**LAMPIRAN**

**“FENOMENA AKUN *PSEUDONYM* DALAM MEMENUHI MOTIF IDENTITAS PRIBADI PENGGUNA DI TWITTER”**

**Lampiran 1**

**PANDUAN WAWANCARA**

1. **Daftar Pertanyaan Penelitian:**
2. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?
3. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?
4. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?
5. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?
6. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?
7. **Transkip Wawancara**

* **Informan Neni N.**

Wawancara 09 Juni 2020

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Karena lebih enak aja sih, lebih leluasa ngeluarin pendapat apapun. Terus juga emang niatnya dari awal kan aku buat akun itu buat main-main, buat nge*hype* *idol exo, nct, rv*.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Kalo pengalaman dan perasaan sih ya seneng aja, apa lagi ada *mutual* sesama *fandom* jadi kalo ada kabar buruk atau bahagia jadi tau gara-gara *timeline*. Intinya kalo ada apa-apa tuh kaya paling *up-to-date* gitu dibanding jejaring sosial lain walaupun pake akun *Pseudonym*.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Nah tadinya tuh aku cuma punya satu akun aja, yang slvrpch5. Tapi pas bulan puasa aku sempet ke *lock* akunnya sampe belasan hari, nah selama di *lock* aku bikin akun baru. Jadi sekarang punya dua deh.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Jelas ada perbedaan, jujur ya aku kalo di *real life introvert* juga pemalu. Kecuali sama orang yang udah bener-bener deket baru lah barbar macam di akun samaran.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Untuk kepribadian kaya aku nih, iya. Ada di balik akun nama samaran tuh jadi leluasa untuk ngelakuin apapun yang aku mau, jadi kaya gua aslinya tuh gini gitu. Karena orang ga tau siapa di balik akun itu kaya ga tau aku ini siapa sebenernya, aku juga bebas untuk berpendapat tentang apapun.”

* **Informan Anissa F.**

Wawancara 10 Juni 2020

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Aku pilih buat nutup identitas tuh awalnya cuma buat ini aja sih buat sambat (berkeluh kesah) gitu, buat ngeluh-ngeluh, buat bikin status tanpa ketauan orang *real* gitu. Soalnya aku juga punya akun yang asli tapi itu isinya orang-orang semua itu ga enak banget kaya kurang gimana ya, kaya kurang leluasa gitu lho. Soalnya selalu mikir ah pasti nanti dia komen pas ketemu langsung, ih dia ngeluh mulu gitu di Twitter, jadi aku milih bikin akun lagi yang isinya orang-orang yang aku ga tau, orang-orang yang aku ga usah temuin di dunia nyata gitu maksudnya, di langsung gitu.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Pengalaman menggunakan akun *Pseudonym* ya, pertama sih karena buat sambat (berkeluh kesah) terus ketemu sama orang baru mungkin jadi kaya kenalan sama orang yang ga di kenal, orangnya dimana ga tau juga gitu kan asik, terus satu kaya ngetawain hal itu sama gitu lho. Kalo di Twitter tuh level humornya sama, akun apapun itu kalo kenal sama orang Twitter tuh ya sama gitu kalo aku ketawa ya dia juga oh iya ini lucu gitu.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Kalo untuk akun aku ada bikin lebih dari satu, ada akun *Pseudonym* satu terus sama akun personal lain lagi satu lagi. Karakter masing-masing engga sih sama aja sih.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Kalo perubahan itu kerasa banget sih soalnya kaya dari ngomong, nada bicara terus bahasa bahasa baru yang di Twitter kaya nerap terus keluar aja gitu dengan sendirinya gitu, terus kenalan sama orang baru ngobrol sama orang baru ketikannya sama kaya ngetik ke yang udah beneran kenal gitu di *real life* gitu. Kebawa banget sih kebawa banget dari Twitter.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Kadang aku ngerasa kaya punya dua kepribadian gitu, kadang di jejaring sosial khusus nya di akun ini tuh kaya bukan aku sendiri, tapi kadang juga itu emang aku gitu. Gimana ya je;asinnya agak susah juga. Kaya kadang aku suka sok asik gitujadi orang, padahal ya kaya di kehidupan nyata aslinya kikuk gitu.”

1. **Informan Delisa P.**

Wawancara 11 Juni 2020

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Awalnya sih karena iseng aja, terus lama-lama jadi seneng, bisa nge*tweet* apapun yang kita mau tanpa harus ngerasain jaim sama temen-temen *real life* gitu. Kalo di sosmed lain ga enak mau *update* gimana-gimana tuh.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Pengalaman aku saat menggunakan akun *Pseudonym* itu kaya aku ngerasa lebih bebas berkomunikasi sama siapa aja dan ngobrolin apa aja gitu. Kalo aku pake akun aku yang asli, aku ga yakin bisa sebebas itu. Kalo disini kan lebih bebas berkata-kata aja ga perlu jaim dan mikirin apa kata orang.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Aku punya dua akun Twitter dan di akun aku yang pertama itu akun *real* aku dan *yes* aku punya dua akun. Alasan punya lebih dari satu akun Twitter sih lebih ke pengen punya temen dari *another side* aja sih. Jadi *another side* yang aku maksud disini itu yang mereka juga sejalan sama aku, ga mau nunjukin kenakalan mereka di depan temen-temen *real life*. Untuk karakter masing-masing akun cuma berbeda di bagian kenakalan nya aja sih menurutku. Nah kalo di akun *Pseudonym* aku, aku *follow* base-base yang postingannya selalu merujuk ke *sex* gitu dan aku lebih ke nakal tapi nunjukin juga karakter aku sebagai cewek yang kesepian karena emang aslinya aku tuh orangnya di depan temen-temen *real life* aja keliatan seneng aja, *enjoy* aja, padahal ga gitu. Di akun *Pseudonym* aku itu lah aku nunjukin ketidak *enjoy* an aku sama hidup aku.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Perbedaan ya? Ngga begitu signifikan sih soalnya cuma beda dari cara berbahasa aja sih, kalo di kehidupan nyata aku sopan banget, ya meskipun masih ada anjir anjay tapi ga sekasar di akun *Pseudonym* aku.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Nah iya tuh, aku kalo lagi pake akun itu, aku ngerasa ya inilah gue yang sebenarnya gitu. Kalo di kehidupan nyata kan kaya ngerasa ga bebas aja, cuma nunjukin yang seneng dan *enjoy* nya aja padahal aku sendiri ga gitu sebenernya. Di akun ini lah aku bisa jadi apa adanya aku.”

* **Informan Maharani M.**

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Karena ga mau banyak temen-temen di sekolah yang tau tentang akun aku ini, cuma beberapa temen deket aja yang *follow* karena emang aku suka curhat-curhat gitu di twitter. Aku ga mau semuanya tau. Sebenernya alasan sepele sih. kan aku udah lama main di twitter, jadi udah nyaman kan. Kalo dibandingkan dengan instagram yang lebih berupa foto dan *instastories* itu kaya kurang enak aja kalo mau curhat-curhat disitu kalo Twitter kan berbentuk nya tulisan ya, kalo curhat-curhat gitu lebih enak di twitter sih tinggal nulis-nulis aja gitu gausah bikin *instastories* terus twitter ga makan kuota yang banyak kalo instagram tuh boros banget.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Selama ini lebih di permudah aja kan dengan nama samaran ini jadi orang-orang ga tau aku ini cewe atau cowo, umur berapa, kan kalo di Twitter sering ada interaksi kaya jbjb (join bareng) gitu jadi entah itu yang tua atau yang muda, dari aku itu bisa ngobrol enak aja ga sungkan.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Aku punya dua akun, yang satu lagi itu khusus untuk ngidol, kenapa aku bikin akun khusus untuk ngidol, karena aku itu *fans* JKT48. Sebagai cewe yang ngefans sama JKT48 itu pasti ada omongan yang ga enak dari orang-orang kaya aku tuh dibilang lesbi karena suka cewe, aku menghindari itu aja sih terus untuk karakter masing-masing akun ga ada yang beda.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Yang aku rasain paling cuma ngerasa lega aja setiap ada masalah karena punya wadah untuk curhat sih. Kalo di *real life* emang aku agak susah buat cerita ke orang sekalipun orang deket gitu, kaya sungkan, takutnya cuma mau tau aja. Kalo di akun itu kan walaupun masalah ga terselesaikan setidaknya aku mudah mengeluarkan keluh kesah ngerasa lega juga udah ngeluarin curhatan aku di sana.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Iya tentu, karena kalo di kehidupan nyata aku tuh ga berani untuk melakukan atau megungkapkan sesuatu, aku tuh paling takut sama pandangan orang orang ke aku, kalo pake akun nama samaran di twitter aku ga mikirin itu semua.”

* **Informan Sheryl J.**

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Soalnya aku ngerasa kalo kita pake nama samaran atau akun samaran gitu bisa nyaman aja jadi diri kita sendiri ga harus jaga hati orang deket atau orang yang kenal gitu. Bisa ngeluarin uneg-uneg diri sendiri aja di akun itu, suka-suka kita. Soalnya kan motivasi aku buat akun itu kan buat nyambat-nyambat (berkeluh kesah) bebas aja kaya kehidupan sehari-hari aja sambatan-sambatan biasa.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Aku sendiri kalo pake akun kaya gitu lebih bebas aja sih ka, kaya lebih nyaman gitu jadi diri sendiri ga harus misalnya aku di dunia nyata kaya gini, di dunia twitter kaya gini. Beda ga harus sama gitu.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Aku punya lagi satu akun *personal account* buat nge*follow* temen-temen *real life* atau orang-orang yang aku kenal di *real life* jadi kalo disini sebenernya karakter nya ga terlalu beda sih, sama-sama aja tapi kalo kaya di *personal account* aku ngerasa kaya punya kewajiban kalo misalnya orang yang aku kenal nge*tweet* sesuatu harus aku komen gitu, kaya aku aja yang ngerasa kaya gitu sebenernya mereka ga nyuruh si tapi aku kaya punya kewajiban kaya gitu jadi aku bikin satu lagi akun supaya aku lebih ngerasa bebas lepas dari kewajiban itu dan di akun *Pseudonym* itu juga ga perlu ngerasa wajib deh komen *tweet mutual* yang ga dikenal.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Ga terlalu signifikan sih bedanya tapi kalo di Twitter aku ngerasa kaya lebih bisa berisik gitu lho, bisa nyeritain apa yang aku alamin hari ini kalo ama orang lain aku ga ngerasa senyaman itu sih soalnya aku tipe *introvert* ga terlalu gampang sama orang lain sih, ga terlalu gampang cerita sama orang lain bahkan ke temen deket pun tapi kalo di akun ini bisa bebas aja gitu ka.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Aku juga belum terlalu yakin sama priibadi aku yang sesungguhnya gimana tapi selama pake akun itu iya aku lebih ngerasa kalo itu aku karena ngerasa bebas aja”

* **Informan Nuzul K.**

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Sebenernya aku termasuk orang yang sangat tertutup jadi dengan penggunaan *personal account* yang bermutualan (berteman) dengan teman-teman *real* emang bener-bener membatasi aku dalam melakukan apapun karena kaya biasanya kalo pake akun *personal* aku sendiri atau pake nama sendiri aku *reply* an aja *reply* baik itu di base atau akun-akun lainnya itu agak sungkan karena nanti temen aku bisa tau apa yang aku *reply* kaya gitu. Sedangkan penggunaan akun *Pseudonym* sendiri jiwa-jiwa yang tertutup itu bisa bebas berekspresi jadi aku kaya mau *reply* apa aja bebas, mau sambat (berkeluh kesah) apa aja bebas, mau ngeluh apa aja di akun aku sendiri juga bebas karena temen-temen aku juga ga tau jadi ya bebas-bebas aja dan aku juga bermutualan dengan yang ga kenal jadi aku bisa cerita apapun tapi mereka ga akan tau tentang kehidupan aku gimana, misal tau cerita tapi ga tau kehidupan sebenernya gimana.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Untuk perasaan aku sendiri aku sangat merasa emang bebas aku mau ngapain aja mau bilang apa aja mau jbjb atau mau nongkrong disuatu tempat aja aja bebas banget sih aku seneng sebenernya dan di akun *pseudonym* sendiri karena orang yang dikenal juga *random* banget bisa dibilang nasional baik informasi, maupun pengalaman hidup maupun tingkahlaku orang-orang dari berbagai suku emang bener-bener ngajarin aku banyak hal sih.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Aku punya dua akun di Twitter yang pertama ada akun *Pseudonym* dan *personal account* sendiri. Nah untuk mana yang lebih sering aku gunakan aku lebih sering gunakan akun *Pseudonym* sih sebenernya karena sebenernya dari dulu akun aku cuma satu yaitu aku *Pseudonym* dan suatu hari temen aku ngomong nih akun aku sendiri dan mereka pada *follow* karena mereka nyebarin dan temen-temen *real life* aku pada *follow*. Nah karena mereka pada *follow* juga dan aku ngerasa ga bebas aku buat akun baru khusus *personal account* jadi aku blokir nih temen-temen aku dan aku pindahin ke *personal account* jadi *personal account* untuk mereka *follow* aja sih sedangkan aku ga main dan ga ngapa-ngapain juga emang lebih fokus di akun *Pseudonym* juga.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Sebenernya ga ada sih sama aja aku ngerasa cerminan diri aku tuh ada di penggunaan aku CA aku sendiri sedangkan di personal akun aku sangat membatasi aja kegiatannya jadi kaya di CA itu aku lebih bisa beraktifitas apa aja seperti aktivitas aku di *real life* kaya aku lagi marah nih di CA aku bisa aja nge*tweet* aku lagi marah nih kaya gitu sedangkan di personal akun aku ga karna membatasi kegiatan biar temen-temen aku ga tau.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Oke, mungkin untuk hal hal lainnya bisa tapi masih dalam pembahasan kaya nyapa nyapa stranger di kehidupan nyata aku ga berekspresi dan ga berkeinginan untuk seperti itu sih sebenenya. Kalo di akun kan ini sebaliknya, aku bisa kaya gitu bda kalo sama di kehidupan nyata.”

* **Informan Naftalia I.**

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Saya memilih menggunakan nama samaran karena biar ga apa ya? ga semua temen-temen di asli ini tuh tau gitu karena temen-temen asli tuh kan kadang suka rese, kalo misalnya ketauan pake identitas kita gitu kaya suka di omongin jadi aku males jadi aku lebih milih pake yaudah nama panggilan aja karena nama panggilan aku kan tuh banyak yang make kalo nama asli kan sedikit. Jadi untuk menghindari temen-temen rl sih sebenernya. Akun samaran juga lebih untuk menyuarakan pendapat aku”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Kalo dari pengalaman aku ya aku jadi dapet temen banyak dari Twitter, dapet temen banyak banget, terus bisa *sharing*. Mungkin ada sih beberapa yang kaya ada *strangers* ga kenal terus tiba-tiba kaya nge dm langsung minta nomor wa atau segala macem itu kan aku risih banget ya karena orang ga kenal tiba-tiba kaya gitu. Cuman ya lebih banyak positif nya sih, aku bisa lebih banyak dapet temen, bisa saling *sharing* tentang perkuliahan atau tentang curhat lah saling curhat satu sama lain. Itu aja sih.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Kalo untuk akun twitter aku punya lebih dari satu tapi yang jadi CA atau FA itu cuma satu sisanya kaya akun RP sama akun aku jaman dulu bgt sebelum aku pindah ke akun CA aku yang sekarang. Kalo di instagram kan kaya aku cuma ngepost foto ngepost story yang bagus bagus, kalo di twitter ya tempat aku sambat segala macem hal apapun itu, itu juga salah satu kenapa aku bikin twitter pake nama samaran karena kan ga semua orang di *real life* aku harus tau masalah apa yang aku alamin terutama kadang masalah keluarga di twitter lah aku menyambatkan itu, entah kadang juga ngomong kasar, tapi ya jarang sih kalo ngomong kasar kalo lagi kesel banget aja tapi sisanya ya buat sambat ngomongin masalah hidup lah, kaya gitu sih.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Kalo perbedaan sih ga ada ya, sama aja. Cuman ya gitu kalo di Twitter lebih bebas ngobrol tentang apa aja gitu, kalo di asli kan susah apa lagi ya kadang temen-temennya juga kaya gitu jadi ya ga ada perbedaan yang jelas banget kecuali bisa menyuarakan apa aja, kaya gitu.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Iya aku bisa jadi pribadi yang sesungguhnya karena ya itu nomer satunya karena aku bebas mau mengutarakan apa yang aku mau dan ya bebas aja gitu ngerasa bebas terus juga bisa nge*explore* sementara kalo di asli bebas sih bebas cuman kaya masih takut takut lah kaya tau batesannya kalo di akun ini lebih bebas karena *anonymous*.”

* **Informan Dewi P.**

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Karena soalnya kan udah punya akun pake dengan identitas pribadi jadi nya pengen ngerasain punya akun yang bukan pake identitas pribadi dan pengen aja gitu punya akun yg orang-orang di *real life* atau di kehidupan aku tuh ga ada yg tau gitu kan aku juga punya privasi jadi aku privasi ga bisa dikasih tau sama orang orang di *real life* kan jadi aku limpahin nya ke sosial media. Nah kalo sosial media aku pake identitas pribadi otomatis orang di *real life* kan bakal tau kalo itu curhatan atau tentang aku jadinya memilih untuk membuat suatu akun tanpa identitas pribadi tuh alasannya untuk mempunyai privasi.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Untuk pengalaman memakai akun tanpa identitas sih ya pengalamamnya sama sih kaya punya akun *real life* yang nunjukin semua identitas sama aja cara mainin nya juga sama trus berinteraksinya sama cuma ya bedanya ada hal-hal yang tidak bisa diungkapan di akun *real life* tapi bisa diungkapin di akun tanpa identitas diri itu. Terus kendalanya cara maininnya ga ada sih semua masih sama yang kaya misalnya akun yang udah nunjukin identitas pribadi.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Kalo misal nya karakter di sosial media sama di *real life* semua masih sama sih ya, sama-sama ya masih *friendly*, ga terlalu pamer sesuatu, kayanya sama aja deh karakter aku di *real life* maupun di sosial media yang idetitas pribadi nya ditunjukin atau engga sama semua sih cuma bedanya kalo misalnya pake sosial media yg tanpa identitas pribadi tuh jadi lebih gampang aja gitu berbaur sama *stranger-stranger* yg pengguna twitter lainnya kan kalo misalnya pake akun dengan identitas pribadi kita masih mikir nih takutnya orang risih nih sama kita kalo misalnya kita tiba tiba melakukan interaksi sama dia tapi kalo misalnya kita pake akun media sosial tanpa identitas pribadi kita ga mikirin lagi dia risih apa engga yaudah kita interaksi interaksi aja gitu.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Perbedaannya ga ada sih soalnya kan aku sesuai dengan karakter asli di *real life* ya jadinya ga ada yang beda semua masih sama kok. Paling lebih gampang berbaur sama *stranger-stranger* kalo pake akun *Pseudonym*, kalo di *real life* mau kaya gini masih mikir nih takutnya orang risih nih sama kita kalo misalnya kita tiba-tiba melakukan interaksi sama dia tapi kalo misalnya kita pake akun *Pseudonym* kita ga mikirin lagi dia risih apa engga.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Oh iya karena di akun jejaring sosial aku bisa menjadi diri aku sendiri karena kan ya emang perilaku aku di *real life* sama di akun sosial media kan sebelas dua belas ga ada bedanya jadinya ya apa yang di sosial media itu di diri aku ya di *real life* juga.”

* **Informan Yandika S.**

1. Mengapa anda memilih untuk membuat akun *Pseudonym* dan menutup identitas asli anda?

“Alasan pribadi kenapa membuat akun *Pseudonym* itu lebih ke arah ingin mencari pelarian aja dari dunia nyata, katakanlah misalnya jenuh dengan rutinitas yang ada atau ingin menambah teman dan tanpa memperlihatkan muka atau sekedar mecari teman ngobrol seketika malem saya lebih memilih penggunaan akun tersebut karena menurut saya identitas saya secara tidak langsung lebih aman mungkin tidak 100% aman namun menurut saya cukup oke. Waktu itu udah saya coba menggunakan akun pribadi saya yang utama itu untuk mencari teman tapi jatuhnya mungkin karena terlalu *awkward* mungkin ya kalo menurut saya jadi lebih memilih untuk menutupi identitas diri saja dibandingkan harus misalnya ketika saya menyapa seseorang yang belum dikenal dia melihat muka saya terus mungkin dia merasa saya mungkin kurang enak dipandang kali ya jadi beberapa orang memutuskan untuk tidak menggubris saya sedangkan jika menggunakan akun yang tidak menunjukan identitas asli sendiri pun jauh lebih aman mungkin secara perasaan saya.”

1. Bagaimana pengalaman dan perasaan anda ketika menggunakan akun *Pseudonym*?

“Perasaan saya sendiri pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akun utama saya karena walaupun dgn menggunakan identitas samaran pun saya tetap berusaha memberi edukasi atau misalnya menjaga kata kata saya sehinga tidak melakukan pelecehan atau misalnya suatu tindak kejahatan intinya tetap bertanggung jawab terhadap akun saya pribadi sehingga tetap dianggap baik bagi netizen.”

1. Apakah anda memiliki akun selain akun *Pseudonym* di Twitter?

“Saya memiliki dua akun yaitu akun utama dan akun *Pseudonym*. Perbedaannya secara sifat sendiri hampir berbalikan misalnya di dunia nyata saya tipikal orang yang pemalu atau pemikir keras sehingga ketika menulis sesuatu takutnya mengganggu orang lain jadi saya tidak terlalu sering melakukan apa yang namanya *spam*, sedangkan di akun *Pseudonym* sendiri rata-rata kebalikan dari sifat saya yang lebih ke arah aktif dan lebih sering *spam* seperti itu sih.”

1. Adakah perbedaan yang di dapat pada diri anda ketika menggunakan akun *Pseudonym* dengan pribadi anda di kehidupan nyata?

“Untuk seperti itu sebenarnya tidak ada sih dalam artian semisal di kehidupan nyata saya melakukan A di kehidupan alter pun saya tetap melakukan A, walaupun lebih ke arah sifatnya berbeda tetapi kepribadian saya sendiripun sama. Saya pribadi memang dalam dunia nyata sendiri perilakunya cenderung lebih kaku atau lebih taat aturan dibandingkan kalo di dunia alter sendiri misalnya saya merasa lebih bebas dibandingkan di dunia nyata. Meskipun untuk beberapa kasus misalnya dulu saya mngkn agak takut atau minder ketemu orang yg baru sekarang malah lebih suka jika bertemu dngan orang yang baru.”

1. Jika di bandingkan dengan kehidupan nyata apakah di akun *Pseudonym* anda merasa menjadi pribadi yang sesungguhnya?

“Kalo di tanya apakah bisa menjadi pribadi yang sesungguhnya sebenarnya tidak bisa ya karena ada batasan-batasan tertentu yang membuat saya masih menahan beberapa bagian dari diri saya sehingga tidak 100% sifat keaslian saya keluar di akun tersebut.”