Setelah penantian panjang, akhirnya hari ini gue bisa interview kerja lagi.  
Setelah 7 bulan luntang-lantung gajelas karena jadi korban dirumahkan (efek Covid-19 ).  
  
Interview di jadwal tertulis mulai jam 8 pagi sampai selesai.  
Iya, gue bangun jam 7:30 pagi, insomnia karena kebanyakan minum kopi. Emang ngga normal sih, sehari bisa minum 5 liter kopi manual brew, gue sadar ini ngga sehat tapi bukannya kebanyakan yang ngga sehat itu rata-rata enak ?  
  
Setelah dengan drama buru-buru mandi dan pake baju rapi yang udah 7 bulan gue ngga pakai ini.  
30 menitan gue nyampe di lokasi interview, gue interview di salah satu konsep caffee yang udah lumayan punya nama dan cabangnya tersebar di banyak kepulauan Indonesia, inisialnya atas normal ( jadiin bahasa inggris ).  
  
Gue baru mau masuk ke parkiran yang ada di belakang bangunan ini caffe, di depan pintu masuk gue liat antrian orang-orang bawa amplop coklat dengan setelan khas pencari kerja.  
Yoi, setelan zebra cross, atas putih, bawah item.  
Gue gatau kenapa gue jadi merasa minoritas karena gue pakenya atas item, bawah cream chino.  
  
Gue pikir bodoamat lah, malahan syukur gue jadi lebih keliatan karena pake setelan yang paling beda, syukur-syukur juga kalau ada cewe yang notice kan.  
  
Sampai di lokasi para peserta ini ngisi semacam absen untuk semacam nomor antri.  
Dan ternyata absen yang gue isi itu ada di nomor 107.  
Iya , ngga salah baca kok kalian.  
Jadi di depan gue ada 106 orang yang belum masuk buat mulai interview, ngga kaget banget sih karena di interview kerja gue yang setahun lalu aja pesertanya hampir 2000 orang.  
Bener adanya emang nyari kerja itu susah bro dan sis, apalagi pas keadaan covid-19.  
  
Setelah ngisi absen, gue duduk di depan sebuah ruko kosong yang ada di samping itu caffe.  
Di sana udah ada duduk 7 orang nungguin giliran masuk.  
Ada satu orang nyapa gue, sebut saja namanya Sanji.  
  
" Bang udah ngisi absen ? "  
  
"Udah barusan, abang udah ?"  
  
" Nomor berapa bang ? "  
  
" Jauh, 107 coba, abang nomor berapa ?" Tanya gue balik biar ngga satu arah ini komunikasi basa -basi.  
  
" Lebih jauh bang, 110 "  
  
" Lah perasaan duluan kan duduk disini dari gue belum dateng "  
  
"Iya bang, tadi gatau kalo isi absen, disini dari jam 7:30 pagi" dia jawab sambil nepuk pahanya, kesel.  
  
" ngga masalah bang, paling bentar lagi dipanggil "  
  
2 jam berlalu, gue denget yang masuk baru sampe nomor antrian 57.  
Cacing di perut udah mulai demo butuh makan, tenggorokan kering, tapi masih ketahan.  
  
Ngga lama kemudian, ada cowok yang ngga tinggi-tinggi banget kulitnya sawo mateng, dan agak gendut dikit, sebut aja namanya Kurohige.  
  
" Woy bro, dapet nomor berapa " Dia nanya ke gue dengan nada sok akrab.  
  
" 107 bro, bro dapet berapa "  
  
" 74 nih bro, aduh lama amat sih"  
  
" Sabar bro, namanya usaha dapet kerja"  
Gue jawab sambil senyum, menyemangati.  
  
"Eh kalian tau nggak temen gue yang udah kerja di sini, bilang crew yang di cari cuma 2 orang"  
Dia ngomong sambil berdiri ke arah gue dan Sanji.  
  
" Masa ya bro ? dikit amat " Sanji nanya.  
  
" Iya bro, lu tau nggak, ini kita 150 an orang ikut interview yang di pilih cuma 2 orang, kesel gue. Mendingan pulang". Kata Kurohige  
  
" Gue fresh graduate bro, duh jadi pesimis" Jawab si Sanji seketika raut muka dia berubah.  
  
" Nah apalagi gitu, nih kalian-kalian gamungkin lolos deh, nih ya 1 orang udah pasti keterima karena nitip nama di temennya yang udah lama kerja di sini"  
Sambil nunjuk-nunjuk gue dan Sanji.  
  
" Gapapa bro, kalo belum rejeki nanti cari yang lain. Gue udah doa , sekarang tinggal usaha maksimal, Optimis aja kalo gue sih". Kata gue biar Sanji yang Fresh Graduate ngga down.  
  
" Bro, bayangin aja 150 orang yang daftar trus 2 orang aja yang diterima, keajaiban dari Tuhan pun mikir-mikir buat dikasi ke kita-kita yang begini modelnya, Udah mending pulang aja".  
Kata si Kurohige menggebu-gebu.  
  
" Ya kalaupun emang ngga diterima, seenggaknya gue udah nyobain masuk dan interview bro, jadi jelas kalau misal Ibu gue nanya gimana hasilnya, ya gue jawab udah cobain maksimal tapi belum rejeki. Daripada ngga nyobain sama sekali dan pasti ngga diterima". Sahut gue yang udah mulai agak jengkel sama ini orang.  
  
" Bagus pendapat lu soal ngomong ke Ibu lu itu, tapi lu realistis juga doang, coba waktu lu buat ngantri 3 jam ini lu pake kerja yang lain, udah dapet duit lu".  
  
" Bro, gue jalanin apa yang ada di depan mata sih, kalau mau pulang ya silahkan jangan ngajak-ngajak".  
Jawab si Sanji.  
  
" Bro, dengan segala hormat nih, lu kalo punya mindset gitu ya sah-sah aja, asal jangan paksain mindset gue harus sama kaya elu punya, ini Sanji fresh graduate, lu sebagai orang punya pengalaman harusnya kasi support jangan jatuhin gitu "   
Gue ngomong sama dia perlahan-lahan biar cepet kelar .  
  
" Siap pak open minded, gue pengen beli rokok tapi males beli sendiri, temenin yuk, lu berdua ngerokok nggak ?" Tanya si Kurohige ke gue dan Sanji.  
  
" kebetulan nggak ngerokok bro" Sanji jawab  
  
" Iya gue juga nggak " Gue jawab  
  
" Kenapa ? "  
  
" Ya, karena emang ngga pengen dan ngga mau aja bang " Gue jawab agak sinis.  
  
" Bro, ngerokok dan nggak ngerokok juga sama - sama mati "  
  
Sumpah, gue males lanjutin debat ngga penting begini, akhirnya gue pergi pindah tempat duduk ke deket pintu masuk, diikutin sama si Sanji.  
  
" Bang gue tau nih kenapa daerah kita susah dan lama majunya"  
Celetuk si Sanji.  
  
" Ha? Apa tuh ?"  
  
" SDM bang , SDM "  
  
Nomor antrian dipanggil, Kurohige masuk dan peserta lainnya masuk, giliran gue sama Sanji.  
Interview kelar cuma 1 menit, kayanya si mba HRD butuh istirahat makan siang.  
  
Gue keluar bareng si Sanji, kita tos siku dan saling balik ke rumah masing-masing.  
  
Tamat.