**TRANSKRIP WAWANCARA**

Sinta Dwi Rahayu

**Informan A**

* Informan: Diva Evania
* Status: Mahasiswa
* Lokasi Wawancara: dilakukan secara daring
* Tanggal: 11 Oktober 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Identitas | Data Wawancara |
| 1 | Peneliti | Berasal dari manakah keberanian anda dalam melawan tindakan *Catcalling*? |
|  | Informan | Aku berani karena *i keep my self fisrt*. Aku ngerasa ini tubuh aku, ini badan aku. Dianggap remeh atau ngga nya aku tergantung aku. Aku mikur kalo *catcalling* ini harus distop buat diri aku sendiri, aku ngerasa kalo aku gapernah berani buat ngelawan maka kedepannya aku bakal dapet *catcalling* trs dan itu ngeganggu pikiran aku banget sampe aku ngerasa takut buat lewat jalan itu. Sedangkan, aku harus lewat jalan itu setiap hari karena itu jalan utama, jadi kalo ga dilawan ya bakal terus2an. Aku bakal stuck aja ketakuan sendiri dan itu jd boomerang buat diri aku  Awalnya gemeter bgt ngelawan tp lama2 aku ngerasa aku harus berani stop catcalling ini buat diri aku. Bahkan kayak aku sampe buat antisipasi kalo *catcalling* ngarah ke pelecehan seksual misalnya aku selalu bawa parfume buat sewaktu2 ada org yg mau ngelecehin aku. Baca2 jg sih dari internet lain gmn antisipasi diri. Soalnya lama2 kalo aku gaberani speak up atau ngelawan, malah bikin mental aku rusak |
| Peneliti | Keberanian anda sangat bagus dan harus diapresiasi. |
| 2 | Peneliti | Bagaimana tanggapan orang terdekat ketika anda berani untuk melawan kasus pelecehan verbal? |
| Informan | Keluarga terdekat pasti sangat mendukung aku untuk melawan, namun pada saat di lokasi kejadian orang-orang pada nyorakin aku. |
| 3 | Peneliti | Kalau boleh tau bagaimana kronologi kejadian yang telah menimpa anda pada saat itu? |
| Informan | Waktu itu aku sedang pergi sendiri, terus ada segerombolan bapak-bapak yang sedang nongkrong dan memanggil aku dengan siulan. Salah satu dari bapak-bapak tersebut ngajak aku ngomong dengan melontarkan kalimat “neng berapa harga satu malamnya”. Disaat yang sama secara spontan aku melawan dan menahan untuk nggak nangis. Aku nggak mau dianggap lemah. Saat aku melawan bapak-bapak tersebut mengatakan ‘ah elah neng cuma bercanda doang kok marah’ kemudian aku memutuskan untuk pergi setelah melepaskan kekesalanku. Hal yang paling buat aku kesel, saat ada ibu-ibu yang ikut nyorakin aku dan enggak membela sama sekali.  Padahal kita sama-sama perempuan tapi kenapa nggak sadar kalo hal kaya gitu termasuk ke dalam pelecehan. |
| 4 | Peneliti | Apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang di luar sana? |
| Informan | Pelecehan verbal itu bukan hal yang remeh, tapi itu ,erupakan sesuatu yang besar. Karena martabat kita sebagai perempuan direndahkan dengan sangat memalukan. Jangan takut untuk melawan. Masyarakat harus terus diedukasi tentang kesetaraan jender. |

**Informan B**

* Informan: Elsa Ellyana
* Status: Mahasiswa
* Lokasi Wawancara: dilakukan secara daring
* Tanggal: 28 September – 10 Oktober 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Identitas | Data Wawancara |
| 1 | Peneliti | Bagaimana pengalam pertama kali kamu dalam menghadapi pelecehan verbal? |
|  | Informan | Sebenernya itu pengalaman pribadiku, tapi aku ga berani cerita detailnya ke kelas. Aku aja deg-degan gara-gara ngungkit masalah ini. aku baru sadar itu setelah hampir setahun. Nah setelah aku sadar itu ternyata pelecehan seksual, waktu aku liat orang tsb update di ig tanganku itu tiba-tiba reflek banting hp. Aku kaya tanya ke diri aku sendiri kenapa aku selalu deg-degan an jika berhubungan sama pelaku itu padahal aku ga suka.  Sebenernya itu orangnya kan aku kenal, jadi awalnya aku juga ga mikir itu termasuk bentuk pelecehan seksual. Bahkan yang sampe aku ga habis pikir itu aku ditanyain warna pakaian dalam dan aku bingung waktu itu harus aku jawab apa. Kalo menurutku pertanyaannya itu ga etis di dalam islam jadi aku ga jawab. Nah aku kan ga jawab chatnya sampe pagi, trus waktu pagi aku alesan ketiduran jadi ga bisa jawab chat. Abis itu dia bales jangan ss chatnya kemarin dan aku disuruh kangsung hapus. Gara-gara itu aku hapus apk line biar lupa masalah itu |
| 2 | Peneliti | Apakah pada saat itu terdapat rasa ingin melawan atau membela diri? |
| Informan | Aku awalnya engga tau itu termasuk menjurus ke pelecehan verbal, tapi aku waktu itu sempet mikir "sebaiknya aku tanggepin apa maunya dulu, tapi dengan cara boong sama pertanyaan yang mengarah ke arah sana". Jadi waktu itu aku bener-bener ga ada perlawanan ke dia, cuman aku ketika ditanya selalu bohong dan ketika dia pernah tanya sesuatu yang menurutku aku ga bisa jawab karena itu kaya ga sopan jadi aku pura-pura udah tidur jadi ga aku bales. Soalnya juga waktu itu, aku gatau apakah perlakuan itu termasuk pelecehan seksual meskipun secara verbal. |
| 3 | Peneliti | Bagaimana cara anda menceritakan masalah tersebu pada keluarga? |
| Informan | Awalnya aku gamau cerita sama siapa-siapa, aku malu sin. Kaya takutnya ini aib. Aku bukannya melebih-lebihkan, tapi aku ada lingkungan keluarga yang bener-bener islami. Jadi untuk cerita ke keluarga aku ga berani. Dan bisa dibilang aku cuma cerita ke kamu sama iftita karena kemarin iftita juga sempet ngasih saran\* ketika aku coba tanya di kelas kemarin. |
| 4 | Peneliti | Apa yang membuat kamu pada akhirnya berusaha terbuka pada orang lain untuk menceritakan kasus ini? |
| Informan | karena aku harus bener\* bisa lepas sama rasa ga enak yang harus aku pendem sendiri |
| 5 | Peneliti | Hal apa yang paling membuat kamu sakit hati dan merasa direndahkan? |
|  | Informan | Jadi sebenernya aku pernah ditanya kaya gini sama orangnya (pelaku) "kalo misalnya manusia hanya ada 2 orang yaitu aku (laki-laki) dan kamu (aku) ada di satu ruangan terkunci, dan populasi manusia itu tinggal kita berdua. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan populasi manusia"  Aku bener-bener gamau jawab itu, sin. Aku bener-bener ga bisa mikir kenapa itu orang tanya hal semacam itu. Tapi saat itu aku gatau itu termasuk pelecehan. Dan dia selalu ngejar jawabanku sampai berapa hari setelah itu. Tapi aku bilang aku gatau maksudnya  Ya mungkin sok polos adalah jalan terbaik menghindari itu. Padahal posisinya aku waktu itu maba kan ya. Jadi masalah pelecehan kaya gitu aku masih belum tau. Jadi aku kaya ga bisa apa |
|  | Peneliti | tapi ini beneran from my deepest heart semoga kamu selalu happy dan jangan pernah merasa sendiri |
|  | Informan | Iya sin, kalo cerita ini aku baru cerita ke kamu. Dan itu bener-bener kisah nyataku, aku ga boong sama ceritaku ini. Ga mungkin aku mau ngarang hal-hal kaya gini. Mungkin aku itu orangnya ga bisa bersahabatan deket banget, tapi alhamdulillah aku bisa punya temen kaya kamu ya setidaknya bisa dipercaya  Dan selasa kemarin aku uda coba konsultasi ke psikolog mudah-mudahan bisa cepet hilang rasa deg-degannya wkwkw |

**Informan C**

* Informan: Masyitha Candra Ningtyas
* Status: Mahasiswa
* Lokasi Wawancara: dilakukan secara daring
* Tanggal: 9-10 Oktober 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Identitas | Data Wawancara |
| 1 | Peneliti | Dulu waktu SMA kamu pernah jadi koban pelecehan verbal sama kakak kelas. Bagaimana perasaanmu saat itu? |
|  | Informan | Rasanya nggak nyaman, soalnya aku Cuma lewat terus mas-masnya godain aku kaya gitu. Aku nggak suka poll digituin. |
| 2 | Peneliti | Apakah pada saat itu ada niat untuk melawan atau berusaha menunjukan rasa nggak suka? |
|  | Informan | Tergantung, waktu jaman SMA aku nggak ngelawan karena mereka kakak kelas dan termasuk golongan yang paling dominasi di SMAMDA. Aku ngerasa takut, terus lebih baik jalan cepat dan nggak ngeliat si pelaku. Cuman, sometimes kalo aku di catcalling sama orang terutama stranger aku secara reflek bisa ngelawan Sin. Aku bisa nyindir pelaku kalau memang dia salah. Dan nyindir itu salah satu bentuk perlawananku buat pelaku.  Tapi kalo aku nggak suka, pasti orang bisa liat secera jelas kalo aku nggak suka. Soalnya, aku nunjukin banget gesture nggak suka ku. Aku nunjukin mimik muka seolah-olah aku jijik sama orang itu.  Aku juga mau nunjukin ke kamu kalo aku barusan kena catcalling di Instagram. Jadi pertamanya aku udah kenal cowo ini dari tahun 2018. Nah, akhirnya kita follow-followan instragram. Terus lama-lama kita saling bales instagram dan semakin deket. Waktu bulan oktober tepat tahun lalu aku lagi ketemuan sama sahabatku SMP, terus waktu itu aku lagi have fun sama temen-temenku. Nah, kebiasaanku itu sukanya bikin story di instagram. Terus orang ini (pelaku) sejak saat itu dia sering ngechat aku dan minta nomer WA. Waktu itu aku percaya sama dia soalnya kita sudah kenal lama akhirnya aku kasih nomer WA ku. Dia nunjukin gesture PDKT ke aku, terus akhirnya dia ghosting aku seminggu ngilang nggak ada kabar selama seminggu. Aku bodo amat sama dia. Nah suatu hari aku lagi buat story di instagram sama Juan soalnya lagi ada projek foto bareng tema batik. Terus dia ngechat aku lagi sok-sok an bilang lagi sibuk.  Sejak kejadian itu tambah lama aku tambah deket sama cowo itu. Terus, beberapa bulan setelah itu aku ketemu sama saudaraku. Waktu itu aku lagi masak telor pontianak dan aku ngerasa waktu itu seru poll sama saudaraku. Dan secara gak sadar saudaraku iu ngerekam aku terus diupload di instgram pake akun kedua, soalnya akun keduanya saudaraku isinya cuma buat seru-seruan aja. Terus aku repost di instagramku tapi aku pake fitur *close friends* biar yang liat strory ku Cuma orang-orang tertentu aja. Dan dia salah satu orang di *close friends* ku karena aku ngerasa kita intens aja waktu itu. Terus tiba-tiba beberapa detik kemudian dia komen di instagramku ‘waduh harus banget pake baju dinas malam?’. Terus aku kaget, kok dia ngomong baju dinas malam. Dan konotasiku sama baju dinas malam itu sesuatu baju seksi yang sifatnya menggoda lawan jenis. Aku kaget kenapa dia fokus ke situ, padahal aku pake baju itu di rumahku sendiri dan baju itu nggak seseksi yang dia pikir padahal aku pake baju daster lengan pendek biasa. Padahal semua keluargaku nggak masalah aku pake baju apa aja. Aku nggak habis pikir kenapa dia bilang kaya gitu. Terus tak bales ‘maaf ya ini bukan lingerie yang kamu pikir ini DASTER. Terus dia bilang kalo itu sejenis sama baju *lingerie*.  Setelah bahas itu aku berusaha buat bahas topik yang lain. Soalnya aku anaknya gampang overthingking dan gampang kepikiran sama hal-hal yang baut aku nggak enak. Terus setelah berhari-hari aku memberanikan diri buat ngelawans sekaligus kasih tau kalo tindakan yang dia lakukan itu salah. Setelah aku ngetik panjang, respon dia bukannya minta maaf tapi malah membela diri. Terus dia secara tidak langsung malah menyalahkan aku sebagai korban. Dia menutupi kesalahannya dengan berlindung dibalik kata bercanda. Dia bilang kalo yang dia bilang itu nggak bermaksud kaya gitu. Padahal itu masalah yang besar buat aku. Dia menyalahkan persepsiku, aku males berdebat. Terus di akhir chat aku minta maaf padahal aku nggak salah. Dan dia buat aku marah banget karena setelah panjang lebar dia Cuma bales “oke” padahal dia yang buat masalah. Sejak saat itu aku memutuskan buat ngeblok semua sosial medianya. |
|  | Peneliti | Kita sama-sama perempuan, menurutku apa yang kamu pakai bukan baju seksi yang dia maksud. Ini baju rumah atau daster yang sering dipake sama ibu-ibu. Jadi jangan merasa bersalah. |
|  | Informan | Aku mau kasih semua pengalamanku biar cewe-cewe itu bisa hati-hati sama kasus catcalling. Sebenernya ini bukan pertama kali aku diginiin sama dia |
| 3 | Peneliti | Menurutmu dari sisi korban catcalling, apa yang membuat kamu ngerasa susah dan terus kepikiran setelah mendapatkan perlakuan tersebut? |
|  | Informan | Sebenernya aku ngerasa kurang nge highlights rasanya aku dapetin catcalling. Selain ga nyaman, aku juga overthinking yang sometimes jatuhnya kek blaming ke diri sendiri. Aku malah takut overthinking ku menuju anxiety soale cemasnya kek berlebihan gitu kadang. Kek bisa ga fokus, ga bisa tidur atau terlalu banyak tidur, mikirin hal yang bikin over sampe berhari-hari dan kadang juga kalo fisik kenanya pusing atau ga perut itu sakit gitu. Trus yang gaenak itu kalo nge ganjel di dada wes bener-bener rasanya berat banget. |
| 4 | Peneliti | Bagaimana cara kamu untuk melupakan atau menghibur diri gara-gara kasus catcalling yang menimpa kamu? |
|  | Informan | Satu-satunya pelarianku Cuma harus nonton film, terutama nonton drama korea |