**LAMPIRAN**

**FORM WAWANCARA PENELITIAN**

**Inisial Informan 1 : Abar**

**Umur : 24**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Sastra Perancis**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Yang bikin gua terbuka itu sebenernya ramenya. Kan ada banyak temen gua juga di sana yang bertemen sama gua. Jadi sebenernya *Facebook* itu ruang kedua gua dalam bersosial. Ini kan semacem perpanjangan indra kita”**

1. Bar, lu pernah mendapatkan kepastian enggak tentang teman lu di *Facebook*?

**“Pernah..”**

1. Terus gimana cara lu mendapatkan kepastian tentang teman lu itu?

**“Cara memastikannya, gua mengkait-kaitkan tiap atributnya, dari mulai statusnya, komentar, *like*, album foto, foto profil dan latarnya, sampai ke tautan apa aja yang pernah dibaca dan dibagikan. Gua biasanya mencari kaitan-kaitannya gitu. Abis itu disimpulin”**

1. Bar, lu pernah enggak ngalamin naik turunnya kepercayaan di *Facebook*?

**“jadi gini, gua ga nyangka aja. Dulunya gua anggep dia alim loh. Tapi pas gua liat *posting-*an fotonya memperlihatkan kalau dia tuh engga seperti yang gua kira. Ya gua jadi engga percaya lagi kalau dia tuh alim. Ternyata Cuma ngomong doang. Tapi kelakuannya mah diluar yang gua kira”**

1. Pernah enggak sikap lu berubah ketika ngeliat aktivitas temen lu di *Facebook*?

**“pernah, gua tuh terkadang males za sama temen gua yang suka ngirim-ngirim foto cewek yang vulgar-vulgar. Ngerasa keganggu banget gua kagak suka. Lama-lama gua *remove* juga tuh orang”**

1. Yang menarik dari *Facebook* itu apa menurut lu?

**“Sifat massal yang bikin gua tertarik buat bergabung di *Facebook*. Soalnya kita engga usah susah payah kalau mau nyebarin informasi ke teman-teman. Engga harus satu-persatu dibagiinnya. Facebook ngasih fasilitas tempat buat ngebagiin secara massal yaitu di *wall”***

1. Kegunaan album foto di *Facebook* bagi lu apa sih bar?

**“Di *Facebook* kan ada tombol *like*, yang biasanya digunain buat menunjukin kalau kita tertarik. Otomatis kalau foto itu banyak yang memberikan *like* berarti foto itu semakin berharga. Dan pemiliknya bakalan makin ngerasa dirinya terangkat. Apalagi kalau *like* nya itu terus menerus, pasti kirimannya bakal ada di urutan teratas *newsfeed* terus tuh”**

**Inisial Informan 2 : Idit**

**Umur : 23**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Sastra Perancis**

1. Apa alasan lu sehingga kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Gua mau berbagi pengalaman di *Facebook* itu karena fasilitasnya sih lengkap terus interaktif lagi, kan ada ruang komentarnya gitu yang bikin interaktif. Mau itu di foto ataupun status. Pokonya pas lah buat nunjukin kemampuan gua dan apa aja yang udah gua capai”**

1. Dit menurut lu pengakuan yang ada di *Facebook* biasanya ditunjukin dalam bentuk apa?

**“Kalau pengakuan di *Facebook* sih biasanya *Like,* za. Kaya gini, gua pernah menulis artikel di *Facebook*. Nah dari situ kan banyak temen gua yang ngebaca, terus biasanya kalau menarik nih, temen gua ngasih *like*. Nah, *like* itu kan pertanda kalau artikel gua diakuin bagus.. begitu sih zaa”**

1. Terus kalau lu sendiri ngasih *like* ke temen lu gimana dit?

**“Kalau gua sih sama aja kaya lainnya kalo ngasih *like*. yang menurut gua menarik dan sejalan. Maksudnya sejalan dengan kesukaan gua, sejalan dengan pemikiran gua, gitu aja sih kalau gua. Dan itu bisa jadi pengakuan buat dia kalau yang dibagiinnya menarik”**

1. Dit, lu pernah enggak liat-liat komentar orang, foto, dan status terdahulu orang di *Facebook*? sebabnya apa sih?

**“Pernah. Karena gua pengen tau aja aktivitas temen.. Gua suka ikut ngomentarin status temen yang gua anggap itu menarik. Dan bukan karena posting-annya aja sih yang menarik, tapi orangnya juga menarik dan baik di mata gua. Gua terkadang rada males aja ngomentarin status temen yang rada alay ga jelas atau temen yang emang dasarnya gua enggak suka sama kelakuannya”**

1. Yang bikin lu nyaman dan betah berbagi pengalaman di *Facebook* itu apa sih dit?

**“Yang bikin gua betah dan nyaman berbagi pengalaman di *Facebook* itu salah satunya karena cepet aja sih pengiriman** **sama massalnya yang gua demen. Soalnya bisa sekaligus kebanyak gitu kan. Terus dapet respon dari temennya juga kan cepet kalau kaya gitu”**

1. Maksud *like* di *Facebook* itu buat apa sih dit kalau bagi lu?

**“Di *Facebook* kan ada tombol *like* yang biasanya digunain buat nunjukin kalau kita tertarik sama foto yang dibagiin temen kita. Otomatis kalau foto itu banyak yang ngasih *like* berarti foto itu semakin berharga. Dan pemiliknya bakalan semakin ngerasa dirinya terangkat”**

**Inisial Informan 3 : Deden**

**Umur : 24**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Komunikasi**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Ya jujur aja sih sebenernya, gua upload foto, terus bikin status tentang diri gua itu semuanya tujuannya pengen diperhatiin sama temen atau orang lain. Nantikan otomatis dilihat sama temen terus dikomentarin kan. Ya klo udah dikomentarin kan otomatis dia udah menilai diri kita terlebih dulu. Ya klo ga mau diperhatiin, terus ngapain juga kan dia upload atau diperlihatin di *Facebook*. Udah aja ga usah buat *Facebook* hehe..”**

1. Den, menurut lu tombol *like* di *Facebook* digunaain buat nunjukin apa?

**“ tombol like di facebook itu buat nunjukin rasa suka kita ke status orang atau kiriman seseorang”**

1. Berarti *like* itu bisa juga sebagai pengakuan dong?

**“Iya sih, tapi komentar yang lebih jelas. Engga terlalu kuat pengakuannya kalau di *like* mah. Engga bisa diukur. Kalau menurut gua mah yang kuat tuh pengakuannya di komentar. Soalnya di situ jelas pengakuannya diungkapin”**

1. lu pernah enggak ngalamin naik turunnya kepercayaan di *Facebook*?

**“Haduh. Gua jagi keinget nih. Gua sampe sekarang masih ngerasa bersalah ey sama temen gua. Jadi, gua pernah ngomentarin foto dia dan dia nyalahartiin gitu. Dan emang sih setelah gua sadar kayanya komentar gua terkesan ngeledek dia atau ngejatohin dia. Abis itu fotonya langsung dihapus. Terus langsung ngambek deh kagak pernah berbagi foto lagi ke gua. Padahal dulunya sering banget ngirim-ngirim gitu”**

1. adanya sifat massal di *Facebook* menurut lu ngebantu enggak buat lu?

**“ngebantu banget menurut gua, Cuma dengan sekali klik aja video vokal gua udah kesebar ke publik*.* dan udah pasti dibaca lagi sama semua orang. Apalagi kalau video gua banyak yang nge-*like* terus-terusan*,* udah deh bakal bertahan terus di posisi teratas *newsfeed*”**

1. Manfaat adanya kolom komentar di setiap kiriman itu bagi lu apa?

**“Yang bikin gua tertarik, ada kolom komentarnya di *Facebook* di setiap kiriman, jadi gua bisa interaksi di situ, saling merespon”**

1. Apa sih yang membuat terdorong ingin berpartisipasi dengan teman-teman lu di *Facebook*?

**“sebenernya sih gara-gara ada kolom komentar yang bikin terdorong buat berpartisipasi. Ya kalau udah saling nilai-menilai satu sama lain ya udah deh secara enggak langsung gua udah ikut nyumbang mencitrakan temen gua”**

**Inisial Informan 4 : Ike**

**Umur : 23**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Jurusan : Teknologi Pangan**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Gua kurang suka sama yang namanya kesendirian, za. Gua rasa kesendirian itu membuat gua galau engga jelas, gelisah, pokonya kaga enak. Nah *Facebook* ini bikin gua terhindar dari kesendirian, walaupun memang gua lagi sendirian di kamar”**

1. Ke, lu pernah enggak ngalamin naik turunnya kepercayaan di *Facebook*?

**“Pernah.. Kalau gua inget-inget masa lalu za. Gua pernah punya masalah sama temen gua. Dan dari situ gua mulai ga percaya lagi sama dia. Pokonya gua ngeliat obrolannya gitu sama temennya di *Facebook* di kolom komentar status dia*.* Dan ternyata obrolannya itu yang bikin gua jadi ga percaya lagi sama dia”**

1. Yang menarik dari album foto *Facebook* itu apa sih, ke?

**“di album foto gua bisa milih foto terbaik gua buat dijadiin sampulnya. Jadi lebih menarik minat pengguna lain buat ngeliat foto-foto gua..”**

1. Terus kegunaannya apa lagi menurut lu?

**“Terus kalau menurut gua foto itu juga merupakan bentuk aktualisasi diri yang ditampilin di *Facebook*. Jadi pencapaian gua, gua tampilin di *Facebook* supaya dapet pengakuan dari temen”**

1. Aktivitas pembentukan citra di *Facebook* biasanya terlihat di mana, ke?

**“Kalau aktivitas pembentukan citra yang ada di *wall* biasanya terlihat di foto dan status za setau gua. Itu kan merupakan produk realitasnya yang mereka tampilin di sana”**

1. Apa sih hasil dari komentar-komentar temen yang di tampilin di *Facebook*?

**“Terkadang dari komentar yang disampaiin temen-temen itu muncul banyak kesan sih. Dari kesan-kesan itu kan bakal ngebentuk penilaian. Dari hasil penilaian itu bakal ngebentuk pandangan seseorang terhadap *user* dan biasanya itu disebut citra”**

**Inisial Informan 5 : Iki**

**Umur : 24**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Sastra Jepang**

1. Apa alasan kamu terbuka membagikan foto di *Facebook?*

**“Ada kepuasan tersendiri sih ketika gua berbagi pengalaman pribadi gua ke orang lain terutama ke teman gua. Yang penting mah ada batasannya lah. Jangan terlalu diumbar semuanya ke public. Kan risih juga nantinya. Kan orang lain juga selain melihat yang gua bagiin, mereka juga menilai gua dari situ. Jadi mesti hati-hati juga klo engga mau dinilai negatif sama orang-orang”**

1. Kamu lebih seringnya membagikan yang bertema apa sih di *Facebook*?

**“Kalau gua sih seringnya berbagi status mengenai agama gitu za, soalnya selain gua berkomunikasi dengan teman gua di sana, gua juga ngasih manfaat ke mereka. Daripada gua curhat yang ga jelas mending gua nulis sesuatu yang ada manfaatnya buat orang lain.”**

1. Lu sadar enggak dari apa yang lu bagiin di *Facebook* bakal dilihat terus dinilai sama orang lain?

**“Gua tau dan gua sadar. Makanya gua hati-hati bener kalau ngebagiin sesuatu di *Facebook* tuh. Dari pada gua ngegalau enggak jelas kan, mendingan gua ngebagiin kata-kata nasihat atau motivasi gitu dari buku yang gua baca”**

1. Lu pernah kan ki menilai seorang di *Facebook*? Gimana tuh caranya?

**“Gua biasanya menilai dari status sih, informasi apa yang dia bagikan, terus bahasa apa yang digunakan. Itu menurut gua yang bisa dinilai di *Facebook*”**

1. Lu pernah enggak mendapatkan kepastian di *Facebook*?

**“Pernah.. jadi gini, sebelum gua jadian sama pacar gua, gua sebelumnya pernah ngalamin ketidakpasitan alias ragu gitu za. Nah dari situ, hampir tiap hari kan gua sering ngeliat aktivitas dia di *Facebook* tuh. Ya gua kepoin lah intinya. Di situ gua jadi nambah banyak tau tentang dia. Gua jadi nambah ngerti apa yang dia mau, hobinya apa, sikapnya kaya gimana”**

1. Alasan lu ikut berkomentar dan *like* itu apa sih, ki?

**”Kalau gua berpartisipasi dalam bentuk komentar, *like*, dan sebagainya itu berarti gua punya ketertarikan dengannya. Ketertarikan itu juga bukan berarti tanpa alasan. Ketertarikan gua dengan teman gua dikarenakan di mata gua dia itu orangnya baik, hebat dan bisa dipercaya”**

1. Yang menarik dari *Facebook* itu apa ki menurut lu?

**“Di *Facebook* itu kan sifatnya massal za kalau berbagi di sana. Jadi sekali kita bagikan, semua orang yang terhubung di *Facebook* bakal nyaksiin. Otomatis kalau orang lain sering melihat tampilan kita di *Facebook* pastinya dia juga akan menyimpulkan siapa diri kita”**

1. Kalau dari segi kepuasan, lu lebih suka berbagi di *wall* apa *chat*?

**“Gua lebih suka berbagi di wall ketimbang di chat. Soalnya kalau di wall itu sifatnya massal. Jadi yang memperhatikan gua lebih banyak. Dan gua jadi lebih mudah dikenal sama banyak orang sekaligus”**

1. Alasan lu menyimpan foto di *Facebook* apa ki?

**“Gua nyimpen foto di *Facebook* cuma pengen berbagi cerita hidup gua aja. Foto itu kan semacem cerita kehidupan gitu yang terdokumentasikan dengan gambar“**

**Inisial Informan 6 : Sani**

**Umur : 23**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Sastra Jepang**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Klo gw sih mikirnya *Facebook* itu kan selain buat bertemu dengan orang yang udah kita kenal, juga berkenalan dengan orang yang belum kita kenal. Intinya kita saling berkenalan. Klo kitanya aja tertutup, gimana orang lain bisa mengenal kita. Kan klo saling berkenalan harus ada keterbukaan. Itu syarat berkenalan klo menurut gw. Tapi tetap ada batasannya”**

1. Menuurut lu selain foto, ada lagi enggak yang bisa dijadikan penilaian kepribadian seseorang di *facebook*?

**“Perhatiin deh za, orang kalau nulis di komentar itu biasanya pake bahasa kesehariannya. Enggak dipuitisin kaya di status. Apalagi kalau dia lagi ngomentarin status temennya atau foto temennya. Biasanya sikapnya keliatan tuh dari omongannya. Soalnya enggak mungkin dong dia pake bahasa formal sama temennya. Kemungkinannya kecil kan dia bersikap beda ke temennya. Pasti yang ada aneh nantinya kalau beda”**

1. Alasan lu ikut berkomentar dan *like* itu apa sih, sen?

**“Kalau gua tujuannya menjalin kedekatan biar semakin akrab. Tapi selain itu juga gua mengangkat topik yang lagi diobrolin teman gua. Pastinya dia merasa dihargai dengan partisipasinya gua di situ”**

1. Kamu termasuk sering update status engga kalau di *Facebook*?

**“kalau gua termasuk jarang sih za. Tapi kalau akses facebook sih sering hampir tiap hari”**

1. Biasanya kalau kamu abis *upload* foto , apa harapan pertama kali ketika itu?

**“pengen dilike atau dikomentarin sama temen-temen. Jatuhnya sih pengen diperhatiin gitu hehe”**

1. Gimana perasaan kamu ketika foto yang kamu bagiin ternyata banyak yang memberikan *like* ke kamu?

**“perasaan gua seneng sih. Jadi puas.. apa yang gua bagiin jadi enggak sia-sia. Dihargain dan merasa berharga aja kiriman gua nya”**

**Inisial Informan 7 : Vila**

**Umur : 19**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Jurusan : Geologi**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Aku sebenernya suka *Facebook* karena ada grupnya yang bener-bener interaktif, jadi banyak banget manfaatnya. Di grup aku bisa berdiskusi sama temen. Aku berbagi informasi dan pengalaman di sana buat bahan diskusi aja baik berupa kata-kata, foto, maupun *video*”**

1. Kamu pernah menilai seseorang di *Facebook* kan? Gimana cara menilainya?

**“Kalau aku menilainya bisa dari bahasa sama dari isi pesannya atau informasinya. Biasanya di situ bisa keliatan tuh gimana pola pikirnya dan kecenderungannya”**

1. Bener enggak sih menurut kamu kalau pengakuan di *Facebook* itu ditunjukan dalam bentuk *like*?

**“bener. Tapi bukan cuman like sih kayanya. Justru dari komentar yang lebih terlihat jelas mah. Soalnya dari komentar itu bakal jelas pengakuannya berupa apa. Apakah berupa pujian, apakah berupa hinaan”**

1. Kamu pernah mendapatkan kepastian enggak dari teman-teman kamu di *Facebook* ketika kamu *upload* foto narsis kamu?

**“Sering sih emang aku nge-*upload* foto narsis aku di *Facebook*. Soalnya aku jadi ngerasa tambah cantik aja dan percaya diri kalau aku bagikan di sana. Soalnya tiap aku *upload* pasti banyak yang ngomentarin aku cantik. Jadi makin percaya diri aja sama kecantikan aku”**

1. Selain kepastian, apa lagi vil yang kamu dapat di *Facebook*?

**“Kepercayaan juga bisa terjadi sih di sana. Terkadang naik turun. Ketika sebelumnya gua percaya sama seseorang, tiba-tiba setelah gua melihat beberapa kali *posting-*an temen gua. Kepercayaan gua ke temen jadi menurun. Jatuhnya jadi ragu ke dia”**

1. Alasan lu ikut partisipasi semacem ngomentaril dan *like* kiriman temen itu apa sih, vil?

**“Gua ikut partisipasi di statusnya atau fotonya karena gua ngerasa tertarik aja dan ngerasa nyaman aja ngobrolin itu. Dan biasanya juga gua kalau ngomentarin orang itu liat-liat dulu. Enggak asal nimbrung gitu. Kalau orangnya malesin ya gua juga males hehe”**

1. Pernah enggak lu vil dapet penolakan atau enggak disukai temen gara-gara kiriman lu?

**“Gua enggak pernah deh kayaknya dapet penolakan gitu. Malah justru sebaliknya.. temen-temen gua kayak pada suka gitu sama kiriman gua. Gua biasanya berbagi foto kegiatan *travelling* gua gitu biasa.. terus terkadang foto prestasi-prestasi gua. Gitu aja..”**

1. Berarti dengan itu bisa dibuktikan dong kalau citra kamu baik di mata teman-teman kamu?

**“Ya mungkin aja sih citra gua baik di mata teman. Soalnya dari rasa suka itu udah bisa ngebuktiin kalau gua itu positif di pikirannya. Bukan cuman di *Facebook* aja sih. Efeknya justru ke kehidupan yang sebenarnya juga mereka pada seneng sama gua sama halnya kaya ketika di *Facebook*”**

1. *Facebook* kan sifatnya bebas tuh. Manfaatnya apa buat kamu?

**“Manfaatnya gua bisa bebas curhat hehe.. Gua kalau lagi galau terkadang gua curhatin di *Facebook*. Emang sih itu pribadi banget, tapi cuma cara itu yang bikin gua tenang lagi dan ngerasa puas aja setelah gua curhatin di sana”**

1. Apa yang membuat kamu merasa puas ketika membagikan hal pribadinya di media sosial *Facebook*?

**“Yang membuat gua puas ketika gua membagikan hal pribadi gua di *Facebook* adalah karena diperhatikan oleh banyak orang. Soalnya curhat itu hanya butuh diperhatikan za. Jadi curhat di *Facebook* itu udah memuaskan bagi gua”**

1. Aktivitas di *Facebook* semacam *update* status, foto, dan lain lain itu menurut lu bagian dari apa sih?

**“Di *wall* itu kan aktivitas gua dan teman-teman gua semuanya ada di sana. Nah kalau pembentukan citra dari gua biasanya ditampilin dengan foto dan status. Tapi kalau pembentukan dari luar maksudnya teman-teman itu biasanya dari *like* dan komentar”**

**Inisial Informan 8 : Inun**

**Umur : 19**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Jurusan : Kesejahteraan Sosial**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Ada kepuasan tersendiri sih ketika gua berbagi pengalaman pribadi gua ke orang lain terutama ke teman gua. Yang penting mah ada batasannya lah. Jangan terlalu diumbar semuanya ke public. Kan risih juga nantinya. Kan orang lain juga selain melihat yang gua bagiin, mereka juga menilai gua dari situ. Jadi mesti hati-hati juga klo engga mau dinilai negatif sama orang-orang”**

1. Kamu seringnya membagikan pengalaman berupa apa nun di *Facebook*?

**“Aku biasanya kalau nulis status tentang sosial gitu sama agama paling. Kalau ditanya alasan sebenernya seneng aja, soalnya hidup itu kan engga jauh dari sosial dan agama. Agama untuk hubungan kita dengan Tuhan, sosial untuk sesama Manusia.”**

1. Terus selain itu apa lagi?

**“Aku biasanya *upload* foto kegiatanku, za. contohnya kegiatan *social* *week*. Tujuannya sih aku pengen nunjukin kalau aku juga peduli terhadap sosial. Nah, di situ aku *share* deh ke temen-temen, biasanya aku *tag* juga teman-temenku yang ada di foto itu.”**

1. Menurut kamu ada keterkaitannya enggak sih kamu dengan status, foto, dan apa yang di-*like* sama kamu?

**“Jelas dong, kan yang aku bagikan di sana hasil dari kegiatan aku di kehidupan nyatanya. Aku kan suka sama anak kecil, jadi klo di *Facebook* nemuin gambar anak kecil, biasanya aku *like* atau aku komentarin dan terkadang aku menulis status tentang anak-anak juga”**

1. Kalau kamu *upload* foto di *Facebook* emangnya apa sih hasil yang kamu dapat?

**“Dapet penilaian sih dari temen-temen aku dan mereka ikut berpartisipasi di kolom komentar, misalkan “cie nge-*like* foto anak-anak terus.. pengen cepet punya anak ya?” begitu. Terus banyak yang nge-*like* status aku”**

1. Menurut kamu keingintahuan seseorang di *Facebook* bisa terlihat enggak? Biasanya terlihat dari mana?

**“Kalau aku lagi tertarik sama seseorang biasanya aku kepo. Terus dikit-dikit sering ngomentarin apa aja yang dibagiinnya. Ya emang dasarnya pengentau aja penasaran. Terus tertarik juga sama dia”**

1. Yang menarik dari *Facebook* itu apa menurut kamu?

**“Yang menarik dari Media Sosial *Facebook* sebenernya sih karakteristiknya yang bersifat massal. Jadi kalau kita ngirim pesan itu enggak cuma ke satu orang aja tetapi bisa langsung ke banyak orang”**

**Inisial Informan 9 : Ferikun**

**Umur : 24**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Komunikasi**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Soalnya pas banget klo *Facebook* buat tempat berbagi tuh. Lengkap banget fasilitasnya, ya emang dirancang untuk *Power Sharing* kan oleh pendirinya. tampilannya juga rapih bersih gitu. Privasinya juga bisa di-*setting* semau kita. Jadi nyaman buat tempat berbagi.”**

1. Fer, kalau pengakuan di *Facebook* itu menurut lu ada enggak? Terus biasanya dalam bentuk apa?

**”Begini sih za menurut gw, kalau di *Facebook* yang namanya pengakuan udah pasti sering terjadi sih. Soalnya memang difasilitasi sama *Facebook* supaya interaktif. Terus biar disitu mereka saling mengangkat satu sama lain. *Like* itu kan pertanda pengakuan. Terus setau gua juga, kalau kirimannya dikasih *like* bakal berada di urutan teratas *newsfeed* di *home* setiap *user*”**

1. Fer, keingintahuan atau kepo seseorang bisa kelihatan enggak?

**“Kalau orang lagi kepo tuh sama seseorang biasanya selain keliatan dari komentar dan *like* nya tuh bisa juga diliat dari seberapa sering dia mengunjungi profilnya”**

1. Pernah enggak lu fer dapet penolakan atau enggak disukai temen gara-gara kiriman lu?

**“….anjiir gua pernah diprotes lah sama temen gua. Gua kan biasa sering bagi-bagi foto yang sadis-sadis gitu atau yang serem. Ya tujuannya sebenernya pengen menghibur aja. Tapi responnya sebaliknya malah temen gua pada ngomel ke gua haha..”**

1. Selain bebas, apa lagi sifat *Facebook* yang lu tau?

**“Cepat.. Kecepatan itu penting bagi gua, apalagi di media sosial. Kurang sreg aja kalau media sosial lelet. Harus diproses ke sini dulu lah, ke situ dulu lah, ribet. Kalau cepet kan enak bisa dapet respon dari temennya juga cepet. puas ke kitanya juga”**

1. Menurut kamu yang membuat *Facebook* itu interaktif itu apanya?

**“*Facebook* kan interaktif, jadi setiap apa yang dibagiin termasuk salah satunya foto itu disediain ruang komentarnya supaya di sana ada interaksi dengan teman-temannya“**

1. Makna *like* itu apa menurut lu?

**“*Like* juga maknanya bisa sebagai keterkaitan seseorang sama apa yang di-*like* sama orang itu*.* Jadi kalau orang ngasih *like* gambar kegiatan yang disukai oleh pengguna lain berarti dia juga kemungkinan ada kesamaan dalam hal kesukaan terhadap yang Ia *like”***

**Inisial Informan 10 : Ian**

**Umur : 20**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Jurusan : Sastra Jepang**

1. Apa yang membuat kamu terbuka membagikan pengalaman di *Facebook?*

**“Gua terbuka karena ada temen gua kan di situ. Gua sebenernya lebih ditujuin ke temen yang gua kenal dibandingin ke temen yang engga gua kenal. Terus penyampaiannya kan cepet tuh kaga lama, terus langsung masuk ke tiap beranda temen-temen gua. Penyampaiannya secara masal yang gua demen. Jadi gua ga mesti ngirim satu-persatu ke temen-temen gua”**

1. Menurut lu bisa enggak menilai seseorang dari foto yang ia pajang di *Facebook*?

**“gua menilai seseorang dari gambar, soalnya gambar itu mewakili kehidupan dia. Dari situ kan kita bisa menilai hobinya apa, kesukaannya apa, cenderungnya ke arah mana, sifatnya bagaimana. Pokoknya bisa keliatan deh klo menurut gua dari atribut yang dia pakai dan juga ekspresinya bisa kita liat di situ”**

1. Yan, keingintahuan lu terhadap aktivitas temen-temen lu itu biasanya disebabkan apa sih?

**“Gua kalau sama temen yang gua engga suka alias benci, gua malas ngeliatnya atau ngebaca statusnya. Bahkan sampe gua hapus dari pertemanan. Sebaliknya, kalau ke orang yang gua suka dan gua anggep dia baik, beda lagi persoalannya. Justru gua jadi semakin pengen tau lebih dalam”**

1. Foto yang seperti apa yang sering kamu bagiin di *Facebook*?

**“foto tentang kegiatan, *game*, sama yang unik-unik aja sih.. ya.. semuanya sebatas *share* aja”**

1. Apa fungsi *like* bagi kamu?

**“untuk menunjukan kalau gua itu suka dan mendukung kirimannya”**

1. Kapan saja kamu memberikan *like* ke teman kamu?

**“ya kalau gua tertarik sih.. bukan cuman karena tertarik sama kirimannya. Tapi sama orangnnya juga terkadang”**

1. Ada enggak perbedaan ketika kamu menulis di status dengan menulis di kolom komentar?

**“enggak ada.. eh ada ding he.. kalau di status lebih agak rapih, ditata bener-bener gitu. Tapi kalau di komentar ya biasa aja gaya percakapan sehari-hari”**