Kuliah kendong anak

Semangat cekal ibu tunggal lepas bercerai berbaloi

Oleh Intan Mas Ayu Shahimi
imas@hmetro.com.my
Serdang

Perit jereh berulang- 
alik dari Kelantan ke 
Kuala Lumpur bersa-
ma anak selama empat tahun 
ternyata berbaloi buat ibu 
tunggal, Siti Sarah Zolkifli 
yang menggenggam Ijazah 
Sarjana Muda Komunikasi 
pada Majlis Konvokesyen 
Universiti Putra Malaysia 
(UPM) kali ke-39, di sini, 
semalam.

Wanita kental itu menga-
kui berbangga dan gembira 
sebaik namanya diumumkan 
sebagai salah seorang 
penerima ijazah di Dewan 
Besar, Pusat Kebudayaan 
dan Kesenian Sultan Salau-
huddin Abdul Aziz Shah.

Menurut Siti Sarah, 30, ija-
zah yang diterima memberi 
makna cukup besar buat di-
rinya yang kerap dicemuh 
masyarakat sekeliling kerana 
mempunyai tahap pendidikan 
rendah sebelum ini.

"Saya bercerai dengan 
suami ketika anak belajar 
bertah. Dalam tempoh kon-
flik itu, saya nekad untuk 
melanjutkan pelajaran.

"Pada saya, tidak ada se-
siapa pun yang boleh me-
ngubah nasib kita kecuali diri 
sendiri.

"Paling utama, saya nak 
tunjukkan kepada semua ba-
hawa saya juga boleh berjaya 

GRADUAN bergambar selepas Majlis Konvokesyen UPM, Serdang.

walaupun berstatus ibu 
tunggal dengan seorang 
anak," katanya.

Mengimbas pengalaman 
sepangan mengikuti Penga-
jian Jarak Jauh (PJJ), Siti Sarah 
berkata, dia terpaksa mem-
bawa anaknya, Siti Hawa 
Najwa Hasbullah, 6, ke kelas 
bertemu pensyarah, me-
nyerta perbincangan ber-
kumpulan, hingga mereka 

gambir peperiksaan.

"Saya tidak mahu 

"Mujur anak cukup me-

mahami, malah semangat 
saya berkobar-kobar apabila 

melihat anak menanti di luar 
pintu dewan ketika me-

gambir peperiksaan.

"Hati saya tidak henti 

"Nyebut, ini untuk anak ke-
rana dia dalam perjalanan, ma-

nanya yang pernah bekerja 
sebagai pembantu rumah se-
mata-mata untuk menamp-
pung keperluan pendidikan 
serta belanja hidup.

Kata Siti Sarah, dia tidak 
kisah walaupun terpaksa 


sesi ulang kaji.

kan segulung ijazah.

"Saya pernah pengsan da-
lam penerbangan ketika ber-

"ulang-ali dari Kelantan ke 
Kuala Lumpur. Anak juga 
pernah jatuh sakit gara-gara 

terlalu penat mengikuti saya 
ke kelas.

"Di kampung, saya mem-

"buat kuih untuk dijual, be-

"kerja sebagai pembantu ru-

"mah dan menjana di tepi ja-

lan.

"Alhamdulillah, hari ini 

"kehidupan kami berubah 
dan saya sudahpun diterima 

bekerja di Universiti Pendi-

"dikan Sultan Idris sebagai 
pembantu tadbir," katanya.