Tabel 5 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Usia Bulan April-Mei 2021 (n=90)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Usia**  **Responden** | **Tingkat Kecemasan** | | | | | | **Total** | |
| **Tidak Ada Cemas** | | **Kecemasan ringan-sedang** | | **Kecemasan Berat** | |
| **f** | **%** | **f** | **%** | **f** | **%** | **f** | **%** |
| 1. | < 20 tahun | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 7 | 100 |
| 2. | 20-35 tahun | 18 | 25 | 42 | 58,3 | 12 | 16,7 | 72 | 100 |
| 3. | >35 tahun | 2 | 18,2 | 6 | 54,5 | 3 | 27,3 | 11 | 100 |

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang berusia <20 tahun mengalami kecemasan berat yaitu sebesar 57,1%.

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Pekerjaan Bulan April-Mei 2021 (n=90)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pekerjaan**  **Responden** | **Tingkat Kecemasan** | | | | | | **Total** | |
| **Tidak Ada Cemas** | | **Kecemasan ringan-sedang** | | **Kecemasan Berat** | |
| **f** | **%** | **f** | **%** | **f** | **%** | **f** | **%** |
| 1. | Tidak bekerja | 13 | 33,3 | 19 | 48,7 | 7 | 17,9 | 39 | 100 |
| 2. | Bekerja penuh waktu di luar rumah (>36 jam per minggu) | 4 | 14,3 | 18 | 64,3 | 6 | 21,4 | 28 | 100 |
| 3. | Bekerja paruh waktu di luar rumah (<36 jam per minggu) | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 4 | 36,4 | 11 | 100 |
| 4. | Bekerja di dalam rumah (olshop, pengajar WFH, penulis, penjahit di rumah sendiri, dll) | 2 | 16,7 | 8 | 66,7 | 2 | 16,7 | 12 | 100 |

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang bekerja di dalam rumah dan di luar rumah baik paruh waktu ataupun full time memiliki kecemasan ringan-sedang yaitu 48,7% tidak bekerja, 64,3% pada pekerjaan penuh waktu di luar rumah, 45,5% pada pekerjaan paruh waktu di luar rumah, dan 66,7% bekerja di dalam rumah.

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan April-Mei 2021 (n=90)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan Responden** | **Tingkat Kecemasan** | | | | | | **Total** | |
| **Tidak Ada Cemas** | | **Kecemasan ringan-sedang** | | **Kecemasan Berat** | |
| **f** | **%** | **f** | **%** | **f** | **%** | **f** | **%** |
| 1. | Tidak sekolah | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2. | SD | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100 |
| 3. | SMP | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 6 | 46,2 | 13 | 100 |
| 4. | SMA | 10 | 26,3 | 20 | 52,6 | 8 | 21,1 | 38 | 100 |
| 5. | D3/S1 | 8 | 22,9 | 23 | 65,7 | 4 | 11,4 | 35 | 100 |

Tabel 7 menunjukkanbahwa sebagian besar ibu hamil dengan tingkat pendidikan lulusan SMP mengalami kecemasan berat sebesar 46,2%