**Lampiran 1** **Harga Rata-Rata Perminggu Cabai Merah Besar Sebelum dan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk**

1. **Sebelum Pandemi Covid-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | | |
| Kabupaten Malang | Kabupaten Blitar | Kabupaten Nganjuk |
| Mar-19 | I | 13.133 | 12.667 | 14.407 |
| II | 13.257 | 14.286 | 17.285 |
| III | 15.429 | 19.143 | 18.381 |
| IV | 16.594 | 18.500 | 19.047 |
| Apr-19 | I | 20.314 | 23.571 | 24.333 |
| II | 25.286 | 28.214 | 28.333 |
| III | 28.543 | 29.929 | 31.571 |
| IV | 30.829 | 33.429 | 38.857 |
| V | 30.943 | 33.357 | 32.476 |
| Mei-19 | I | 33.257 | 36.357 | 35.238 |
| II | 27.971 | 29.857 | 30.523 |
| III | 27.257 | 25.786 | 27.714 |
| IV | 31.700 | 33.750 | 37.389 |
| Jun-19 | I | 46.394 | 48.250 | 54.416 |
| II | 40.486 | 34.643 | 40.857 |
| III | 33.114 | 31.929 | 37.619 |
| IV | 45.250 | 46.750 | 45.416 |
| Jul-19 | I | 48.233 | 49.250 | 50.944 |
| II | 52.400 | 51.357 | 53.476 |
| III | 55.971 | 57.500 | 57.666 |
| IV | 58.400 | 56.357 | 58.952 |
| V | 54.514 | 53.429 | 53.000 |
| Agu-19 | I | 53.714 | 54.500 | 58.285 |
| II | 58.457 | 58.929 | 56.952 |
| III | 38.771 | 28.571 | 34.666 |
| IV | 27.543 | 23.786 | 27.904 |
| Sep-19 | I | 25.457 | 26.429 | 26.047 |
| II | 24.114 | 25.500 | 24.666 |
| III | 23.114 | 21.857 | 22.523 |
| IV | 22.829 | 19.786 | 21.952 |
| V | 22.257 | 20.000 | 22.714 |
| Okt-19 | I | 24.914 | 24.929 | 29.238 |
| II | 30.429 | 31.500 | 32.428 |
| III | 34.000 | 28.571 | 28.619 |
| IV | 26.943 | 22.071 | 25.571 |
| Nov-19 | I | 21.086 | 20.143 | 22.619 |
| II | 20.771 | 19.286 | 21.381 |
| III | 19.943 | 16.643 | 19.809 |
| IV | 21.829 | 16.643 | 19.524 |
| Des-19 | I | 20.114 | 17.857 | 18.905 |
| II | 19.686 | 19.643 | 19.190 |
| III | 23.171 | 27.071 | 26.285 |
| IV | 26.114 | 30.143 | 31.547 |
| V | 33.829 | 35.714 | 36.714 |
| Jan-20 | I | 45.829 | 47.357 | 45.142 |
| II | 55.229 | 57.786 | 56.523 |
| III | 61.743 | 59.714 | 60.761 |
| IV | 61.943 | 59.143 | 61.904 |
| Feb-20 | I | 62.294 | 66.071 | 66.428 |
| II | 60.171 | 57.000 | 53.762 |
| III | 53.029 | 49.286 | 50.190 |
| IV | 57.629 | 56.214 | 54.381 |
| Nilai tertinggi | | 62.294 | 66.071 | 66.428 |
| Nilai terendah | | 13.133 | 12.667 | 14.407 |
| Rata-rata | | 35.120 | 34.816 | 36.241 |

1. **Selama Pandemi Covid-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | | |
| Kabupaten Malang | Kabupaten Blitar | Kabupaten Nganjuk |
| Mar-20 | I | 37.543 | 38.786 | 42.666 |
| II | 31.629 | 35.786 | 37.476 |
| III | 27.971 | 28.714 | 33.380 |
| IV | 25.514 | 28.357 | 27.714 |
| V | 19.086 | 22.000 | 23.238 |
| Apr-20 | I | 19.400 | 18.786 | 24.333 |
| II | 19.657 | 18.214 | 22.857 |
| III | 18.686 | 18.857 | 21.952 |
| IV | 19.543 | 17.357 | 20.952 |
| Mei-20 | I | 15.314 | 17.500 | 15.809 |
| II | 14.771 | 17.143 | 16.952 |
| III | 14.829 | 16.571 | 18.666 |
| IV | 15.943 | 17.500 | 20.381 |
| Jun-20 | I | 13.829 | 15.429 | 16.762 |
| II | 13.914 | 14.857 | 16.381 |
| III | 13.771 | 14.000 | 18.571 |
| IV | 16.400 | 16.500 | 18.904 |
| V | 16.686 | 17.786 | 19.524 |
| Jul-20 | I | 15.857 | 17.786 | 19.381 |
| II | 16.657 | 19.071 | 20.381 |
| III | 17.743 | 18.643 | 20.285 |
| IV | 18.314 | 19.429 | 20.285 |
| Agu-20 | I | 21.257 | 19.214 | 21.857 |
| II | 19.943 | 19.500 | 19.286 |
| III | 18.229 | 18.571 | 18.381 |
| IV | 17.257 | 17.357 | 17.381 |
| V | 16.114 | 16.500 | 18.904 |
| Sep-20 | I | 18.529 | 21.357 | 24.333 |
| II | 22.286 | 22.143 | 24.666 |
| III | 23.457 | 21.786 | 23.238 |
| IV | 23.429 | 20.714 | 27.143 |
| Okt-20 | I | 33.457 | 27.000 | 35.524 |
| II | 33.314 | 30.929 | 34.142 |
| III | 31.000 | 26.357 | 29.047 |
| IV | 29.914 | 25.143 | 30.666 |
| Nov-20 | I | 30.600 | 26.786 | 32.904 |
| II | 29.029 | 28.214 | 28.476 |
| III | 28.657 | 28.071 | 29.524 |
| IV | 33.029 | 29.286 | 33.142 |
| V | 41.457 | 35.786 | 43.333 |
| Des-20 | I | 49.486 | 47.500 | 53.714 |
| II | 50.543 | 49.857 | 54.714 |
| III | 30.171 | 24.929 | 27.571 |
| IV | 43.429 | 44.571 | 42.095 |
| Jan-21 | I | 36.657 | 39.500 | 37.047 |
| II | 32.686 | 28.143 | 31.190 |
| III | 30.457 | 29.071 | 32.809 |
| IV | 30.143 | 29.071 | 33.000 |
| Feb-21 | I | 36.029 | 40.071 | 47.238 |
| II | 42.314 | 42.643 | 44.000 |
| III | 39.286 | 34.143 | 39.619 |
| IV | 36.975 | 34.625 | 40.166 |
| Nilai tertinggi | | 50.543 | 49.857 | 54.714 |
| Nilai terendah | | 13.771 | 14.000 | 15.809 |
| Rata-rata | | 26.004 | 25.537 | 28.307 |

**Lampiran 2** **Harga Rata-Rata Perminggu Bawang Merah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk**

1. **Sebelum Pandemi Covid-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | | |
| Kabupaten Malang | Kabupaten Blitar | Kabupaten Nganjuk |
| Mar-19 | I | 21.311 | 22.278 | 25.111 |
| II | 27.143 | 26.929 | 28.333 |
| III | 29.514 | 27.714 | 27.952 |
| IV | 30.171 | 28.357 | 30.381 |
| Apr-19 | I | 33.714 | 33.214 | 32.905 |
| II | 35.657 | 32.500 | 36.047 |
| III | 38.857 | 38.857 | 36.095 |
| IV | 37.971 | 38.357 | 34.238 |
| V | 33.657 | 31.071 | 29.666 |
| Mei-19 | I | 27.200 | 24.571 | 24.476 |
| II | 25.114 | 21.286 | 23.857 |
| III | 22.571 | 20.429 | 22.214 |
| IV | 25.033 | 23.583 | 23.083 |
| Jun-19 | I | 26.938 | 25.375 | 26.666 |
| II | 27.543 | 24.571 | 26.619 |
| III | 28.514 | 23.429 | 27.238 |
| IV | 27.750 | 25.438 | 27.416 |
| Jul-19 | I | 26.900 | 25.083 | 27.333 |
| II | 25.686 | 24.429 | 26.285 |
| III | 24.943 | 22.857 | 23.666 |
| IV | 24.429 | 21.357 | 23.714 |
| V | 22.457 | 21.429 | 23.905 |
| Agu-19 | I | 20.914 | 18.929 | 22.285 |
| II | 21.029 | 17.143 | 21.142 |
| III | 19.771 | 14.286 | 17.571 |
| IV | 17.286 | 11.357 | 13.095 |
| Sep-19 | I | 16.457 | 13.000 | 11.666 |
| II | 14.686 | 14.071 | 12.619 |
| III | 14.657 | 14.000 | 13.047 |
| IV | 15.571 | 12.000 | 14.666 |
| V | 15.714 | 11.500 | 13.904 |
| Okt-19 | I | 14.686 | 12.929 | 13.333 |
| II | 19.943 | 18.357 | 16.333 |
| III | 21.686 | 19.000 | 21.476 |
| IV | 21.143 | 19.071 | 23.524 |
| Nov-19 | I | 22.400 | 21.643 | 22.381 |
| II | 24.086 | 22.786 | 22.714 |
| III | 26.600 | 22.143 | 23.238 |
| IV | 27.143 | 24.214 | 24.667 |
| Des-19 | I | 27.086 | 24.214 | 25.428 |
| II | 28.457 | 26.571 | 27.286 |
| III | 30.414 | 26.786 | 27.809 |
| IV | 33.114 | 32.714 | 28.237 |
| V | 34.257 | 33.929 | 28.809 |
| Jan-20 | I | 32.543 | 29.214 | 28.857 |
| II | 29.943 | 27.571 | 26.571 |
| III | 27.029 | 26.500 | 25.666 |
| IV | 27.514 | 27.786 | 27.142 |
| Feb-20 | I | 28.657 | 25.286 | 27.237 |
| II | 29.443 | 23.286 | 22.285 |
| III | 26.400 | 20.571 | 21.047 |
| IV | 25.029 | 21.000 | 22.000 |
| Nilai tertinggi | | 38.857 | 38.857 | 36.095 |
| Nilai terendah | | 14.657 | 11.357 | 11.666 |
| Rata-rata | | 25.706 | 23.365 | 24.101 |

1. **Selama Pandemi Covid-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | | |
| Kabupaten Malang | Kabupaten Blitar | Kabupaten Nganjuk |
| Mar-20 | I | 26.057 | 20.357 | 22.285 |
| II | 27.360 | 25.214 | 25.857 |
| III | 29.571 | 29.571 | 26.952 |
| IV | 30.657 | 31.286 | 29.333 |
| V | 32.800 | 33.000 | 29.333 |
| Apr-20 | I | 35.600 | 34.714 | 34.095 |
| II | 37.643 | 35.500 | 36.381 |
| III | 39.129 | 38.929 | 34.571 |
| IV | 40.629 | 37.929 | 37.381 |
| Mei-20 | I | 42.343 | 41.286 | 38.571 |
| II | 45.800 | 43.857 | 42.476 |
| III | 49.400 | 45.929 | 46.000 |
| IV | 48.771 | 43.643 | 47.285 |
| Jun-20 | I | 47.629 | 43.643 | 47.142 |
| II | 48.286 | 43.357 | 46.952 |
| III | 45.629 | 40.143 | 44.142 |
| IV | 38.800 | 35.714 | 36.714 |
| V | 35.429 | 32.500 | 34.047 |
| Jul-20 | I | 32.657 | 29.571 | 32.904 |
| II | 28.943 | 27.929 | 29.190 |
| III | 27.486 | 24.214 | 26.904 |
| IV | 25.971 | 21.714 | 26.143 |
| Agu-20 | I | 24.886 | 21.143 | 25.190 |
| II | 25.543 | 22.286 | 23.904 |
| III | 25.543 | 21.000 | 21.571 |
| IV | 23.714 | 18.786 | 19.524 |
| V | 22.800 | 19.143 | 20.381 |
| Sep-20 | I | 22.971 | 22.143 | 22.095 |
| II | 23.600 | 21.000 | 25.000 |
| III | 24.143 | 22.214 | 25.000 |
| IV | 24.400 | 23.357 | 25.143 |
| Okt-20 | I | 25.486 | 23.714 | 25.714 |
| II | 28.103 | 27.286 | 29.524 |
| III | 30.171 | 30.357 | 31.047 |
| IV | 30.200 | 30.143 | 31.142 |
| Nov-20 | I | 30.371 | 30.143 | 30.666 |
| II | 30.600 | 31.286 | 31.142 |
| III | 32.743 | 31.571 | 30.619 |
| IV | 32.114 | 31.429 | 29.666 |
| V | 32.971 | 30.929 | 29.666 |
| Des-20 | I | 34.314 | 29.143 | 29.095 |
| II | 32.286 | 26.786 | 28.143 |
| III | 30.343 | 30.143 | 31.428 |
| IV | 27.514 | 22.500 | 27.619 |
| Jan-21 | I | 27.429 | 22.571 | 25.809 |
| II | 27.714 | 22.071 | 22.380 |
| III | 27.200 | 21.857 | 19.571 |
| IV | 26.643 | 21.000 | 17.429 |
| Feb-21 | I | 24.543 | 19.857 | 16.857 |
| II | 24.714 | 20.143 | 19.333 |
| III | 26.514 | 20.929 | 20.666 |
| IV | 28.175 | 23.625 | 21.541 |
| Nilai tertinggi | | 49.400 | 45.929 | 47.285 |
| Nilai terendah | | 22.800 | 18.786 | 16.857 |
| Rata-rata | | 31.622 | 28.818 | 29.452 |

**Lampiran 3** **Harga Rata-Rata Perminggu Telur Ayam Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk**

1. **Sebelum Pandemi Covid-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | | |
| Kabupaten Malang | Kabupaten Blitar | Kabupaten Nganjuk |
| Mar-19 | I | 20.756 | 20.000 | 20.741 |
| II | 20.414 | 20.000 | 20.333 |
| III | 20.414 | 20.000 | 20.238 |
| IV | 20.957 | 20.643 | 21.214 |
| Apr-19 | I | 21.314 | 22.000 | 21.643 |
| II | 21.543 | 22.429 | 21.761 |
| III | 21.429 | 22.000 | 21.904 |
| IV | 21.600 | 22.000 | 21.905 |
| V | 22.457 | 22.143 | 22.928 |
| Mei-19 | I | 22.643 | 23.286 | 23.095 |
| II | 22.229 | 22.786 | 22.309 |
| III | 21.486 | 20.786 | 21.404 |
| IV | 21.467 | 21.000 | 21.277 |
| Jun-19 | I | 21.231 | 20.813 | 21.583 |
| II | 20.857 | 20.786 | 20.905 |
| III | 20.600 | 20.429 | 20.381 |
| IV | 21.645 | 20.938 | 21.271 |
| Jul-19 | I | 21.700 | 20.750 | 21.472 |
| II | 21.557 | 20.643 | 21.238 |
| III | 21.400 | 21.143 | 21.166 |
| IV | 21.300 | 22.000 | 21.595 |
| V | 21.586 | 21.786 | 21.690 |
| Agu-19 | I | 21.686 | 21.500 | 21.380 |
| II | 21.557 | 20.786 | 21.381 |
| III | 21.517 | 20.857 | 21.285 |
| IV | 21.400 | 20.786 | 21.238 |
| Sep-19 | I | 21.243 | 20.500 | 21.952 |
| II | 21.129 | 20.786 | 22.119 |
| III | 20.543 | 21.000 | 21.952 |
| IV | 19.514 | 20.143 | 21.524 |
| V | 19.686 | 20.143 | 19.143 |
| Okt-19 | I | 19.857 | 20.357 | 19.190 |
| II | 19.286 | 19.429 | 18.785 |
| III | 19.457 | 18.500 | 18.452 |
| IV | 19.543 | 18.571 | 18.166 |
| Nov-19 | I | 19.629 | 18.500 | 18.595 |
| II | 20.029 | 18.857 | 19.404 |
| III | 21.286 | 22.000 | 20.285 |
| IV | 22.557 | 22.857 | 22.143 |
| Des-19 | I | 23.686 | 23.214 | 22.809 |
| II | 24.000 | 24.000 | 23.381 |
| III | 24.343 | 24.929 | 23.952 |
| IV | 24.186 | 24.714 | 24.309 |
| V | 23.671 | 24.143 | 23.714 |
| Jan-20 | I | 22.800 | 22.500 | 22.357 |
| II | 22.614 | 22.429 | 21.857 |
| III | 22.500 | 22.286 | 21.881 |
| IV | 20.786 | 21.286 | 21.476 |
| Feb-20 | I | 21.386 | 22.286 | 21.714 |
| II | 22.957 | 23.000 | 23.309 |
| III | 24.286 | 24.286 | 24.571 |
| IV | 24.729 | 24.429 | 25.071 |
| Nilai tertinggi | | 24.729 | 24.929 | 25.071 |
| Nilai terendah | | 19.286 | 18.500 | 18.166 |
| Rata-rata | | 21.585 | 21.489 | 21.528 |

1. **Selama Pandemi Covid-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | | |
| Kabupaten Malang | Kabupaten Blitar | Kabupaten Nganjuk |
| Mar-20 | I | 24.629 | 23.714 | 24.285 |
| II | 24.757 | 24.357 | 24.428 |
| III | 24.057 | 24.571 | 24.500 |
| IV | 24.057 | 24.786 | 24.143 |
| V | 23.657 | 23.000 | 23.595 |
| Apr-20 | I | 22.829 | 21.929 | 23.166 |
| II | 22.486 | 22.286 | 23.166 |
| III | 21.743 | 22.143 | 22.738 |
| IV | 20.686 | 20.893 | 21.785 |
| Mei-20 | I | 19.286 | 18.643 | 18.238 |
| II | 19.200 | 19.429 | 17.976 |
| III | 19.486 | 19.214 | 19.262 |
| IV | 20.543 | 20.857 | 20.761 |
| Jun-20 | I | 20.600 | 21.500 | 20.881 |
| II | 21.543 | 21.643 | 21.619 |
| III | 22.514 | 22.714 | 23.285 |
| IV | 24.086 | 23.429 | 23.809 |
| V | 24.143 | 24.357 | 23.452 |
| Jul-20 | I | 23.286 | 24.036 | 23.309 |
| II | 24.029 | 24.393 | 23.476 |
| III | 24.114 | 23.857 | 23.714 |
| IV | 22.457 | 23.786 | 23.428 |
| Agu-20 | I | 22.543 | 24.143 | 22.904 |
| II | 23.457 | 24.286 | 23.523 |
| III | 23.429 | 23.714 | 24.642 |
| IV | 23.000 | 22.857 | 23.238 |
| V | 22.486 | 21.143 | 22.119 |
| Sep-20 | I | 22.071 | 21.714 | 21.237 |
| II | 21.400 | 20.929 | 20.166 |
| III | 20.129 | 20.000 | 20.190 |
| IV | 19.629 | 19.929 | 19.643 |
| Okt-20 | I | 19.443 | 20.000 | 19.666 |
| II | 19.829 | 21.000 | 20.964 |
| III | 21.000 | 22.143 | 21.500 |
| IV | 21.629 | 22.214 | 21.333 |
| Nov-20 | I | 21.643 | 21.714 | 21.524 |
| II | 21.786 | 21.714 | 22.262 |
| III | 22.914 | 24.286 | 24.047 |
| IV | 24.271 | 24.071 | 24.404 |
| V | 24.157 | 24.286 | 24.285 |
| Des-20 | I | 25.257 | 24.214 | 25.333 |
| II | 27.071 | 26.714 | 26.357 |
| III | 21.114 | 22.429 | 21.476 |
| IV | 25.271 | 25.429 | 24.357 |
| Jan-21 | I | 23.686 | 23.500 | 24.404 |
| II | 23.000 | 22.286 | 23.881 |
| III | 21.857 | 21.714 | 22.547 |
| IV | 21.414 | 20.571 | 20.000 |
| Feb-21 | I | 20.971 | 20.429 | 20.666 |
| II | 21.600 | 21.786 | 22.000 |
| III | 22.100 | 23.286 | 22.786 |
| IV | 22.163 | 23.188 | 22.083 |
| Nilai tertinggi | | 27.071 | 26.714 | 26.357 |
| Nilai terendah | | 19.200 | 18.643 | 17.976 |
| Rata-rata | | 22.394 | 22.524 | 22.472 |

**Lampiran 4** **Perhitungan Analisis Fluktuasi Harga Cabai Merah Besar Sebelum Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk dengan Metode Koefisien Variasi**

1. **Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 13.133 | 1.694,90 | 14.603 | 11,61 |
| II | 13.257 |
| III | 15.429 |
| IV | 16.594 |
| Apr-19 | I | 20.314 | 4.473,67 | 27.183 | 16,46 |
| II | 25.286 |
| III | 28.543 |
| IV | 30.829 |
| V | 30.943 |
| Mei-19 | I | 33.257 | 2.894,17 | 24.616 | 11,76 |
| II | 27.971 |
| III | 27.257 |
| IV | 31.700 |
| Jun-19 | I | 46.394 | 6.033,72 | 41.311 | 14,61 |
| II | 40.486 |
| III | 33.114 |
| IV | 45.250 |
| Jul-19 | I | 48.233 | 3.849,65 | 53.904 | 7,14 |
| II | 52.400 |
| III | 55.971 |
| IV | 58.400 |
| V | 54.514 |
| Agu-19 | I | 53.714 | 14.142,22 | 44.621 | 31,69 |
| II | 58.457 |
| III | 38.771 |
| IV | 27.543 |
| Sep-19 | I | 25.457 | 1.258,70 | 23.554 | 5,34 |
| II | 24.114 |
| III | 23.114 |
| IV | 22.829 |
| V | 22.257 |
| Okt-19 | I | 24.914 | 3.997,72 | 29.071 | 13,75 |
| II | 30.429 |
| III | 34.000 |
| IV | 26.943 |
| Nov-19 | I | 21.086 | 780,85 | 20.907 | 3,73 |
| II | 20.771 |
| III | 19.943 |
| IV | 21.829 |
| Des-19 | I | 20.114 | 5.782,97 | 24.583 | 23,52 |
| II | 19.686 |
| III | 23.171 |
| IV | 26.114 |
| V | 33.829 |
| Jan-20 | I | 45.829 | 7.576,57 | 56.186 | 13,48 |
| II | 55.229 |
| III | 61.743 |
| IV | 61.943 |
| Feb-20 | I | 62.294 | 3.987,22 | 58.281 | 6,84 |
| II | 60.171 |
| III | 53.029 |
| IV | 57.629 |

1. **Kabupaten Blitar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 12.667 | 3.166,96 | 16.149 | 19,61 |
| II | 14.286 |
| III | 19.143 |
| IV | 18.500 |
| Apr-19 | I | 23.571 | 4.095,60 | 29.700 | 13,79 |
| II | 28.214 |
| III | 29.929 |
| IV | 33.429 |
| V | 33.357 |
| Mei-19 | I | 36.357 | 4.618,47 | 31.438 | 14,69 |
| II | 29.857 |
| III | 25.786 |
| IV | 33.750 |
| Jun-19 | I | 48.250 | 8.303,71 | 40.393 | 20,56 |
| II | 34.643 |
| III | 31.929 |
| IV | 46.750 |
| Jul-19 | I | 49.250 | 3.420,23 | 53.579 | 6,38 |
| II | 51.357 |
| III | 57.500 |
| IV | 56.357 |
| V | 53.429 |
| Agu-19 | I | 54.500 | 17.829,63 | 41.446 | 43,02 |
| II | 58.929 |
| III | 28.571 |
| IV | 23.786 |
| Sep-19 | I | 26.429 | 3.091,71 | 22.714 | 13,61 |
| II | 25.500 |
| III | 21.857 |
| IV | 19.786 |
| V | 20.000 |
| Okt-19 | I | 24.929 | 4.126,56 | 26.768 | 15,42 |
| II | 31.500 |
| III | 28.571 |
| IV | 22.071 |
| Nov-19 | I | 20.143 | 1.807,49 | 18.179 | 9,94 |
| II | 19.286 |
| III | 16.643 |
| IV | 16.643 |
| Des-19 | I | 17.857 | 7.405,42 | 26.086 | 28,39 |
| II | 19.643 |
| III | 27.071 |
| IV | 30.143 |
| V | 35.714 |
| Jan-20 | I | 47.357 | 5.818,40 | 56.000 | 10,39 |
| II | 57.786 |
| III | 59.714 |
| IV | 59.143 |
| Feb-20 | I | 66.071 | 6.888,08 | 57.143 | 12,05 |
| II | 57.000 |
| III | 49.286 |
| IV | 56.214 |

1. **Kabupaten Nganjuk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 20.741 | 445,50 | 20.631 | 2,16 |
| II | 20.333 |
| III | 20.238 |
| IV | 21.214 |
| Apr-19 | I | 21.643 | 514,88 | 22.028 | 2,34 |
| II | 21.761 |
| III | 21.904 |
| IV | 21.905 |
| V | 22.928 |
| Mei-19 | I | 23.095 | 850,37 | 22.021 | 3,86 |
| II | 22.309 |
| III | 21.404 |
| IV | 21.277 |
| Jun-19 | I | 21.583 | 516,84 | 21.035 | 2,46 |
| II | 20.905 |
| III | 20.381 |
| IV | 21.271 |
| Jul-19 | I | 21.472 | 225,33 | 21.432 | 1,05 |
| II | 21.238 |
| III | 21.166 |
| IV | 21.595 |
| V | 21.690 |
| Agu-19 | I | 21.380 | 71,41 | 21.321 | 0,33 |
| II | 21.381 |
| III | 21.285 |
| IV | 21.238 |
| Sep-19 | I | 21.952 | 1.246,72 | 21.338 | 5,84 |
| II | 22.119 |
| III | 21.952 |
| IV | 21.524 |
| V | 19.143 |
| Okt-19 | I | 19.190 | 440,82 | 18.648 | 2,36 |
| II | 18.785 |
| III | 18.452 |
| IV | 18.166 |
| Nov-19 | I | 18.595 | 1.522,64 | 20.107 | 7,57 |
| II | 19.404 |
| III | 20.285 |
| IV | 22.143 |
| Des-19 | I | 22.809 | 571,79 | 23.633 | 2,42 |
| II | 23.381 |
| III | 23.952 |
| IV | 24.309 |
| V | 23.714 |
| Jan-20 | I | 22.357 | 360,85 | 21.893 | 1,65 |
| II | 21.857 |
| III | 21.881 |
| IV | 21.476 |
| Feb-20 | I | 21.714 | 1.497,89 | 23.666 | 6,33 |
| II | 23.309 |
| III | 24.571 |
| IV | 25.071 |

**Lampiran 5** **Perhitungan Analisis Fluktuasi Harga Cabai Merah Besar Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk dengan Metode Koefisien Variasi**

1. **Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 37.543 | 6.878,76 | 28.349 | 24,26 |
| II | 31.629 |
| III | 27.971 |
| IV | 25.514 |
| V | 19.086 |
| Apr-20 | I | 19.400 | 436,67 | 19.321 | 2,26 |
| II | 19.657 |
| III | 18.686 |
| IV | 19.543 |
| Mei-20 | I | 15.314 | 543,36 | 15.214 | 3,57 |
| II | 14.771 |
| III | 14.829 |
| IV | 15.943 |
| Jun-20 | I | 13.829 | 1.485,77 | 14.920 | 9,96 |
| II | 13.914 |
| III | 13.771 |
| IV | 16.400 |
| V | 16.686 |
| Jul-20 | I | 15.857 | 1.098,67 | 17.143 | 6,41 |
| II | 16.657 |
| III | 17.743 |
| IV | 18.314 |
| Agu-20 | I | 21.257 | 2.060,08 | 18.560 | 11,10 |
| II | 19.943 |
| III | 18.229 |
| IV | 17.257 |
| V | 16.114 |
| Sep-20 | I | 18.529 | 2.329,09 | 21.925 | 10,62 |
| II | 22.286 |
| III | 23.457 |
| IV | 23.429 |
| Okt-20 | I | 33.457 | 1.748,92 | 31.921 | 5,48 |
| II | 33.314 |
| III | 31.000 |
| IV | 29.914 |
| Nov-20 | I | 30.600 | 5.266,01 | 32.554 | 16,18 |
| II | 29.029 |
| III | 28.657 |
| IV | 33.029 |
| V | 41.457 |
| Des-20 | I | 49.486 | 9.363,97 | 43.407 | 21,57 |
| II | 50.543 |
| III | 30.171 |
| IV | 43.429 |
| Jan-21 | I | 36.657 | 3.002,49 | 32.486 | 9,24 |
| II | 32.686 |
| III | 30.457 |
| IV | 30.143 |
| Feb-21 | I | 36.029 | 2.799,32 | 38.651 | 7,24 |
| II | 42.314 |
| III | 39.286 |
| IV | 36.975 |

1. **Kabupaten Blitar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 38.786 | 6.640,05 | 30.729 | 21,61 |
| II | 35.786 |
| III | 28.714 |
| IV | 28.357 |
| V | 22.000 |
| Apr-20 | I | 18.786 | 693,45 | 18.304 | 3,79 |
| II | 18.214 |
| III | 18.857 |
| IV | 17.357 |
| Mei-20 | I | 17.500 | 438,38 | 17.179 | 2,55 |
| II | 17.143 |
| III | 16.571 |
| IV | 17.500 |
| Jun-20 | I | 15.429 | 1.471,67 | 15.714 | 9,37 |
| II | 14.857 |
| III | 14.000 |
| IV | 16.500 |
| V | 17.786 |
| Jul-20 | I | 17.786 | 708,01 | 18.732 | 3,78 |
| II | 19.071 |
| III | 18.643 |
| IV | 19.429 |
| Agu-20 | I | 19.214 | 1.270,14 | 18.229 | 6,97 |
| II | 19.500 |
| III | 18.571 |
| IV | 17.357 |
| V | 16.500 |
| Sep-20 | I | 21.357 | 614,45 | 21.500 | 2,86 |
| II | 22.143 |
| III | 21.786 |
| IV | 20.714 |
| Okt-20 | I | 27.000 | 2.502,38 | 27.357 | 9,15 |
| II | 30.929 |
| III | 26.357 |
| IV | 25.143 |
| Nov-20 | I | 26.786 | 3.554,39 | 29.629 | 12,00 |
| II | 28.214 |
| III | 28.071 |
| IV | 29.286 |
| V | 35.786 |
| Des-20 | I | 47.500 | 11.397,43 | 41.714 | 27,32 |
| II | 49.857 |
| III | 24.929 |
| IV | 44.571 |
| Jan-21 | I | 39.500 | 5.386,86 | 31.446 | 17,13 |
| II | 28.143 |
| III | 29.071 |
| IV | 29.071 |
| Feb-21 | I | 40.071 | 4.165,26 | 37.871 | 11,00 |
| II | 42.643 |
| III | 34.143 |
| IV | 34.625 |

1. **Kabupaten Nganjuk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 42.666 | 7.694,17 | 32.895 | 23,39 |
| II | 37.476 |
| III | 33.380 |
| IV | 27.714 |
| V | 23.238 |
| Apr-20 | I | 24.333 | 1.435,42 | 22.523 | 6,37 |
| II | 22.857 |
| III | 21.952 |
| IV | 20.952 |
| Mei-20 | I | 15.809 | 2.000,12 | 17.952 | 11,14 |
| II | 16.952 |
| III | 18.666 |
| IV | 20.381 |
| Jun-20 | I | 16.762 | 1.379,97 | 18.028 | 7,65 |
| II | 16.381 |
| III | 18.571 |
| IV | 18.904 |
| V | 19.524 |
| Jul-20 | I | 19.381 | 470,37 | 20.083 | 2,34 |
| II | 20.381 |
| III | 20.285 |
| IV | 20.285 |
| Agu-20 | I | 21.857 | 1.667,78 | 19.162 | 8,70 |
| II | 19.286 |
| III | 18.381 |
| IV | 17.381 |
| V | 18.904 |
| Sep-20 | I | 24.333 | 1.648,78 | 24.845 | 6,64 |
| II | 24.666 |
| III | 23.238 |
| IV | 27.143 |
| Okt-20 | I | 35.524 | 3.001,48 | 32.345 | 9,28 |
| II | 34.142 |
| III | 29.047 |
| IV | 30.666 |
| Nov-20 | I | 32.904 | 5.878,38 | 33.476 | 17,56 |
| II | 28.476 |
| III | 29.524 |
| IV | 33.142 |
| V | 43.333 |
| Des-20 | I | 53.714 | 12.670,06 | 44.524 | 28,46 |
| II | 54.714 |
| III | 27.571 |
| IV | 42.095 |
| Jan-21 | I | 37.047 | 2.493,02 | 33.512 | 7,44 |
| II | 31.190 |
| III | 32.809 |
| IV | 33.000 |
| Feb-21 | I | 47.238 | 3.567,57 | 42.756 | 8,34 |
| II | 44.000 |
| III | 39.619 |
| IV | 40.166 |

**Lampiran 6** **Perhitungan Analisis Fluktuasi Harga Bawang Merah Sebelum Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk dengan Metode Koefisien Variasi**

1. **Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 21.311 | 4.031,48 | 27.035 | 14,91 |
| II | 27.143 |
| III | 29.514 |
| IV | 30.171 |
| Apr-19 | I | 33.714 | 2.391,48 | 35.971 | 6,65 |
| II | 35.657 |
| III | 38.857 |
| IV | 37.971 |
| V | 33.657 |
| Mei-19 | I | 27.200 | 1.893,01 | 24.980 | 7,58 |
| II | 25.114 |
| III | 22.571 |
| IV | 25.033 |
| Jun-19 | I | 26.938 | 650,87 | 27.686 | 2,35 |
| II | 27.543 |
| III | 28.514 |
| IV | 27.750 |
| Jul-19 | I | 26.900 | 1.643,74 | 24.883 | 6,61 |
| II | 25.686 |
| III | 24.943 |
| IV | 24.429 |
| V | 22.457 |
| Agus-19 | I | 20.914 | 1.738,15 | 19.750 | 8,80 |
| II | 21.029 |
| III | 19.771 |
| IV | 17.286 |
| Sep-19 | I | 16.457 | 759,32 | 15.417 | 4,93 |
| II | 14.686 |
| III | 14.657 |
| IV | 15.571 |
| V | 15.714 |
| Okt-19 | I | 14.686 | 3.202,92 | 19.364 | 16,54 |
| II | 19.943 |
| III | 21.686 |
| IV | 21.143 |
| Nov-19 | I | 22.400 | 2.216,21 | 25.057 | 8,84 |
| II | 24.086 |
| III | 26.600 |
| IV | 27.143 |
| Des-19 | I | 27.086 | 3.027,01 | 30.666 | 9,87 |
| II | 28.457 |
| III | 30.414 |
| IV | 33.114 |
| V | 34.257 |
| Jan-20 | I | 32.543 | 2.534,44 | 29.257 | 8,66 |
| II | 29.943 |
| III | 27.029 |
| IV | 27.514 |
| Feb-20 | I | 28.657 | 2.031,10 | 27.382 | 7,42 |
| II | 29.443 |
| III | 26.400 |
| IV | 25.029 |

1. **Kabupaten Blitar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 22.278 | 2.757,05 | 26.319 | 10,48 |
| II | 26.929 |
| III | 27.714 |
| IV | 28.357 |
| Apr-19 | I | 33.214 | 3.564,42 | 34.800 | 10,24 |
| II | 32.500 |
| III | 38.857 |
| IV | 38.357 |
| V | 31.071 |
| Mei-19 | I | 24.571 | 1.934,38 | 22.467 | 8,61 |
| II | 21.286 |
| III | 20.429 |
| IV | 23.583 |
| Jun-19 | I | 25.375 | 936,76 | 24.703 | 3,79 |
| II | 24.571 |
| III | 23.429 |
| IV | 25.438 |
| Jul-19 | I | 25.083 | 1.700,37 | 23.031 | 7,38 |
| II | 24.429 |
| III | 22.857 |
| IV | 21.357 |
| V | 21.429 |
| Agus-19 | I | 18.929 | 3.320,21 | 15.429 | 21,52 |
| II | 17.143 |
| III | 14.286 |
| IV | 11.357 |
| Sep-19 | I | 13.000 | 1.157,72 | 12.914 | 8,96 |
| II | 14.071 |
| III | 14.000 |
| IV | 12.000 |
| V | 11.500 |
| Okt-19 | I | 12.929 | 2.957,97 | 17.339 | 17,06 |
| II | 18.357 |
| III | 19.000 |
| IV | 19.071 |
| Nov-19 | I | 21.643 | 1.114,80 | 22.696 | 4,91 |
| II | 22.786 |
| III | 22.143 |
| IV | 24.214 |
| Des-19 | I | 24.214 | 4.232,83 | 28.843 | 14,68 |
| II | 26.571 |
| III | 26.786 |
| IV | 32.714 |
| V | 33.929 |
| Jan-20 | I | 29.214 | 1.116,32 | 27.768 | 4,02 |
| II | 27.571 |
| III | 26.500 |
| IV | 27.786 |
| Feb-20 | I | 25.286 | 2.186,46 | 22.536 | 9,70 |
| II | 23.286 |
| III | 20.571 |
| IV | 21.000 |

1. **Kabupaten Nganjuk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 25.111 | 2.169,14 | 27.944 | 7,76 |
| II | 28.333 |
| III | 27.952 |
| IV | 30.381 |
| Apr-19 | I | 32.905 | 2.664,39 | 33.790 | 7,89 |
| II | 36.047 |
| III | 36.095 |
| IV | 34.238 |
| V | 29.666 |
| Mei-19 | I | 24.476 | 978,48 | 23.407 | 4,18 |
| II | 23.857 |
| III | 22.214 |
| IV | 23.083 |
| Jun-19 | I | 26.666 | 402,44 | 26.985 | 1,49 |
| II | 26.619 |
| III | 27.238 |
| IV | 27.416 |
| Jul-19 | I | 27.333 | 1.712,08 | 24.981 | 6,85 |
| II | 26.285 |
| III | 23.666 |
| IV | 23.714 |
| V | 23.905 |
| Agus-19 | I | 22.285 | 4.138,81 | 18.523 | 22,34 |
| II | 21.142 |
| III | 17.571 |
| IV | 13.095 |
| Sep-19 | I | 11.666 | 1.157,33 | 13.180 | 8,78 |
| II | 12.619 |
| III | 13.047 |
| IV | 14.666 |
| V | 13.904 |
| Okt-19 | I | 13.333 | 4.668,21 | 18.666 | 25,01 |
| II | 16.333 |
| III | 21.476 |
| IV | 23.524 |
| Nov-19 | I | 22.381 | 1.008,33 | 23.250 | 4,34 |
| II | 22.714 |
| III | 23.238 |
| IV | 24.667 |
| Des-19 | I | 25.428 | 1.293,27 | 27.514 | 4,70 |
| II | 27.286 |
| III | 27.809 |
| IV | 28.237 |
| V | 28.809 |
| Jan-20 | I | 28.857 | 1.343,97 | 27.059 | 4,97 |
| II | 26.571 |
| III | 25.666 |
| IV | 27.142 |
| Feb-20 | I | 27.237 | 2.780,82 | 23.143 | 12,02 |
| II | 22.285 |
| III | 21.047 |
| IV | 22.000 |

**Lampiran 7** **Perhitungan Analisis Fluktuasi Harga Bawang Merah Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk dengan Metode Koefisien Variasi**

1. **Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 26.057 | 2.666,68 | 29.289 | 9,10 |
| II | 27.360 |
| III | 29.571 |
| IV | 30.657 |
| V | 32.800 |
| Apr-20 | I | 35.600 | 2.146,36 | 38.250 | 5,61 |
| II | 37.643 |
| III | 39.129 |
| IV | 40.629 |
| Mei-20 | I | 42.343 | 3.230,92 | 46.579 | 6,94 |
| II | 45.800 |
| III | 49.400 |
| IV | 48.771 |
| Jun-20 | I | 47.629 | 5.725,37 | 43.154 | 13,27 |
| II | 48.286 |
| III | 45.629 |
| IV | 38.800 |
| V | 35.429 |
| Jul-20 | I | 32.657 | 2.864,79 | 28.764 | 9,96 |
| II | 28.943 |
| III | 27.486 |
| IV | 25.971 |
| Agu-20 | I | 24.886 | 1.207,39 | 24.497 | 4,93 |
| II | 25.543 |
| III | 25.543 |
| IV | 23.714 |
| V | 22.800 |
| Sep-20 | I | 22.971 | 633,05 | 23.779 | 2,66 |
| II | 23.600 |
| III | 24.143 |
| IV | 24.400 |
| Okt-20 | I | 25.486 | 2.230,61 | 28.490 | 7,83 |
| II | 28.103 |
| III | 30.171 |
| IV | 30.200 |
| Nov-20 | I | 30.371 | 1.207,56 | 31.760 | 3,80 |
| II | 30.600 |
| III | 32.743 |
| IV | 32.114 |
| V | 32.971 |
| Des-20 | I | 34.314 | 2.896,40 | 31.114 | 9,31 |
| II | 32.286 |
| III | 30.343 |
| IV | 27.514 |
| Jan-21 | I | 27.429 | 454,06 | 27.246 | 1,67 |
| II | 27.714 |
| III | 27.200 |
| IV | 26.643 |
| Feb-21 | I | 24.543 | 1.709,85 | 25.987 | 6,58 |
| II | 24.714 |
| III | 26.514 |
| IV | 28.175 |

1. **Kabupaten Blitar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 20.357 | 5.108,17 | 27.886 | 18,32 |
| II | 25.214 |
| III | 29.571 |
| IV | 31.286 |
| V | 33.000 |
| Apr-20 | I | 34.714 | 1.986,67 | 36.768 | 5,40 |
| II | 35.500 |
| III | 38.929 |
| IV | 37.929 |
| Mei-20 | I | 41.286 | 1.899,25 | 43.679 | 4,35 |
| II | 43.857 |
| III | 45.929 |
| IV | 43.643 |
| Jun-20 | I | 43.643 | 4.869,99 | 39.071 | 12,46 |
| II | 43.357 |
| III | 40.143 |
| IV | 35.714 |
| V | 32.500 |
| Jul-20 | I | 29.571 | 3.556,64 | 25.857 | 13,75 |
| II | 27.929 |
| III | 24.214 |
| IV | 21.714 |
| Agu-20 | I | 21.143 | 1.468,72 | 20.471 | 7,17 |
| II | 22.286 |
| III | 21.000 |
| IV | 18.786 |
| V | 19.143 |
| Sep-20 | I | 22.143 | 962,74 | 22.179 | 4,34 |
| II | 21.000 |
| III | 22.214 |
| IV | 23.357 |
| Okt-20 | I | 23.714 | 3.107,14 | 27.875 | 11,15 |
| II | 27.286 |
| III | 30.357 |
| IV | 30.143 |
| Nov-20 | I | 30.143 | 571,43 | 31.071 | 1,84 |
| II | 31.286 |
| III | 31.571 |
| IV | 31.429 |
| V | 30.929 |
| Des-20 | I | 29.143 | 3.400,18 | 27.143 | 12,53 |
| II | 26.786 |
| III | 30.143 |
| IV | 22.500 |
| Jan-21 | I | 22.571 | 655,63 | 21.875 | 3,00 |
| II | 22.071 |
| III | 21.857 |
| IV | 21.000 |
| Feb-21 | I | 19.857 | 1.718,52 | 21.138 | 8,13 |
| II | 20.143 |
| III | 20.929 |
| IV | 23.625 |

1. **Kabupaten Nganjuk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Bawang Merah (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 22.285 | 2.920,40 | 26.752 | 10,92 |
| II | 25.857 |
| III | 26.952 |
| IV | 29.333 |
| V | 29.333 |
| Apr-20 | I | 34.095 | 1.538,73 | 35.607 | 4,32 |
| II | 36.381 |
| III | 34.571 |
| IV | 37.381 |
| Mei-20 | I | 38.571 | 3.911,25 | 43.583 | 8,97 |
| II | 42.476 |
| III | 46.000 |
| IV | 47.285 |
| Jun-20 | I | 47.142 | 6.052,74 | 41.800 | 14,48 |
| II | 46.952 |
| III | 44.142 |
| IV | 36.714 |
| V | 34.047 |
| Jul-20 | I | 32.904 | 3.035,92 | 28.785 | 10,55 |
| II | 29.190 |
| III | 26.904 |
| IV | 26.143 |
| Agu-20 | I | 25.190 | 2.381,07 | 22.114 | 10,77 |
| II | 23.904 |
| III | 21.571 |
| IV | 19.524 |
| V | 20.381 |
| Sep-20 | I | 22.095 | 1.477,86 | 24.309 | 6,08 |
| II | 25.000 |
| III | 25.000 |
| IV | 25.143 |
| Okt-20 | I | 25.714 | 2.539,43 | 29.357 | 8,65 |
| II | 29.524 |
| III | 31.047 |
| IV | 31.142 |
| Nov-20 | I | 30.666 | 658,73 | 30.352 | 2,17 |
| II | 31.142 |
| III | 30.619 |
| IV | 29.666 |
| V | 29.666 |
| Des-20 | I | 29.095 | 1.685,91 | 29.071 | 5,80 |
| II | 28.143 |
| III | 31.428 |
| IV | 27.619 |
| Jan-21 | I | 25.809 | 3.627,62 | 21.297 | 17,03 |
| II | 22.380 |
| III | 19.571 |
| IV | 17.429 |
| Feb-21 | I | 16.857 | 2.041,41 | 19.599 | 10,42 |
| II | 19.333 |
| III | 20.666 |
| IV | 21.541 |

**Lampiran 8** **Perhitungan Analisis Fluktuasi Harga Telur Ayam Ras Sebelum Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk dengan Metode Koefisien Variasi**

1. **Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 20.756 | 268,17 | 20.635 | 1,30 |
| II | 20.414 |
| III | 20.414 |
| IV | 20.957 |
| Apr-19 | I | 21.314 | 454,28 | 21.669 | 2,10 |
| II | 21.543 |
| III | 21.429 |
| IV | 21.600 |
| V | 22.457 |
| Mei-19 | I | 22.643 | 579,28 | 21.956 | 2,64 |
| II | 22.229 |
| III | 21.486 |
| IV | 21.467 |
| Jun-19 | I | 21.231 | 455,38 | 21.083 | 2,16 |
| II | 20.857 |
| III | 20.600 |
| IV | 21.645 |
| Jul-19 | I | 21.700 | 158,31 | 21.509 | 0,74 |
| II | 21.557 |
| III | 21.400 |
| IV | 21.300 |
| V | 21.586 |
| Agus-19 | I | 21.686 | 117,83 | 21.540 | 0,55 |
| II | 21.557 |
| III | 21.517 |
| IV | 21.400 |
| Sep-19 | I | 21.243 | 799,02 | 20.423 | 3,91 |
| II | 21.129 |
| III | 20.543 |
| IV | 19.514 |
| V | 19.686 |
| Okt-19 | I | 19.857 | 239,47 | 19.536 | 1,23 |
| II | 19.286 |
| III | 19.457 |
| IV | 19.543 |
| Nov-19 | I | 19.629 | 1.325,18 | 20.875 | 6,35 |
| II | 20.029 |
| III | 21.286 |
| IV | 22.557 |
| Des-19 | I | 23.686 | 298,40 | 23.977 | 1,24 |
| II | 24.000 |
| III | 24.343 |
| IV | 24.186 |
| V | 23.671 |
| Jan-20 | I | 22.800 | 934,40 | 22.175 | 4,21 |
| II | 22.614 |
| III | 22.500 |
| IV | 20.786 |
| Feb-20 | I | 21.386 | 1.504,25 | 23.339 | 6,45 |
| II | 22.957 |
| III | 24.286 |
| IV | 24.729 |

1. **Kabupaten Blitar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 20.000 | 321,43 | 20.161 | 1,59 |
| II | 20.000 |
| III | 20.000 |
| IV | 20.643 |
| Apr-19 | I | 22.000 | 186,26 | 22.114 | 0,84 |
| II | 22.429 |
| III | 22.000 |
| IV | 22.000 |
| V | 22.143 |
| Mei-19 | I | 23.286 | 1.256,95 | 21.964 | 5,72 |
| II | 22.786 |
| III | 20.786 |
| IV | 21.000 |
| Jun-19 | I | 20.813 | 218,58 | 20.741 | 1,05 |
| II | 20.786 |
| III | 20.429 |
| IV | 20.938 |
| Jul-19 | I | 20.750 | 607,98 | 21.264 | 2,86 |
| II | 20.643 |
| III | 21.143 |
| IV | 22.000 |
| V | 21.786 |
| Agus-19 | I | 21.500 | 346,88 | 20.982 | 1,65 |
| II | 20.786 |
| III | 20.857 |
| IV | 20.786 |
| Sep-19 | I | 20.500 | 382,66 | 20.514 | 1,87 |
| II | 20.786 |
| III | 21.000 |
| IV | 20.143 |
| V | 20.143 |
| Okt-19 | I | 20.357 | 870,92 | 19.214 | 4,53 |
| II | 19.429 |
| III | 18.500 |
| IV | 18.571 |
| Nov-19 | I | 18.500 | 2.198,00 | 20.554 | 10,69 |
| II | 18.857 |
| III | 22.000 |
| IV | 22.857 |
| Des-19 | I | 23.214 | 672,72 | 24.200 | 2,78 |
| II | 24.000 |
| III | 24.929 |
| IV | 24.714 |
| V | 24.143 |
| Jan-20 | I | 22.500 | 566,57 | 22.125 | 2,56 |
| II | 22.429 |
| III | 22.286 |
| IV | 21.286 |
| Feb-20 | I | 22.286 | 1.033,45 | 23.500 | 4,40 |
| II | 23.000 |
| III | 24.286 |
| IV | 24.429 |

1. **Kabupaten Nganjuk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-19 | I | 20.741 | 445,50 | 20.631 | 2,16 |
| II | 20.333 |
| III | 20.238 |
| IV | 21.214 |
| Apr-19 | I | 21.643 | 514,88 | 22.028 | 2,34 |
| II | 21.761 |
| III | 21.904 |
| IV | 21.905 |
| V | 22.928 |
| Mei-19 | I | 23.095 | 850,37 | 22.021 | 3,86 |
| II | 22.309 |
| III | 21.404 |
| IV | 21.277 |
| Jun-19 | I | 21.583 | 516,84 | 21.035 | 2,46 |
| II | 20.905 |
| III | 20.381 |
| IV | 21.271 |
| Jul-19 | I | 21.472 | 225,33 | 21.432 | 1,05 |
| II | 21.238 |
| III | 21.166 |
| IV | 21.595 |
| V | 21.690 |
| Agus-19 | I | 21.380 | 71,41 | 21.321 | 0,33 |
| II | 21.381 |
| III | 21.285 |
| IV | 21.238 |
| Sep-19 | I | 21.952 | 1.246,72 | 21.338 | 5,84 |
| II | 22.119 |
| III | 21.952 |
| IV | 21.524 |
| V | 19.143 |
| Okt-19 | I | 19.190 | 440,82 | 18.648 | 2,36 |
| II | 18.785 |
| III | 18.452 |
| IV | 18.166 |
| Nov-19 | I | 18.595 | 1.522,64 | 20.107 | 7,57 |
| II | 19.404 |
| III | 20.285 |
| IV | 22.143 |
| Des-19 | I | 22.809 | 571,79 | 23.633 | 2,42 |
| II | 23.381 |
| III | 23.952 |
| IV | 24.309 |
| V | 23.714 |
| Jan-20 | I | 22.357 | 360,85 | 21.893 | 1,65 |
| II | 21.857 |
| III | 21.881 |
| IV | 21.476 |
| Feb-20 | I | 21.714 | 1.497,89 | 23.666 | 6,33 |
| II | 23.309 |
| III | 24.571 |
| IV | 25.071 |

**Lampiran 9** **Perhitungan Analisis Fluktuasi Harga Telur Ayam Ras Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk dengan Metode Koefisien Variasi**

1. **Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 24.629 | 454,05 | 24.231 | 1,87 |
| II | 24.757 |
| III | 24.057 |
| IV | 24.057 |
| V | 23.657 |
| Apr-20 | I | 22.829 | 948,58 | 21.936 | 4,32 |
| II | 22.486 |
| III | 21.743 |
| IV | 20.686 |
| Mei-20 | I | 19.286 | 621,17 | 19.629 | 3,16 |
| II | 19.200 |
| III | 19.486 |
| IV | 20.543 |
| Jun-20 | I | 20.600 | 1.558,05 | 22.577 | 6,90 |
| II | 21.543 |
| III | 22.514 |
| IV | 24.086 |
| V | 24.143 |
| Jul-20 | I | 23.286 | 771,78 | 23.471 | 3,29 |
| II | 24.029 |
| III | 24.114 |
| IV | 22.457 |
| Agu-20 | I | 22.543 | 464,93 | 22.983 | 2,02 |
| II | 23.457 |
| III | 23.429 |
| IV | 23.000 |
| V | 22.486 |
| Sep-20 | I | 22.071 | 1.125,37 | 20.807 | 5,41 |
| II | 21.400 |
| III | 20.129 |
| IV | 19.629 |
| Okt-20 | I | 19.443 | 1.014,81 | 20.475 | 4,96 |
| II | 19.829 |
| III | 21.000 |
| IV | 21.629 |
| Nov-20 | I | 21.643 | 1.251,87 | 22.954 | 5,45 |
| II | 21.786 |
| III | 22.914 |
| IV | 24.271 |
| V | 24.157 |
| Des-20 | I | 25.257 | 2.524,29 | 24.679 | 10,23 |
| II | 27.071 |
| III | 21.114 |
| IV | 25.271 |
| Jan-21 | I | 23.686 | 1.040,43 | 22.489 | 4,63 |
| II | 23.000 |
| III | 21.857 |
| IV | 21.414 |
| Feb-21 | I | 20.971 | 552,10 | 21.708 | 2,54 |
| II | 21.600 |
| III | 22.100 |
| IV | 22.163 |

1. **Kabupaten Blitar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 23.714 | 727,38 | 24.086 | 3,02 |
| II | 24.357 |
| III | 24.571 |
| IV | 24.786 |
| V | 23.000 |
| Apr-20 | I | 21.929 | 630,42 | 21.813 | 2,89 |
| II | 22.286 |
| III | 22.143 |
| IV | 20.893 |
| Mei-20 | I | 18.643 | 941,30 | 19.536 | 4,82 |
| II | 19.429 |
| III | 19.214 |
| IV | 20.857 |
| Jun-20 | I | 21.500 | 1.207,33 | 22.729 | 5,31 |
| II | 21.643 |
| III | 22.714 |
| IV | 23.429 |
| V | 24.357 |
| Jul-20 | I | 24.036 | 271,21 | 24.018 | 1,13 |
| II | 24.393 |
| III | 23.857 |
| IV | 23.786 |
| Agu-20 | I | 24.143 | 1.292,05 | 23.229 | 5,56 |
| II | 24.286 |
| III | 23.714 |
| IV | 22.857 |
| V | 21.143 |
| Sep-20 | I | 21.714 | 847,16 | 20.643 | 4,10 |
| II | 20.929 |
| III | 20.000 |
| IV | 19.929 |
| Okt-20 | I | 20.000 | 1.052,01 | 21.339 | 4,93 |
| II | 21.000 |
| III | 22.143 |
| IV | 22.214 |
| Nov-20 | I | 21.714 | 1.372,10 | 23.214 | 5,91 |
| II | 21.714 |
| III | 24.286 |
| IV | 24.071 |
| V | 24.286 |
| Des-20 | I | 24.214 | 1.824,23 | 24.696 | 7,39 |
| II | 26.714 |
| III | 22.429 |
| IV | 25.429 |
| Jan-21 | I | 23.500 | 1.218,31 | 22.018 | 5,53 |
| II | 22.286 |
| III | 21.714 |
| IV | 20.571 |
| Feb-21 | I | 20.429 | 1.349,12 | 22.172 | 6,08 |
| II | 21.786 |
| III | 23.286 |
| IV | 23.188 |

1. **Kabupaten Nganjuk**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode | | Harga Telur Ayam (Rp/Kg) | Standard Deviasi | Rata-Rata | Koefisien Variasi |
|
| Mar-20 | I | 24.285 | 360,02 | 24.190 | 1,49 |
| II | 24.428 |
| III | 24.500 |
| IV | 24.143 |
| V | 23.595 |
| Apr-20 | I | 23.166 | 651,17 | 22.714 | 2,87 |
| II | 23.166 |
| III | 22.738 |
| IV | 21.785 |
| Mei-20 | I | 18.238 | 1.263,16 | 19.059 | 6,63 |
| II | 17.976 |
| III | 19.262 |
| IV | 20.761 |
| Jun-20 | I | 20.881 | 1.282,18 | 22.609 | 5,67 |
| II | 21.619 |
| III | 23.285 |
| IV | 23.809 |
| V | 23.452 |
| Jul-20 | I | 23.309 | 169,83 | 23.482 | 0,72 |
| II | 23.476 |
| III | 23.714 |
| IV | 23.428 |
| Agu-20 | I | 22.904 | 922,80 | 23.285 | 3,96 |
| II | 23.523 |
| III | 24.642 |
| IV | 23.238 |
| V | 22.119 |
| Sep-20 | I | 21.237 | 668,49 | 20.309 | 3,29 |
| II | 20.166 |
| III | 20.190 |
| IV | 19.643 |
| Okt-20 | I | 19.666 | 830,56 | 20.866 | 3,98 |
| II | 20.964 |
| III | 21.500 |
| IV | 21.333 |
| Nov-20 | I | 21.524 | 1.321,24 | 23.304 | 5,67 |
| II | 22.262 |
| III | 24.047 |
| IV | 24.404 |
| V | 24.285 |
| Des-20 | I | 25.333 | 2.101,51 | 24.381 | 8,62 |
| II | 26.357 |
| III | 21.476 |
| IV | 24.357 |
| Jan-21 | I | 24.404 | 1.967,44 | 22.708 | 8,66 |
| II | 23.881 |
| III | 22.547 |
| IV | 20.000 |
| Feb-21 | I | 20.666 | 884,82 | 21.884 | 4,04 |
| II | 22.000 |
| III | 22.786 |
| IV | 22.083 |

**Lampiran 10** **Pedoman Wawancara Dinas Perdagangan di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk**

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MALANG, KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN NGANJUK**

Hari/tanggal :

Waktu :

Nama :

Pekerjaan :

Lokasi Wawancara :

**Daftar Pertanyaan**

1. Dimana bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras didapatkan dalam pemenuhan permintaan masyarakat?
2. Apakah harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam setiap bulan stabil?
3. Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam selalu meningkat?
4. Apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum dan selama pandemi Covid-19?
5. Apakah ada kendala dalam kestabilan harga sebelum ataupun selama pandemi Covid-19 sebagai daerah sentra produksi bahan pokok pangan (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam)?

**Daftar Pertanyaan Sebelum Pandemi Covid-19**

1. Apakah stok atau pasokan bahan pokok (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) sebelum pandemi Covid-19 aman?
2. Apakah permintaan bahan pokok pangan (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) sebelum pandemi Covid-19 tetap?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19?
4. Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN?
5. Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN?
6. Apakah harga dari komoditas telur ayam cukup terkendali karena berdasarkan data siskaberpabo harga telur ayam ras cukup stabil?

**Daftar Pertanyaan Selama Pandemi Covid-19**

1. Apakah stok atau pasokan bahan pokok (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) sebelum pandemi Covid-19 aman?
2. Apakah permintaan bahan pokok pangan (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) sebelum pandemi Covid-19 tetap?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam selama pandemi Covid-19?
4. Apakah kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM dan *sosial distancing* selama masa pandemi dapat mempengaruhi distribusi bahan pangan terganggu dan berdampak pada fluktuasi harga bahan pokok pangan?
5. Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN?
6. Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN?
7. Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selain akibat HKBN?

**Keterangan :**

1. Sebelum pandemi Covid-19 : Maret 2019 hingga Februari 2020
2. Selama pandemi Covid-19 : Maret 2020 hingga Februari 2021

**Lampiran 11** **Pedoman Wawancara Pedagang Bahan Pokok di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk**

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEDAGANG DI PASAR KABUPATEN MALANG, KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN NGANJUK**

Hari/tanggal :

Waktu :

Nama :

Pekerjaan :

Lokasi Wawancara :

**Daftar Pertanyaan**

1. Berapa lama Bapak/Ibu berjualan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam?
2. Dimana Bapak/Ibu mendapatkan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam untuk dijual kembali kepada masyarakat?
3. Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam selalu meningkat?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum dan selama pandemi Covid-19?

**Daftar Pertanyaan Sebelum Pandemi Covid-19**

1. Apakah ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam yang akan dijual kembali di pasar?
2. Apakah permintaan bahan pokok pangan (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) sebelum pandemi Covid-19 tetap?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selain akibat HKBN?

**Daftar Pertanyaan Selama Pandemi Covid-19**

1. Apakah ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam yang akan dijual kembali di pasar?
2. Apakah permintaan bahan pokok pangan (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) selama pandemi Covid-19 tetap?
3. Apakah ada kendala selama penjualan bahan pokok pangan (cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam) selama pandemi Covid-19?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam selama pandemi Covid-19?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM dan *sosial distancing* selama masa pandemi dapat mempengaruhi pembelian dan penjulan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selain akibat HKBN?

**Keterangan :**

1. Sebelum pandemi Covid-19 : Maret 2019 hingga Februari 2020
2. Selama pandemi Covid-19 : Maret 2020 hingga Februari 2021

**Lampiran 12** **Kode Catatan Lapangan**

**KODE CATATAN LAPANGAN**

**Daftar Koding :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | INF/01-W/HT/26-04-2021 | Hasan Tuasikal sebagai informan ke-1 yaitu Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Malang |
| 2 | INF/02-W/RS/28-04-2021 | Rosa sebagai informan ke-2 yaitu pedagang sayur di Kabupaten Malang |
| 3 | INF/03-W/MT/28-04-2021 | Mat sebagai informan ke-3 yaitu pedagang telur di Kabupaten Malang |
| 4 | INF/04-W/MR/05-05-2021 | Emi Rochayati sebagai informan ke-4 yaitu Kasi Bina Usaha Disperindag Kabupaten Nganjuk |
| 5 | INF/05-W/JP/03-05-2021 | Jepri sebagai informan ke-5 yaitu pedagang sayur dan telur di Kabupaten Nganjuk |
| 6 | INF/06-W/SL/19-05-2021 | Sulastri sebagai informan ke-6 yaitu Kasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Disperindag Kabupaten Blitar |
| 7 | INF/07-W/PT/20-05-2021 | Parti sebagai informan ke-7 yaitu pedagang sayur dan telur di Kabupaten Blitar |

**Cara membaca kode :**

INF/01-W/HT/26-04-2021 : Informan ke-1 bernama Hasan Tuasikal melalui  
 wawancara yang dilaksanakan pada 26 April 2021

INF/03-W/MT/28-04-2021 : Informan ke-3 bernama Mat melalui wawancara  
 yang dilakakan pada tangal 28 April 2021

**Lampiran 13** **Hasil Wawancara dengan Informan Pertama**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA DISPERINDAG KABUPATEN MALANG**

Hari/tanggal : Senin, 26 April 2021

Waktu : 10.30 WIB

Nama : Hasan Tuasikal

Pekerjaan : Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Malang

Lokasi Wawancara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. |
| N | : Baik. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi data harga bahan pokok pangan melalui website resmi siskaberpabo dan saya ingin melakukan wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga bahan pokok pangan sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada komoditas cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras tersebut. |
| N | : Iya. Lalu apa yang ingin ditanyakan? |
| P | : Dimana bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras didapatkan dalam pemenuhan permintaan masyarakat Pak? |
| N | : Pasokan cabai merah besar sebagian besar didapatkan dari Kabupaten Malang di Ngantang, Karangploso dan Wajak selain itu dari daerah Banyuwangi, dan Pare Kediri. Pasokan bawang merah didapatkan dari Ngantang Kabupaten Malang, Nganjuk dan Probolinggo. Sedangkan pasokan telur ayam didapatkan dari Wajak Kabupaten Malnag dan Blitar. |
| P | Apakah harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam setiap bulan stabil? |
| N | Tidak. Ketiga komoditas tersebut selalu mengalami fluktuasi harga namun yang sering mengalami fluktuasi yang sangat signifikan yaitu cabai merah besar. |
| P | : Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal selalu meningkat? |
| N | : Iya. Setiap periode tesebut harga cabai merah besar, telur ayam dan bawang merah selalu naik. Terutama periode sebelum Ramadhan karena tradisi masyarakat mengadakan acara syukuran “*megengan*”. |
| P | : Apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Ada perbedaannya. Perbedaannya paling terlihat pada daya beli masyarakat ketika sebelum pandemi daya beli masyarakat aman karena masyarakat bebas keluar masuk pasar untuk belanja sedangkan selama pandemi Covid-19 daya beli masyarakat menurun bahkan 40-50% hal ini karena selama pandemi juga diterapkan kebijakan *stay at home* dan pembatasan sosial untuk tidak berkerumunan terutama daerah pasar sangat rentan penularan virus corona ini. |
| P | : Sebagai daerah sentra produksi komoditas cabai merah besar apakah ada kendala dalam kestabilan harga sebelum maupun selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kendala kestabilan harga dari cabai merah besar adalah pasokan yang sedikit dipengaruhi oleh cuaca saat panen di Kabupaten Malang. |
| P | : Baik Pak. Apakah stok atau pasokan bahan pokok cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi aman? |
| N | Pasokan komoditas bawang merah dan telur ayam aman namun untuk komoditas cabai merah besar mengalami kendala akibat pasokan yang masuk kurang karena *supply* dari petani sedikit akibat cuaca. Komoditas bawang merah pasokannya stabil karena daerah pemasok ada dari Malang yang tidak jauh, distribusi besar diambil dari daerah Probolinggo juga karena kualitasnya yang bagus dan ada dari Nganjuk juga . |
| P | : Apakah permintaan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19 tetap? |
| N | : Kalau permintaan komoditas cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19 stabil. Ya, yang menjadi kendala hanya cabai merah besar ketika pasokan cabai merah besar sedikit namun permintaannya tetap. |
| P | : Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar yaitu pasokan dari petani sedikit akibat anomali cuaca karena hujan namun dari permintaannya tetap sehingga dengan permintaan yang tetap namun pasokan terbatas harga cabai merah besar cenderung naik. Untuk faktor yang mempengaruhi harga bawang merah hanya karena permintaannya yang tinggi dan pasokan kurang sedangkan telur kenaikan harganya tidak terlalu signifikan hanya naik kurang lebih Rp. 2.000an dan itu masih normal karena termasuk barang bahan pangan. Tapi biasanya kalau kendala harga dari telur ayam ras itu karena pakan ayamnya yang naik. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN? |
| N | : Untuk fluktuasi harga cabai merah besar hanya dipengaruhi dari faktor alam dan pasokannya. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN? |
| N | : Sama. Untuk harga bawang merah yang fluktuasi juga diakibatkan dari pasokan dan faktor cuaca biasanya. |
| P | : Apakah harga dari komoditas telur ayam cukup terkendali karena berdasarkan data siskaberpabo harga telur ayam ras cukup stabil Pak? |
| N | : Kalau untuk telur ayam harganya lebih stabil dibandingkan cabai merah besar dan bawang merah karena pasokannya di Kabupaten Malang aman dan tersedia. |
| P | : Pada saat pandemi Covid-19 stok atau pasokan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras bagaimana? |
| N | : Pasokan bawang merah dan telur ayam ras pada saat pandemi Covid-19 masih aman bahkan tercukupi hingga 3 hingga 4 bulan mendatang untuk komoditas ini selama 3 tahun belakangan cenderung stabil. Komoditas yang mengalami kendala pasokan hanya cabai merah besar yang memang tidak tahan lebih dari seminggu dan juga kondisi cuaca yang hujan sehingga pasokan lebih sedikit dari petani. |
| P | : Dari sisi permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19 apakah naik atau justru turun? |
| N | : Dari sisi permintaan ya mengalami penurunan 40-50% akibat larangan untuk berkerumunan di pasar. |
| P | : Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19? |
| N | : Fluktuasi harga cabai merah besar dipengaruhi oleh faktor cuaca yang hujan selain itu juga ada kendala pada distribusi cabai merah besar dari Ngantang akibat hujan menyebabkan banjir dan dua jembatan putus sehingga akses penghubung Pujon-Ngantang terhambat adapun pasokan cabai merah besar juga tidak bisa disimpan lama yang berbulan-bulan dan hanya tahan kurang lebih seminggu sehingga fluktuasi harga cabai merah mengalami kenaikan maupun penurunan harga yang sangat signifikan misalkan dari harga Rp. 110.000 bisa turun langsung menjadi Rp. 70.000. Untuk komoditas bawang merah dan telur ayam sebenarnya tidak terlalu terganggu. Jika mengalami fluktuasi hanya karena permintaan yang tinggi dan pakan makan ayam yang meningkat harganya. Jika dibandingkan dari ketiga komoditas tersebut yang mengalami fluktuasi sangat signifikan hanya cabai merah besar. Untuk bawang merah mengalami fluktuasi yang tidak signifikan begitu pula dengan telur ayam. Bahkan selama awal pandemi *panic buying* hanya terjadi pada telur ayam yang dapat disimpan lebih lama daripada bawang merah dan cabai merah besar namun tidak signifikan kenaikan harganya jadi masih aman. |
| P | : Selama masa pandemi Covid-19 pemerintah juga menerapkan PSBB, PPKM dan *sosial distancing* bagi masyarakat apakah mempengaruhi distribusi bahan pokok pangan terganggu dan berdampak pada fluktuasi harga? |
| N | : Kalau dari kebijakan tersebut ya berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun akibat larangan untuk berkerumunan terutama daerah pasar yang menjadi daerah rentan tertular virus corona. Selama pandemi Covid-19 di pasar juga diterapkan kebijakan ganjil genap kepada pedagang yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN? |
| N | : Kalau faktor pemicu utama pastinya dari musim. Namun untuk pasokan cabai merah besar masih ada dan aman. Sehingga untuk pasokan awal pandemi di Kabupaten Malang masih tersedia. Kalau bulan April 2021 kemarin faktor pemicu cabai merah tinggi akibat jembatan alternatif penghubung Pujon – Ngantang terputus akibat luapan air karena curah hujan tinggi pada musim hujan kemarin. Sehingga distribusi pasokan sempat terhambat. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN? |
| N | : Kalau untuk pemicu fluktuasi harga bawang merah di Kabupaten Malang selama awal pandemi dari pasokannya juga yang diakibatkan dari musim. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selain akibat HKBN? |
| N | : Kalau telur ayam selama pandemi masih stabil karena pasokan juga masih tersedia. Walaupun berfluktuasi namun tidak terlalu signifikan hanya naik atau turun kurang lebih Rp. 2.000an dan itu masih wajar karena termasuk barang bahan pangan. |

**Lampiran 14** **Hasil Wawancara dengan Informan Kedua**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA PEDAGANG SAYUR DI KABUPATEN MALANG**

Hari/tanggal : Senin, 28 April 2021

Waktu : 10.00 WIB

Nama : Rosa

Pekerjaan : Pedagang sayur

Lokasi Wawancara : Jl. Raya Pakis, Krajan Kecamatan Pakis Pasar Pakis,   
 Kabupaten Malang

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. |
| N | : Baik. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi saya ingin menanyakan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cabai merah besar dan bawang merah mengalami kenaikan dan penurunan harga. Untuk sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu berjualan bahan pokok pangan terutama cabai merah besar dan bawang merah? |
| N | : Sudah 20 tahun mbak. |
| P | : Dimana Ibu mendapatkan bahan pokok pangan cabai merah besar dan bawang merah untuk dijual kembali kepada konsumen? |
| N | : Di pasar gadang pusat grosirnya mbak. Kalau ambilnya ya cabai merah besar biasanya dari Ngantang Kabupaten Malang kalau bawang merah saya biasanya ambil dari Nganjuk mbak. |
| P | : Baik Bu. Lalu, Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal harga cabai merah besar dan bawang merah selalu meningkat? |
| N | : Iya mbak. Biasanya kalau mau hari raya itu naik banyak yang beli. Soalnya biasanya masyarakat itu banyak hajatan buat *megengan* atau tasyakuran jadi walaupun harganya itu naik ya tetap beli mbak. |
| P | : Menurut Ibu dari cabai merah besar dan bawang merah yang lebih sering mengalami kenaikan dan penurunan harga apa? |
| N | : Kalau yang sering mengalami kenaikan dan penurunan harga itu cabai merah besar mbak. Harga cabai merah besar itu bisa tiba-tiba tinggi bisa juga langsung turun kalau bawang merah tidak setajam harga cabai merah besar. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar dan bawang merah sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Ada mbak. Kalau sebelum pandemi itu biasanya karena cuaca buruk dan petani tidak bisa panen jadi harganya naik. Kalau sekarang pandemi ya itu mbak yang beli lebih sedikit. |
| P | : Kalau sebelum adanya pandemi apakah Ibu ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar dan bawang merah yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Tidak ada kendala. Kalau sebelum pandemi Covid-19 lancar mbak. |
| P | : Apakah permintaan cabai merah besar dan bawang merah sebelum pandemi selalu tetap? |
| N | : Alhamdulillah lancar mbak soalnya banyak warung-warung makanan yang jual jadi ya lancar sebelum pandemi. Kalau yang meningkat tinggi permintaannya biasanya tergantung musim mbak. Biasanya kalau musimnya sedang banyak acara (hajatan) walaupun harga naik tetap banyak yang beli tapi kalau hari-hari biasa yang beli ya tetap. |
| P | : Bagaimana Bu untuk pasokan dari cabai merah besar dan bawang merah sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Sebelum pandemi pasokan cabai merah besar dan bawang merah memenuhi terus mbak. |
| P | : Apa saja Bu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar dan bawang merah sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Biasanya yang membuat harga cabai besar merah dan bawang merah naik turun itu dari pasokannya mbak. Cabai merah sama bawang merah itu kan panennya tergantung musim. Kalau cuacanya buruk petani-petani tidak bisa panen dan akhirnya tidak bisa memasok pasokan. Jadinya hargan cabai merah besar dan bawang merah naik tapi kalau pasokannya banyak gitu ya harganya bisa turun lebih rendah. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada cabai merah besar sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau bahan-bahan pokok pangan ini biasanya kendalanya cuma dari cuaca buruk dan pasokan barangnya yang sedikit. Kalau cabai merah tergantung musim juga mbak. |
| P | : Lalu, Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada bawang merah sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Ya sama mbak selain hari raya besar bawang merah juga dipengaruhi cuaca buruk jadi petani gagal panen, kurang pasokan dan musimnya mbak. |
| P | : Kalau selama pandemi Covid-19 apakah Ibu ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar dan bawang merah yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Kalau untuk stok jualan lagi sampai saat ini tidak ada kendala mbak. |
| P | : Apakah permintaan cabai merah besar dan bawang merah selama pandemi Covid-19 selalu tetap? |
| N | : Permintaan cabai merah besar dan bawang merah selama pandemi ini lebih menurun mbak dibandingkan sebelum pandemi. Soalnya selama pandemi banyak warung-warung tutup dan ada yang bangkrut soalnya sepi. Jadi biasanya mereka beli bahan baku masak tapi sekarang udah menurun. Pendapatan masyarakat waktu pandemi juga berkurang mbak. |
| P | : Menurut Ibu, apakah ada kendala selama berjualan cabai merah besar dan bawang merah pandemi Covid-19 ini? |
| N | : Ada mbak. Selama pandemi ini daya beli masyarakat itu kurang karena masyarakat lebih dibatasi jaraknya dan tidak boleh berkerumun jadi daya belinya itu berkurang. |
| P | : Apa saja Bu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar dan bawang merah selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau faktor harga cabai merah besar dan bawang merah naik turun ya karena musim, cuaca itu mbak dan permintaannya. |
| P | : Selama pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM dan *sosial distancing*, apakah kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan berdagang Ibu? |
| N | : Berpengaruh mbak. Di pasar ini juga ada kebijakan ganjil genap awal-awal pandemi jadi lebih sepi. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada cabai merah besar selama pandemi Covid-19? |
| N | : Sama seperti sebelumnya kalau cabai merah lebih dipengaruhi cuaca dan pasokannya. Tapi untuk awal pandemi harga lebih turun karena pasokannya itu juga banyak. |
| P | : Lalu, Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada bawang merah selama pandemi Covid-19? |
| N | : Bawang merah faktor pemicunya selain menjelang hari raya besar itu dari pasokannya yang tersedia dan dipengaruhi juga oleh musim mbak. Awal pandemi 2020 kemarin sempat naik karena dari pasokannya itu tidak banyak. |

**Lampiran 15** **Hasil Wawancara dengan Informan Ketiga**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA PEDAGANG TELUR DI KABUPATEN MALANG**

Hari/tanggal : Senin, 28 April 2021

Waktu : 09.00 WIB

Nama : Mat

Pekerjaan : Pedagang telur

Lokasi Wawancara : Jl. Raya Pakis, Krajan Kecamatan Pakis Pasar Pakis,   
 Kabupaten Malang

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. |
| N | : Iya mbak. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi saya ingin menanyakan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi telur ayam ras mengalami kenaikan dan penurunan harga. Untuk sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu berjualan bahan pokok pangan terutama telur ayam ras? |
| N | : Berjualannya sudah dari tahun 2002 jadi sekitar 19 tahun mbak. |
| P | : Dimana Ibu mendapatkan bahan pokok pangan telur ayam ras untuk dijual kembali kepada konsumen? |
| N | : Dari distributor telur mbak. Tengkulaknya ya dari Kabupaten Malang saja. |
| P | : Baik Bu. Lalu, Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal harga telur ayam ras selalu meningkat? |
| N | : Iya harganya naik kalau ada hari-hari besar agama seperti itu. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Ada. Kalau selama pandemi waktu adanya bantuan sosial berupa sembako lengkap. Nah, saat adanya bantuan sembako tersebut biasanya harga naik. Kalau bantuan sosialnya sudah tersalurkan itu harganya turun. Soalnya waktu ada bantuan sosial itu permintaan sembako untuk disalurkan ke masyarakat itu banyak jadi harganya ikut meningkat. |
| P | : Kalau saat sebelum adanya pandemi apakah Ibu ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan telur ayam ras yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Tidak ada mbak. Saat sebelum pandemi Covid-19 itu masih lancar saja. |
| P | : Apakah permintaan telur ayam ras sebelum pandemi selalu tetap? |
| N | : Permintaan sebelum pandemi Covid-19 cenderung tetap mbak. |
| P | : Apa saja Bu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Kenaikan harga sebelum pandemi biasanya saat menjelang hari besar itu. |
| P | : Kalau dari distribusinya sebelum pandemi Covid-19 ada kendala atau tidak Bu? |
| N | : Kalau dari distribusinya tidak ada kendala mbak. Pasokan telur ayam ras juga selalu ada karena disini distributornya tidak hanya dari satu orang tapi dalam sehari bisa ada 5 hingga 10 orang distributor telur ayam ras. Distributor tersebut dari Kabupaten Malang semua. |
| P | : Saat harga telur ayam ras disini naik apakah permintaannya selalu turun juga Bu? |
| N | : Tergantung mbak. Kalau misalnya hari besar keagamaan harga telur ayam ras biasanya naik tapi orang-orang butuh untuk acara *megengan* itu tetap beli. Kalau misalkan hari biasa naik harganya kadang naik kadang turun ya tidak stabil mbak. |
| P | : Apakah ada Bu faktor pemicu lainnya yang mempengaruhi harga naik dan turun pada telur ayam ras sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau faktor pemicu harga naik untuk telur ayam ras itu biasanya dari pakan ayam yang naik. Saat kondisi mengalami kekurangan pasokan telur tingkat permintaan telur meningkat akibat adanya hari besar keagamaan. Tapi selama ini kalau telur ayam ras di Kabupaten Malang masih aman dan stabil mbak. |
| P | : Kalau selama pandemi Covid-19 apakah Ibu ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan telur ayam ras yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Tidak ada mbak. Selama ini untuk stok telur ayam yang akan dijual lagi masih aman. |
| P | : Apakah permintaan telur ayam ras selama pandemi Covid-19 selalu tetap? |
| N | : Kalau selama pandemi Covid-19 ini cenderung tetap tapi terkadang juga sempat turun. |
| P | : Menurut Ibu, apakah ada kendala selama berjualan telur ayam ras pandemi Covid-19 ini? |
| N | : Ya, kalau selama pandemi kendala yang menyebabkan harga naik turun hanya pada saat ada bantuan sosial warga kemarin mbak. Yang beli telur ayam ras untuk bantuan sosial itu kepala desa. Kepala desa mampu beli tinggi ya kita ambil pasokan dari kandang dapat harganya tinggi juga. Jadi permintaan dari kepala desa tinggi harganya ikut naik mbak. |
| P | : Apa saja Bu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau penyebab turun naiknya harga dari permintaannya mbak. Tapi selama pandemi ini cenderung stabil kalau harga telur. |
| P | : Selama pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM dan *sosial distancing*, apakah kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan berdagang Ibu? |
| N | : Kalau selama pandemi distribusi pasokannya tidak terpengaruh adanya PSBB karena disini Kabupaten Malang banyak ternak-ternak petelor. Jadi kendala distribusinya tidak ada karena dari darah sendiri. Yang menjadi kendala itu saat dari sini mau kirim ke Surabaya itu tidak bisa karena ada PSBB. Tapi sebelumnya ada juga ganjil genap mbak disini dan itu juga berpengaruh terhadap penjualan telor jadi lebih menurun. Selain itu, juga adanya penjualan online jadi sedikit menurun juga. |

**Lampiran 16** **Hasil Wawancara dengan Informan Keempat**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA DISPERINDAG KABUPATEN NGANJUK**

Hari/tanggal : Rabu, 5 Mei 2021

Waktu : 12.15 WIB

Nama : Emy Rochayati

Pekerjaan : Kasi Bina Usaha Disperindag Kabupaten Nganjuk

Lokasi Wawancara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nganjuk. |
| N | : Baik. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi data harga bahan pokok pangan melalui website resmi siskaberpabo dan saya ingin melakukan wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga bahan pokok pangan sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada komoditas cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras tersebut. |
| N | : Baik. |
| P | : Dimana bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras didapatkan dalam pemenuhan permintaan masyarakat Bu? |
| N | : Untuk cabai merah besar kebayakan dapat dari Pare Kabupaten Kediri dan Nganjuk, bawang merah dari Kabupaten Nganjuk sendiri karena sentranya sedangkan untuk telur ayam ras kita ambil dari Nganjuk, Blitar dan Magetan. |
| P | Apakah harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam setiap bulan stabil? |
| N | : Kalau tiap bulan ya ada fluktuasinya mbak walaupun tidak signifikan. Kalau tidak ada masalah cuaca ataupun hari besar itu stabil saja. Namun, yang paling fluktuasi ya cabai merah. Bahkan sempat ada kelangkaan cabai merah besar hingga awal April 2021. |
| P | : Untuk komoditas cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras yang sering mengalami fluktuasi harga dan tidak stabil apa Bu? |
| N | : Kalau dari ketiga komoditas tersebut yang seiring mengalami fluktuasi harga ya cabai merah besar mbak. Kalau cabai merah besar harganya itu tinggi bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu sekitar Rp118.000-Rp.120.000/kg. |
| P | : Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal selalu meningkat? |
| N | : Iya biasanya fluktuasi mbak. Terutama cabai merah besar itu harganya bisa meningkat. Tapi dari hari besar agama tahun 2020 kemarin ini stabil mbak. Untuk bawang merah awal-awal pandemi sudah mulai naik. |
| P | : Apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Sebelum pandemi kendala harga cabai merah besar dan bawang merah dipengaruhi cuaca buruk atau musim karena pasokan tersedia itu tergantung musim. Kalau dari fluktuasi harga telur ayam itu karena pakan naik dan permintaannya. Sedangkan selama pandemi pada saat PSBB dan daya beli masyarakat menurun. |
| P | : Sebagai daerah sentra produksi komoditas bawang merah apakah ada kendala dalam kestabilan harga sebelum maupun selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau dari kestabilan harga masih aman karena Kabupaten Nganjuk ini produsen bawang merah terutama daerah Sukomoro jadi untuk pasokan itu selalu ada namun bisa menurun hanya karena kendala cuaca atau musim. |
| P | : Baik Bu. Apakah stok atau pasokan bahan pokok cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi aman? |
| N | : Sebelum pandemi pasokan dari komoditas tersebut masih aman mbak masih dapat terpenuhi kebutuhan masyarakat. |
| P | : Apakah permintaan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19 tetap? |
| N | : Untuk permintaannya sebelum pandemi tetap mbak. |
| P | : Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Faktor lain selain cuaca karena adanya hama atau virus yang menyerang cabai merah besar dan bawang merah jadi petani itu gagal panen sehingga pemasokan juga terbatas. Februari 2020 itu juga sempat mengalami kelangkaan cabai. Kalau untuk bawang merah dan telur ayam masih aman dibandingkan cabai. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN? |
| N | : Pemicu utama ya cuaca yang ekstrim mbak. Kalau terjadi hujan terus menerus itu selalu berkurang. Tanamannya banyak yang mati jadi pasokan sedikit sedangkan permintaannya masyarakat itu tetap tapi pasokannya yang tidak memenuhi mbak. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN? |
| N | : Sama dengan cabai merah mbak. Komoditas cabai dan bawang itu karena tergantung faktor alam ya mbak. jadi kalau terjadi hujan terus-menerus ya bisa gagal panen ibaratnya menanamnya 100% kalau cuaca ekstrim itu bisa yang hidup tinggal 40%-nya. |
| P | : Apakah harga dari komoditas telur ayam cukup terkendali karena berdasarkan data siskaberpabo harga telur ayam ras cukup stabil Bu? |
| N | : Kalau telur ayam harganya stabil mbak. Karena pasokannya masih terus ada di pasaran. |
| P | : Pada saat pandemi Covid-19 stok atau pasokan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras bagaimana? |
| N | : Selama pandemi cabai merah dan telur ayam aman. Untuk bawang merah juga aman walaupun ada kenaikan pada periode tertentu akibat pengaruh musim hujan kemarin. |
| P | : Dari sisi permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19 apakah naik atau justru turun? |
| N | : Daya beli masyarakat lebih menurun saat pandemi covid-19 karena adanya batasan PSBB. |
| P | : Untuk awal masa pandemi Covid-19 masyarakat Kabupaten Nganjuk bertindak *panic buying* Bu? |
| N | : Kalau di Nganjuk selama awal pandemi stabil ya mbak. Soalnya Kabupaten Nganjuk juga daerah pertanian jadi masyarakat yang mempunyai lahan itu masih ada tanaman sendiri untuk dikonsumsi. Seperti beras, cabai maupun sayur itu masyarakat biasanya juga ada yang menanam sendiri. Kabupaten Nganjuk ini juga sebagai daerah produsen jadi kendalanya biasanya hanya dari faktor alam cuaca itu yang mengganggu pasokan bahan pokok. |
| P | : Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau untuk selama pandemi yang mempengaruhi harga naik turun dari permintaan masyarakat dan pasokannya mbak. Selama pandemi pasokannya itu masih Alhamdulillah. Walaupun ada kenaikan harga sedikit itu akibat musimnya. |
| P | : Selama masa pandemi Covid-19 pemerintah juga menerapkan PSBB, PPKM dan *sosial distancing* bagi masyarakat apakah mempengaruhi distribusi bahan pokok pangan terganggu dan berdampak pada fluktuasi harga? |
| N | : Mempengaruhi mbak. |
| P | : Bagaimana bentuk pengontrolan harga dari Disperindag Kabupaten Nganjuk terhadap harga bahan pokok selama pandemi Bu? |
| N | : Kita lakukan dengan pantauan saja. Kita ada pencatat harga di pasar tradisional (pasar rakyat) jadi mereka melaporkan untuk disampaikan kepada kita berupa online maupun offline. Selain itu, ada juga operasi pasar dilakukan untuk menekan kenaikan harga. |
| P | : Selama pandemi daya beli masyarakat menurun akibat PSBB, apakah ada upaya atau program dari Disperindag Kabupaten Nganjuk untuk dapat meningkatkan minat beli masyarakat? |
| N | : Ada mbak, kita ada program namanya “*tukuo*” dilakukan secara online untuk membeli produk Nganjuk. |
| P | : Apakah ada bantuan sosial yang diberikan kepada pedagang selama pandemi Covid-19 Bu? |
| N | : Ada mbak. Bantuan kita berikan berupa sembako kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima karena penjualan mereka selama pandemi ini juga susah dan pendapatannya juga sedikit. Tapi dari masyarakat itu juga sepi sekarang biasanya bulan Ramadhan ini ramai sekarang sepi saja mbak di pasar. Ya terkadang ramai tapi tidak begitu ramai seperti yang lalu. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN? |
| N | : Faktor dari harga cabai merah besar hanya dari musim mbak. Tapi untuk awal dan masa pandemi harga cabai ini cenderung stabil. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN? |
| N | : Pemicu bawang merah sebagai komoditas pangan pastinya akibat dari faktor alam. Untuk musim itu tidak bisa ditentukan jadi terpenuhinya pasokan dari hasil panen petani. Untuk bawang merah sempat ada kenaikan harga. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selain akibat HKBN? |
| N | : Selama pandemi ini harga telur lebih stabil dibandingkan cabai dan bawang merah. Jadi kendala harga tidak ada. Namun fluktuasi kenaikan dan penurunan harga telur tidak terlalu signifikan. |

**Lampiran 17** **Hasil Wawancara dengan Informan Kelima**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA PEDAGANG SAYUR DAN TELUR KABUPATEN NGANJUK**

Hari/tanggal : Senin, 3 Mei 2021

Waktu : 22.00 WIB

Nama : Jepri

Pekerjaan : Pedagang sayur dan telur

Lokasi Wawancara : Dusun Sumberagung Desa Banjaranyar Kec Tanjunganom   
 Kabupaten Nganjuk

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. |
| N | : Baik. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi saya ingin menanyakan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras mengalami kenaikan dan penurunan harga. Untuk sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak berjualan bahan pokok pangan terutama cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras? |
| N | : Sudah sekitar 12 tahun. Dari 2008 berjualannya mbak. |
| P | : Dimana Bapak mendapatkan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam untuk dijual kembali kepada konsumen? |
| N | : Semuanya saya ambil dari grosir sayur Ngronggo Kediri. Cuma kalau daerahnya bawang merah itu biasanya ambil dari Nganjuk dan Pare. Telur ayam kita ambil dari Kabupaten Nganjuk dan Blitar. |
| P | : Dari komoditas cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam harga yang paling stabil sebelum dan selama pandemi apa Pak? |
| N | : Yang paling stabil telur ayam ras kalau paling tidak stabil yang sering naik turun ya cabai merah besar. Bahkan untuk cabai itu mbak perubahan harga sudah tidak hari lagi bisa jadi perjam. Harga siang dan sore itu harga tidak sama. Yang menentukan tergantung dari pasokan barangnya. Misalkan siang pasokan menumpuk masih banyak dan kita takut tidak habis jadi harga turun tapi kalau misalkan sore karena pasokan sudah terkuras dan pembeli masih banyak itu harga bisa naik. |
| P | : Baik Pak. Lalu, Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selalu meningkat? |
| N | : Iya mbak biasanya naik harganya. Biasanya naik tapi untuk tahun ini sampai saat ini masih stabil. Kalau harga turun saat Ramadhan itu juga bisa tapi biasanya harga naik lagi terjadi saat dan setelah lebaran karena kebutuhan sudah kembali normal masyarakat bebas untuk makan akhirnya harga naik dan kembali normal. |
| P | : Menurut bapak apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau sebelum pandemi harga stabil dan pembeli masih ramai. Kalau selama pandemi yang paling berpengaruh itu April sampai Oktober 2020 paling hancur karena daya beli masyarakat menurun apalagi selama pandemi pendapatan masyarakat itu juga menurun. Apalagi bagi pedagang sayur ini berdampak sekali selama adanya pandemi mbak. Tapi kalau sekarang karena sudah terbiasan dengan kondisi pandemi jadi sudah kembali normal lagi. Harga-harga juga sudah tidak kaget lagi. Tapi berbeda mbak tahun lalu puasa dengan tahun ini puasa. Kalau tahun lalu puasa 2020 sangat sepi sekali pasar maupun jalan-jalan itu sepi sekali. Tapi untuk sekarang sudah kembali normal ramai lagi. Kalau saya berangkat jam 04.00 WIB ke pasar sudah ramai sekali. Pasar Waru Jayeng itu kayak melihat konser sudah ramai mbak. Mereka juga sudah mulai ramai saat membeli bahan atau menu makan untuk berbuka itu biasanya sudah padat mbak. Kalau tahun lalu benar-benar sepi tidak ada orang dan jarang kendaraan lewat. |
| P | : Kondisi tahun lalu yang sepi di pasar apakah menyebabkan harga saat turun Pak? |
| N | : Kalau sayuran otomatis mbak. Jatuhnya harga sayuran tergantung banyaknya permintaan. Kalau barangnya telat biasanya dari Rp. 2000 bisa jadi Rp. 8000. |
| P | : Kalau saat sebelum adanya pandemi apakah Bapak ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Sebelum pandemi normal semua mbak. |
| P | : Apakah permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi selalu tetap? |
| N | : Kalau sebelum pandemi permintaanya tetap mbak karena kondisinya juga tidak ada batasan seperti sekarang dan semuanya masih normal. |
| P | : Apa saja Pak faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Sebelum pandemi biasanya stok atau pasokannya kurang dan harga itu selalu naik mbak. Kalau cuaca itu juga mempengaruhi biasanya kalau musim hujan untuk wilayah Nganjuk petani bawang dan cabai sulit menghasilkan yang bagus. Hasilnya sedikit jadi omzetnya jadi sedikit. |
| P | : Menurut Bapak apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada cabai merah besar sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau selain menjelang hari besar keagamaan harga cabai merah besar dipengaruhi cuaca dan pasokan. |
| P | : Lalu, Menurut Bapak apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada bawang merah sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Sama mbak. Bawang merah itu produksinya dipengaruhi cuaca jadi kalau cuacanya mendukung hasil panen juga maksimal dan pasokan banyak tapi kalau cuaca buruk yang mempengaruhi pasokan dari bawang merah. |
| P | : Apakah ada Pak faktor pemicu lainnya yang mempengaruhi harga naik dan turun pada telur ayam sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Kendala untuk telur ayam selama ini masih stabil karena harganya juga tidak setajam dibandingkan cabai dan bawang. Kalau naik itu ya dipengaruhi pasokannya bisa jadi saat harga naik itu pasokannya sedang berkurang. Kalau telur ayam ras itu biasanya kendala dari pakannya yang naik. |
| P | : Kalau selama pandemi Covid-19 apakah Bapak ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Kendalanya hanya saat adanya operasi pembatasan di setiap daerah. Karena saya memasok pasokan untuk dijual lagi belinya di Kediri. Kalau selama pandemi kendalanya ya itu. |
| P | : Apakah permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19 selalu tetap? |
| N | : Menurun mbak daya beli masyarakat selama pandemi. |
| P | : Menurut Bapak, apakah ada kendala selama berjualan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras saat pandemi Covid-19 ini? |
| N | : Selama pandemi kendalanya daya beli masyarakat menurun. Bahkan untuk pasokan di Jawa Timur terutama sayuran itu terbesar produksinya dan justru berlebihan. Biasanya dikirimkan luar kota seperti Kota Jakarta dan Semarang Jawa Tengah. Kalau Jakarta sebagian besar sayuran dari Kediri. Padahal sejak bulan Mei hingga Oktober 2020 disana tutup, pengirim ke Surabaya saja juga tutup. Hancur harga sayuran Kediri dan harga sayuran Jawa Timur hancur. Harga langsung turun semua dan seperti tidak ada nilainya. |
| P | : Apa saja Pak faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19? |
| N | : Selama pandemi ini lebih stabil sih mbak. kalaupun naik turun ya karena pasokan. Kalau dari sayuran cabai dan bawang karena faktor alam kalau telur biasanya karena pakan naik. Tapi selama pandemi ini karena pasokan tersedia tapi daya beli masyarakat menurun jadi cenderung turun mbak. |
| P | : Selama pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM dan *sosial distancing*, apakah kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan berdagang Bapak? |
| N | : Ya berpengaruh. Karena tengkulak seperti saya ini jadi sedikit malas karena banyak-banyak diberhentikan jadi memperlambat proses distribusi dan akhirnya harga jelas dinaikkan mbak. Hal tersebut karena waktunya, akibat banyak operasi pembatasan setiap kota akhirnya memperlambat perjalanan sayur. Waktunya mbak yang terkuras biasanya bisa membawa banyak sekarang jadi hanya membawa sedikit akibat terlambat. Apalagi yang untuk kirim kota lebih parah karen sering diberhentikan. |
| P | : Menurut Bapak apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada cabai merah besar selama pandemi Covid-19? |
| N | : Untuk cabai merah selama pandemi kendalanya hanya pasokan juga mbak. Harga cabai merah masa pandemi masih aman walaupun juga mengalami naik turun harga. |
| P | : Lalu, Menurut Bapak apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada bawang merah selama pandemi Covid-19? |
| N | : Faktor bawang merah naik turun pastinya dari musim saja mbak. Karena produksi bawang dipengaruhi faktor alam. |
| P | : Terakhir, apakah ada Pak faktor pemicu lainnya yang mempengaruhi harga naik dan turun pada telur ayam selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kenaikan dan penurunan harga telur ayam dimasa pandemi tidak terlalu ada kendala mbak. Kalau harga telur masih stabil saja. |

**Lampiran 18** **Hasil Wawancara dengan Informan Keenam**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA DISPERINDAG KABUPATEN BLITAR**

Hari/tanggal : Kamis, 20 Mei 2021

Waktu : 08.45 WIB

Nama : Sulastri

Pekerjaan : Kasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Disperindag   
 Kabupaten Blitar

Lokasi Wawancara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nganjuk. |
| N | : Baik. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi data harga bahan pokok pangan melalui website resmi siskaberpabo dan saya ingin melakukan wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga bahan pokok pangan sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada komoditas cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras tersebut. |
| N | : Baik. |
| P | : Dimana bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras didapatkan dalam pemenuhan permintaan masyarakat Bu? |
| N | : Cabai merah besar kita dapat dari Blitar sendiri ada, Kediri dan Malang juga. Bawang merah sebagian besar dari Nganjuk tetapi kita juga ada dari Probolinggo, Blitar, dari Malang juga ada. Kalau dari Probolinggo itu biasanya harga lebih mahal memang mbak. Telur ayam kita dari Blitar saja karena sentranya telur dari Blitar bahkan kita juga ada MOU pemasokan telur ayam untuk daerah Jakarta mbak. |
| P | : Apakah harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam setiap bulan stabil? |
| N | : Bahkan untuk cabai merah besar itu yang cenderung mengalami fluktuasi sangat signifikan harga bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Kalau telur ayam itu masih stabil tapi terkadang juga mengalami fluktuasi. Kalau bawang merah ya stabil tapi terkadang juga tetap mengalami fluktuasi. Namun, untuk hari-hari biasa komoditas pangan yang dikonsumsi sehari-hari itu stabil kecuali ada pengaruh faktor alam. Terkadang di Blitar yang menyebabkan harga cenderung tinggi akibat pengamatan harga itu dilakukan di pasar siang. Karena barang-barang di pasar siang itu dibeli di pasar pagi sehingga harga di pasar siang itu cenderung lebih tinggi. Sekarang harganya stabil karena saya waktu itu juga suruh tim untuk melakukan pemantauan harga di pasar pagi juga. |
| P | : Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal selalu meningkat? |
| N | : Harga menjelang puasa dan hari raya itu biasanya naik. Soalnya biasanya sebelum puasa itu permintaan masyarakat tinggi karena untuk acara *megengan*. Menghadapi hari raya malaman biasanya untuk kupatan itu harga-harga mulai naik karena permintaan masyarakat meningkat. Biasanya menghadapi hari raya haji itu juga mbak. Tapi untuk mengatasi harga lonjakan yang tinggi menjelang lebaran kita melakukan operasi pasar. Tapi untuk telur ayam ini stabil mbak bahkan beberapa bulan itu harganya menurun selama pandemi Covid-19. |
| P | : Apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Ada mbak. Untuk sebelum pandemi harga masih stabil dan ada periode yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pastinya ada dari faktor alam cuaca. Kalau selama pandemi itu dari daya beli masyarakatnya yang menurun. |
| P | : Sebagai daerah sentra produksi komoditas telur ayam apakah ada kendala dalam kestabilan harga sebelum maupun selama pandemi Covid-19? |
| N | : Selama ini tidak ada kendala mbak karena dari pasokannya itu juga banyak. |
| P | : Baik Bu. Apakah stok atau pasokan bahan pokok cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi aman? |
| N | : Untuk ketersediaan stok Alhamdilillah tidak ada kendala aman saja mbak. |
| P | : Apakah permintaan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19 tetap? |
| N | : Untuk permintaannya aman tetap. Karena sebelum pandemi orang bebas berbelanja beli ini beli itu jadi masih normal mbak. |
| P | : Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau yang mempengaruhi untuk harga cabai merah besar dan bawang merah biasanya dari faktor alam cuaca yang ekstrim dan pasokannya. Kalau untuk telur ayam bisa dari pakan ayam yang naik biasanya. Kalau cabai merah di musim hujan kalau tidak salah bulan 11, 12, 1, 2, dan 3 rentannya cabai naik tiap hari harganya naik dari 25,30,40 bisa mencapai seratus ribu. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN? |
| N | : Penyebabnya biasanya waktu musim hujan itu petani tidak bisa melindungi tanamannya jadi banyak yang terserang penyakit-penyakit tanaman cabai. Kendalanya ada yang daunnya melingkar, ada yang terkena hama juga dan obatnya itu mahal jadi petani itu lebih baik tidak menanam cabai daripada terkena virus. Akibatnya pasokan sedikit dan harganya mahal. Tapi kalau pasokan itu sudah tersedia untuk permintaan harganya ya menurun kembali. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN? |
| N | : Faktor bawang merah itu biasanya dari cuaca dan pasokannya juga. Tapi fluktuasi kenaikan harga bawang merah tidak terlalu signifikan dan kenaikan harga bawang merah juga masih wajar. Kalau bawang merah selama ini tidak ada masalah karena petani desa Kabupaten Blitar itu juga banyak yang menanam. |
| P | : Apakah harga dari komoditas telur ayam cukup terkendali karena berdasarkan data siskaberpabo harga telur ayam ras cukup stabil Bu? |
| N | : Iya. Karena pasokan telur di Blitar ini Alhamdulillah tidak ada masalah. Karena kita juga ada pengiriman terus ke Jakarta, Kalimantan dan Malaysia. Jadi pasokan itu ada terus mbak tidak ada masalah. Tapi kalau harga telur sampai saat ini memang masih rendah karena adanya peredaran telur HE. Telur HE itu produksi pabrik besar yang seharusnya ditetaskan untuk dijadikan ayam karena harganya jelek akhirnya dijual dengan harga telur hal tersebut yang menjadi biang masalahnya mbak. Karena pabrik yang membuat pakan ayam itu harganya dinaikkan akhirnya banyak telur-telur yang seharusnya ditetaskan ini justru dijual. Jadi, masalah utamanya telur HE yang seharusnya ditetaskan menjadi ayam itu justru dijual telur begitu saja makanya untuk harga telur ayam ras ini anjlok mbak. |
| P | : Pada saat pandemi Covid-19 stok atau pasokan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras bagaimana? |
| N | : Untuk pasokan di Kabupaten Blitar Alhamdulillah tidak ada masalah. |
| P | : Dari sisi permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19 apakah naik atau justru turun? |
| N | : Permintaan selama pandemi ini lebih menurun karena keadaan masyarakat saat ini terbatas dan dibatasi. Orang yang akan berbelanja dan orang yang berjualan itu juga mengeluh. Dimanapun itu sama, semua UMKM dan orang berjualan itu lancar kalau selama pandemi ini karena daya beli masyarakat menurun berakibat toko-toko, warung ataupun orang yang berjulan itu banyak yang tutup. Sekarang orang yang akan makan diluar juga pikir-pikir lagi tidak boleh berkerumun karena masanya masa pandemi lebih baik masak sendiri di rumah seadanya. Pendapatan-pendapatan masyarakat waktu pandemi menurun belum lagi yang terkena PHK. |
| P | : Apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19? |
| N | : Daya beli masyarakatnya mbak yang menurun. Dampak pandemi itu juga banyak masyarakat yang di PHK, pendapatannya itu menurun sehingga menyebabkan daya beli masyarakatnya ini yang lebih menurun ketika pandemi. Kalau selama pandemi ini sudah tidak banyak hajatan seperti biasanya musim haji atau dulu kegiatan pernikahan yang selalu ramai tapi sekarang sudah tidak seramai dulu itu permintaan jadi lebih menurun. Untuk komoditas untuk yang dikonsumsi setiap hari itu saya kira stabil selama pandemi ini dan keadaan pasar juga kondusif. |
| P | : Selama masa pandemi Covid-19 pemerintah juga menerapkan PSBB, PPKM dan *sosial distancing* bagi masyarakat apakah mempengaruhi distribusi bahan pokok pangan terganggu dan berdampak pada fluktuasi harga? |
| N | : Kalau distribusinya di Kabupaten Blitar ini tidak ada masalah distribusi apapun di Kabupaten Blitar lancar mbak tidak ada masalah. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar selain akibat HKBN? |
| N | : Kalau sekarang selama pandemi lebih aman pasokannya tersedia. Selama pandemi harga cabai sudah mencapai Rp. 30.000 itu masih wajar kalau sudah diatas Rp. 50.000-60.000 itu tidak stabil. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga bawang merah selain akibat HKBN? |
| N | : Selama pandemi kegiatan pasar kondusif dan harga cenderung stabil. Untuk pemicu utaam harga bawang merah ya diakibatkan dari pasokan dan musim mbak. |
| P | : Apakah ada faktor lain yang memicu kenaikan dan penurunan harga telur ayam ras selain akibat HKBN? |
| N | : Kalau harga telur selama pandemi ini aman mbak. Kendala selama pandemi dari distribusinya saja akibat kebijakan PSBB dan PPKM ini mbak. Biasanya dulu kita bisa mengirim ke luar daerah Jakarta, Kalimantan dan Malaysia sekarang terbatas karena daerah disana ditutup dan akhirnya pasokan kesana dikurangi juga. Ke Jawa Barat juga dikurangi. Dulu itu distribusi lancar sekarang jadi tidak lancar. Bahkan selama pandemi ini peternak telur ayam yang kecil banyak yang gulung tikar. Banyak peternak telur ayam yang beralih ke peternak kambing. |
| P | : Apakah ada upaya Disperindag Kabupaten Blitar untuk meningkatkan daya beli masyarakat Bu? |
| N | : Untuk upaya meningkatkan daya beli masyarakat tidak ada. Namun, kita ada program pelatihan UKM dan pemuda-pemuda Blitar dengan adanya sosialisasi Adimarko untuk meroketnya bisnis muda dengan UMKM-UMKM. |

**Lampiran 19** **Hasil Wawancara dengan Informan Ketujuh**

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA BERSAMA PEDAGANG SAYUR DAN TELUR KABUPATEN BLITAR**

Hari/tanggal : Rabu, 19 April 2020

Waktu : 19.30 WIB

Nama : Parti

Pekerjaan : Pedagang sayur

Lokasi Wawancara : Desa Sumberasri Dusun Gambaranyar, Kec Nglegok, ioo  
 Kabupaten Blitar

Keterangan :

P : Sarita Kusuma Putri

N : Informan

|  |  |
| --- | --- |
| P | : Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| N | : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. |
| P | : Perkenalkan nama saya Sarita Kusuma Putri. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Ekonomi Pembangunan akan melakukan penelitian skripsi terkait Fluktuasi Harga Bahan Pokok Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. |
| N | : Baik. Jadi apa yang bisa dibantu? |
| P | : Jadi saya ingin menanyakan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cabai merah besar dan bawang merah mengalami kenaikan dan penurunan harga. Untuk sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu berjualan bahan pokok pangan terutama cabai merah besar dan bawang merah? |
| N | : Sudah hampir 9 tahun. |
| P | : Dimana Ibu mendapatkan bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras untuk dijual kembali kepada konsumen? |
| N | : Dari pasar mbak kalau ambilnya. Tapi kalau daerahnya cabai itu dari Blitar dan Kediri. Bawang merah itu ada yang dari Nganjuk dan Probolinggo. Kalau untuk telur ayam biasanya di Blitar sendiri. |
| P | : Baik Bu. Lalu, Apakah setiap menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan natal harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selalu meningkat? |
| N | : Iya biasanya naik mbak. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum dan selama pandemi Covid-19? |
| N | : Perbedaannya kalau sebelum pandemi itu lancar saja dan normal saja. Pekerjaan alhamdulillah juga lancar. Semua masih mudah untuk mencari makan dan lain-lain normal. Tapi selama pandemi semuanya terbatas dan orang-orang juga dilarang berkerumun. Jadi jual itu ya agak susah waktu pandemi. |
| P | : Kalau saat sebelum adanya pandemi apakah Ibu ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Kalau sebelum pandemi Alhamdulillah lancar saja. |
| P | : Apakah permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi selalu tetap? |
| N | : Untuk permintaannya stabil tetap saja mbak kalau sebelum pandemi. Banyak yang beli itu biasanya kalau mau ada *megengan* dan acara kupatan lebaran itu naik. |
| P | : Apa saja Bu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : faktornya dari keterlambatan stok, gagal panen, musimnya yang tidak mendukung, serangan hama atau penyakit juga. Kalau dari telur ayam hanya dari pakan ayam mahal. Tapi kalau stok sudah ada seperti habis panen itu harganya juga sudah normal. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada cabai merah besar sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Cabai merah besar itu akibat musimnya. Kalau cuaca buruk pasokannya ya sedikit tapi kalau sudah banyak habis panen itu harganya bisa normal lagi. |
| P | : Lalu, Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada bawang merah sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Bawang merah biasanya pasokannya telat kirim dan gagal panen karena cuaca buruk. |
| P | : Apakah ada Bu faktor pemicu lainnya yang mempengaruhi harga naik dan turun pada telur ayam sebelum pandemi Covid-19? |
| N | : Dari peternaknya sudah naik dipengaruhi pakan ayam yang mahal. |
| P | : Kalau selama pandemi Covid-19 apakah Ibu ada kendala dalam pembelian bahan pokok pangan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras yang akan dijual kembali ke konsumen? |
| N | : Kalau untuk pembelian Alhamdulillah masih lancar saja selama pandemi. |
| P | : Apakah permintaan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19 selalu tetap? |
| N | : Kalau selama pandemi ya tetap ada yang beli soalnya barang pangan jadi pasti beli dan butuh orang-orang. Tapi yang berbeda itu yang biasanya beli 1 kg sekarang belinya berkurang jadi hanya beli setengah kg-nya. Masyarakat membeli setengah ya karena pendapatan sekarang juga lebih sedikit susah beraktivitas seperti dulu yang masih normal apalagi ada PHK juga. |
| P | : Menurut Ibu, apakah ada kendala selama berjualan cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras pandemi Covid-19 ini? |
| N | : Kendala selama jualan kalau saya sekarang pendapatan lebih sedikit karena berkurang jumlah yang beli cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam. Pendapatan jualan yang dulu sebelum pandemi sama selama pandemi berbeda mbak. Ya kalau pandemi ini susahnya untuk jualnya kadang tidak dapat uang juga mbak. |
| P | : Apa saja Bu faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam ras selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kendalanya karena warung makan banyak yang tutup jadi yang beli juga menurun. Orang sekarang bekerja itu juga susah. Jadinya dari pembelian itu biasanya normal beli 1 kg sekarang hanya setengah. |
| P | : Selama pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM dan *sosial distancing*, apakah kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan berdagang Ibu? |
| N | : Kalau untuk kegiatan distribusi bahan itu alhamdulillah stabil dan untuk beli cabai merah besar, bawang merah dan telur ayam lancar mbak. Kendalanya hanya pada pembatasan sosial masyarakat yang biasanya ramai sekarang jadi sepi. Biasanya yang jual-jual makanan sekarang juga sepi. |
| P | : Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada cabai merah besar selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau cabai merah ini malah turun karena habis panen awal pandemi tapi yang beli ini yang menurun. |
| P | : Lalu, Menurut Ibu apakah ada faktor pemicu lainnya selain menjelang periode HKBN yang mempengaruhi harga naik dan turun pada bawang merah selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau bawang ya karena musim saja mbak dan stoknya. Awal pandemi itu sempat naik karena stok tidak banyak. |
| P | : Terakhir, apakah ada Bu faktor pemicu lainnya yang mempengaruhi harga naik dan turun pada telur ayam selama pandemi Covid-19? |
| N | : Kalau untuk telur sepertinya masih stabil-stabil saja mbak. Naik turunnya karena yang beli saja. Tapi pasokannya alhamdulillah masih ada terus. |