PEDOMAN WAWANCARA

Adapun panduan wawancara yang akan penulis ajukan kepada beberapa informan antara lain:

1. Bagaimana pemahaman anda tentang kepemimpinan?
2. Apa hubungan tongkonan dengan kaparengesan ?
3. Bagaimana pemahaman anda tentang To Parengnge ?
4. Apa yang menjadi peran To Parengnge' dalam masyarakat?
5. Apa saja syarat untuk menjadi To Parengnge\*?
6. Apa yang menyebabkan pergeseran peran To Parengnge' dalam masyarakat?
7. Apa yang membedakan kepemimpinan To Parengnge dengan kepemimpinan modem?

NAMA INFORMAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : Lewi Limbong Patabang |
|  | Umur | : 60 tahun |
|  | Jabatan | : Sebagai Tokoh Adat. |
| 2. | Nama | : Antonius Rober Silambi |
|  | Umur | : 45 tahun |
|  | Jabatan | : Sebagai Kepala Dusun di Tampan |
| 3. | Nama | : Benyamin Kabi |
|  | Umur | : 50 tahun |
|  | Jabat | : Sebagai Tominawa |
| 4. | Nama | : Pendeta Sinole |
|  | Umur | :65 tahun |
|  | Jabatan | : Pensiunan Pendeta |
| 5. | Nama | : Petrus Lalong |
|  | Umur | : 63 tahun |
|  | Jabatan | : Guru (Sudah pensiun guru) |

PEDOMAN OBSERVASI

1. Tujuan

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kajian kepemimpinan to parengnge’ dalam kepemimpinan modem di Lembang Tampan Bonga.

1. Aspek yang Diamati

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspekyangdiamati |  | Indikator |  | HasilPengamatan |
| To | Tanggung | Rela | Pengambilan | To parengnge9 di |
| Parengnge’ | jawab | berkorban | keputusan | Lembang Tampan Bonga tidak lagi bertanggung jawab terutama rela berkorban untukmasyarakat. |
| Peran to | Maksimal | Kurang | Tidak | Peran yang |
| parengnge \* |  | maksimal | maksimal | dijalankan oleh to parengnge' |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | belum maksimal karena belum bisa dalam menyelesaikan masalah untuk mendamaikan masyarakat. Ia sebagaipendamai tanpamemihaksiapapun. |
| Syarat menjadi to parengnge ’ | Bangsawan | Masyarakatbiasa% | Bukanbangsawannamunmempunyaikekayaan | Dengan perkembangan zaman. Bisa saja to parengnge ’ berasal dari orang yang biasa namun mempunyai kekayaan. |