**Partisipan I**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | D |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Usia | 18 Tahun |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Buruh Pabrik |
| Kategori | Debil |
| IQ | 62 |

**Latar Belakang Partisipan**

P1 adalah penyandang disabilitas intelektual dengan kategori debil. Saat ini ia berusia 18 tahun. Ia adalah anak pertama dan memiliki 3 saudara tiri. P1 lahir dari seorang ibu yang tidak memiliki status perkawinan dengan seorang lelaki. Sejak kecil partisipan tidak mengenali dan mengetahui keberadaan ayahnya. Saat masih duduk di bangku SD, ibu partisipan meninggalkan partisipan untuk pergi ke Kalimantan bersama suami barunya. Sejak saat itu partisipan tinggal bersama kakek. Partisipan pernah menempuh sekolah reguler hingga kelas 3 SD, namun harus berhenti karena ia tak mampu mengikuti pembelajaran di sekolah dan kemudian di salurkan oleh dinas sosial ke panti rehabilitasi sosial. Pada saat bersekolah di BBRSPDI partisipan dikenal sebagai orang yang dapat mempengaruhi teman-temannya karena dinilai memiliki kemampuan lebih. Pada saat berada di panti rehabilitasi social P1 pernah menonton video porno dan melakukan hubungan seks bersama siswa lain. P1 telah melakukan hubungan seks sebanyak tiga kali dengan siswa yang sama hingga akhirnya ia mengandung. Saat P1 mengandung, panti rehabilitasi langsung meluluskan dan menikahkan P1 dengan siswa yang telah melakukan hubungan seks dengannya. Semenjak menikah dan memiliki seorang anak, partisipan tinggal bersama suami, ayah mertua dan ibu mertuanya.

Hingga saat ini partisipan belum pernah bertemu kembali dengan ibunya, bahkan ibu partisipan juga tidak mengetahui bahwa P1 sudah menikah dan memiliki seorang anak. Hal tersebut sering membuat partisipan bersedih karena merindukan sosok ibu. Saat ini partisipan dan suaminya bekerja sebagai buruh kayu lapis. Setiap hari ia dan suami bekerja selama 12 jam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

**Keterangan Kategori :**

|  |  |
| --- | --- |
|  C1 | Pengaruh Lingkungan terhadap seksualitas P |
| C2 | Rasa penasaran dan keinginan untuk melakukan hubungan intim |
| C3 | Fantasi seksual dengan pasangan masa depan |
| C4 | Fantasi seksual hubungan intim |
| C5 | Kegiatan sebagai pengalih pikiran tentang fantasi seksual |
| C6 | Foto & video sebagai stimulus sekssual |
| C7 | Sentuhan fisik sebagai stimulus seksual |
| C8 | Fantasi bentuk tubuh dan alat kelamin sebagai stimulus seksual |
| C9 | Rasa kuatir saat akan melakukan hubungan intim  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PERNYATAAN | PEMAKNAAN | Kategori |
|  | Ee belum tau sebelum masuk BBRPSDI. Taunya pas masuk BBRSPDI itu | P1 merasa memahami pacaran setelah masuk BBRSPDI | C1 |
|  | Ya gaada tapi penasaran mbak ehhee | P1 merasa penasaran tentang hubungan seksual | C2 |
|  | Enggak, em nganu pikirane ki jorok. Pikirane kesana kesana mbak | Saat melihat video porno, P1 merasa membayangkan hubungan seksual | C6 |
|  | Pikirane terus ngeres, ih mosok hubungane kaya gitu. Besok aku kalau punya suami ndak kaya gitu itu hehe | P1 membayangkan dirinya dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangan masa depan | C3 |
|  | Bayangke nek nikah ndak kaya gitu ya | P1 membayangkan dirinya menikah dan melakukan hubungan seksual sama seperti video yang ia lihat | C3 |
|  | Ya bayangke nek besok punya suami kaya gitu hehehe | P1 mengandaikan dirinya akan melakukan hubungan seksual dengan suaminya di masa depan | C3 |
|  | Nggak, soale sering keslamur mbe bercandaan. | P1 merasa mengalihkan pikiran yang membayanginya dengan aktifitas yang ia lakukan | C5 |
|  | Keslamur itu kan misal kita nonton terus tinggal pergi, apa namanya nonton tv kek kan jadi lupa | P1 merasa dengan menonton televisi dapat membuatnya mengalihkan fantasi seksual | C5 |
|  | Ya cari kegiatan supaya nylamur gitu | P1 menghindari emosi dengan mengalihkan perhatian pada kegiatan lain | C5 |
|  | Takut nek jadi kaya gini \*nunjuk anak\* | P1 kuatir akan resiko yang akan ia hadapi jika melakukan hubungan seksual | C9 |
|  | Ya takute dimarahin to mbak, ya cuman gitu itu | P1 merasa kuatir mendapat teguran jika ketahuan melakukan hubungan seksual | C9 |
|  | Ya cuman penasaran mbak | Rasa penasaran membuat P1 terdorong untuk melakukan hubungan seksual | C2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ha nggih mung po jenenge, opo pas nek suk nde bojo ndak koyo ngonten hehe  | P1 membayangkan apa yang terjadi dalam video yang ia liat akan terjadi juga dalam hubungan intimnya pada pasangan masa depan | C3 |
|  | Kan sok ndelok nggon mas apri hehe  | Stimulus foto lelaki sexy membuat P1 merasa memunculkan fantasi terhadap alat kelamin suami P1 | C8 |
|  | Ya mung pengen.... niku wikwik niku  | P1 merasa ingin melakukan hubungan intim ketika melihat organ intim suami | C8 |
|  | Boten.. em nganu mbak nek dong kepengen niko sok nembung mas apri  | P1 akan berusaha menyalurkan keinginan seksual dengan meminta pada suaminya | C2 |
|  | Engko malah dadi pengen lo mbak ehehe  | P1 merasa stimulus foto adegan hubungan intim dapat membangkitkan gairah fantasi untuk memiliki keinginan hubungan seksual | C6 |
|  | Nek marai kepengen sih marai sih | P1 merasa stimulus foto membangkitkan keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
|  | \*pause\* hm tapi nek ndelok koyo ngene ki dong sok kepengen,engko nek arek nembung ki wedi.  | Saat P1 melihat foto tersebut, ia memiliki keingnan untuk melakukan hubungan intim namun takut dimarahin suaminya | C6 |
|  | Ha nek mas apri sayah niko mbak. Samar nek nesu  | P1 merasa suaminya akan marah bila diajak berhubungan seksual saat lelah | C9 |
|  | Boten, paling nek dadi setunggal niko. Ha nek pas gogok cah loro opo turu cah loro kebayang ngno | P1 merasa fantasi seksualnya muncul ketika sedang berduaan dengan suaminya dan ada kontak fisik yang terjadi | C7 |
|  | Nggih, ha kebayang wikwik niku | Saat berdua dengan suaminya, P1 merasa membayangkan berhubungan seksual dengan suami | C4 |
|  | Nggih ehehehhe. Pas proses e wikwik niku | P1 merasa saat berduaan dengan suaminya dapat membuatnya membayangkan proses hubungan hubungan dengan suami | C4 |
|  | Yo dong sok kepengen,dong nek kepengen sok keslamur karo anak, dadi sok rasido mba. | P1 merasa melakukan kegiatan dapat mengurangi keinginan seksual | C5 |
|  | Piye ya kulo nggih seneng, pokokmen seneng ngono kae mbak. Yo sok dadi kebayang nek gek wikwik ngono | P1 merasa melihat alat kelamin suami bisa membuatnya membayangkan hubungan seksual dan dapat memberi rasa senang | C4 |
|  | Ha paling nggih ngomong kalih mas apri. “mas, pengen wikwik”. Ha paling nggih mung niku.  | P1 akan berusaha menyalurkan isi fantasi ketika ia tak mampu mengalihkan fantasi seksualnya | C2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yo mung keroso mung pengen niku eheheh | Saat dahi dan tubuh terasa panas, P1 merasa ingin melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Yo rasane pengen wikwik niku hehe | P1 merasa fantasi seksual dapat membuatnya merasa memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Inggih mbak, mboten onten. Mung pengen niku mawon | P1 merasa dalam pikirannya hanya ingin melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Nggih niku, opo jenenge heheh..... opo sih nek meh ngarani ki. Nek alat vital ki ndak nggon tiang kakung? Nah kuwi sing marai geli hehe | Saat P1 melihat foto pria yang hanya memakai celana dalam saja, ia membayangkan alat kelamin pria tersebut | C8 |
|  | Geli pripun nggih, geli nggih pengen ngguyu enten, pengen ngonten niku whehehehe | P1 merasa membayangkan alat kelamin dapat membuatnya senang dan memunculkan keinginan berhubungan intim | C2 |
|  | Pengen ngonten niko weheheh | P1 merasa fantasi seksual dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Ya paling nek dadi setunggal, bobok bareng ngono mbak | P1 merasa fantasi seksual akan muncul ketika sedang berduaan dengan suami dan ada kontak fisik dengan suami | C7 |
|  | Kan sing do ning pabrik kan nek pun rampung sedanten lak do lungguh. Njuk cerito-cerito. Do tanglet-tangletan, biyen eh biyen piye nek carane bar rabi ngene-ngene.wikwik piye ngono. Ha sing do njawab teko blak-blakan niko. Niku sing kadang nggawe bayangke, bayangke nggawe | P1 merasa pembicaraan seksual memunculkan fantasi seksual yang membuatnya seakan terlibat langsung dalam topik adegan tersebut | C1 |
|  | Ya dong sok bayangake, ning sok keslamur | P1 merasa fantasi seksual dapat hilang ketika mengalihkan pikiran | C6 |

**PARTISIPAN II**

**Identitas P2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | Dw |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Usia | 25 |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Penjaga Galon & Gas |
| Kategori | Debil |
| IQ | 64 |

**Latar Belakang Partisipan**

P2 adalah seorang penyandang disabilitas intelektual yang pernah menempuh pendidikan di BBRSBG. Sebelumnya, ia pernah menempuh pendidikan reguler hingga SD. P2 pernah menempuh pendidikan reguler hingga SD karena bantuan ibu nya yang merupakan guru SD di tempat ia sekolah. Setelah menempuh pendidikan reguler hingga SD, ia melanjutkan pendidikan luarbiasa dari SMPLB hingga tamat SMALB dan berlanjut di BBRSBG selama 2 tahun. Saat menempuh pendidikan di BBRSBG ia memiliki beberapa kasus yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku seksual. Beberapa kasus penyimpangan yang pernah ia lakukan seperti: melakukan hubungan intim sebanyak tiga kali, memaksa temannya untuk masturbasi di depannya, berciuman dan menonton video porno. Dalam menangani kasus tersebut, lembaga hanya memberikan pendampingan konseling dengan pendekatan psikologi dan spiritual. Saat ini P2 sudah 1 tahun lulus dari BBRSBG dan melanjutkan usaha orangtuanya yaitu menjual galon. Setelah lulus dari BBRSBG, ia jarang bergaul dan hanya menghabiskan waktu di rumah. Hal itu terjadi karena keluarga P2 memberikan kesibukan pada P2 untuk berjualan galon. Selain itu P2 juga meyadari kekurangannya, ia merasa berbeda dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar. Sejak P2 berada di rumah, keluarga P2 juga memberi batasan dalam penggunaan telepon genggam dan lebih mendorong P2 pada kegiatan agama. Hal itu dilakukan agar P2 tidak menyalahgunakan telepon genggam yang ia miliki. Keluarga hanya memperbolehkan P2 menggunakan telepon genggam untuk mendengarkan music.

**Keterangan Kategori :**

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Pengaruh Lingkungan terhadap seksualitas P |
| C2 | Rasa penasaran dan keinginan untuk melakukan hubungan intim |
| C3 | Fantasi seksual dengan pasangan masa depan |
| C4 | Fantasi seksual hubungan intim |
| C5 | Kegiatan sebagai pengalih pikiran tentang fantasi seksual |
| C6 | Foto & video sebagai stimulus sekssual |
| C7 | Sentuhan fisik sebagai stimulus seksual |
| C8 | Fantasi bentuk tubuh dan alat kelamin sebagai stimulus seksual |
| C9 | Rasa kuatir saat akan melakukan hubungan intim  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Verbatim | Pemaknaan | Kategori |
|  | Ya, apa ya? Ya harusnya kan *ngga* boleh, itu. Itukan dulu saya dibilangin sama anak lama kan, namanya.. Oh Mbaknya belum masuk itu. Namanya U, anak Lamongan. *Kowe arep nonton koyok ngono?* *Ojo* ngasih tau pembimbing, gitu kan. Nah itu bilang gitu sama saya. | P2 mengerti video porno berdasar ajakan teman | C1 |
|  | Pertamanya kan saya *ngga* tau, *lha* kok temen-temen tu pada kemana, kan. Tak cari. Itukan pada di binaraga itu. Pas malem minggu itu, terus saya liat sama.. saya lita punya U, U.. *Kowe meneng wae* .Oke. Sambil ngerokok itu, sampe jam setengah satu-nan itu. | P2 merasa menonton video porno berdasarkan pengaruh teman dan rasa penasarannya sendiri | C1 |
|  | Ya saya kan *ngga* tau, pengen tau aja kan. | P2 merasa mencoba menonton video porno untuk menjawab rasa ingin tahunya | C2  |
|  | Yang pertama itu, apa ya? Yang pertama pengen tau itu ya karena kok sering ya, awalnya belum tau itu. Tapi kok di binaraga itu pada ngapain? | P2 merasa penasaran dengan video porno yang dilihat teman-temannya | C2 |
|  | Pengen coba. Pengen mencoba. | Saat P2 melihat video porno, ia memiliki bayangan dan keinginan untuk mencoba melakukan apa yanng ada di video | C2 |
|  | Itu, *dibayangke* apa ya Mbak? Pengen tau, pengen coba. | P2 membayangkan dirinya beradegan seperti yang ada di video dan ingin mencobanya | C2 |
|  | Itu malah gini Mbak, dengerin saya. Itu tuh misalkan kalau kita udah nikah itu mesti kayak gitu itu. Ngebayangin gitu. | P2 membayangkan dirinya melakukan hal yang sama pada video tersebut pada pasangannya di masa dean | C3 |
|  | *Ngga*. Saya tuh bayangin tuh kalau pas punya istri. | P2 membayangkan relasi seksual yang akan ia alami pada masa mendatang jika memiliki seorang istri | C3 |
|  | Ya misalkan siapa, orang lain gitu. Dibayangan saya tuh kayak gitu. Saya pengen tau kalau udah nikah kayak gitu enak *ngga* ya? | P2 membayangkan kenikmatan seksual yang akan ia dapat ketika sudah menjalin ikatan pernikahan | C3 |
|  | Ya pas ngelakoke itu tu mbak. | P2 merasa isi fantasi seksualnya yaitu melakukan hubungan intim dengan pasangannya | C4 |
|  | Wah pengen coba, enak *ngga*. | Saat melakukan fantasi seksual, P2 memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Ya, ya cari kegiatan lah. Cari kesibukan katanya. | P2 mencari kegiatan lain untuk membantunya melupakan/mengontrol nafsu seksualnya | C5 |
|  | Diminta sama Mas U, abis itukan terus turun. Lha terus kenalan, terus ngobrol-ngobrol. Dia *tu* tanya malah sama saya, dia *tu* nanya *tu* malah ya gimana ya, soalnya kan *ngga* tau, dia *tu* malah bilang gini, kamu *tu* dulu udah pernah belum megang? Punya wanita tu alat kelamin lah ya. | P2 merasa dirinya melakukan perilaku seksual berdasarkan suruhan teman lawan jenisnya | C1 |
|  | Malah enak itu, bayangke pengen ngelakuin. Terus habis itu kan.. | P2 merasa bahwa memegang alat kelamin perempuan dapat membuatnya terbayang melakukan hubungan intim | C8 |
|  | He eh bayangke proses wikwik to mbak hehehe | Saat P2 memegang alat kelamin lawan jenisnya, isi fantasi seksual yang muncul ialah proses terjadinya hubungan intim | C4 |
|  | Temen kuwi sing ngajari | P2 melakukan hubungan intim berdasarkan ajakan teman | C1 |
|  | Itu kalau pas dideketin temen wanita *tu* tinggi, yakin. | P2 merasa berdekatan dan kontak fisik dengan wanita dapat meningkatkan gairah seksual | C7 |
|  | He eh. Itu kan pas waktu itukan, duduk itu bertiga. Saya, AG. AG kan ditengah, saya dipinggir. AG ditengah, terus AY, iya tiga orang. Saya disamping AG, terus saya merasa kok pertama deket sama wanita itu kok nyaman. Gitu. | P2 merasa duduk berdekatan dengan wanita dapat memberi rasa nyaman sekaligus meningkatkan gairah seksual | C7 |
|  | Ya begitu itu lo mbak yang enak-enak, terus *akhire ki* ngerangkul saya, terus saya *isin* nyaman .Abis itu langsung ngobrol di pos. Di pos itu berdua tu ngobrol. *Lha kowe, ngopo kowe*. *Rapiye-piye*. *Wah, ora*. *Gur nyaman tok karo de’e.*. *Wah, moso to?*  *Iyo* (saya bilang gitu. | P2 merasa sentuhan fisik yang di berikan wanita dapat meningkatkan gairah seksual | C7 |
|  | Ya pengen itu. He eh, pengen itu. | P2 memiliki keinginan berhubungan intim saat melihat video porno | C2 |
|  | Ya sebenernya kan kalau pas ngelakuin inikan pas suami istri kan enak, bahkan kalau gini kan *ndak* boleh itu. | P2 membayangkan foto erotis sebagai dirinya dengan pasangan masa depannya | C3 |
|  | *Ngga* ngapa-ngapain malah. Ya cuma dengerin musik, hape itu udah. Menghibur diri. | Saat P2 memiliki hasrat seksual tinggi, ia akan mencari kegiatan yang akan menyibukkannya | C5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bahayanya itu kita jadi, bayangin itu pengen. | P2 merasa menonton video porno dapat menimbulkan keinginan untuk mencoba melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Kita kepengen ngelakuin kayak gitu. Itu dulu pas saya sama Rita itu ibu saya nanya, kowe kok iso ngelakoni, kok ngono ki nonton opo gitu. | P2 terdorong melakukan senggama dengan temannya setelah menonton video porno | C6 |
|  | Hawanya tu mau ngelakuin kayak gitu, tapi cuma kan saya berpikirnya panjang gini, resikonya kan panjang. Ya sih enak sih enak. Tapi resikonya kan, tanggungannya kan kalau dia hamil terus punya anak kayak Apri itu kan bahayanya itu. | P2 memiliki konflik batin. Satu sisi ia ingin menyalurkan fantasi seksual, namun sisi yang lain ia kuatir untuk menghadapi resiko di kemudian hari | C9 |
|  | Resikonya banyak, satu mencoreng nama baik orangtua, yang kedua itu mencemarkan nama baik kampung. | P2 merasa resiko menyalurkan fantasi seksual dapat berdampak buruk pada pandangan oranglain terhadap nama baik keluarga dan kampungnya | C9 |
|  | Pengen ngelakuin cuman kan ngga bisa. | P2 merasa fantasi seksual dapat menumbuhkan keinginan untuk melakukan hubungan intim, namun tidak dapat ia salurkan karena tidak ada target/sasaran | C2 |
|  | Itu ngelakuin secara intim langsung. | P2 membayangkan dirinya melakukan adegan hubungan intim seperti yang ada dalam video porno | C4 |
|  | Ya kalau semua orang tau, terus di kampung tau kan ngga enak. | P2 merasa menyalurkan fantasi seksual dapat membuatnya menerima hukuman sosial dari masyarakat sekitar | C9 |
|  | Kepengen. | P2 merasa video porno dapat menimbulkan keinginan melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Ya pengen ajak gitu. | P2 merasa memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2  |
|  | Ya kalau kenapanya kan resikonya kan kita kan panjang. Itu panjang. | P2 menyadari ada resiko besar yang akan diterima jika menyalurkan fantasi seksual | C9 |
|  | Itu kan CDnya keliatan, lha Adi tu ngode saya, ssst sssst, Dwi, Dwi. Ngopo? Deloen Mbak Dyas, CDne warnane pink kok de e .Masa ah bro? He eh o. Foto yu foto foto, lha itu kan difoto sama si Jebret itu tu sambil saya tu dibayangin. CDne kok koyok ngene ya Di | Saat melihat CD lawan jenis, P2 membayangkan dalaman lawan jenis yang ia lihat | C8 |
|  | Ya diajak gitu enak kali ya. | P2 membayangkan berhubungan intim dengan D | C4 |
|  | Emmm ya bayangan pengen wae to mbak. Itu gini ya, itu saya tu sebenernya tu gini, ya sebelumnya kan saya sama Adi kan aslinya kan mau ngomong nih sama Mbaknya itu kan dulu sebelum perpisahan itu kan mau ngomong, ya mungkin Mbaknya ya temennya Mbaknya kan mungkin salah paham lah ya. Itu gini, saya tu sama Adi tu sempet ada pikiran itu, ya pikiran melintas lah, itu ada. Yang pas Adi tu gini, liat CDnya Mbak Dyas itu yang habis keluar dari toilet itu nganu, keluar dari aula itu kan keliatan itu. Nah, itu tu gini, wah enak Dwi. Saya kan tanya, lha enak e opo? Aku rikuh bro karo Mbak Vani Wes ra masalah, nek Mbak Vani kan wes ndue bojo, wes ono bojone bro. Sing penting kancane. Sikat wae enak iki. Ya saya berpikir gitu. Soalnya dari dia berjalan itu udah menggoda itu. Ke bawah ke atas, kebawah keatas. Ya saya mikir.. | P2 merasa fantasi seksual dan keinginan melakukan hubungan intim muncul Ketika P2 melihat pantat D. | C8 |
|  | Mbak Dyas itu kalau, kan Mbak Dyas kan gemuk, gemuk, besar, itu pantatnya kan naik turun naik turun. | P2 membayangkan bentuk tubuh D dann mengarahkan pandangan pada pantat D | C8 |
|  | Itu ya buat pengen tu itu. Jadi menggoda kaum pria itu itu, yang salah tu dia. | P2 merasa meliha pantat D dapat memunculkan fantasi seksual | C8 |
|  | Lha pas itu kan terus tu bayangin gini, bokong atau bakpau ya Di. Jadi tu pas jalan dari dia mau ke toilet sampe keluar tu jalannya gitu, naik turun naik turun. | P2 membayangkan pantat D yang besar dan membandingkannya dengan bentuk bakpao yang berarti besar | C8 |
|  | Seumpama ra temenne Mbak Vani caplok wae goleki tempat iki. Itu soalnya juga menggoda itu. Wong dia pas naikin celananya itu kan keliatan yang depan itu, wah ngebayanginnya itu, itu yakin sumpah itu. | Fantasi seksual membuat P2 merasa ingin melakukan hubungan seksual dengan D | C8 |
|  | Itu kan pertama masuk itu tapi, terus yang kedua kan ganti lagi mungkin itu ya. Lha yang pas bulan-bulan itu. Adi kan duduk di belakang saya kan, terus ngga ada pembimbing, Mbak Dyas dari kamar mandi, jeeessss nah itu kan pas lagi nyeletingin celana itu. Adi bilang gini, Dwi, Dwi, gembus e ketok wi..... He eh o, mulus ora ..... ndelok ro pantengi. He eh i. Wah enak iki Di | Saat P2 melihat D membenarkan celana, ia membayangkan alat kelamin D | C8 |
|  | Jadi enak liat nya buat nganu mbak, itu  | Saat P2 melihat D, timbul fantasi hubugan intim | C4 |
|  | Jadi dari payudara sini turun sampai ininya, ininya, wah itu kalau saya suruh mencoba itu saya mau itu. Saya tertantang itu. | P2 membayangkan bagian tubuh D dari mulai payudara hingga alat kelamin | C8 |
|  | Kelihatan, yang depan juga gembuse enak itu. | P2 merasa membayangkan alat kelamin D dapat meningkatkan gairah seksual | C8 |
|  | Bodynya weeeeuuuh mantap itu. | P2 membayangkan bentuk tubuh D yang menarik baginya | C8 |
|  | Iya, umpama saya bisa gini sama Mbak Dyas uuuh mau. Yakin saya dalam hati sampe bilang hehehe | Saat P2 membayangkan bentuk tubuh D, ia memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Kalau apa ya? Kalau kita ngebayanginnya itu enaknya itu kalau diajak gini itu bodynya itu waaa menggoda itu Mbak, aslinya itu. Aslinya itu saya sama Adi itu mau sebenernya itu mau itu mau minta maaf itu pas itu, tapi karena berhubung Mbak Vani juga temen-temennya kan udah pada pulang terus ngga jadi. Yaaa saya tu ya apa ya Mbak ya? Sebenernya itu ya sepurone wae.Saya tetep gila tu ngga ada perasaan kayak gitu tu ngga ada. Cuman karena gaul sama Adi itu ngga tau awalnya. | P2 merasa membayangkan bentuk tubuh lawan jenis yang menarik dapat menimbulkan kainginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Ya kalau udah hamil terus punya anak itu kan resikonya kan bahaya. | P2 merasa belum memiliki kesiapan untuk menerima resiko dari menyalurkan fantasi seksual | C9 |
|  | Kalau sering itu dipikiran tu hawanya tu pengen terus gitu, pengen ngeliat, pengen bayangin terus, lamaaaa itu. | P2 merasa fantasi seksual dapat memunculkan keinginan melakukan hubungan intim | C2 |
|  | Itu kan saya pernah tetangga itu kan ada yang punya hajat atas sini kan, itu penyanyinya duduknya begini, mungkin Mbaknya begini, ini begini. | P2 membayangkan alat kelamin wanita sexy yang pernah ia lihat | C8 |
|  | Waw putih-putih menanti. | P2 membayangkan alat kelamin wanita sexy yang ia lihat | C8 |
|  | Saya langsung stamina saya tu langsung naik. | Saat P2 melihat wanita sexy, ia merasa ada perubahan pada hasrat seksualnya. Ia merasa ada rangsangan yang muncul | C8 |
|  | Yang pertama itu kan yang terlalu feminim, kalau pake celana. Dari segi celana ya mungkin itu. Terus baju lha mungkin itu. | P2 merasa perempuan dengan pakaian terbuka dapat dijadikan bahan fantasi seksualnya | C8 |
| 770. | Bayangan kalau kita pas nyobain itu tu rasanya tu gimanaaa gitu kan ya, mungkin apa ya? Ya kalau pas kita mencoba masukinnya gimana? Terus caranya gimana? Itu kan perlu liat gitu lho, maksudnya kan. | P2 merasa penasaran dengan hal-hal yang dilakukan saat berhubungan intim | C2 |
| 771. | Ya pengen tau itu. | P2 merasa ingin tahu cara melakukan hubungan intim | C2 |
| 772. | Disana tu pernah di Temanggung tu pernah, pernah temen tu ngomong, Sinar Bayu tu ngomong *nganu wae, nek pengen nafsumu ndang kesalur, aaa kamu sama Marita tu tak suruh WA*, pertama tu nyoba tu dulu sama anak dulu, awalnya tu saya ngga pernah itu. Lha terus, sama Rita itu. Pertamanya dia *ngajain* kan dia nanya gini gini gini, dia tu nanya pas di kelas Bu Wati tu dia nanya, *kamu udah pernah pegang belum?* Saya juga jawab, *belum* gitu kan. Jadi saya pegang punya dia, dia pegang saya hahaha. Lha terus itu. Awalnya kan dari itu gitu lho. | P2 merasa melakukan perilaku seksual berdasar pengaruh teman | C1 |
| 773. | Disetelin sama temen, nonton gini. Wah, pikiran saya langsung naik tenggg teeenggg teeengggg teeengggg. Hawanya tu bingung. Nyari mangsa udah ngga bisa, udah ngga sekolah, bingung. Mau eksekusi dimana? | P2 merasa menonton video porno dapat meningkatkan gairah seksualnya | C6 |
| 778. | Nubruk saya itu pas payudaranya itu kan nubruknya giini. Waduh saya bayangin wah ini kalau.. wah ini ni sentuhannya itu enak wah itu pikirane | Saat P2 bersentuhan dengan payudara, gairah seksualnya meningkat | C7 |
| 779. | Lebih dari sentuhan wanita kalau saya, mungkin menurut saya itu ya. | P2 merasa sentuhan wanita lebih dapat membuatnya melakukan fantasi seksual/rangsangan | C7 |
| 880. | Saya tu dulu tu wah *body*nya besar itu. | P2 membayangkan bentuk tubuh istri keponakannya | C8 |
| 882. | Ya cuman sebelum saya sadar, saya itu mau *tak* carikan tempat itu orang tapi karena saya mikir, itu kan istri ponakan saya ngga berani kan mungkin kayak gitu tu ngga berani. Tapi dia tu orangnya ngga usah kita sogok pake uang dia mau. Tapi asal dia kasarnya tu gini Mbak, dia mau kayak gini cuman syaratnya satu. | Saat P2 melihat bentuk tubuh istri keponakannya, ia memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
| 885. | Haa itu, itu dia tu gemuk agak langsingan sedikit. Duduknya gini, dalemannya kelihatan. Wah sikat wae, saya mikir gitu udah bingung, buntu carikan tempat penak ini | Saat P2 melihat wanita dengan pakaian terbuka, ia memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim | C2 |
| 86. | Kalau nonton dangdut tuh sering, itu kan rata-rata kalau penyanyi celananya kan segini-gini. Nah hee itu baru bisa bikin bayangke | P2 merasa wanita dengan pakaian sexy dapat membangkitkan fantasi seksualnya | C8 |
| 887. | Justru kalau setiap minggu *tak* suruh buat kegiatan ben ngga banyak bayangke | P2 merasa membutuhkan kegiatan untuk mengurasi fantasi seksual | C5 |
| 888. | Mungkin kalau, *he eh*, bahkan kalau bersentuhan atau bersenggolan itu bisa. | P2 merasa bersentuhan fisik dengan lawan jenis dapat membangkitkan fantasi seksual | C8 |