kamu pengen tetap melanjutkan secara itu membuat kamu nggak bahagia? |  |  |  |
| IE | 1235  1240  1245  1250 | Itu...beberapa bulan sebelum saya putus yang beneran ya, kayak merasa “Masa aku putus cuma gara-gara ini?”. Itu istilahnya bukan bikin diri saya nyaman, tapi kayak itu berdebat sama hal yang saya anut. Kalau saya komitmen sama sesuatu, ya saya komitmen sama sesuatu. Masa aku berhenti cuma karena ini? Itu kan kontradiksi ya mbak, komitmen sama apa yang bikin saya nyaman, itu kan bener-bener 180. Jadi di situ saya prioritasin diri saya tuh kalah sama komitmen saya yang harus...bukan komitmen sih, kayak istilahnya rasa saya pengen mewujudkan apa yang saya mau. Tapi di situ kalah. Ternyata yang hal yang saya rasakan itu, setelah berbulan-bulan itu, kalah sama saya yang udah bener-bener menderita sama dia. Jadi saya pengen coba buat mencintai diri saya sendiri lagi. | DF memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan SI karena ia ingin kembali merasa bahagia, mencintai dirinya sendiri lagi, meski bertentangan dengan prinsipnya untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam berhubungan.  Karena melihat dampak dari perceraian dan keinginan untuk tetap membahagiakan diri sendiri, ia tetap berusaha untuk mempertahankan. | Sebagai tanggung jawab/komitmen | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1255 | Oh gitu. Kan kamu juga cerita di awal kamu merasa kalau hubungan romantis yang kamu jalani itu sebuah tanggung jawab gitu kan. Jadi mungkin karena kamu merasa ada a sense of responsibility itu, jadi kamu tetep ingin mencoba melanjutkan. Tapi lama-lama pun kamu menyadari itu nggak baik buat diri kamu sendiri gitu. |  |  |  |
| IE | 1260  1265  1270  1275  1280  1285  1290 | Itu juga alasannya irasional gitu lho mbak, pas dia ngechat. Itu kan dia bilang kayak, “Aku tuh nggak pantes buat kamu, soalnya aku tuh nyakitin kamu terus,” dia bilang gitu ke saya. Entar, itu kan bukan alasan yang beneran gitu lho mbak. Maksudnya, kayak, dalam konsep saya, kalau misal emang kamu cinta diri sendiri, terus...itu nggak masuk akal gitu lho. Kamu cinta diri sendiri, terus orang lain tersakiti karena kamu. Tapi kayak...itu mungkin, itu pun kayak dalam hubungan saya, saya mikir itu alasan konyol, kayak ada alasan lain di baliknya. Makanya saya, kalau emang...kan saya di situ mikirnya itu alasan satu-satunya kan, saya mikirnya gitu. Saya bilang, “Nggak kok, aku nggak merasa tersakiti sama sekali,” saya bilang begitu. Tapi nggak perasaan saya yang asli ya, saya bilang, “Aku nggak mau hubungan ini berlanjut karena kamu tuh kalau sama aku, aku tuh nyakitin kamu ya,” masa saya bilang, ya emang kamu selalu nyakitin aku, tapi itu nggak. Makanya saya coba redupin ego buat ngomong itu, coba...emang itu alasan sebenarnya po? Kayaknya nggak deh. Saya tau itu nggak alasan sebenernya. Ya kayak, saya mikirnya karena itu bukan alasan sebenernya, ya mungin ini hubungan masih bisa diperbaiki lagi. | SI sempat meminta putus dari DF, namun DF tidak mau karena selain DF berprinsip untuk berkomitmen dengan suatu hubungan, ia juga berprinsip bahwa hubungan romantis adalah sarana untuk mencintai diri sendiri, untuk bahagia. Bila SI bahagia dengan dirinya, untuk apa mereka berpisah? Apalagi alasan yang dikemukakan SI cukup sepele bagi DF. | SI merasa ia hanya menyakiti DF  Sebagai sarana membahagiakan/mencintai diri sendiri | Hubungan dengan SI  Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Oh...jadi kayak kamu merasa itu bukan alasan sebenernya dia ingin putus, dan kamu merasa kalau dia nyaman sama kamu, kenapa...? |  |  |  |
| IE | 1295  1300  1305  1310  1315 | Nggak, gini. Yang bukan alasan sebenernya tuh saya mikirnya setelah udah putus. Jadi kayak saya mikir alasannya itu kan, itu alasan sepele kan? Alasan sepele yang, “Aku nyakitin kamu terus,” kan pas di hubungan itu saya menolak putus tuh karena alesannya gitu doang. Jadi cuman punya satu alasan itu doang. Cuman, ya udah berarti itu bisa diubah. Itu gampang. Ya udah makanya saya mau komitmen terus. Tapi kalau misalnya dia emang mungkin...ya saya nggak tau sih itu bener atau nggak, itu kan asumsi saya...kalau dia ada alasan sebenernya, terus saya bilang, “Oh iya, masuk akal juga,” mungkin saya putus, karena saya nggak bisa ngebantah itu. Kan itu masih bener-bener bisa dibantah, “Aku putus karena aku nyakitin kamu terus,” itu menurut kamu, menurut saya kan nggak gimana-gimana. Itu pas saya udah putus tuh, saya baru sadar, kalau alasan dia putus tuh nggak itu, ada yang lain. |  |  |  |
| IR | 1320 | Emang dia waktu minta putus tuh, keadaannya lagi habis konflik gitu atau tiba-tiba aja gitu? Kayak dia...kamu merasa sebelumnya baik-baik aja... |  |  |  |
| IE |  | Itu pas lagi debat panjang gitu. Terus kayak setelahnya saya banyak membela diri. |  |  |  |
| IR | 1325 | Debat tentang apa? |  |  |  |
| IE | 1330 | Tentang hubungan...lupa sih mbak. Kayaknya lagi debat panjang masalah hubungan saya yang...pokoknya masalah hubungan saya, nggak ada faktor luar. Jadi kayak...apa... |  |  |  |
| IR |  | Tapi sempat ada pertengkaran lah antara kalian gitu, terus akhirnya dia pun menawarkan, ya udah kita udahan aja apa? Terus kamu merasa karena dia... |  |  |  |
| IE | 1335  1340  1345 | Oh...kayak mungkin gini, istilahnya dia ngomong kalau dia ngerasa gini gini sama saya, terus saya ngomong, “Sebenarnya tuh selama ini aku merasa kayak gini,” terus saya bilang, “Aku kayak gini tuh cuman demi kamu.” Jadi itu kan nyakiti diri saya sendiri, tapi saya ngelakuin itu demi dia, dan sebagainya. Pokoknya debat-debat masalah kayak gitu, terus makanya dia ngeluarin statement itu. “Ya udah, mending kita putus aja daripada aku nyakitin kamu terus,” dan sebagainya. Sebenernya juga statement yang saya keluarin nggak sepenuhnya bener, itu beberapa tuh cuma defense buat saya. |  |  |  |
| IR | 1350  1355  1360 | Tapi kamu merasa itu bisa diperbaiki lah, pada saat itu kamu merasanya. Jadi kayak, ya udah tetep aja kita coba lanjutin, kayak perbaikin hal itu. Uh...terus sebelumnya juga kamu bilang, apa ya, kan kamu merasa hubungan sama dia aneh, tapi kamu merasa hubungan kamu sama FM justru dinamika hubungan romantis yang...apa sih yang membuat kamu merasa hubunganmu sama FM lebih ke...termasuk ke dinamika hubungan romantis yang beneran? Bedanya sama SI ini apa sih? |  |  |  |
| IE | 1365 | Ya yang itu mbak, saya lebih bisa bahagiain diri saya sendiri. Ya itu. Dan hal-hal rumit yang bikin hubungan saya aneh-aneh atau saya ngejalaninnya setengah hati karena keterpaksaan keadaan, karena keterpaksaan untuk menuruti kemauan tuh nggak ada. Bener-bener dari diri saya sendiri. | DF merasa bahwa hubungan romantisnya dengan FM dapat dikatakan sebagai dinamika hubungan romantis yang sebenarnya karena ia merasa lebih bahagia di sana. | Sebagai sarana membahagiakan/mencintai diri sendiri | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR | 1370 | Bener-bener karena kamu merasa bisa membahagiakan diri sendiri sama FM dibanding sama SI. |  |  |  |
| IE |  | Iya. |  |  |  |
| IR | 1375 | Aku pengen nanya juga deh, kayak...kenapa sih kok bisa cepet banget move on-nya? Kan kayak jarak dari putus sampai punya hubungan lagi kan kayak cuma beberapa... |  |  |  |
| IE | 1380  1385  1390  1395 | Iya, e. Kenapa ya? Padahal saya di Palapa benci FM. Kayak, kan saya dipartnerin sama dia, terus saya nggak suka, “Aduh, masa saya dipartnerin sama orang kayak gini?” Mungkin bisa tanya FM mbak, FM tuh juga benci saya pas Palapa. Tapi karena pas sebelum hari H ada bonding terakhir, bonding...di Calais itu, pokoknya saya ngomong, cerita-cerita sama dia, cerita saya tuh kelewat dalam untuk ngomong sama orang yang saya benci. Dari situ mungkin itu saya ngerasa kayak enak juga cerita kayak gitu. Karena lagi mungkin dari kondisi yang bener-bener terpuruk, terus saya dapet hal-hal yang bikin saya bahagia itu, mungkin itu cepet mbak. Jadi kayak, saya nggak mikirin trauma dan sebagainya, itu nggak. Terus saya mikirin kayak, “Gimana caranya aku bahagiain diri aku di masa aku lagi...” | DF dapat dengan cepat *move on* dari SI ke FM karena pada saat itu ia sedang terpuruk, dan FM menjadi pendengar yang baik bagi dirinya, yang membuat dirinya bahagia dan merasakan nyaman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. | Sebagai sarana membahagiakan/mencintai diri sendiri | Pemaknaan hubungan romantis |
| IR |  | Terpuruk itu? |  |  |  |
| IE | 1400 | Iya. |  |  |  |
| IR |  | Dan ternyata FM bisa jadi seseorang yang membahagiakan kamu, yang membuat kamu bahagia, di masa kamu terpuruk itu... |  |  |  |
| IE | 1405 | Sampai sekarang. |  |  |  |
| IR |  | Dan itu pun akhirnya membuat kamu merasa inginlah sama dia gitu, membuat rasa benci itu jadi rasa cinta... |  |  |  |
| IE |  | Iya, kayak gitulah. |  |  |  |
| IR | 1410  1415  1420  1425 | Okay...aku juga pengen tau kenapa sih pas di...tiap kali kamu pacaran tuh nggak pernah ada...peresmian gitu kan? Kayak waktu yang pertama, kayak kalian, waktu kamu cerita kemarin, kalian di atas motor terus dia kayak bilang...terus kamu apa dia aku lupa, bilang, “Kita pacaran aja po?”, “Oh ya udah,” gitu. Sama FM juga kemaren FM cerita kalian juga pacarannya tuh nggak resmi gitu, tapi kayak seiring berjalannya waktu awalnya bilang mendefiniskan hubungannya, awalnya tuh bilang, “Ini temen aku,” jadi “Ini pacar aku.” Tapi nggak ada perkataan, “Aku pengen jadi pacar kamu.” Itu, kok bisa kayak gitu sih? |  |  |  |
| IE | 1430  1435 | Nggak tau. Saya nggak suka, kayak propose gitu, nggak suka aja. Ngapain, buat apa gitu? Kayak, itu bukan hal yang penting buat saya aja. Jadi kalau hubungan, hubungan, kalau komitmen, komitmen. Paling saya nanya, kadang tuh, mau komitmen nggak dihubungan ini? Hubungan kita nih apa? Mungkin gitu. Tapi saya nggak pernah nanya itu ke FM, saya jalanin aja, jalanin biasa. Karena nggak butuh kayak peresmian atau bikin status tuh, nggak butuh, nggak penting. Yang penting saya berhubungan sama orang aja, udah. |  |  |  |
| IR | 1440 | Yang penting ada komitmennya gitu ya? |  |  |  |
| IE | 1445 | Ya kalau ditanyain itu, temen atau pacar, saya bilang pacar mbak. Nggak tau kenapa. Tapi, saya ngerti batasan di mana saya bilang itu pacar saya atau itu temen saya. Jadi kayak, kalau saya masih...itu temenku, temenku. Tapi kalau misalnya saya udah...istilanya udah jauh gitu, saya bilang, oh itu pacarku. |  |  |  |
| IR | 1450 | Nah batasan antara teman sama pacar tuh apa? Maksudnya kayak, yang membuat kamu mulai memutuskan, “Oh, sekarang waktunya aku mendefinisikan dia sebagai pacar aku?" |  |  |  |
| IE | 1455 | Nggak tau. Jujur nggak tau. Ya kerasa sendiri gitu. |  |  |  |
| IR | 1460 | Jadi kayak...apa ya...muncul dengan sendirinya, tanpa...tapi waktu pertama kali kamu bilang FM tuh pacar kamu, dia tuh ngerasa...dia sendiri pun nggak kayak, nggak ada respon yang gimana gitu? Dia ngikut... |  |  |  |
| IE |  | Iya, hooh. |  |  |  |
| IR | 1465 | Oh...kan biasanya ada orang yang butuh kepastiannya eksplisit gitu lho, kayak diungkapin gitu status kita tuh apa. Tapi kalau kalian tuh nggak, tapi yang penting di antara kalian ada komitmennya aja gitu, kayak pengen hubungan kayak gini. |  |  |  |
| IE |  | Iya, hmmm. |  |  |  |
| IR | 1470  1475  1480 | Uh...ini juga sih, kan kemarin kamu sempat bilang kalau ke depannya kamu berharap hubungan kamu sama FM bisa...kamu tuh bilang harapannya hubungan romantis yang kamu jalani tuh tujuannya bisa untuk menikah gitu. Terus, tapi kamu juga pernah, kamu mengharapkan hubungan itu sama FM, harapannya biar bisa nikah gitu akhirannya. Terus tapi kamu juga pernah bilang kalau kamu tuh merasa kamu tuh nggak pantes sebenernya buat dia. Kamu bilang, “Bingung aku juga kenapa dia mau sama aku.” Kenapa sih kamu merasa kayak gitu? |  |  |  |
| IE | 1485  1490  1495 | Hmmm. Saya merasa nggak ada yang spesial aja. Maksudnya, saya bisa bahagia, bisa bahagiain diri sendiri, itu kan karena FM yang demikian. Tapi FM pun juga bahagia dengan saya, tapi saya ngerasa itu bukan hal yang dalam sudut pandang saya bisa ngebahagiain...FM tuh bahagia cuma gara-gara ini doang, ini doang. Menurut saya itu bukan effort plus gitu. Tapi kan kalau dari perspektif dia beda. Dia bilang kayak, “Susah nyari orang yang begini.” Dari, seperti saya, cuma gini doang. Itu aja sih. Saya merasa kayak, saya gini doang lho, kenapa gitu? | DF terkadang masih merasa tidak spesial, hal yang dalam dirinya dapat membahagiakan FM hanya biasa saja. |  |  |
| IR | 1500  1505 | Sebenernya kamu juga merasa kalau dalam hubungan kan sebaiknya jangan memaksakan apa yang dari luar gitu. Maksudnya, kalau misalnya karena keadaannya kayak gini, dan itu nggak bisa diubah, ya udah maksudnya ya udah gitu. Kenapa kita harus konflik? Kenapa aku harus ngerasa nggak pantes? Kenapa aku harus merasa kayak gini? |  |  |  |
| IE | 1510  1515  1520  1525  1530 | Ya cuman kadang masih ngerasa aja, karena sekalipun jangan bawa hal-hal dari luar, saya ngerasa juga kayak, satu kali, dua kali tuh ngerasa, kenapa sih dia mau gitu lho? Terus karena dia udah jelasin kayak, “Karena kamu gini, karena kamu gitu, dan itu mungkin hal yang cocok buat aku,” ya, ya udah saya pede aja. Kadang juga, yang namanya manusia nggak bisa ideal. Saya punya prinsip kayak gitu, tapi saya kadang ngeliat kalau orang yang mungkin lebih wah, itu terus ada orang yang entah itu sama FM lebih wah, saya juga ngerasanya kayak gimana gitu kan. Karena saya nggak sepenuhnya ideal. Itu emang selintas, sekali, dua kali bisa, “Kenapa sih kamu nggak jadi kayak...? Mungkin kamu lebih bisa lebih bahagia?” Itu pikiran yang pasti pernah dateng. Saya juga nggak bisa ngontrol diri saya itu, 100% saya harus kayak gini, kan nggak bisa. Jadi ya celahnya itu, satu dua. Saya pernah mikir kayak gitu pun kayak bukan jadi titik yang bener-bener bisa ngasih tekanan ke saya, nggak. Cuman kayak selintas pikir aja. |  |  |  |
| IR | 1535 | Jadi meski kamu punya prinsip yang kayak gitu, tapi...apa ya...kamu juga nggak bisa menahan diri buat nggak berpikiran... |  |  |  |
| IE | 1540 | Iya, nggak, nggak 100% kayak gitu. Cuma ya dominannya saya berprinsip kayak gitu. Maksudnya saya punya pikiran-pikiran demikian cuma selintas, bentar, sekilas aja mikir, “Kenapa aku nggak kayak gini?” |  |  |  |
| IR | 1545  1550  1555 | Mungkin karena manusia juga ya, jadi kayak...kan kita juga kadang masih suka membandingkan diri sendiri sama orang lain. Itu kan nggak bisa ditahan kadang. Makanya kamu masih membandingkan. Ini yang bikin aku...kemarin juga FM sempat cerita tentang konflik kalian itu, yang katanya kamu suka becandain dia itu. Itu, maksud aku, kenapa kamu becandain dia gitu lho? Kayak, emang menurut kamu itu lucu, tapi kemarin FM-nya sendiri ceritanya kayak, “Tapi itu bikin aku ngerasa kayak aku nggak bisa percaya, aku jadi ini...” |  |  |  |
| IE |  | Jadi insecure kan? |  |  |  |
| IR |  | Iya. |  |  |  |
| IE | 1560  1565 | Itu beda pandangan lho. Menariknya gitu. Jadi kayak, saya ngerasa saya becanda demikian, FM ngerasa kayak...saya nggak nangkep FM bisa ngerasa sekecil itu. Bisa kayak bener-bener sekecil itu dirinya terus kayak insecure dan sebagainya. Saya ngerasa kalau misalnya saya becanda ini, FM cemburu, saya ngerasa kayak dia bisa cemburu, istilahnya, berarti saya dapet afeksi gitu lho. Selintas tuh kayak gitu aja. Saya cuma pengen bahagiain diri sendiri. | Konflik terbesar antara DF dan FM adalah DF sering bercanda yang membuat FM cemburu. Meski mengetahui bahwa itu salah, DF tetap tidak bisa berhenti karena itu membuat dirinya bahagia. Ia merasa mendapatkan afeksi dengan membuat FM cemburu.  Apa mungkin DF tidak mengetahui cara menunjukkan afeksi yang baik? Selama ini, ia tidak punya patokan mengenai cara memberi dan menerima afeksi yang baik.  Atau, apa ia belajar cara mendapatkan afeksi adalah dengan menyakiti? Karena selama ini itulah yang ia ketahui; ayahnya memaksakan kehendak ke ibunya, menyakiti ibunya, dan ibunya menurut.  Meski ia tidak menyakiti secara fisik, ia menyakiti FM secara emosional, membuat FM merasa tidak percaya lagi dengan DF, menjadi posesif, mudah cemburu, insecure...  Karena dia merasa di hubungan pertamanya ia tidak bahagia, di hubungan ke dua dia merasa lebih bebas, masalahnya tidak rumit, jadi dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya tetap menjadi masalah. | Belum sadar bahwa perilaku bercandanya menyakiti FM  Merasa bahwa masalahnya dengan FM itu kecil  Tidak tau cara mendapatkan afeksi yang baik | Hubungan dengan FM  Hubungan dengan FM |
| IR |  | Dengan cara bikin dia cemburu? |  |  |  |
| IE | 1570  1575  1580  1585  1590 | Iya, dan saya nggak menangkap itu sebagai hal yang menyakiti dia. Seringkali...seringkali berhasil. Seringkali, suatu saat, dia tiba-tiba nangis, dia tiba-tiba marah. Dia selalu bandingin sama orang-orang yang dibilang, dia nggak bisa pede sama dirinya sendiri. Pas itu saya tau saya salah. Tapi sampai sekarang saya masih kayak gitu mbak. Nggak tau kenapa itu nggak bisa diubah. Frekuensinya mungkin gini, bukan frekuensi, momen-momen yang tepat aja kayak kalau saya becanda kayak gini ah, cocok pas moodnya lagi naik. Kalau moodnya naik, dia nggak terlalu efek, kalau misal dia lagi down, terus saya becandain itu, itu kan dia makin marah. Tapi nggak tau sih saya becanda kayak gitu kenapa. Itu di luar kontrol saya. Sebenernya saya bisa ngubah, saya punya niatan, “Aku jangan kayak gitu lagi,” tapi pas ketemu dia pas itu, seru lho mbak. |  | Konflik dengan FM | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Kenapa? |  |  |  |
| IE | 1595 | Nggak tau mbak. Bikin dia cemburu, terus dapet afeksi itu tuh bikin saya sedikit bahagia. Jahat juga ya? |  | Tidak tau cara mendapatkan afeksi yang baik | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Mungkin...nggak jahat sih, tapi mungkin kamu tau tempatnya aja kapan harus melakukan itu... |  |  |  |
| IE | 1600  1605 | Padahal saya punya niatan saya nggak mau gitu lagi. Masalah terbesar konflik tuh cuma itu sebenernya. Kayak, di hubungan saya tuh, masalah terbesarnya aja itu lho. Jadi kayak, orang bisa nganggep itu sepele, tapi itu memang masalah yang besar. Saya juga nggak ngerti kenapa saya sering kayak gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kalau misalnya kebalikan nih, kalau FM yang kayak gitu ke kamu gimana? |  |  |  |
| IE | 1610 | Saya nggak mikirin. Nah itu. Kayak biasa aja. |  |  |  |
| IR |  | Kalau misal dia kayak gitu? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 1615  1620  1625 | Dia ngeliatan...bandingin saya...saya ya udah, biasa aja. Kadang saya juga yang nyerang, ya udah kamu sama dia aja, dan sebagainya. Terus dia yang tiba-tiba...pokoknya itu pas dari ranah bercanda. Tapi kadang emang lemahnya...misal kadang saya sekali becanda, saya seneng. Dua kali becanda, saya seneng. Saya mau tambah lagi terus kan, makin lama dia makin muak. Pas kayak, “Aduh, kelewatan.” Itu juga pernah mikir kayak, “Aduh, kelewatan nih.” Udah, itu salah saya. Saya ngebahagiain diri saya sendiri, tapi saya nyakitin orang. |  |  |  |
| IR | 1630 | Tapi kamu pun berusaha merubah itu, tapi tetep kayak nggak bisa. Kayak mungkin karena kamu...apa ya...pernah merasa bahagia itu dengan sekali ngelakuin... |  |  |  |
| IE |  | Iya, kayak narkoba mbak. Kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 1635 | Mungkin namanya cewek gitu lho. Kan kayak...kadang kita suka membandingkan sama orang lain, lebih mudah merasa insecure dibandingkan laki-laki yang mungkin nggak terlalu memikirkan...misal kayak perihal fisik atau gimana. Itu kan cewek kan mikirin itu, jadi mungkin karena itu dia jadi insecure. |  |  |  |
| IE | 1640 | Dia cerita gitu po mbak? |  |  |  |
| IR |  | Ini menurut aku sih. |  |  |  |
| IE |  | Ya, ya, ya. Maksudnya, saya nggak habis pikir kalau dia cerita yang becandaan. |  |  |  |
| IR | 1645 | Soalnya aku nanya, kayak konflik terbesar kamu sama DF tuh apa? Aku nanya gitu kan, terus dia ceritanya itu... |  |  |  |
| IE | 1650 | Iya, iya, itu konfliknya emang itu aja. Orang kadang nganggep sepele, cuman menurut saya itu udah...karena saya benci pertikaian, konflik yang kayak gitu bisa jadi yang paling besar. Sesering itu lah saya berdamai sama dia, maksudnya saya nggak pernah ada konflik sama dia. |  |  |  |
| IR |  | Paling cuma itu aja? |  |  |  |
| IE | 1655 | Iya. |  |  |  |
| IR | 1660 | Aku lucu aja sih, tapi ya kalau dibandingin sama hubungan kamu yang sebelumnya, konfliknya kayak...dulu tuh kayaknya berat banget. Kayak, dia deket sama cowok lain... |  |  |  |
| IE | 1665 | Iya, iya kayak gitu. Itu kan mungkin konflik normal yang berat buat hubungan orang pada umumnya kan, orang ketiga dan sebagainya. Kalau saya kan nggak ada, cuman ya malah...merasanya tetep nggak bisa ngubah diri. Harusnya bisa, bisa harusnya, cuman... |  |  |  |
| IR |  | Ya kan proses juga. Kalian udah berapa tahun sih? 2017 ya? |  |  |  |
| IE | 1670 | Iya...setahunan lah. Nggak tau, nggak inget mbak. Patokannya gimana emang? Kan nggak ada tanggal-tanggal. |  |  |  |
| IR |  | Oh iya, bener. Kamu ketemu sama FM kapan sih? 2018? |  |  |  |
| IE | 1675 | 2018 pertengahan. |  |  |  |
| IR |  | Terus mendefinisikan sebagai pacarnya... |  |  |  |
| IE |  | Nggak tau. Nggak tau kapan. |  |  |  |
| IR |  | Berarti kalian nggak ada anniv-anniv gitu ya? |  |  |  |
| IE | 1680 | Nggak ada. |  |  |  |
| IR |  | Tapi kamu sendiri memandang, ya udah gapapa, yang penting tetap saling membahagiakan diri sendiri. |  |  |  |
| IE |  | Iya. Iya anniv nggak ada ya? |  |  |  |
| IR | 1685 | Iya...kamu baru nyadar sekarang? |  |  |  |
| IE |  | Iya, ya... |  |  |  |
| IR |  | Terus gimana? Mau bikin anniv sendiri po? Tanggal berapa gitu? |  |  |  |
| IE |  | Bener juga mbak, nggak ada ya? |  |  |  |
| IR | 1690 | Iya...perasaanmu tentang itu gimana? |  |  |  |
| IE | 1695 | Sebenernya nggak terlalu penting sih, cuma kayak lumayan aja bisa, “Happy anniv.” Cuman nggak ngapa-ngapain, cuma ngucapin doang aja? Ya entar bisa di manipulasi lah itu. |  |  |  |
| IR | 1700 | Ini, aku mau nanya juga, kan kamu sekarang coba membatasi berhubungan banyak sama FM, kamu bilang jadi jarang ngechat juga, jarang nelpon, terus kalau ketemu...pengennya ketemu langsung tapi ketemu juga nggak mau berkali-kali gitu kan. Nggak terus-terusan... |  |  |  |
| IE |  | Dia nyindir itu nggak? |  |  |  |
| IR | 1705 | Aku nanya sih, terus dia bilang ke aku gini, dia bilang ke kamu, “Terus kalau kita nikah gimana? Nanti kan ketemu langsung?” |  |  |  |
| IE | 1710  1715  1720  1725  1730  1735 | Itu apple tapi beda jenis apple, mbak. Kalau nikah kan hidup 24 jam gitu lho, nggak masuk akal gitu...cuman kayak, hal yang paling dia benci untuk saat ini tuh, kan saya beli HP baru mbak, dengan niat buat ngegame. Selama dua bulan ini, sebulan deh, dia tuh bener-bener kayak frekuensi kita kontakan tuh lebih dikit. Kalau dulu di HP saya yang ini, dia ganggu-ganggu terus kan. Saya kayak, “Ugh!”, tapi nggak saya sampein, saya cuma ngomong. Sampai saya batasin kalau misal, kamu ngechat dan kamu mau nelpon, itu minimal rentang chat dan nelpon itu lima menit setelah chat baru kamu boleh nelpon. Biar dalam game tuh nggak keganggu. Dia oke-oke aja. Ya karena itu, jarang chat juga...kayaknya nggak terlalu jarang chat. Setiap hari ngechat, setiap hari udah lumayan banyak, udah lumayan melelahkan menurut saya. Nggak melelahkan sih, cuma frekuensinya udah banyak. Terus saya chat aja, seminggu minimal ada sekali, minimal. Dia aja yang ngarepin baru hari ini ketemu, kapan ketemu lagi? Buset, kan baru tadi. Kan dia emang sering pengen ketemu. Tapi saya...kalau saya nggak bisa, dia juga biasa aja. kalau misal saya, “Mau ketemu,” “Nggak bisa,” “Kenapa?” “Mau ketemu sama temen.” Dia juga, ya udah. |  |  |  |
| IR | 1740 | Sekarang gimana sih perasaan kamu terhadap hubungan kamu sama FM? Apa ya...harapannya, atau perasaan-perasaan lain? |  |  |  |
| IE | 1745 | Ya...nggak ada sih mbak, udah cukup ideal menurut saya. Semoga aja bisa berjalan sesuai yang direncanakan. |  |  |  |

**Verbatim Wawancara *Significant Other*: Partisipan DF**

1. **Detail *Significant Other***

Nama : FM

Usia : 20 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

1. **Keterangan**

IR: Interviewer

IE: Interviewee

Descriptive

*Linguistic*

Conceptual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR/IE | Line | Transkrip | Exploratory comments |  |  |
| IR |  | Mungkin bisa cerita sedikit tentang diri kamu, biar kita nggak langsung ke pertanyaan inti... |  |  |  |
| IE |  | Oh iya...tentang apa Mbak? |  |  |  |
| IR | 5 | Ya Apa aja tentang diri kamu yang pengen kamu ceritain aja. |  |  |  |
| IE | 10 | Aku FM, mahasiswa angkatan 2017. Aku asli Jogja, umurnya 20 tahun, tahun ini 21. Anak ke-3 dari 4 bersaudara, cewek sendiri, kakak adikku cowok semua...terus apa lagi ya mbak? | Deskripsi diri FM. |  |  |
| IR |  | Segitu aja nggak apa-apa. Cewek sendiri di antara 4 cowok...gimana tuh rasanya? |  |  |  |
| IE | 15  20  25 | Ya...dulu paling kalau di rumah enggak ada temannya. Misalnya mereka kan suka main game atau main bola, aku nggak suka kan, jadi paling tersingkirkan. Terus kalau aku gabung mereka main game paling aku diusir, “Alah kamu nggak bisa!”. Jadi aku dianggap pengganggu kalau mereka lagi asik sendiri. Tapi juga ada enaknya kalau cewek sendiri tuh. Jadi kalau kakak aku sama adikku kan satu barang buat bareng-bareng, misal baju masku diturunin ke masku, diturunin ke adikku, kalau barangku baru-baru semua. |  |  |  |
| IR |  | Masa baju masmu buat kamu... |  |  |  |
| IE | 30 | Iya jadi...ya lama-lama biasa aja, tapi orang-orang pada bingung kok bisa aku cewek sendiri tapi aku nggak tomboy. Biasanya kalau cewek sendiri jadi tomboy, tapi aku biasa aja, teman-temanku pada bingung. |  |  |  |
| IR | 35 | Soalnya mungkin karena... |  |  |  |
| IE |  | Diusir. |  |  |  |
| IR |  | Diusir iya...Jadinya Ya udah sendiri gitu. Beda berapa tahun? |  |  |  |
| IE | 40 | Kalau aku sama adikku Jedanya 2 tahun, adikku semester 1 Sekarang... |  |  |  |
| IR |  | Di sini? |  |  |  |
| IE | 45 | Semester 2...Iya disini. Masku angkatan 2015, S1 nya udah lulus. Masku yang pertama Jedanya agak jauh, aku lupa berapa tahun tepatnya...Udah lulus S2. |  |  |  |
| IR |  | Udah lulus S2 Wah keren, keren Akademisi semua... |  |  |  |
| IE |  | Ya nggak tahu sih... |  |  |  |
| IR | 50 | Sebelumnya aku mau nanya, kamu bisa kenal DF dari mana? |  |  |  |
| IE |  | Dulu kenal dari ospek, sama-sama Jadi cofas, kebetulan partneran. Terus mulai kenal ya dari situ sih, gitu. | Awal kenal dengan DF. |  |  |
| IR |  | Terus kok bisa deket tiba-tiba? |  |  |  |
| IE | 55  60  65  70  75 | Sebenarnya sebelum di partner, kita dibagi ke gugus gitu kan, Misal di gugus Fakultas Hukum, Fakultas apa gitu kan. Aku sama DF ditempatin di Fakultas Hukum. Cuman waktu di dalam gugus tuh Sebenarnya awalnya aku nggak terlalu deket sama dia. Soalnya Aku nggak deket sama cowok-cowoknya, biasanya main sama yang cewek-ceweknya aja. Terus ternyata, waktu pengumuman partner, aku ternyata dipartnernya sama dia. Terus pertamanya aku agak kaget, lah aku jarang interaksi sama cowok gitu kan. Ya udah, baru terpaksa dekatnya gara-gara itu, gara-gara dipartner. Terus kan harus kayak bonding, harus saling kenal, terus kalau misal pergi-pergi, misal kumpul-kumpul gugus gitu harus bareng. Ya jadinya dari situ mulai kenal dan dekatnya. |  |  |  |
| IR |  | Aku mau nanya, soalnya DF juga kemaren bilang deket karena bonding, emang bondingnya tuh kayak gimana sih? |  |  |  |
| IE | 80  85 | Kalau bondingnya itu bonding partner, jadi kayak harus pergi ke suatu tempat sama partnernya berdua, terus ya udah saling ngobrol aja, kayak jelasin...aku jelasin tentang aku, dia jelasin tentang dia. Pokoknya lebih mengenal secara mendalam gitu dalam satu kali pertemuan itu. Terus ya udah kita cuma makan sambil cerita-cerita, udah gitu doang. | FM mulai dekat dengan DF karena mereka bonding partner untuk ospek. |  |  |
| IR | 90 | Dan harus dalam satu kali pertemuan gitu? |  |  |  |
| IE | 95 | Ya pokoknya dalam satu...dikasih deadline gitu, rentang tanggal segini sampai tanggal segini harus udah bonding, minimal satu kali. Ya terserah, mau main, mau makan, mau ngobrol, pokoknya harus saling mengenal satu sama lain, gitu. |  |  |  |
| IR | 100  105 | Pokoknya harus saling mengenal satu sama lain dalam jangka waktu tertentu? Nah, itu kok bisa? Kan kamu awalnya nggak...maksudnya nggak deket sama dia, terus tiba-tiba jadi...malah DF bilang FM benci dia, dia benci kamu gitu. |  |  |  |
| IE | 110  115  120  125  130  135  140 | Sebenernya apa ya...nggak tau juga, pokoknya dulu tuh...soalnya aku gampang benci sama orang, bukan sama orang, sama cowok sebenernya. Kayak gampang...”apa sih?” gitu lho. Pokoknya...soalnya aku nggak terlalu suka interaksi sama cowok dulu tuh, terus jadi kalau dipaksa kayak gitu, aku kayak males tuh lho, kayak orang kenal kan pasti pelan-pelan, masa dipaksa kayak gitu? Ya mesti nggak bakal jadi hal yang positif, ya mesti nggak jadi deket, justru malah jadi terpaksa jatohnya. Jadi aku tuh sebel gitu. Terus juga...dulu tuh sebelnya sama DF tuh soalnya dia tuh sering banget ngespam, ngechat banyak banget, terus habis itu baru tak bales sekali, dia langsung bales lagi kayak...pokoknya mengganggu gitu lah. Apa sih nih orang? Soalnya menurutku tuh, kalau dari dalam kepanitiaan atau apa tuh, kayak ya udah yang penting tuh kita waktu ngelakuin kegiatannya tuh profesional, tapi kalau misalnya udah selesai, ya ya udah gitu. Misalkan hari itu ada agenda, misalkan ada roleplay, simulasi kelas. Ya udah, waktu roleplay kita bertingkah emang kita sebagai partner gitu, cuma waktu pulang ke rumah atau ke kos, biasa lagi aja, nggak perlu harus chat gimana-gimana gitu, menurutku kayak gitu. Cuman ternyata kalau di ospek tuh budayanya nggak kayak gitu. Yang namanya partner tuh kayak harus dekat nggak cuma di kelas, secara personal juga harus akrab biar bisa lebih bangun chemistrynya, gitu. Cuman dulu aku belum terbiasa sama budayanya itu. | Di awal, FM merasa terpaksa harus dekat dengan DF karena ia tidak suka berinteraksi dengan laki-laki.  FM juga sebal dengan DF karena ia sering menghubunginya lewat chat.  FM merasa bahwa kehidupan profesional harus dipisah dengan personal, berbeda dalam budaya di kepanitiaan tersebut.  Lalu apa yang membuatnya berubah pikiran? |  |  |
| IR | 145  150 | Oh gitu...jadi di awal kamu sebelnya karena dia suka...emang kamu nggak gampang deket sama cowok juga, tapi karena dia juga suka ngespam chat gitu banyak banget. Tapi karena budayanya kayak gitu, akhirnya kamu mencoba buat kayak ya udah sesuaian aja. Emang dia kalau ngespam chat biasanya tentang apa? |  |  |  |
| IE | 155 | Apa ya...nggak inget sih mbak, cuman...ya paling cuman cerita...apa ya? Nggak inget aku. Pokoknya banyak, sekali aku buka chat tuh bisa tujuh... |  |  |  |
| IR |  | Tujuh baris gitu? |  |  |  |
| IE | 160  165 | Tujuh baris gitu. Apa sih...apa ya aku lupa. Paling cuma kayak misal, udah pulang, habis itu...misalkan aku habis pergi dari mana gitu, terus aku bilang, maaf aku baru bales, aku baru pulang. Dari mana....kayak nanya-nanya apa sih, nggak penting. |  |  |  |
| IR |  | Itu menurut kamu mengganggu gitu ya? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. |  |  |  |
| IR | 170 | Terus tadi kamu juga sempat cerita kalau kamu mulai dekat sama DF habis bonding itu ya? Nah pas bonding itu, dia cerita-cerita apa aja ke kamu? |  |  |  |
| IE | 175  180  185 | Sebenernya waktu bonding itu malah nggak terlalu intens sih ceritanya. Kayak cuma cerita kuliah, keseharian. Tapi kalau tentang keluarga sama sekali nggak nyinggung. Aku juga cuma nyinggung masalah kuliah, di fakultasku belajar apa, di fakultas dia belajar apa, gitu-gitu doang. Sebenernya kalau dibilang mulai deketnya dari bonding juga, maksudnya lebih kenalnya sejak bonding, cuma untuk deket secara personalnya justru seiring berjalannya waktu, nggak dalam satu kali itu. Soalnya itu emang kita nggak seterbuka itu, dan paling yang dibilangin cuma 5% dari yang sebenernya kita alami. | Bonding menjadi awal bagi FM untuk kenal dengan DF, namun kedekatan secara personal terjadi seiring berjalannya waktu. |  |  |
| IR | 190 | Jadi sebenernya pas bonding itu nggak terbuka banget gitu ya, cuman keseharian aja... |  |  |  |
| IE |  | Jatuhnya kayak formalitas sih, cuman karena disuruh cerita-cerita, ya udah ceritain aja, tapi nggak yang mendalam gitu. |  |  |  |
| IR | 195 | Oh...tapi dia sempat nyebut tentang keluarganya? |  |  |  |
| IE | 200  205  210 | Dia cuman cerita kalau misalkan keluarganya itu...kan di sini ngekos dia, dia cerita kalau di sini ngekos, habis itu keluarganya dia...dia dulu pernah tinggal di Jogja, di Pekanbaru, di Bali, sama...keluarganya kebanyakan di Jakarta sama di Pekanbaru, udah gitu aja. Cuman nggak ceritain kenapa keluarganya mencar-mencar gitu, nggak. Dan aku juga nggak merasa perlu untuk tanya juga, ya udah biarin aja. Kayak...mungkin maksudnya keluarga besarnya gitu ada yang di Jakarta, ada yang di Pekanbaru. Aku juga nggak kepo-kepo kayak gimana-gimana gitu sih. | DF menceritakan sedikit tentang keluarganya ke FM saat bonding. |  |  |
| IR | 215  220 | Oh gitu...jadi dia emang sempet nyebut, tapi nyebutnya nggak spesifik gitu, cuman “Oh keluargaku di sini, di sini”. Dan kamu nggak merasa perlu tanya tentang itu karena kamu kira biasa gitu mencar-mencar. Terus akhirnya dia mulai bisa terbuka tentang itu sejak kapan? |  |  |  |
| IE | 225  230  235  240  245 | Ummm...terbukanya itu justru...sebenernya waktu perjalanan menuju ospek, dia suka ngajakin aku pergi kan. Cuman aku lebih sering nggak maunya, hampir selalu tak tolak gitu, kayak males aja gitu. Tapi pokoknya waktu sekitar dua mingguan sebelum ospek gitu, barulah aku ya udah lah nggak apa-apa, namanya partner masa belum...ya pokoknya biar lebih mateng materi di kelasnya. Tak pikir bakal bahas materi kelas kan, ternyata dia cerita-cerita. Tapi dia nggak langsung cerita tentang masalahnya. Dia cuma bilang, malem tuh sering susah tidur, terus kadang tiba-tiba nangis sendiri apa gimana gitu. Cuman aku juga nggak nanyain masalahnya apa gimana gitu sih, aku juga nggak bahas-bahas tentang keluarganya apa gimana. Jadi kayak cuman dengerin aja apa yang dia omongin di situ. Kalau yang dia cerita tentang kondisi keluarganya itu justru setelah...mungkin satu-dua bulanan setelah ospek, dia baru cerita kalau keluarganya udah cerai gitu. | DF mulai cerita lebih dalam ke FM beberapa minggu sebelum ospek mengenai keadaannya yang suka menangis dan tidak bisa tidur.  Tumbuh kepercayaan dalam diri DF kepada FM? Kenapa bisa?  DF baru bisa menceritakan tentang keluarganya 1-2 bulan setelah ospek.  Apa karena FM mendengarkan dan tidak menghakimi saat ia menceritakan masalahnya?  “Perasaan nyaman yang belum pernah aku rasain sebelumnya” | Merasa nyaman dengan FM | Hubungan dengan FM |
| IR | 250 | Oh...jadi pas di awal tuh dia malah nggak cerita, tapi pas kayak seiring pas pacarannya itu ya, pokoknya pas setelah pacaran baru cerita... |  |  |  |
| IE |  | Iya, iya. |  |  |  |
| IR |  | Tapi dia juga cerita malem susah tidur, suka nangis tuh kenapa? |  |  |  |
| IE | 255  260  265  270 | Ummm...aku tuh...sebenernya waktu itu dia nggak jelasin secara spesifik apa yang dia pikirin, masalahnya tuh apa, tuh nggak terlalu dalem. Dia cuman bilang kalau lagi rumit aja hidupnya kayak...ya kayak gitu lah. Tapi dia nggak jelasin masalahnya sebenernya apa, terus aku malah nangkepnya tuh karena masalah kuliah, soalnya kan waktu itu dia udah mulai bimbingan skripsi sejak semester tiga atau berapa gitu...makanya dia tuh...waktu, waktu mau ospek tuh pas jaman-jamannya dia lagi sering ketemu sama dosbingnya itu. Terus aku mikirnya, “Oh karena kuliah kali ya?”, tapi aku lebih ke dengerin aja gitu, aku nggak probing “Emang kamu ada masalah apa?”, nggak sedalem itu. |  |  |  |
| IR |  | Emang dia ngomongnya gimana? |  |  |  |
| IE |  | Gimana ya ngomongnya...nggak bisa tak praktekin. |  |  |  |
| IR | 275 | Maksudnya intinya aja...aku lagi... |  |  |  |
| IE | 280  285 | Pokoknya kayak...belakangan ini tuh kayak susah tidur, kadang kalau malem tiba-tiba...dia kan suka belajar tengah malem gitu kan, bangun jam berapa buat belajar, buka buku gitu-gitu, terus tiba-tiba nggak tau kenapa nangis gitu. Dia kan juga suka main keyboard, kadang main keyboard, terus nggak bisa tidur lagi, kepikiran macem-macem gitu. Nggak terlalu jelasin masalahnya apa. | Keadaan DF sebelum berpacaran dengan FM. |  |  |
| IR |  | Tapi pada akhirnya kamu tau nggak masalahnya kenapa? |  |  |  |
| IE | 290  295  300 | Ummm...pelan-pelan, pelan-pelan dia mulai cerita kalau dulu tuh...sebenernya aku nggak mikir sama sekali kalau keluarganya tuh cerai, soalnya dia tuh deket banget sama orang tuanya dua-duanya gitu. Tiba-tiba ditelepon, terus ditelepon tuh akrab banget. Jadi aku mikirnya, “Wah enak ya dia bisa akrab sama orang tuanya”, soalnya kan aku sama orang tuaku cenderungnya kayak segan, nggak suka cerita-cerita, sementara dia kayak bisa temenan sama orang tuanya. Makanya dulu aku mikirnya, “Wah enak ya bisa kayak gitu”. Terus baru lama-lama aku tau kalau ternyata cerai gitu. | FM mengira bahwa DF justru dekat dengan keluarganya, akrab saat di telepon.  Tapi DF bilang ia sama sekali tidak dekat dengan orang tua?  DF tidak ingin menunjukkan hubungannya yang renggang dengan orang tuanya. Ia tetap menunjukkan rasa senang saat di telepon oleh orang tua. | Mencoba untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 305 | Dia keliatannya akrab sama orang tuanya? |  |  |  |
| IE | 310  315  320 | Iya, keliatannya tuh akrab. Terutama tuh dulu sama papanya. Soalnya kan dia lebih lama tinggal sama papanya kan waktu dari SD...pokoknya tuh cerainya akhir SD apa ya...pokoknya waktu di Pekanbaru, dia cerai, terus mamanya sama adiknya pergi ke Muntilan, terus habis itu dia di Pekanbaru sama papanya kan. Terus jadi dia lebih lama tinggal sama papanya, sampai kuliah pun juga yang nganterin dia ke Jogja, gitu-gitu, itu juga papanya. Makanya dulu tuh aku sering lihat dia teleponan sama papanya, sama eyangnya di Pekanbaru. Cuman kalau sama mamanya, aku jarang denger kabarnya, jarang denger dia berinteraksi sama mamanya. Cuman baru pas tahun kemarin 2019 itu baru lumayan intens juga sama mamanya. | *Terutama akrab dengan papanya.*  Padahal DF menceritakan justru ia jarang berkomunikasi dengan ayahnya. Apakah dulu tidak seperti ini? |  |  |
| IR | 325 | Oh...jadi awalnya justru kamu ngira kalau dia tuh keluarganya baik-baik aja karena kamu suka lihat ayahnya, eyangnya...ibunya, ibunya juga nggak? Jarang? |  |  |  |
| IE | 330  335 | Kalau waktu itu jarang, cuman kayaknya dia tuh baru ketemu lagi sama mamanya...dia sih bilangnya kuliah ini baru ketemu lagi, waktu mamanya ke Jogja. Terus ngajak ketemu, ngajak aku juga, itu baru ketemu lagi setelah sekian lama. | DF baru berkomunikasi dan bertemu dengan ibunya saat kuliah.  Lebih sering berkomunikasi dengan ibu daripada bapak...mungkin karena dulu juga dekatnya dengan ibu? |  |  |
| IR | 340 | Jadi intinya kayak sama orang tuanya itu...maksudnya kamu kira dia tuh deket karena suka ditelepon gitu ya. Tapi...habis itu dia ceritanya gimana? |  |  |  |
| IE | 345  350  355 | Hmmm...kayaknya...kayaknya dulu tuh nggak dia yang cerita duluan, malah justru aku yang lebih terbuka duluan. Waktu aku semester tiga, itu kayak juga...lagi banyak masalah hidup juga kan. Kayak aku mulai cerita dikit-dikit kalau misalnya aku tuh lagi gini, ada ini. Ya udah, dia dengerin dan nyimak baik gitu. Habis itu, waktu...kayaknya gara-gara aku mulai terbuka sama dia, dia jadi punya kepercayaan gitu sama aku. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, baru dia cerita kalau sebenernya tuh dia juga nggak sebaik-baik aja itu kondisinya. Terus habis itu dia kayak cerita, pokoknya dalam satu waktu dia cerita dari kecil dia kayak gimana sampai gede dia kayak gimana, malem-malem di warung. | Karena FM menceritakan tentang masalahnya, DF menjadi lebih terbuka untuk cerita mengenai keluarganya. |  |  |
| IR | 360 | Jadi...dia cerita sama kamu karena kamu duluan yang mulai cerita sama dia...karena kamu waktu itu juga lagi... |  |  |  |
| IE |  | Ada masalah... |  |  |  |
| IR | 365 | Ada masalah...terus karena kamu juga terbuka, akhirnya dia juga termotivasi untuk terbuka juga gitu ya...terus soal yang tadi dia nangis dan nggak bisa tidur itu, akhirnya kamu tau penyebabnya itu kenapa? |  |  |  |
| IE | 370  375  380  385 | Ummm...kayaknya itu juga kompleks gitu deh, kayak nggak cuma faktor keluarga juga, mungkin juga karena ada stresor dari ini juga...kayak lingkungan kuliah juga, dia ekspektasi sama nilai tuh tinggi, dia orangnya akademis banget gitu, terus ditambah dulu kan dia juga punya pacar kan sebelumnya. Terus kayak...pokoknya tuh, setelah putus tuh malah kayak si pacarnya tuh malah semacam ngadu domba mungkin ya, kayak bilang pokoknya tuh seolah-olah salahnya tuh dilimpahin ke DF semua, jadi anak-anak di jurusan dia jadi kayak juga punya persepsi buruk ke DF. Soalnya dikiranya DF yang kayak gimana, padahal kalau dari ceritanya DF sih dia juga udah berusaha baik, cuma emang makin lama, makin nggak cocok. | Mantan DF malah membuat orang-orang di jurusannya memiliki persepsi buruk terhadap dirinya, melimpahkan kesalahan akan putusnya hubungan mereka ke dia.  Bagaimana perasaan DF tentang ini? |  |  |
| IR | 390 | Oh jadi pacarnya yang dulu juga masih kayak...istilahnya apa ya? Kayak mengganggu kehidupan dia? Justru pas setelah putus, pas setelah sama kamu, dia kayak mengadu domba gitu... |  |  |  |
| IE | 395  400  405 | Iya, iya, iya semacam itu sih. Karena jedanya antara dia putus sama...kan juga waktu dia putus kan pas perjalanan menuju ospek, jadi kayak kesannya tuh putusnya gara-gara ada aku gitu lho. Padahal sebenernya mereka udah punya masalah duluan. Dan juga waktu dia putus pun, aku masih sebel sama dia, bukan yang udah deket apa gimana. Jadi selama dia masih pacaran sama pacarnya yang lama, aku juga nggak mengusik, nggak pernah yang ngedeketin gitu juga nggak pernah. Mungkin itu juga jadi salah satu hal yang membuat dia nggak nyaman di kuliahnya. |  |  |  |
| IR | 410  415  420 | Jadi selain karena keluarganya juga karena masalah akademik itu, terus sama pacarnya juga membuat dia merasa nggak nyaman di jurusannya karena tadi dia membuat semua orang berprasangka kalau DF...waktu pas mereka putus, DF yang salah. Iya sih, DF juga sempet nyebutin orang-orang setelah mereka putus memandang DF kayak gitu. Padahal sebenernya kayak gitu kan mereka masalahnya udah dari lama. Terus lanjut lagi ke keluarganya, emang dia suka cerita...dia udah cerita apa aja tentang keluarganya ke kamu? |  |  |  |
| IE | 425  430  435  440 | Ummm kalau soal keluarganya tuh ya dia cerita dulu tuh waktu kecil kan dia tinggal di Jogja, sampai SD masih di Jogja...terus biasa, sama adiknya tuh beda jauh umurnya sama dia...sekarang masih SMP kelas satu atau kelas dua...pokoknya masih awal SMP. Terus sama papa mamanya di sini. Habis itu, dia cerita habis SD itu dia pindah ke Pekanbaru. Terus di Pekanbaru itu baru mulai muncul masalah-masalah gitu. Terus dia juga bilang mamanya tuh temperamen. Jadi kayak juga pernah ngelempar cangkir apa ya...pokoknya tuh ngelempar cangkir, kena DF, terus sampai sekarang masih ada bekasnya di sini. Dia cerita kayak gitu. Tapi dia nggak sepenuhnya nyalahin papanya itu, soalnya juga setelah liat tangannya luka tuh papanya langsung nyesel, kenapa tadi marah-marah kayak gitu...eh... | Cerita tentang masa kecil DF.  Papa DF temperamen, pernah melempar gelas ke arah DF karena marah hingga ada bekasnya.  Ini kah yang membuat DF memiliki reservasi terhadap ayahnya? | Mengalami kekerasan dari ayahnya | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 445 | Mamanya langsung nyesel? |  |  |  |
| IE | 450  455  460  465  470  475  480  485  490  495  500 | Papanya langsung nyesel setelah dia marah, dia juga langsung nyesel, harusnya tadi nggak usah sampai kayak gitu, nggak sampai segitunya, malah ngelukain anaknya sendiri. Terus kalau berantemnya kenapa tuh sebenernya dia nggak terlalu cerita, pokoknya dulu sering berantem. Terus kalau udah mulai marah-marah gitu, akhirnya dia pelariannya ke game. Jadi dia suka main game di kamarnya sendirian daripada dia dengerin orang tuanya berantem. Dan adiknya juga masih kecil banget, masih belum bisa diajak ngobrol gitu, jadi ya udah, dia ngegame di kamarnya sendirian gitu. Terus kayaknya dia tuh nggak tau papa mamanya cerai. Yang jelas tuh, suatu waktu, mamanya izin kalau dia tuh mau ke Muntilan sama adiknya. Ya udah dikiranya cuma pergi ke tempat saudara apa gimana gitu, tapi ternyata setelah bertahun-tahun tuh masih di sana, nggak pernah balik lagi. Ya udah, akhirnya dia cuma tinggal berdua sama papanya itu. Sebenernya juga ada eyangnya, kalau saudara-saudara kayak om gitu aku nggak tau sih, cuma dia cerita di Pekanbaru ada papa sama eyangnya. Nah biasa terus papanya kerja di Pekanbaru, terus dia lebih sering sendirian di rumah. Dia tuh cerita dia lebih deket sama eyangnya daripada sama papanya sendiri. Sampai sekarang pun juga emang aku lebih sering lihat dia ditelepon eyangnya daripada sama papanya. Walaupun juga sama mamanya lumayan sering sih menurutku. Cuman sama eyangnya lebih sering lagi. Terus apa lagi ya? Terus pokoknya dia nggak tau kabar mamanya sama adiknya gimana, kayaknya waktu kuliah deh baru mamanya ngehubungin lagi terus mau ketemu. Dan itu pertama kalinya dia ketemu sama adiknya juga. Dan yang bikin dia sedih tuh, dia tuh kayak nggak terlalu masalah sama hubungan papa-mamanya yang renggang, dia nggak terlalu nganggep itu sebagai masalah. Cuman yang bikin dia sedih tuh soalnya waktu ketemu lagi tuh adiknya nggak kenal sama dia. Ini siapa? Soalnya dulu waktu pisah waktu kecil banget kan, jadi mungkin belum kenal sama kakaknya gitu. Jadi kayak...makanya yang jadi motivasinya DF tuh sebenernya lebih ke gimana adiknya tuh bisa deket lagi sama dia, bukan orang tuanya mau balik atau gimana gitu, nggak. | Ayah dan ibu sering bertengkar, adik masih kecil, akhirnya pelarian DF ke game, ia bermain game sendirian.  Di awal dia emang bilang hatinya udah batu dengan keadaan orang tuanya, tapi waktu awal-awal, apakah ada rasa...kesepian? Sedih?  DF baru bertemu lagi dengan ibunya saat ia kuliah. Yang membuatnya merasa sedih adalah adiknya tidak mengingat siapa dirinya. Ia menjadi termotivasi untuk ingin dekat dengan adiknya lagi.  DF tidak menganggap kerenggangan hubungan dengan orang tuanya bukan sebagai masalah | Termotivasi untuk dekat lagi dengan adiknya.  Tidak mempermasalahkan kerenggangan hubungan dengan orang tua | Hubungan dengan adik  Sudah biasa sendirian  Hubungan dengan orang tua |
| IR | 505  510 | Oh gitu...jadi...dari awal deh. DF itu kan orang tuanya udah bercerai, tapi dari awal tuh emang suka berkelahi, bertengkar. Tapi dia juga nggak cerita bertengkarnya kenapa, cuma bilang bertengkar intinya. Terus kayak pernah juga...itu yang temperamen mamanya atau papanya? |  |  |  |
| IE |  | Papanya. |  |  |  |
| IR | 515 | Oh papanya...yang ngelempar gelas itu. Itu umur berapa? |  |  |  |
| IE |  | Ummm...lupa mbak. Pokoknya dia cerita suatu pagi papanya pernah marah, ngelempar cangkir, terus kebetulan kena dia, terus ada bekasnya. |  |  |  |
| IR | 520 | Marahnya kenapa itu? |  |  |  |
| IE |  | Entah dia nggak cerita atau aku yang lupa, nggak inget sih mbak sebabnya apa. |  |  |  |
| IR | 525  530 | Jadi dari awal lingkungan keluarganya udah nggak nyaman buat dia, bahkan sebelum dia pindah ke Pekanbaru. Tapi pas di Pekanbaru, baru puncaknya gitu ya. Karena itu pun mamanya sama adiknya pas di SMP pergi ke Muntilan ya? |  |  |  |
| IE | 535 | Nggak tau sih, soalnya SMP...soalnya waktu-waktu gitu aku nggak terlalu hafal sih mbak. Mungkin nanti bisa ditanya lagi ke DF nya, soalnya aku misalnya waktu-waktu gitu aku nggak terlalu... |  |  |  |
| IR | 540  545 | Oh iya, oke oke. Tapi pokoknya, ibu sama adiknya pergi kan pada suatu saat. Terus habis itu, lama gitu, akhirnya nggak balik-balik. Terus akhirnya waktu itu DF pun tau, oh ternyata udah pisah. Udah cerai. Tapi yang bikin DF merasa sakit hatinya itu, dia nggak permasalahin orang tuanya cerai, cuma yang dia permasalahin adiknya yang nggak kenal sama dia. Pas ketemu lagi...itu bener-bener kontak lagi pas kuliah? Jadi pas SMP bener-bener... |  |  |  |
| IE | 550 | Setauku, setauku dia ceritanya nggak pernah kontakan sama mamanya lagi sampai waktu kuliah gitu. |  |  |  |
| IR | 555 | Terus karena kayak gitu, akhirnya dia baru ketemu lagi sama adiknya pas kuliah. Tapi dia menceritakan nggak, apakah...maksudnya adiknya kan nggak kenal sama dia nih, dia pernah semacam nyalahin orang tuanya gitu nggak? Kayak, “Adik aku nggak kenal sama aku karena kalian”. |  |  |  |
| IE | 560  565  570  575 | Kalau secara eksplisit nggak sih, aku nggak...apa ya...dulu...gimana ya, sebenernya aku nggak merasa secara eksplisit DF tuh nyalahin orang tuanya. Dia juga nggak pernah mempermasalahkan kondisinya karena dia merasa ya emang udah jalannya kayak gitu. Biasa aja. Cuman, kadang dia ngerasa kalau kenapa akhirnya pisah kayak gitu karena mamanya yang egois. Dia pernah...nggak berkali-kali sih, kayak pernah nyinggung gitu, sebenarnya kalau semua ini tuh gara-gara mamaku yang egois aja. Dia bilangnya gitu. Cuman kalau nyalahin itu sama kondisinya, kayaknya nggak sampai sedalam itu. Cuma sempat agak marah aja, tapi lama-lama kayak ya udah. | DF menyinggung kalau mamanya egois? |  |  |
| IR | 580 | Jadi dia nggak secara eksplisit ngomong gitu, tapi emang dia kayak pernah ngomong mamanya tuh egois. Dia pernah cerita nggak ke kamu perasaannya ke orang tuanya tuh kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 585  590  595  600 | Dia malah...kayak...mati rasa. Dia pernah bilang kalau misalkan dia tuh nggak se...dia udah biasa hidup sendiri, jadi dia kadang ngerasa dia tuh nggak sebutuh itu orang tua. Dia juga udah biasa hidup sendiri, ditinggal gitu juga udah biasa. Makanya dia tuh nggak terlalu menganggap orang tua sebagai figur yang penting. Menurut dia tuh, yang penting itu eyangnya, bukan orang tuanya. Dia pernah bilang, pokoknya, “Aku lebih sedih kalau eyangku meninggal daripada orang tuaku meninggal”. Soalnya emang dia merasa orang yang signifikan dalam kehidupannya dia eyangnya, bukan orang tuanya. | DF sudah biasa hidup sendiri, tidak menganggap orang tua sebagai figur yang signifikan untuk dirinya. | Tidak menganggap orang tua sebagai figur yang penting | Hubungan dengan orang tua |
| IR | 605 | Jadi dia merasa...eyangnya orang yang lebih penting dalam hidupnya dia daripada orang tuanya. Dia juga bilang dari dulu merasa sendiri gitu walaupun dia lagi sama orang tuanya. Emang dia cerita apa tentang eyangnya? |  |  |  |
| IE | 610  615  620 | Ummm...kalau tentang eyangnya cerita apa ya? Kalau sama eyangnya dia lebih cerita yang lucu-lucu, kayak misal eyangnya suka mancing ikan, punya ternak bebek atau apa gitu. Suka cerita tapi yang lucu-lucu gitu, jadi nggak terlalu cerita ini, apa gimana-gimana gitu. Cuman suka cerita kalau eyangnya yang lebih peduli sama kondisinya dia di kuliahan ini. Sering banget nelpon, sering cerita-cerita di sana kayak gimana, lebih sering ngabarin, nanyain kabar gitu. |  |  |  |
| IR | 625 | Oh gitu...jadi bisa disimpulin kalau sama eyang dia lebih banyak inget yang bahagia-bahagia gitu, kalau sama orang tuanya dia lebih fokus ke yang jelek-jeleknya. |  |  |  |
| IE |  | Iya, mungkin kayak gitu. |  |  |  |
| IR | 630  635  640 | Uh...tapi iya sih, DF juga waktu wawancara pertama tuh juga dia juga bilang...mengistilahkannya, hatinya udah batu gitu, terkait sama orang tuanya. Dia juga cerita kayak...ya lebih ke adiknya, maksudnya apapun yang dia lakuin justru buat adiknya. Kayak dia cerita, dia kan udah bisa membiayai dirinya sendiri lah. Maksudnya, walaupun nggak semua, tapi udah bisa. Terus dia tuh suka menyisihkan uang untuk bisa jenguk adiknya juga. Hmmm...mungkin bisa langsung aja ke topik berikutnya, kamu ngerasa hubungan kamu sama DF tuh kayak gimana? |  |  |  |
| IE | 645  650  655  660 | Ummm...kayak gimana ya...kayak orang-orang pacaran pada umumnya mungkin? Ya maksudnya...ummm...soalnya aku juga bukan tipe yang pacaran buat main-main apa gimana, tapi emang yang orientasinya kalau bisa yang terakhir gitulah. Jadi emang orientasinya lebih ke jangka panjang gitu. Mungkin waktu awal-awal sebelum aku...ya aku seiring berjalannya waktu bisa membalas perasaan dia, cuman waktu awal-awal itu, kan aku belum suka sama dia, jadi aku lebih memposisikan diri sebagai orang yang dengerin dia. Mungkin dia sulit terbuka sama masalahnya ke orang lain, makanya aku kayak memposisikan diri kayak orang psikologi gitu. Biasanya orang psikologi dicurhatin gitu kan, ya aku memposisikan teman psikologinya gitu. |  |  |  |
| IR |  | Konselor pribadi... |  |  |  |
| IE | 665 | Konselor mungkin ya...kayak gitu. Tapi lama-lama dijalanin selayaknya orang pacaran pada umumnya. Hahaha gimana, aku nggak tau jelasinnya gimana. |  |  |  |
| IR | 670 | Oke, uh...kemaren ini sih, DF juga cerita katanya kalian mulai pacarannya pas habis ospek gitu kan... |  |  |  |
| IE | 675  680  685 | Iya, tapi nggak habis ospek banget. Dia nggak bilang, “Kamu mau jadi pacarku nggak?”, nggak. Dia cuma cerita perasaannya kayak gimana, terus habis itu aku waktu itu nggak ada pikiran buat deket sama cowok, aku nggak ada pikiran buat menjalin hubungan sama cowok. Jadi aku bilang, mending kamu kalau emang mau hubungan yang kayak gitu, mending kamu berhenti dari sekarang aja, soalnya aku nggak tertarik, aku bilang kayak gitu dulu. Terus dia bilang masih mau usaha, gitulah pokoknya. Ya udah, jalanin aja selayaknya temen, aku bilang. Cuman, lama-lama kayak sambil jalan gitu, baru ngerasa, “Oh, ternyata cocok juga”. | Di awal berhubungan dengan DF, FM tidak memiliki perasaan romantis padanya karena perasaannya terhadap laki-laki. Namun, DF tetap bertekad mencoba, hingga akhirnya mereka menjadi semakin dekat, dan FM pun mulai merasa cocok dengan DF. | Berusaha mempertahankan hubungan dengan FM | Hubungan dengan FM |
| IR | 690  695 | Jadi di awal pun, pas setelah ospek itu, nggak langsung gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu. Karena kamu di awal juga masih punya keraguan untuk berhubungan romantis sama dia. Tapi kamu bilang dia pengen tetep mau berusaha untuk mempertahankan hubungan sama kamu... |  |  |  |
| IE | 700 | Pokoknya dia pelan-pelan bakal buktiin lah kalau misalkan sebenernya tuh bisa juga akhirnya. | Efikasi diri tinggi? | Ingin membuktikan bahwa hubungan mereka dapat berjalan | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Terus akhirnya momen yang menentukan, “Oh, kita pacaran sekarang”? |  |  |  |
| IE | 705  710  715 | Nggak ada...kayak...nggak tau. Soalnya aku kayak...aku nggak inget dia pernah bilang “Kamu mau jadi pacarku?”, nggak. Gimana ya...pertama tuh kayak biasa aja. Lama-lama, dia mulai manggilnya panggilan sayang gitu kan. Habis itu, apa sih, aku masih manggil nama pas itu. Ya biasa aja gitu. Terus, baru, lama-lama pas aku juga ada ketertarikan itu, ya baru akhirnya jadi dua arah. Nah mungkin dari situ baru mulai bisa dianggap sebagai pasangan. | Tidak ada ungkapan pacaran dari kedua pihak.  Kenapa? |  |  |
| IR | 720 | Oh tapi nggak ada kata-kata, “Kamu mau nggak jadi pacar aku?” gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu aja gitu, terus kayak...kalian deket, dia punya perasaan sama kamu, kamu juga lama-lama punya perasaan sama dia, akhirnya ya udah. |  |  |  |
| IE | 725  730 | Ya udah lama-lama memperkenalkan dirinya ya udah, “Nih pacarku,” “Nih pacarmu”. Maksudnya kayak memperkenalkan diri ke teman...misal aku memperkenalkan dia ke temenku, ya aku bilangnya dia pacarku. Terus dia juga bilang ke temennya ini pacarku. Tapi nggak ada...kata pembukti, kayak... |  |  |  |
| IR |  | Nembaknya gitu nggak ada...tapi menurut kamu itu penting nggak sih? |  |  |  |
| IE | 735  740  745  750 | Nggak, karena menurutku yang penting komitmennya sih. Toh juga, maksudnya, kan ada orang yang emang dia nggak mau pacaran, tapi dia juga di depan orang dia bertingkah seolah-olah dia tuh jomblo. Misalkan dia komitmen sama orang, kayak HTS gitu istilahnya, tapi ketika dia di tempatnya sama cewek lain, dia juga bertingkah seolah-olah dia nggak punya orang lain, nggak punya orang yang dijaga. Kan kadang ada orang kayak gitu. Nah kalau aku sama dia tuh nggak, jadi kayak walaupun nggak diiket sama suatu hal, tapi kalau misalkan kita ketemu sama orang lain, ya kita memposisikan dirinya kayak kita punya orang. Jadi kalau misalnya ada yang deketin apa gimana gitu, ya aku juga, ya aku udah ada orang lain, nggak yang terus ditanggepin. | Yang penting bagi FM adalah komitmen untuk mempertahankan hubungan, bukan ungkapan yang melabel suatu hubungan.  FM sudah berperilaku yang menunjukkan komitmen kepada DF.  Tapi DF tidak... |  |  |
| IR | 755  760  765 | Tapi nggak ada perkataan resminya gitu ya...tapi kapan sih kalian tuh tau ini saatnya, aku harus mulai me-refer ke orang ini sebagai, “Oh dia pacarku”. Kan mungkin buat orang-orang...kan ada orang-orang yang sangat mementingkan status pacarnya gitu. Maksudnya harus ada kejelasan kita apa. Tapi kalau kalian kan bisa dibilang belum ada kejelasan itu, sampai akhirnya kalian mulai memperkenalkan diri ke orang-orang tuh sebagai, “Oh dia pacar aku”. Nah itu tuh, kapan gitu lho? Maksudnya apa tiba-tiba pas kalian lagi berdua, terus ketemu temen, tiba-tiba “Oh ini pacarku”...atau kayak...pernah nggak sih ada diskusi tentang itu? |  |  |  |
| IE | 770  775 | Nggak, pelan-pelan aja gitu. Misal pertamanya ngenalinnya temen, habis itu ketemu lagi terus bilangnya lagi deket, habis itu nggak tau, lama-lama kayak nih cewekku, nih cowokku. Kayak gitu. Kalau misalkan ditanya kapannya tuh nggak bisa juga, kayak, pelan-pelan terus tau-tau nggak tau, tiba-tiba gitu. |  |  |  |
| IR | 780 | Oh gitu, pelan-pelan, terus tiba-tiba udah ganti status...oke jadi emang dari awal nggak ada perkataan kayak gitu, tapi pada akhirnya, tetep jadi juga. Uh...kalau menurut kamu sendiri DF itu orangnya kayak gimana sih? |  |  |  |
| IE | 785  790  795  800  805  810  815  820 | Ummm...DF tuh orangnya kuat. Pokoknya kayak dia banyak banget mengalami masalah sepanjang hidupnya. Ya pokoknya hidupnya dia nggak lurus gitu, ada aja tantangannya dari dia kecil sampai sekarang pun dia masih menghadapi banyak banget tantangan. Tapi, menurutku sampai dia bisa bertahan sampai sekarang aja, itu udah suatu hal yang besar banget menurutku, jadi kayak, keren aja itu kalau dia bisa bertahan sampai sekarang. Terus, DF itu, dia kayak juga punya hal yang dia senengin dan dia tuh passionate sama hal itu, dan menurutku itu suatu hal yang penting buat manusia. Dia tuh punya tujuan hidup dan dia tau apa aja yang harus dilakuin untuk mencapai itu. Kayak punya tujuan-tujuan hidup terus dia juga punya hal yang dia minati, terus juga...pokoknya tuh dia hidup bukan atas motivasi demi orang lain apa gimana, tapi dia tuh juga punya dorongan dari dalam dirinya sendiri, karena dia punya ambisi dalam dirinya sendiri gitu. Ummm terus...dia tuh kayak...apa ya...kalau di depan orang lain, dia pembawaannya kayak lucu gitu, tapi pokoknya dia tuh emang punya prinsip gitu kalau di depan orang lain, pokoknya kalau di depan orang lain, sebisa mungkin jangan kelihatan kayak orang yang punya masalah. Pokoknya, ya udah ceria-ceria aja. Cuman kalau misal lagi sendiri, baru dia kayak murung, biar dipendam sendiri aja gitu. Dia prinsipnya kayak gitu sih. | Mungkin kah sikap dari suka bercandanya itu datang dari prinsip dia untuk selalu terlihat ceria di depan orang lain, untuk tidak terlihat sebagai orang yang punya masalah?  Termasuk dalam berhubungan romantis...? COBA TANYAIN LAGI. |  |  |
| IR | 825  830 | Udah agak make sense sekarang, maksudnya apa yang terjadi pas aku wawancara dia sama kamu bilang, aku jadi kayak, “Oh jadi karena...”, soalnya waktu wawancara kemaren tuh emang dia ceria, tampaknya ceria gitu lho, pembawaannya ceria, lucu. Pas cerita juga kayak...apa ya, lagi ngelawak gitu lho. Terus kayak...oh jadi karena itu, oke. Tapi apa sih hal yang membuat kamu suka sama DF, sifat apa sih yang kamu suka? |  |  |  |
| IE | 835  840  845  850 | Uh...yang paling...yang pertama kali bikin aku paling, “Oh ya, ini bisa juga nih”, ya karena dia tuh punya tujuan hidup, dia punya impian, punya mimpi, punya...pokoknya dia tau dia harus ngapain, dan dia bergerak menuju itu pelan-pelan. Dan dia tuh...kalau misalkan emang udah diniatin, mesti dia bakal meluangkan waktu buat itu sepenuhnya. Misal dalam hal akademik, kalau misalkan dia suka sama mata kuliah, dia betul-betul bakal seniat itu belajarnya, seambisius itu. Terus juga sama...apa ya...dia hangat, dia tipe orang yang hangat...kayak gimana...pokoknya bisa ngertiin kalau misal kondisiku lagi kayak gimana, habis itu dia tau harus ngapain, terus juga mungkin...apa ya...ya itu sih hangat yang paling bisa mendeskripsikan. | Termasuk dalam hubungan romantis?  Mungkin kah karena selama ini, ia selalu sendirian. Tidak ada yang bisa memberinya dukungan dalam mencapai apa yang dia inginkan, maka dari itu, ia terus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang membuat dia bahagia, termasuk dalam berhubungan romantis. |  |  |
| IR | 855  860 | Maksudnya, kalau kamu ada masalah, dia bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu seneng lagi. Terus kamu juga suka karena dia dalam hidupnya seakan-akan punya tujuan, kayak ini tuh mau kemana...emang apa sih tujuan hidupnya dia? |  |  |  |
| IE | 865  870  875  880 | Ya pokoknya kan dia emang sesuka itu sama akademik gitu-gitu kan, dia tuh udah punya planning kalau setelah dia...apa ya...pokoknya dia suka jelasin ke aku tentang fisika, walaupun aku sebenernya nggak paham. Tapi dari cara dia jelasin, aku bisa paham dia tuh emang sesuka itu sama fisika. Kayak misalkan aku random tanya, “Itu kok ada bintang yang kelap-kelip, ada yang nggak?” apa gimana gitu, dia bisa jelasin dengan fenomena fisika, kayak, wow. Terus dia juga suka cerita kalau dia tuh kan suka fisika kuantum...apa istilahnya, aku lupa. Habis itu dia juga suka astronomi, jadi dia pengen ambil S2 astrofisika, kalau nggak di ITB, ya di luar, tapi pengennya sih di luar. Dia juga pengen sampai Phd, terus dia juga pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti dibidang astrofisika. |  |  |  |
| IR | 885  890  895  900 | Jadi passionnya dia kelihatan lah mau kemana gitu. Jadi kamu suka sama dia pertama karena tadi dia udah tau tujuan hidupnya mau gimana, sama dia juga orang yang hangat, yang bisa membuat kamu nyaman. Sama ini sih, DF juga kemarin cerita, nggak nembak sih, dia habis ospek bilang ke kamu...pokoknya di awal dia bilang, trainer cofasnya tuh bilang, kalau sama partner kamu harus profesional, nggak boleh baper intinya. Terus dia bilang ke kamu, “Aku tuh nggak bisa profesional”, terus blablabla, tiba-tiba kamu nangis. Habis itu kamu juga bilang ke dia, yang akhirnya membuat kamu mau sama dia itu, pokoknya dia bilangnya karena dia punya sesuatu yang nggak kamu dapet di orang lain gitu lho. Kamu ngomong gitu? |  |  |  |
| IE |  | Iya po? Lupa. |  |  |  |
| IR | 905 | Yah...dia inget lho. Dia tuh bilang, FM tuh bilang kalau kamu nemuin sesuatu di dia yang kamu nggak temuin di orang lain... |  |  |  |
| IE |  | Iya, bisa sih, iya... |  |  |  |
| IR | 910 | Terus dia bilang, tapi FM nggak bilang itu tuh apa, tapi kamu sendiri tau nggak itu apa? |  |  |  |
| IE | 915  920 | Ya mungkin ini, perasaan nyamannya itu. Maksudnya kayak beda gitu kalau misalkan aku...aku tuh awkward gitu kalau sama cowok, kayak lebih banyak diamnya aja gitu pokoknya, nggak bisa ngelepas kalau sama cowok tuh. Dan dulu pun waktu SMA, aku punya mantan kan, sama dia pun aku juga nggak bisa lepas. Kayak masih jaim-jaim gitu. Sementara kalau sama dia udah...ya udahlah, kayak bisa jadi aku yang aku, kalau aku sama dia. Makanya yang bikin aku yakin sama dia, salah satunya itu. | FM memiliki banyak reservasi dengan laki-laki, namun DF dapat membuatnya merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri. | Merasa nyaman dengan DF. | Hubungan dengan FM. |
| IR | 925 | Oh...karena dia bisa membuat kamu nyaman di dekat cowok lah, berarti dia bukan pacar pertama kamu ya? Keberapa? |  |  |  |
| IE |  | Hmmm. Kedua. |  |  |  |
| IR | 930 | Itu SMA? Oke, oke. Nah itu kan tadi tentang hal-hal yang kamu sukain tentang DF...kalau hal-hal yang menurut kamu kurang srek sama dia itu apa? |  |  |  |
| IE | 935  940 | Ya mungkin karena dia pembawaannya kayak suka bercanda gitu, kadang aku nggak bisa bedain mana yang bercanda, mana yang beneran. Kadang sebel sama dia, padahal sebenernya dia niatnya bercanda, tapi aku kebawa sebel aja, kayak, karena akumulasi, jadi lama-lama jengkel juga. |  |  |  |
| IR |  | Emang dia biasanya suka bercandain apa? |  |  |  |
| IE | 945 | Ya...kayaknya dia udah cerita...pasti dia bilangnya aku posesif. |  |  |  |
| IR |  | Iya, ngomong. |  |  |  |
| IE | 950  955 | Iya kan? Soalnya mantanku yang dulu juga deket sama banyak cewek...bukan deket sama banyak cewek, temennya tuh banyak ceweknya. Cuman dulu aku nggak posesif. Tapi pas sama dia tuh posesif, soalnya dia tuh sering bercandain kayak apa...uh...misal, dulu aku pernah lho, kayak...pokoknya sengaja bikin cemburu, tapi berulang-ulang, makanya aku mikir, ini tuh sebenernya bisa jaga diri nggak sih? | Hal yang tidak disukai FM tentang DF; ia terlalu sering bercanda yang membuat cemburu. Ini membuat FM meragukan komitmen DF terhadap dirinya. | Meragukan komitmen | Hubungan dengan FM |
| IR | 960 | Jadi dia sering bercandain...bikin kamu cemburu gitu ya, bercandanya bikin kamu cemburu... |  |  |  |
| IE | 965 | Tapi, dia kalau misalkan cuma sekali-dua kali, mungkin aku masih biasa aja. Cuman karena ini terlalu sering, jadi aku kayak jadi muncul pikiran gitu, nih jangan-jangan sebenernya dia selama ini...gimana gitu. |  |  |  |
| IR | 970 | Jadi bukan karena dia melakukannya tapi karena frekuensi, pokoknya beberapa kali dia kayak gitu yang bikin kamu sebel, yang bikin kamu meragukan, “Ini sebenernya komitmen nggak sih sama aku?”. Tapi kamu pernah ngomong ini nggak ke dia? |  |  |  |
| IE |  | Pernah. |  |  |  |
| IR | 975 | Kamu ngomong ke dianya gimana? |  |  |  |
| IE | 980 | Kayak...ya pokoknya aku terus terang aja kalau, “Aku tuh nggak suka ya kalau kamu ngomongin cewek lain”. Ya kalau misalkan kamu emang pernah ngapain, ya udah simpen aja sendiri, ngapain diceritain ke aku, aku juga nggak peduli. Biar apa gitu lho. |  |  |  |
| IR |  | Terus dia responnya gimana? |  |  |  |
| IE | 985 | Ya mungkin dia juga nganggepnya aku nggak menganggap itu sebagai masalah besar, jadi kayak cuma iya-iya. | DF tidak menganggap bercanda itu sebagai masalah yang besar.  Mungkin karena di hubungan yang sebelumnya, masalah yang dihadapi ia anggap lebih besar dibandingkan ini. Maka dari itu, DF menganggap ini bukan masalah besar, meski sebenarnya itu menyakiti FM.  Apa mungkin karena ini juga cara yang ia tahu untuk mendapatkan afeksi dari FM? Apakah biasanya ia merasa tidak mendapat afeksi dari FM? | Tidak menganggap bercanda sebagai masalah yang besar | Hubungan dengan FM |
| IR | 990 | Jadi mungkin dia nggak menganggap itu sebagai masalah yang besar juga. Menurut kamu...kan itu berhubungan sama perasaan kamu juga kan ke dia. Menurut kamu justru itu suatu masalah gitu... |  |  |  |
| IE | 995 | Iya...soalnya dia mungkin nganggepnya kayak, ya kan namanya orang bercandaan, masa dibawa serius, mungkin dia nganggepnya kayak gitu. Sementara kalau aku kan...ya gimana caranya aku tau itu serius apa nggak? |  |  |  |
| IR |  | Karena sering banget gitu... |  |  |  |
| IE | 1000 | Hooh. |  |  |  |
| IR |  | Kalian pernah ada konflik gitu nggak? |  |  |  |
| IE |  | Konflik...apa ya...pernah sih. |  |  |  |
| IR |  | Tentang apa itu? Kenapa konflik? |  |  |  |
| IE | 1005  1010  1015  1020  1025  1030  1035  1040  1045  1050  1055  1060  1065  1070  1075  1080 | Kalau menurutku, yang paling gede itu waktu...nggak tau sih DF cerita ini apa nggak, tapi yang menurut paling gede, bahkan aku udah sempet hampir, “Udah lah nggak usah lanjut aja”, pas semester lima kemarin. Itu...pokoknya...dia kan dulu pernah deket, dia tuh nganggep adik tingkatnya sebagai adiknya dia, dianggep adik sendiri, cewek kan itu. Nah terus habis itu, pokoknya dulu waktu awal-awal sama aku, dia masih suka pergi makan sama ceweknya itu, kayak gitu-gitu. Habis itu, baru pas sekitar berapa bulan, dia cerita kalau dulu tuh sempat pergi sama ceweknya itu. Habis itu, ya udah kan udah lewat, udah gitu. Terus dia bilang kalau udah nggak deket lagi sama itu ceweknya. Terus aku kayak, ya udah. Terus kan...ya sebenernya tuh aku nggak suka buka-buka HP-nya dia, tapi kadang dia juga suka penasaran sama HP-ku kan, ya udah, terus kadang aku kalau iseng suka buka HP-nya dia, tapi cuma buat selfie atau apa gitu kan paling. Ya cuman, kadang kalau lagi kepo tuh, aku kayak buka DM Instagram apa Line gitu. Habis itu, pokoknya pas suatu waktu, aku bukan Line-nya, terus HP-nya langsung...aku buka Line-nya terus aku lihat nama ceweknya itu. Terus aku mau buka kan baruan, habis itu, “Eh ini belum dibales, tak balesin sini”. Aku sebenernya waktu itu nggak ada pikiran apa-apa, kayak cuman nganu, kayak cuman pengen bales aja gitu. Eh dia malah langsung rebut, terus chatnya dihapus. Habis itu kan aku malah...sebenernya aku tuh santai aja, kalau misalkan kamu ngerasa nggak melakukan kesalahan ya, ngapain sampai dihapus gitu lho. Aku jadi mulai agak kepikiran, apa kenapa-napa ya, gitu. Kayak udah gitu. Terus habis itu, pernah suatu waktu aku buka DM Instagramnya, tapi dia nggak nyadar pas itu. Terus aku buka, terus ada DM sama ceweknya itu. Habis itu...pokoknya si cewek ini kan, dia daftar SBM lagi. Dia pengen masuk kedokteran gigi kan, cuman nggak terima, malah keterimanya di univ lain, di luar Jawa, terus dia nggak diambil kan akhirnya. Pokoknya itu kayaknya universitas Islam apa gimana gitu. Terus habis itu, pokoknya si ceweknya nge-DM DF, terus bilang, “Wah, jadi ukhti-ukhti nih gua”, dia bilang gitu. Habis itu si DF malah ngebales gini, “Ya siapa tau bisa jadi istri kedua”. Astaghfirullahaladhzim. “Ini apa maksudnya?” kayak gitu kan. Terus dia bilang, “Bercanda doang”. Bercanda kok kayak gitu? Nggak masuk akal aja bercandaannya, kayak apa sih. Habis itu, pernah juga tuh, beberapa hari kemudian ketemu lagi kan sama dia. Habis itu aku buka Line-nya karena udah kebawa curiga yang kemarin, kan aku jadi kayak jadi penasaran kan, mesti ada apa lagi. Habis itu buka Line kan, bener kan, namanya juga di paling atas lagi tuh ceweknya itu. Terus aku buka, habis itu, pokoknya, dia kyk bercanda, pokoknya ngobrol-ngobrol biasa. Terus si DF tuh bilang gini, “Aku tuh pengen punya istri kayak FM, tapi aku punya pacar yang badai”. Itu kan kayak... | Konflik paling besar antara FM dan DF.  Bercandaan DF dengan teman perempuannya membuat FM sakit hati dan meragukan kemampuan DF dalam menjaga hubungan.  Kalau memang bukan masalah besar, kenapa di hapus? Apa karena dia tau FM itu cemburuan? |  |  |
| IR |  | Dia ngomong itu ke dia? |  |  |  |
| IE | 1085  1090  1095 | Ke ceweknya. Habis itu aku langsung nangis, aku langsung pergi kan itu. Ya menurut Anda? Habis itu, ya udah akhirnya. Terus aku kayak sempat ngeblock Line, Whatsapp-nya dia, nggak mau dia bisa menghubungi aku. Terus aku juga udah cerita sama temen aku, udahlah, apa udah aja ya? Kayak...ya...ya mungkin...maksudnya, apa gitu motivasinya? Kalau bercanda juga nggak mungkin kayak gitu deh. Kalau misalkan beneran bercanda, seenggaknya masa waktu ngetik itu dia nggak mikir perasaanku dikit aja gitu lho. Jadi sempat udah kayak, udahlah nggak usah dilanjutin lagi, ngapain sih. | FM sempat mengkontemplasi untuk mengakhiri hubungan. |  | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Terus akhirnya kalian bisa baikannya lagi gimana? |  |  |  |
| IE | 1100  1105  1110  1115  1120 | Hmmm, sebenernya waktu itu, dari aku sendiri udah nggak mau lanjut. Cuman aku mulai mikir-mikir lagi, soalnya kan, aku takut kalau misalkan putus gitu, aku takut, kayak misal...dia ngelakuin hal-hal yang nggak...kan dia juga masih punya banyak masalah, aku takutnya malah bikin dia makin drop, terus makin punya masalah gitu, pertama. Yang kedua, karena aku nggak enak sama keluarganya. Soalnya kan aku udah kenal sama mamanya, udah pernah ketemu berapa kali. Terus juga pernah ketemu sama...apa...budenya yang di Muntilan juga udah pernah. Jadi kayak nggak enak aja gitu, masa...apa ya...juga harapan mereka udah tinggi gitu lho ke aku, takutnya...pokoknya nggak enak aja perasaannya. Terus...tapi aku sempet beberapa hari gitu, sampai seminggu mungkin? Bener-bener nggak kontak-kontakan sama dia juga. Sampai dia ngechat temenku yang di fakultas, suruh FM jangan ngeblock aku. | Namun FM mengurungkan niatnya karena takut menambah masalah DF dan membuat dirinya melakukan hal yang tidak-tidak. Ia juga merasa tidak enak dengan orang tua DF yang sudah mengenalnya dan memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya. |  |  |
| IR | 1125 | Terus akhirnya kamu pun maafin dia gitu? |  |  |  |
| IE |  | Maafin sih, tapi kayak...nggak yang terus langsung melupakan gitu. Tetep aja kayak masih ngerasa belum sepenuhnya percaya lagi. | Konsekuensi dari konflik itu. FM belum dapat sepenuhnya memercayai DF kembali. | Masih ada isu kepercayaan | Hubungan dengan FM |
| IR | 1130 | Sampai sekarang pun gitu? |  |  |  |
| IE | 1135  1140 | Ummm...masih nggak ya? Kadang masih ada pikiran-pikiran kayak gitu, makanya mungkin juga dia bilangnya aku posesif banget karena ini, karena sebelumnya dia juga udah malah kayak gitu. Gimana aku nggak posesif? Menurutku sih, aku kayak, rasanya wajar-wajar aja punya perasaan, pikiran yang aneh-aneh ke dia. Menurutku, wajar. | FM menjadi posesif atas DF. | FM menjadi posesif dengan DF | Hubungan dengan FM |
| IR |  | Tapi menurut kamu itu sebenernya nggak posesif, tapi justru itu wajar gitu lah kamu punya perasaan kayak gitu... |  |  |  |
| IE | 1145 | Iya, karena kan juga dia aja gituin aku, gimana aku bisa percaya secara utuh, dia? |  |  |  |
| IR |  | Jadi sampai sekarang pun masih ada... |  |  |  |
| IE |  | Kadang kayak masih, hooh. |  |  |  |
| IR | 1150  1155  1160 | Tapi kan tadi kamu bilang, kamu sempet pengen putus, tapi memikirkan beberapa hal kayak tadi...takut dianya jadi down lagi, terus takut...maksudnya kan kamu juga udah kenal sama orang tuanya dia, dan orang tuanya dia juga udah punya ekspektasi tinggi buat kamu. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, misal, kamu bisa putus sama dia, dia nggak akan drop, terus kalau misalnya orang tuanya dia juga nggak punya ekspektasi tertentu buat kamu, kamu sendiri masih pengen lanjut nggak? |  |  |  |
| IE | 1165  1170  1175  1180 | Mungkin pas itu kayak...waktu itu bilangnya ke temenku, udahlah aku mau lihat dulu usahanya, ada usahanya nggak buat balikin kepercayaannya gitu. Terus ya...pokoknya...suatu waktu dia kayak jelasin gitu, waktu aku udah nggak ngeblock lagi, dia jelasin kalau sebenernya dia kayak gitu sama adik tingkatnya itu karena...kan dia ada matkul yang ngulang kan pas itu. Dia tuh emang kalau matkul yang dia senengin, dia tuh semangat. Cuman kalau matkul yang nggak disenengin tuh, dia males. Kayak nyatet aja nggak mau. Makanya, dia sering minta catetannya si ceweknya itu. Cuman si ceweknya pernah ngomong apa gimana gitu, pokoknya, “Alah datengnya cuma kalau lagi butuh aja”. Seolah-olah...apa ya...dihubungin cuma kalau pas lagi butuh catetan aja. Nah makanya, DF tuh cari-cari, manjang-manjangin topik tuh biar nggak sebatas dianggap kayak orang yang dateng cuma pas butuh aja. | FM memutuskan untuk mempertahankan hubungan karena melihat usaha DF untuk memberikan penjelasan padanya. Namun, FM masih belum sepenuhnya percaya. |  |  |
| IR | 1185 | Kamu percaya nggak? |  |  |  |
| IE | 1190 | Nggak sepenuhnya. Maksudnya, soalnya kayak aku, ya...terus aku bilang, kalau misalkan kamu mau basa-basi, ya juga, basa-basi bisa macem-macem gitu lho. Kenapa harus yang kayak gitu, kenapa harus yang kayak...seolah-olah menganggap posisiku tuh nggak ada. |  |  |  |
| IR | 1195 | Mungkin yang membuat kamu nggak percaya sama dia juga, kayak dia seakan-akan menganggap kamu tuh bukan pacarnya, menganggap kamu tuh nggak ada, gitu ya? Pas kayak ngobrol sama cewek itu. |  |  |  |
| IE |  | Iya, hmmm. |  |  |  |
| IR | 1200 | Tapi sejak itu ada perubahan nggak dari cara kamu sama DF berkomunikasi, hubungan kamu sama dia, ada perubahan, atau masih seperti sebelum kejadian itu? |  |  |  |
| IE | 1205  1210  1215 | Kalau sekarang udah jauh lebih mending sih, sekarang. Ya awalnya, gimana ya...kalau dibandingin sama yang dulu, jauh lebih mending yang sekarang, soalnya sekarang tuh dia udah nggak pernah kayak bales cewek-cewek gitu, udah nggak pernah. Terus udah jarang interaksi juga sama cewek di Instagram atau di mana, itu juga. Dia sekarang lebih sering main game kalau gabut daripada ngechat orang apa gimana. Jadi ya, ya udah, udah biasa aja. | FM merasa hubungan mereka sudah lebih baik dibanding sebelumnya. | Membatasi hubungan dengan perempuan lain | Hubungan dengan FM |
| IR | 1220 | Tapi kalau dari DF sendiri...dia ada merasa...apa ya...soalnya kemarin DF tuh kayak bilang ke aku kalau dia tuh emang...dia tuh nggak suka ngechat orang, tapi dia lebih suka ketemu langsung. Tapi pada saat bersamaan dia juga nggak suka ketemu langsung yang banyak-banyak gitu. Dia pernah ngomong gitu nggak ke kamu? |  |  |  |
| IE | 1225  1230  1235  1240  1245 | Iya, dia kayak...apa ya...pernah bilang kalau misalkan...ya emang kalau chat aku juga nggak suka chat sih. Kayak, jadi kalau misal aku sama dia chat, ya paling kayak cuma nggak penting gitu lho. Cuman kalau...aku juga lebih suka ketemu langsung. Cuman mungkin kalau si DF mungkin udah sampai di titik yang kayak...bukan jenuh juga sih, tapi kayak, nggak baik kalau sering-sering ketemu gitu lho. Mungkin dia bosen apa gimana, nggak tau juga deh. Mungkin kayak gitu sih. Sementara kalau aku tuh, aku kadang ketemu dia tuh ya pengen nugas atau apa gitu lho. Nggak harus ngobrol apa gitu, yang...ditempat yang sama nugas gitu. Cuman dia tuh nggak bisa nugas kalau sama aku. Ya mungkin itu juga kenapa dia nggak mau ketemu sering-sering tuh juga karena dia ngerasa dia nggak produktif kalau sama aku, gitu. |  |  |  |
| IR |  | Tapi perasaan kamu tentang itu gimana? |  |  |  |
| IE | 1250  1255 | Ya gimana ya...kadang sedih juga sih, kayak, ya tapi kan cuma pengen nugas begitu lho, cuman ya, ya udah sih. Lama-lama juga biasa aja, aku juga nggak se yang...harus banget seminggu minimal satu kali ketemu gitu. Nggak yang kayak gitu sih. Kayak, seselonya, ya udah. Walaupun itu cuman makan, terus balik, gitu juga nggak apa-apa. |  |  |  |
| IR | 1260 | Tapi kamu sendiri pun sama hal itu ada perasaan sedih juga, tapi kayak, pada saat bersamaan kayak, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita tetap bisa ketemu walaupun nggak sering-sering gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya, kamu memandang prospek hubungan kamu sama dia gimana sih? |  |  |  |
| IE | 1265  1270 | Ummm...itu sih, kadang aku, kalau misal dia bilang nggak mau sering-sering ketemu, aku kadang suka bilang gini, “Lah emang besok kalau kita nikah, kita nggak 24 jam ketemu? Terus kamu gimana coba menghadapi situasi kayak gitu?”, terus dia bilang, “Ya kan kalau itu kan beda”. |  |  |  |
| IR |  | Kan latihan ya... |  |  |  |
| IE | 1275  1280  1285  1290 | Makanya aku juga nganggepnya kayak gitu. Ya tapi menurutku kalau misal ngebandingin sama cowok-cowok lain ya mendingan aku sama dia sih. Ya walaupun mungkin masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi seenggaknya, ya aku udah cukup tau banyak tentang dia dan juga udah cukup bisa saling mengkompensasi kekurangan-kelebihan satu sama lain gitu lho. Ya tantangan pasti bakal ada kedepannya, itu pasti, dan jalannya bakal sulit itu juga mesti. Tapi seenggaknya tuh sedikit banyak udah bisa kayak memprediksi gitu lho, kayak, “Oh, kemarin masalahnya kayak gini, berarti mungkin kedepannya nggak jauh-jauh soal ini atau gitu-gitu”, jadi kayak udah buat persiapan juga itu mungkin. | FM memiliki pandangan yang optimis terhadap prospek hubungannya dengan DF. Ia mereka bisa saling mengkompensasi kekurangan dan kelebihan satu sama lain, juga sudah bisa memprediksi cara menyelesaikan masalah. | Relationship efficacy yang tinggi | Hubungan dengan FM |
| IR | 1295  1300 | Jadi karena kamu merasa, ya udah kita udah saling mengerti, kalau pun ada masalah, kita masih bisa menyelesaikannya. Jadi untuk prospek kedepannya kamu masih ada harapan untuk melanjutkan hubungan ini gitu ya. Harapannya sampai nikah? |  |  |  |
| IE |  | Amin. |  |  |  |
| IR | 1305  1310 | Kalau menurut kamu sendiri, kan tadi DF udah cerita banyak tentang kehidupannya dia, kayak tentang perceraian orang tuanya, dan lain-lain. Tapi menurut kamu sendiri, ada nggak sih dampak perceraian orang tuanya ke DF, nggak cuma masalah adiknya juga, tapi ke misal, bagaimana dia menjalin hubungan romantis atau pandangan dia terhadap suatu hal gitu, gimana? |  |  |  |
| IE | 1315  1320  1325  1330  1335 | Hmmm...gimana ya...mungkin nggak berpengaruh secara langsung sih, tapi mungkin kalau soal...apa ya...aku ngerasanya kayak sama aja. Mungkin lebih ke, ke-insecure-annya gitu. Dia tuh kayak skeptis sama hubungan yang kayak gini, terus juga kayak, nggak mudah terbu-, kan sama pacarnya yang dulu, dia nggak terbuka soal ini. Pernah sih dia nyoba buat cerita kalau sebenernya tuh keluarganya tuh gini, tapi sama si ceweknya tuh malah dianggepnya lah, kalau...kan cewek ini dari keluarga yang harmonis, malah jadi suatu hal yang bikin si ceweknya tuh...mending nggak usah sama DF aja gitu lho. Soalnya kayak, lah kan keluargaku baik-baik, masa keluargamu kayak gitu? Kasarannya kayak gitu, istilahnya. Makanya itu mungkin juga bikin dia jadi lebih skeptis sama hubungan yang kayak gini. Terus juga kayaknya dia baru terbuka sama aku berbulan-bulan setelahnya, mungkin juga karena dia takut ada penolakan lagi akan kondisinya dia yang kayak gitu. | Menurut FM, perceraian orang tua secara tidak langsung membuat DF merasa skeptis dengan hubungan romantis. Karena, perceraian orang tuanya membuat pacar pertamanya tidak ingin melanjutkan hubungan dengannya. Ini juga yang membuatnya tidak terlalu terbuka dengan FM, karena takut dengan penolakan. | Sulit terbuka dengan hubungan baru | Dinamika berhubungan romantis |
| IR | 1340  1345 | Jadi di awal pun dia skeptis sama hubungan romantis gitu, karena pas di awal dia menjalin hubungan sama pacarnya yang lama itu, begitu dia menceritakan tentang keluarganya, dia malah ditolak. Tapi akhirnya dia mau cerita sama kamu. Dan dia pun cerita sama kamu memerlukan waktu yang lumayan lama gitu ya. Dia banyak cerita tentang pacarnya yang lama ke kamu? |  |  |  |
| IE |  | Cerita sih. |  |  |  |
| IR |  | Dia ceritanya apa aja? |  |  |  |
| IE | 1350  1355  1360  1365 | Dulu tuh sebenernya...kalau detailnya aku nggak terlalu inget, tapi dulu dia cerita pertamanya kenal karena maba satu jurusan. Terus habis itu kayaknya..,sek aku lupa...nggak tau gimana deketnya, tau-tau deket gitu. DF nya sebenernya nggak pengen pacaran apa gimana, tapi si ceweknya kayak ngode-ngode, kayak pingin ada kejelasan. Terus ya udah terus akhirnya si DF nembak. Habis itu sepanjang berjalannya hubungan, nggak nyaman aja di DF nya. Dia bilangnya sih kayak, nggak bisa jadi dirinya sendiri, di depan ceweknya iya-iya gitu lho, kayak tipikal cowok yang manut-manut. Padahal kalau sama aku dia kayak...huh... | Pacaran dengan SI membawa banyak masalah; DF tidak dapat menjadi diri sendiri, sering disakiti, suka dimarahi, tidak bisa terbuka tentang keluarganya. | Penuh konflik | Hubungan dengan SI |
| IR |  | Kayak gitu hahaha... |  |  |  |
| IE | 1370  1375 | Terus dia nggak bisa jadi dirinya sendiri, terus juga banyak masalahnya tuh soalnya si ceweknya ini juga deket sama temen jurusannya juga. Waktu itu pernah mau survei apa gitu, DF juga ikut, terus si cowoknya juga ikut, tapi dia malah lebih milih sama cowoknya daripada sama DF. Terus apalagi ya... |  |  |  |
| IR |  | Terus pas putusnya cerita nggak? |  |  |  |
| IE | 1380  1385 | Pas putusnya dia...dia waktu bonding dia cerita sih. Kalau si ceweknya ini suka marah-marah, terus kayak dia ikut ospek aja tuh dimarahin gitu lho, soalnya kayak partnernya cewek. Ya pokoknya gitu, suka marah-marah. Itu sih, cuma bilang gitu. Dan masalahnya udah lama. Pokoknya mereka dari awal ada aja masalahnya, terus nggak cocok dari awal. |  |  |  |
| IR | 1390  1395 | Aku mendapatkan kesan kayaknya dia terpaksa sih, karena deket, ceweknya ngode terus kayak gitu, akhirnya DF nya juga ya udahlah, mungkin cobain aja. Terus ternyata pas nyoba, kayak begitu, kayak dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri, terus kayak malah banyak konflik, dan akhirnya puncaknya pas ospek itu. Ada lagi nggak yang kamu rasa mau ceritain? |  |  |  |
| IE |  | Apa ya...bingung aku kalau nggak ditanya. |  |  |  |
| IR | 1400  1405  1410  1415  1420  1425 | Kalau dari aku sendiri...ini aku nanya...soalnya aku mendapat kayak polanya tuh, DF tuh kalau memulai suatu hubungan romantis, dia kayak...dalam meresmikannya tuh, nggak jelas gitu keresmiannya. Soalnya waktu pacar pertamanya tuh, dia cerita ke aku, kejadiannya di atas motor, terus ngomongnya tuh cuma kayak nggak...apa ya...nggak...biasanya kalau orang nembak jelas gitu lho. Aku pengennya apa, aku pengennya kamu jadi pacar aku, gini gini gini. Tapi dia tuh nggak...dia tuh ngomongnya dia tuh ditembaknya di atas motor. Itu pun karena ceweknya ngode duluan gitu, nanya, “Kalau orang lain nanya kamu udah punya pacar apa belum, kamu jawabnya apa?”, terus dia bilang, “Ya belum lah”, habis itu ceweknya ngomong apa...aku lupa dia bilang apa, tapi akhirnya itu menghasilkan mereka jadi pacaran gitu lho. Terus kayak, sama kamu juga, status pacarannya...maksudnya kayak nggak jelas, nggak secara eksplisit dibilangin gitu. Itu membuat aku mikir aja sih, kenapa bisa kayak gitu, gitu lho. |  |  |  |
| IE | 1430  1435 | Kenapa ya, nggak tau juga. Tapi aku juga sama mantanku yang dulu polanya kayak gitu. Maksudnya, kayaknya nggak sepenuhnya karena masalahnya si DF, tapi karena akunya sendiri. Karena emang, nggak jelas, nggak masalah aja gitu lho. Toh juga kalau misalkan pacaran, pacaran juga nggak bisa dijadikan suatu ikatan yang serius gitu lho kayak...yang penting kita berperilaku ya, seolah-olah kita punya orang yang dijaga. Soal status tuh nggak sepenting itu. |  |  |  |
| IR | 1440  1445 | Oh oke, yang penting kayak, kata-kata “Aku mau jadi pacar kamu” tuh nggak perlu, tapi yang penting dari perilakunya...maksudnya selain ada perasaan antara kalian berdua, juga ada komitmennya untuk mempertahankan hubungan itu lah. |  |  |  |