|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertanyaan | Djumadi (40) | Sheila (20) | Dhita (20) | Retno (45) | Imel (20) | Candra(26)  | Lurah kedungjati( 40) | Adhik (20) | Nono (bekel) (40) | Devi (20) | Yuli (20) | Priskila (17) | fiska (20) | wati(45) | Bima(20) | rendi(26)  | pinky( 40) | Adhik (20) | Aziz (17) | lutfi(20) | mila (20) | Darmanto (43) |
| Apa agama anda? | islam | Islam  | islam | Islam  | Islam | islam | kristen | islam | islam | kristen | Islam | Kristen | islam | Islam  | Islam | islam | kristen | islam | islam | kristen | Islam | Kristen |
| Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi yang dilakukan di Desa anda menurut persepsi ajaran agama anda? | Tradisi kejawen seperti tayuban sebenarnya harus dilestsrikan karena itu turun temurun dari nenek moyang dan didak menyimpang ajaran agama | Saya tidak tau tentang tradisi yang ada didesa  | Tidak menyimpang agama | Selagi itu baik dan tidak menimpang ajaran islam  | Tidak | Tidak  | Tidak tau | tidak | Tradisi ini tidak menyimpang hanya saja ini hanya wujud syukur hasil bumi yang melimpah | Tidak tau | Tidak karena tradisi disini hanya melestarikan warisan leluhur | Tidak tau | Tidak menyimpang agama | Selagi itu baik dan tidak menimpang ajaran islam  | Tidak | Tidak  | Tidak tau | tidak | Tradisi ini tidak menyimpang hanya saja ini hanya wujud syukur hasil bumi yang melimpah | Tidak tau | Tidak karena tradisi disini hanya melestarikan warisan leluhur | Tidak  |
| Menurut anda, apa fungsi dari adanya tradisi/ritual seperti sedekah bumi atau tradisi lainnya di Desa anda? | Ada karena banyak orang yang berdatangan dan saya sebagai pedagang mengalami keuntungan tunggi | ada | Ada | ada | Mensyukuri hasil bumi | ada | Melestarikan budaya nenek moyang | Melestarikan dari lleluhur | Melestarikan tradiri turun trmurun dari leluhur karena saya juga keturunan melestarikan atau bisa disebut mbah bekel | Melestarikan budaya leluhur | ada | Ada mungkin | Ada | ada | Mensyukuri hasil bumi | Ada | Melestarikan budaya nenek moyang | Melestarikan dari lleluhur | Melestarikan tradiri turun trmurun dari leluhur karena saya juga keturunan melestarikan  | Melestarikan budaya leluhur | ada | Ada  |
| Apakah tradisi/upacara/ritual adat di desa anda memiliki ciri khas dibandingkan di Desa lain? | Tidak seperti tayuban pada dasarnya | tidak | Ada karena asrah batin hanya ada di desa saya | sama dengan pada umumnya | ada | Sama seperti yang lain pada umumnya | Sama pada umumnya | Sama aja | Sama seperti pada umumnya | tidak | tidak | tidak | Ada  | Tidak sama dengan pada umumnya | ada | Sama seperti yang lain pada umumnya | Sama pada umumnya | Sama aja | Sama seperti pada umumnya | tidak | tidak | Tidak |
| Ciri khas apa yang membedakan tradisi di desa anda dibandingkan dengan desa-desa yang lain? | Tidak ada | tidak | tidak | Tidak ada | Adat serah batin hanya ada di desa kami dan desa sebrang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | tidak | banyak | Tidak ada | Adat serah batin hanya ada di desa kami dan desa sebrang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak |
| Menurut anda, bagaimana tradisi bisa dilakukan dan menjadi kebiasaan di desa Anda? | Karena udah dilaksannakan setiap tahunnnya | Karena sudah berjalan sejak lama | Karena udah menjadi icon desa | Mungkin karena dilaksanakan setiap tahunnya | Udah ada sejak saya belum lahir | Tidak tau | Udah turun trmurun | Udah turun temurun mungkin | Karena itu udah dari turun temurun dari sesepuh | Kurang tau | Kurang tau | Tidak tau | Karena udah menjadi icon desa | Mungkin karena dilaksanakan setiap tahunnya | Udah ada sejak saya belum lahir | Tidak tau | Udah turun trmurun | Udah turun temurun mungkin | Karena itu udah dari turun temurun dari sesepuh | Kurang tau | Kurang tau | Tidak tau |
| Apakah masih ada praktik dukun di Desa anda? | masih | masih | Tidak tau | Masih | Tidak tau | Iya ada | ada | Tidak ada | masih | Kurang tau | Tidak ada | Tidak tau | Tidak tau | Masih | Tidak tau | Iya ada | ada | Tidak ada | masih | Kurang tau | Tidak ada | Tidak tau |
| Jika masih, apakah anda percaya dengan dukun atau orang pintar di desa anda? | Tidak tapi sebagian masyarakat desa masih percaya | Iya karena nenek saya dukun pawang hujan | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Iya | Percaya tapi bukan dukun ilmu hitam | Iya | tidak | tidak | tidak | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Iya | iya | Iya | tidak | tidak | tidak |
| apa gunanya dukun di Desa anda? | Banyak hal | Ada banyak | Tidak tau | Pawang hujan | Tidak tau | Pawang hujan | banyak | banyak | Tidak tau | tidak | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Pawang hujan | Tidak tau | Pawang hujan | banyak | banyak | Tidak tau | tidak | Tidak tau | Tidak tau |
| Dari tradisi-tradisi yang ada di desa anda, apakah dampak dari tradisi itu bagi anda? | Tidak ada | Desa dapat menguntungkan saat ada acara tertentu | Tidak | Iya dapat akran dengan tetangga lainnya | ada | Ada  | ada | tidak | ada | tidak | tidak | tidak | Tidak | Iya dapat akran dengan tetangga lainnya | ada | Ada  | ada | tidak | Ada | tidak | tidak | tidak |
| Apakah dampak tersebut berpengaruh bagi hidup anda? | Iya | iya | tidak | iya | Iya | iya | iya | Tidak  | iya | Tidak | Iya | Tidak | tidak | iya | Iya | iya | iya | Tidak  | Iya | Tidak | Iya | Tidak |
| Bagaimana jika tradisi di Desa anda dihilangkan sama sekali? | Jangan karena itu tradisi turun temurun | Tidak setuju karena bisa saja leluhur marah | Tidak karena udah dari leluhur | Jangan udah tradisi desa | Sepertinya tidak bisa karena itu dari lurah | Jangan leluhur marah | Jangan karena udah tradisi masyarakat | Setuju karena tidak suka keributana | Tidak setuju karena tradisi tersebut sudah melekat di desa | setuju | Kurang setuju | Kurang setuju karena udah jadi tradisi desa | Tidak karena udah dari leluhur | Jangan udah tradisi desa | Sepertinya tidak bisa karena itu dari lurah | Jangan karena itu sudah cagar budaya desa | Jangan karena udah tradisi masyarakat | Setuju karena tidak suka keributana | Tidak setuju karena tradisi tersebut sudah melekat di desa | setuju | Kurang setuju | Tidak setuju |
| Upacara atau ritual besar apa saja yang biasa dilakukan di Desa anda? | Tayuban, asrah batin,sedekah bumi | Tayuban,sedelah bumi | Asrah batin sedekah bumi | Tayuban sedekah bumi dll | Asrah batin,sedekah bumi | Tayuban,sedekah bumi | Tayuban,sedekah bumi dll | Tayuban,sedekah bumi | Tayuban sedekah bumi | tayuban | Tayuban sedekah bumi | Tayuban,sedekah bumi | Asrah batin sedekah bumi | Tayuban sedekah bumi dll | Asrah batin,sedekah bumi | Tayuban,sedekah bumi | Tayuban,sedekah bumi dll | Tayuban,sedekah bumi | Tayuban sedekah bumi | tayuban | Tayuban sedekah bumi | Tayuban sedekah bumi |  |  |  |  |
| Apakah anda ikut melaksanakan dan berperan dalam setiap kegiatan dari tradisi yang dilakukan di Desa anda | tidak | Ibu saya yang ikut berperan dulu | Hanya ikut mengiringi | iya | Ikut menonton | tidak | tidak | tidak | iya | Ikut menonton | Tidak | tidak | Hanya ikut mengiringi | iya | Ikut menonton | tidak | tidak | tidak | Iya | Ikut menonton | Tidak | tidak |  |  |  |  |
| Apakah anda setuju apabila tradisi itu dilaksanakan setiap tahunnya? | iya | iya | iya | iya | iya | iya | iya | tidak | Iya | tidak | iya | Iya | iya | iya | iya | iya | iya | tidak | Iya | tidak | iya | iya |  |  |  |  |
| Jika iya kenapa? Dan jika tidak kenapa? | Karaena udah bejalan sejak dulu | Karena udah tradisi | Karena udah tradisi  | Udah tradisi desa | Udah tradisi | Ikut tradisi | Sudak menjadi tradisi | Karena membawa keributan | Tradisi setiap tahun | Ikut tradisii | Udah kebiiasaan | Sudah kebiasaan | Karena udah tradisi  | Udah tradisi desa | Udah tradisi | Ikut tradisi | Sudak menjadi tradisi | Karena membawa keributan | Tradisi setiap tahun | Ikut tradisii | Udah kebiiasaan | Bagus karena melestarikan budaya |  |  |  |  |
| Menurut anda, apakah ada tradisi yang sudah tidak dilaksanakan di Desa anda?sebutkan! | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak ada | Tiak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak tau | Tidak ada | Tiak tau | Tidak tau | Tidak tau |  |  |  |  |
| Jika ada tradisi/ritual yang dihilangkan, mengapa tradisi tersebut dihilangkan/tidak dilaksanakan lagi? | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sumber literatur**Kisi-kisi**  | Kutipan | Kisi-kisi |
| Pranoto, 2007 | “Kejawen adalah pola atau pandangan hidup orang Jawa yang melakukan kehidupan berdasarkan moralitas atau etika dan religi yang tercermin di dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam.” | Definisi kejawen |
| Dr. Marzuki, M.Ag., Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. [file:///C:/Users/user/Downloads/Dr.+Marzuki,+M.Ag\_.+Tradisi+dan+Budaya+Masyarakat+Jawa+dalam+Perspektif+Islam.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5CDr.%2BMarzuki%2C%2BM.Ag_.%2BTradisi%2Bdan%2BBudaya%2BMasyarakat%2BJawa%2Bdalam%2BPerspektif%2BIslam.pdf)  | Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Di antara tradisi dan budaya ini terkadang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. | Tradisi kejawen menurut ajaran islam |
| Dr. Marzuki, M.Ag., Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. [file:///C:/Users/user/Downloads/Dr.+Marzuki,+M.Ag\_.+Tradisi+dan+Budaya+Masyarakat+Jawa+dalam+Perspektif+Islam.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5CDr.%2BMarzuki%2C%2BM.Ag_.%2BTradisi%2Bdan%2BBudaya%2BMasyarakat%2BJawa%2Bdalam%2BPerspektif%2BIslam.pdf) | Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktekpraktek keagamaan. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya yang banyak dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindhu dan Buddha terus bertahan hingga sekarang | Fungsi adanya tradisi dan budaya kejawen menurut masyarakat setempat |
| Suyanto. (1990). Pandangan Hidup Jawa. Semarang: Dahana Prize. | Sementara itu Suyanto menjelaskan bahwa karakteristik budaya Jawa adalah religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik. Karakteristik seperti ini melahirkan corak, sifat, dan kecenderungan yang khas bagi masyarakat Jawa | Karakteristik dan ciri khas budaya kejawen setempat |
| Koentjaraningrat, 1994 | budaya yang berkembang di Jawa ikut mempengaruhi sikap keberagamaan masyarakatnya. Sikap keberagamaan seperti ini tidak hanya dimiliki masyarakat desa, tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat kota, terutama kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan seperti Yogyakarta, Solo (Surakarta), dan kota-kota lainnya. Dalam perkembangannya Yogyakarta kemudian menjadi satu provinsi tersendiri di negara kita. Masyarakat seperti itulah yang kemudian melahirkan suatu agama yang kemudian dikenal dengan Agama Jawi atau Islam Kejawen, yaitu suatu keyakinan dan konsepkonsep Hindhu-Buddha yang cenderung ke arah mistik yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam | Penyebab adanya tradisi kejawen |
| Dr. Marzuki, M.Ag., Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. [file:///C:/Users/user/Downloads/Dr.+Marzuki,+M.Ag\_.+Tradisi+dan+Budaya+Masyarakat+Jawa+dalam+Perspektif+Islam.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5CDr.%2BMarzuki%2C%2BM.Ag_.%2BTradisi%2Bdan%2BBudaya%2BMasyarakat%2BJawa%2Bdalam%2BPerspektif%2BIslam.pdf) | Masyarakat Jawa juga percaya kepada makhluk-makhluk halus yang menurutnya adalah roh-roh halus yang berkeliaran di sekitar manusia yang masih hidup. Makhlukmakhluk halus ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Karena itu, mereka harus berusaha untuk melunakan makhluk-makhluk halus tersebut agar menjadi jinak, yaitu dengan memberikan berbagai ritus atau upacara. | Praktik-praktik kejawen |
| Geerts, Clifford. (1986). “Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan”, dalam Roland Robertson (ed.). Sosiologi Agama. Tanpa Tempat Terbit: Aksara Persada | Hasil temuan Geertz di atas menunjukkan ada ciri khusus tentang keberagamaan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Muslimnya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, ketika masyarakat sadar akan agamanya dan pengetahuannya tentang agama semakin mendalam, mereka sedikit demi sedikit melepaskan ikatan sinkretisme yang berdampak pada kehidupan sosial mereka. Masyarakat semakin modern dan menjauhi praktik-praktik kejawen | Dampak kejawen |
| Irwan Yudianto, Ali Imron dan Wakidi, Perubahan Tradisi Kejawen Pada Masyarakat Jawa Di Kampung Banjar Agung Lampung Tengah. [file:///C:/Users/user/Downloads/5188-10002-1-PB(1).pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C5188-10002-1-PB%281%29.pdf)  | 1. Tradisi Segehan ini adalah memberikan nasi putih dengan lauk jeroan dalam mentah dari ayam, seperti usus, hati, dan lainnya yang ditambah dengan sambal cabe dan bawang putih dengan tambahan garam
2. Tradisi Membakar Kemenyan Tradisi ini dilakukan di belakang rumah sebelah kanan. Kemenyan dibakar pada bara api dari arang yang ditaruh pada alas genteng.
 | Macam-macam tradisi kejawen |
| Irwan Yudianto, Ali Imron dan Wakidi, Perubahan Tradisi Kejawen Pada Masyarakat Jawa Di Kampung Banjar Agung Lampung Tengah. [file:///C:/Users/user/Downloads/5188-10002-1-PB(1).pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C5188-10002-1-PB%281%29.pdf) | Perubahan Tradisi Kejawen adalah mekanisme perubahan yang dilakukan masyarakat yang menginginkan dipertahankannya sebuah aktivitas kelompok guna mempertahankan ikatan komunal di antara mereka sekaligus menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. | Perubahan intensitas melakukan tradisi kejawen  |
| Irwan Yudianto, Ali Imron dan Wakidi, Perubahan Tradisi Kejawen Pada Masyarakat Jawa Di Kampung Banjar Agung Lampung Tengah. [file:///C:/Users/user/Downloads/5188-10002-1-PB(1).pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C5188-10002-1-PB%281%29.pdf) | Faktor Intern Perubahan intern atau perubahan yang berasal dari dalam masyarakat Jawa Kampung Banjar Agung itu sendiri antara lain : 1. Perubahan jumlah penduduk
2. Perubahan komposisi penduduk

Faktor Ekstern Perubahan ekstern atau perubahan dari luar yang terjadi di Kampung Banjar Agung antara lain : 1. Perubahan lingkungan
2. Penemuan baru (pendidikan dan teknologi)
 | Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan/penurunan tradisi kejawen |

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**Pertanyaan wawancara**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator** | **Pertanyaan** |
| Tradisi kejawen menurut ajaran islam | 1. Apa agama anda?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi yang dilakukan di Desa anda menurut persepsi ajaran agama anda?
 |
| Fungsi adanya tradisi kejawen menurut masyarakat di Desa X | Menurut anda, apa fungsi dari adanya tradisi/ritual seperti sedekah bumi atau tradisi lainnya di Desa anda? |
| Karakteristik dan ciri khas tradisi kejawen di Desa X | 1. Apakah tradisi/upacara/ritual adat di desa anda memiliki ciri khas dibandingkan di Desa lain?
2. Ciri khas apa yang membedakan tradisi di desa anda dibandingkan dengan desa-desa yang lain?
 |
| Penyebab adanya tradisi kejawen di Desa X | Menurut anda, bagaimana tradisi bisa dilakukan dan menjadi kebiasaan di desa Anda? |
| Praktik-praktik tradisi kejawen yang dilakukan di Desa X (individu) | 1. Apakah masih ada praktik dukun di Desa anda?
2. Jika masih, apakah anda percaya dengan dukun atau orang pintar di desa anda?
3. apa gunanya dukun di Desa anda?
 |
| Dampak tradisi kejawen bagi masyarakat | 1. Dari tradisi-tradisi yang ada di desa anda, apakah dampak dari tradisi itu bagi anda?
2. Apakah dampak tersebut berpengaruh bagi hidup anda?
3. Bagaimana jika tradisi di Desa anda dihilangkan sama sekali?
 |
| Macam-macam tradisi/ritual/upacara tradisi kejawen yang dilakukan di Desa X | 1. Upacara atau ritual besar apa saja yang biasa dilakukan di Desa anda?
2. Berikan penjelasan mengenai masing-masing tradisi/ritual yang dilakukan!
 |
| Perubahan intensitas yang melakukan tradisi kejawen di Desa X | 1. Apakah anda ikut melaksanakan dan berperan dalam setiap kegiatan dari tradisi yang dilakukan di Desa anda?
2. Apakah anda setuju apabila tradisi itu dilaksanakan setiap tahunnya?
3. Jika iya kenapa? Dan jika tidak kenapa?
 |
| Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan perilaku kejawen di Desa X | 1. Menurut anda, apakah ada tradisi yang sudah tidak dilaksanakan di Desa anda?sebutkan!
2. Jika ada tradisi/ritual yang dihilangkan, mengapa tradisi tersebut dihilangkan/tidak dilaksanakan lagi?
 |

DOKUMENTASI





