Mulai dari MI sy habis sekolah matapelajaran bahasa inggris sy baca2 lagi, sy suka baca buku, semua matapelajaran sy baca semua. Sy suka baca buku bhs inggris, sejak saat itu sy suka bhs inggris. Masuk MTS, LKS bhs inggris sy isi semua sblm masuk kelas. Sy suka speaking dan belajar ngomong sendiri. Pas MA sy lebih mendalam lagi belajar bahasa inggris. Passion sy semakin terasah saat masuk di MA. Pencapaian sy terbesar saat cobid, semua pelajaran kan online. Pesantren libur, ngaji dan pelajaran semua online. Sy bosan, sy cari info2 tentang bhs inggris online. Ternyata ada toefl preparation selama tiga hari via youtube, sy print semua materi2nya. Sy mengikuti empat toefl prediction selama empat kali. Sy baru tahu kl bahasa inggris itu luas banget. Sy baru menyadari kl tes toefl itu sangat penting. Pas nyampek ke pondok dibuka kelas toefl, teru sy mikir kan sy udah bisa. Tp saya pengen tahu cara mengajarkan toefl. Pas pre test skor sy paling tinggi, sekitar 500 keatas dan semua orang heran padahal saya masih semester satu. Saya mengenal toefl itu kelas 3 MA. Sejak saat itu sy dinobatkan sbg master of structure karena skor sy tinggi. Skor sy semakin meningkat terus menerus, skor sy 600 dan lalu dikenal sebagai master se pondok. Akhirnya sy diminta untuk ngajar sama miss Luluk di pusat bahasa. kamu harus mengganti sy khususnya di structure TOEFL. Beliau ngajarin sy semua pelajaran yg beliau dapatkan di PARE. Akhirnya saya menggantikan beliau ngajar toefl bagian structure.

Kedua orangtua support sy, kl buya saya sebenarnya kok gak bhs arab ya. Tp di keluarga sy gak ada yg bisa bhs inggris, sy yang mendalami bahsa inggris satu2nya di keluarga.

Buya saya bilang kl bisa kuliahnya di pondok saja, beliau takut sy kena pergaulan bebas dan khawatir kl sy tinggal di kos. Nanti s2 aja yg kuliahnya di luar pesantren. sebenarnya buya saya inginnya sy ambil jurusan PAI atau PBA tp melihat anaknya passionnya di bahasa inggris jadi ya gpp. Udah gpp ambil bahsaa inggris aja nnt jadi guru dan bisa mengamalkan ilmunya. Bahasa inggris juga penting

Kok manut2 aja?

Kapan lagi membahagiakan orangtua, pasti orangtua punya niat yang baik untuk saya.

Wakil kordinator bahasa inggris dan sekarang jadi kordinator bahasa inggris.

Saya deket dengan orangtua

Lolos MOSMA

Awalnya kan sy semester 5, kaprodi sy mr ezi bilang ini ada info beasiswa mosma satu semester di luar negeri siapa yang mau ikut. Kl mau ikut setor nama, nanti sy cek dulu nilai kalian. Akhirnya sy dipanggil sm kaprodi sama teman sy satunya, sy terpilih untuk ikut mosma. Sy akhirnya daftar dibantu pak ezi mengurus surat rekomendasi dan surat-surat yang lain disedaikan fasilitasi oleh pihak kampus kyk dipinjami laptop dan internet. Dan diizinkan ke keamanan dank e room kyai. Pak ezi yang nyowankan ke pak kyai dan ternyata diperbolehkan.

Pas sowan ke romo kyai beliau berpesean ibadahnya disana dijaga, terus fokus belajar, dikasih wirid juga ya Fattah, ya Wahab dan ya rozaq juga.

Persyaratannya apa aja?

Persyaratan yang utama itu sertifikasi bahasa kyk toefl dan ielts, karena itu yang utama. Kl 480 masuk ke negara asean, kl skor toefl diatas 500 lebih bisa di luar negara asean. Dan itu bisa toafl, kl toafl nnt bisa ke negara2 timur tengah. Terus kyk sertifikat2 penunjang yg lainnya, kyk sertifikat prestasi, ikut kegiatan apa.

Sy tes toefl lagi, toefl itp. Sy ikut online. Dan skor sy 525.

Di buffalo univ ngapain aja?

Mengambil 12 sks, empat matakuliah masing2 3 sks. Aslinya sy dapat matakuliah business dan manajemen. Keempatnya matakuliahnya gak ada yg nyambung dengan prodi sy. Krn sy masuk di prodi sastra inggris sedangkan sy prodi Pendidikan bahsa inggris. Akhirya sy ambil American literature, method in teaching language,

Ada 21 anak yang mengikuti beasiswa.

Sy mahasiswa dari kampus swasta sendiri.

Selama kuliah disana yang paling berbeda adalah penggunaan teknologinya, krn di unkafa kan gak boleh pakai hp dan laptop. Sedangkan disana semuanya tugas via online tp dikelas gak boleh maen hp.

Tugasnya ngerjakan quiz, bikin paper, sumber belajarnya di kelas. Critical thinking kita terasah apalagi saat di kelas. Tugas hariannya disuruh baca novel, artikel, buku dan dibahas di kelas.

Gimana rasanya pernah ke amerika

Rasanya bener2 sampai tidak bisa berkata2, tidak menyangka. Dl sy pas masih mts pernah berfikir apa ya bisa ya sy dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Pas sy tahu pas Aliyah mondok dan disitu banyak agama pelajarannya, saya mikir duh bisa gak yak e luar negeri. Apalagi kan tinggalnya di pesantren terus, paling pulang saat liburan.

Sejak saat mondok, sy udah jarang berdoa untuk bisa ke luar negeri. Makanya pas sy dapat beasiswa itu lho kok saya dapat padahal udah tak hilangkan doa itu ternyata Allah mempunyai rencana yang lebih baik. Ternyata sy dapatnya pas sy kuliah. Dan sy dapat beasiswa ke luar negeri saat sy di pondok, coba sy tidak di pondok mungkin sy tidak akan dapat beasiswa itu.

Ternyata bisa ya, sy menjadi acuan dan patokan, ternyata dari unkafa pun juga bisa lolos beasiswa. Dan di unkafa sudah ada kelas persiapan mosma. Unkafa sudah membuka jalan untuk para mahasiswa yang ingin ke luar negeri

Tetap memegang identitas sebagai santri?

Iya, saya tetap pakai baju santri. Sy berangkat dua wirid pondok, satunya wirid alumni yg ijo tebel itu, saya juga bawa wirid harian, sy juga bawa al qur’an dan bawa kitab fathul qorib. Sy harus bawa, meskipun tidak dibaca tp sy tetap bawa.

Ada pesen buat santri2

Pesen saya Cuma satu, belajarnya harus ditingkatkan. Bahasa itu penting, tidak ada bedanya santri salaf dan santri modern semuanya harus belajar bahasa asing meskipun di pondok tidak ada pelayanan khusus bahasa, kita harus cari2 sendiri. Gak selamanya kita tinggal di pondok jadi harus berani mencoba belajar hal-hal baru, belajar secara mandiri.