|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERBATIM SUBJEK 1 & 2** | | | | | |
| **Uraian** | **Dimensi/aspek & faktor** | **Indikator** | **Pertanyaan** | **Subjek 1** | **Subjek 2** |
| 1. (Feist dan Feist, 1998:461). konsep diri adalah hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu, persepsi diri saat ini, dan aspirasi terhadap diri masa depan. 2. Masalah lesbian sering disebut sebagai penyimpangan kejiwaan yang menurut beberapa ahli mengatakan bahwa bertentangan antara kenyamanan hati dan kesenanfan jiwa yang sering dikenal sebagai Mesnsano In Corpore Sano. Lesbian adalah perempuan yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama perempuan. Yang terlibat dalam hal ini yaitu munculnya perasaan sayang dan cinta dalam hubungan seksual diantara mereka (Rachmawati 2020) | **Aspek- aspek konsep diri:**   1. Aspek penerimaan diri (*self-acceptance*) yaitu penerimaan dan penilaian diri baik secara positif maupun negatif. | 1. Penerimaan diri secara utuh | 1. Bagaimanakah awal anda mengetahui jika anda seorang lesbian? | 1. Awalnya itu gara-gara waktu SMP dulu di perhatiin lebih gitulo sama temen sebangku | 1. Awalnya itu waktu sama temenku itu kayak aneh gitulo, anehnya itu kayak waktu dia deket sama cowok itu aku cemburu gitu |
| 1. Sejak kapan anda menyadari jika orientasi seksual anda berbeda dengan orang lain? | 2. Sejak SMK kelas 1, kalo waktu SMP itu udah suka sama cewek tapi belom tau gitulo kalo itutu menjerumus ke lesbian, taunya pas SMK | 2. Lulus SMK, karena makin deket aku sama dia. Soalnya waktu kita sekolah itu cuman temenan aja tapi ngga deket dan temenku dulu juga banyak ngga cuman dia, tapikan pas uda lulus ini cuman dia aja |
|  | 1. Bagaimana proses anda menyadarinya itu? | 3. Karena ikut futsal ternyata di lingkungan futsal itu kebanyakan kaya gitu, jadi aku mikir “oh berati aku juga lesbi” | 3. Ya itu tadi, dari cemburu sama gamau dia deket-deket sama yang lain dan ngerasa nyaman aja gitu kalo sama dia |
|  | 1. Apakah anda menerima keadaan anda sebagai seorang lesbian? | 4. Setengah-setengah, menerima dan ngga menerima. aku ngga menerima karena aku berbeda dari perempuan lain, kalau nerimanya itu soalnya aku suka mendapat perhatian lebih dari dia. | 4. Sebenernya enggak, tapi nggak bisa buat menyudahi. Soalnya sudah kebiasa dan ngerasa ketergantungan jadinya ngerasa buat keluar dari zona ini. |
|  | 1. Untuk sekarang apakah anda menerima keadaan anda yang seperti ini? | 5. Untuk sekarang aku menerima keadaanku seperti ini | 5. Untuk sekarang si belum menerima keadaanku yang begini, tapi aku gabisa buat keluarnya. |
|  | 1. Pernahkah ada keraguan dalam diri anda untuk menolak keadaan tersebut? | 6. Pernah, pas lulus 2020. karena aku mikir kan aku perempuan harusnya aku sama laki-laki. | 6. Pernah, tapi kalau untuk sekarang keraguan yang tak rasain itu masih sedikit gitulo soale belum bisa cari orang yang bisa gantiin dia |
|  | 1. Bagaimana anda dapat menerima keadaan anda tersebut? | 7. Ya, ngerasa dijalani aja sampai gatau kapan. | 7. Ya dijalani ae sesuai alur |
|  | 1. Dengan cara apa anda menerima keadaan itu? | 8. Ya nerima aja berjalan dengan sejalannya waktu aja. | 8. Caranya ya biasa aja wes jalanin aja. |
|  | 1. Pernahkah dalam benak anda melintas pertanyaan mengapa anda ditakdirkan sebagai seorang lesbian? | 9. Pernah, pas smk itu ya sadar diri aja kenapa kok aku sama perempuan kan seharusnya aku sama cowok | 9. Pernah. Kalau waktu ada masalah sama dia |
| 1. Seberapa sering pertanyaan tersebut melintas dalam pikiran anda? | 10. Sering tapi ya terima aja daripada pusing sendiri. | 10. Kalo lagi berantem aja sih |
|  |  | 1. Apakah anda pernah menyesali atau berontak pada keadaan anda ini? | 11. Pernah, pas lagi sendiri gitu mikir kenapa kok bisa aku jadi kaya gini kan gak seharusnya, tapi ya dijalanin aja | 11. Pernah dong pasti. Ngerasa nyesel itu kalo semisal ada masalah sama dia |
|  | 2. Kepercayaan diri terhadap orientasi yang berbeda | 1. Apakah anda merasa percaya diri dengan keadaan anda tersebut? | 1. Enggak, karena ya aku berbeda sama perempuan lain jadi ngerasa nggak | 1. Nggak lah |
|  |  | 1. Dengan anda yang seorang lesbian, apakah ada keraguan yang anda rasakan setelah mengetahui anda seorang lesbian? | 2. Ya ragu, ya karena mikir kedepannya nanti masa masih kaya gini terus sih, ragu aku bisa berubah apa ngga | 2. Keraguane ya ada pasti. Cumakan ya aku ngejalani apa yg aku rasa nyaman aja |
|  |  | 1. Pernahkah anda merasa kurang percaya diri dengan keadaan anda ini? | 3. Pernah, ngerasa banget se | 3. Pernah. Kalo ngeliat temen-temen yang keluar sama cowonya gitu |
|  |  | 1. Apa yang membuat anda merasa percaya diri dengan menjadi seorang lesbian? | 4. Saya merasa tidak percaya diri si jadi kaya gini | 4. Nggak ada mbak soalnya emang ngerasanya justru nggak percaya diri |
|  |  | 1. Apakah dengan kepercayaan diri tersebut anda dapat bersosialisasi dengan orang lain? | 5. Kalo bersosialisasi si paling sama temen-temen deketku aja si | 5. Bisa dong. tapi aku udah nggak pernah main sih mainnya cuman sama dia jadi kayae sosialisasiku sekarang agak kurang |
|  | 3. Keyakinan diri terhadap orientasi yang berbeda | 1. Dengan keadaan anda yang seorang lesbian tersebut, bagaimanakah interaksi yang terjadi antara anda dengan masyarakat di luar? | 1. Baik si interaksi nya | 1. Ya biasa aja, baik-baik aja |
|  |  | 1. Pernahkah orang lain merasa terganggu setelah mengetahui keadaan anda sebagai seorang lesbian? | 2. Ada si, bahkan sampai dijauhin juga. | 2. Aku sih ngga tau, tapi ada temen-temenku yang kayak ngingetin atau marahin gitu |
|  |  | 1. Lalu bagaimana cara anda menyikapi tanggapan dari orang lain terhadap diri anda | 3. Yauda biarin aja, diterima aja. Aku tu gadikasih argumen yang dia gasuka aku atau menasehati itu engga tapi langsung dijauhin gitu, ya yauda. | 3. Akusih nerima aja argumen atau syarat mereka tapi ya akunya tetep mbanggel. |
| 1. Aspek diri keluarga yaitu meliputi pandangan individu sebagai anggota keluarga. Aspek diri keluarga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan konsep diri seseorang. Pengalaman dan interaksi dengan anggota keluarga serta lingkungan keluarga secara keseluruhan sangat memengaruhi bagaimana seseorang melihat dan memahami dirinya sendiri. | 1. Bentuk hubungan antara subjek dengan orang tuanya | 1. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua anda dimasa kecil? | 1. Ya normal sih kadang baik kadang marah-marah gajelas gitu. Tapi kebanyakan yang tak inget si ya kebanyakan marah, mukul, kurang perhatian jugak. Kan aku punya adek 2 dan pada saat aku umur 3 tahun. Ya mungkin umur 3 tahun anak kecil butuh perhatianlah. Kalo untuk cerita – cerita ngobrol biasa sih kebanyakan ke ibu, kalo ke abah sih lebih ke ngobrol biasa, tanya-tanya hal-hal kayak pekerjaan itu pas besar sih. Kalau pas kecil lebih ke ibuk si. Kalau SMP kebanyakan ke ibu. SMP ke bawah itu kenyakan ngobrolnya sama ibu. | 1. Dulu keluargaku cemara. Aku dimanja waktu kecil. Cuman kata ibuku itu aku juga baru tau juga itu katanya ayahku itu selingkuh dari pas ibuku mengandung adekku tapi waktu itu aku belum tau dan baru tau itu pas waktu SMP. Dan dulu aku masih kecilkan gampang dibohongin kan jadi aku masih fine-fine aja dulu sama masalah itu dan aku waktu itu juga belum lesbi juga. |
|  | 2. Bagaimana cara orang tua anda memperlakukan anda dimasa kecil dan dimasa sekarang? | 2. Emm beda, Kalau sekarang sih lebih kayak terbuka, maksudnya kayak sharing-sharing, kalau dulu sih kebanyakan tertutup lebih diem aja. Pas kecil, pas TK cuman ayah aja keluar kota, semenjak SD,SMP ibu kerja dirumah produksi jait gitu, jadi sama-sama kerja tapi ibu kerjanya dirumah. | 2. Waktu kecil itu penuh perhatian, disayang, cemara lah intinya. Tapi kalo sekarang sih lebih ke adekku yak e akunya udah ngga kaya dulu |
| 1. Pengalaman subjek mendapatkan perilakuan yang diterima subjek dari orang tuanya | 1. Apakah anda pernah memiliki pengalaman yang tidak mengenakkan didalam keluarga anda? | 1. Pernah, pas kecil itu kekerasan, terus pas SMK kemarin ada kejadian ibu kabur dari rumah karena ketauan selingkuh | 1. Pernah, ya waktu aku tau ayahku selingkuh itukan, terus juga sering cekcok sama ayahku sampe pernah dipukul juga |
|  | 2. Apakah anda pernah mengalami kekerasan didalam keluarga anda? | 2. Pernah, Kekerasan itu yang ngelakuin abah, dipukul. | 2. Pernah, yang kayak tak jelasin tadi kalo lagi cekcok kalo kebablasan ya dipukul tapi ga sering |
| 1. Informasi terkait keluarga, jumlah saudara | 1. Apakah anda memiliki saudara? | 1. Di keluargaku aku punya saudara, aku anak kedua, aku punya kakak laki-laki dan dua adik Perempuan. Jangka umurnya kalau ke kakak beda 7 tahun kalau ke adik beda 3 tahun jadi kayak temen sendiri sekarang. | 1. Adek kandung satu |
| 2. Apakah orang tua anda memperlakukan anda sama dengan memperlakukan saudara anda? | 2. Lebih beda, karena mungkin aku lebih gak pinter paleng. Karena adik-adikku dan kakaku sekolahnya di Negeri jadi kayak insecure gitu, tapi emang perlakuannya beda sih. Ngedidiknya, contohnya kayak ngajarin tugas sekolah itu lebih ke adik. Dulu sih aku pernah diajarin tapi mungkin aku lemot atau apa sampai orange gamau ngajarin lagi. | 2. Gak tau ya, aku ngerasanya pas SMK inikan. Nah waktu itu lagi panas-panasnya keluargaku, kayak kalo adekku nggak bersih-bersih nggak dimarahin tapi kalo aku yang gabersih-bersih dimarahin pasti. |
| 1. Aspek diri social yaitu bagaimana cara seseorang berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya | 1. Cara subjek melakukan hubungan social dengan orang lain yang ada pada lingkungannya | 1. Bagaimana hubungan anda dengan teman sebaya anda? | 1. Ya baik-baik aja. Ya seperti remaja pada umumnya sih. Lebih ke sedikit temen sih, nggak terlalu banyak. | 1. Baik, cuman jarang main |
|
| 1. Informasi mengenai lingkungan subjek | 1. Apakah anda memiliki teman sesama lesbi? | 1. Ada, temen tapi nggak temen deket cuman sekedar temen biasa, tapi lingkunganku ada beberapasih yang gitu juga. | 1. Punya, nggak sebagian sih cuman beberapa aja |
| 1. Cara subjek melakukan komunikasi terhadap orang lain | 1. Apakah semua teman-teman anda mengetahui bahwa anda adalah seorang lesbi? | 1. Ada yang tau tapi beberapa aja, cuman hitungan jari sih. Tapi pasti ada yang tau juga si karenakan dilingkungan futsal mungkin banyak yang gitu jadi mungkin dari gerak-gerikku ketahuan. | 1. Ya Sebagian tau, Sebagian kecil palingan temen futsal karena kebanyakan anak futsalkan gitu |
|  | 2. Bagaimana cara anda menjelaskan pada teman-teman anda bahwa anda adalah seorang lesbi? | 2. Ngejelasin sih engga, cuman kaya cerita-cerita biasa pas habis ketemu dia. | 2. Enggak sih gaperlu penjelasan mereka udah tau |
|  | 3. Apa tanggapan teman-temna anda tentang anda sebagai seorang lesbian? | 3. Alhamdulillah baik, tidak ada respon yang jelek sih terima-terima aja. | 3. Ya biasa, ada yang biasa ada juga yang menyayangkan kayak ada yang marahin gitu, ada yang nggak terima. |
| 1. Sosok yang selalu dijadikan tempat cerita dan tempat untuk mengungkapkan diri subjek | 1. Anda adalah orang yang terbuka? | 1. Tergantung sama orangnya sih. Terbukanyasih sama temen-temen deket. Kalau sama keluarga ngga terbuka. | 1. Enggak, tertutup. Terbuka hanya sama orang-orang tertentu |
|  |  | 2. Apakah anda memiliki pacar perempuan sekarang ini? | 2. Iya, ada. | 2. Aku sama dia itu deket aja sih. Dan aku juga lagi deket sih sama cowok tapi diem-diem dari dia. |
|  |  | 3. Jika anda sedang menghadapi sebuah masalah, dengan siapakah anda menceritakan masalah tersebut? | 3. Ya kadang cerita ke cewekku ini kadang-kadang diem aja, kadang juga ke temen deket tapi beberapa aja. Kalau ke keluarga untuk masalah pribadi lebih nggak sih tapi kalau masalah kerjaan itu biasanya tanya ke ibu atau cerita ke adik | 3. Ke dia. Kalau ke orang tua jarang ya soalnya orang tuaku jarang ada waktu soalnya kerja semua. Mungkin lebih ke orang tua cewek ini sih |
| 4. Aspek pengarahan diri (self direction) memberikan individu kebebasan dan kemandirian untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka untuk membentuk dirinya | 1. Proses pengambilan keputusan subjek | 1. Apa saja yang menjadi pertimbangan anda untuk memutuskan menjadi seorang lesbian? | 1. Ya yang tadi, yang pertama itu karena takut aja sama laki-laki nanti dipukulin, terus nanti kalau pacaran kan beberapa remaja kan ada yang bisa sampai ngelakuin hal-hal dewasa, jadi ya takut. | 1. Karena rasa nyaman mungkin ya, sama sayang nggak sih. Soalnya kita sama-sama ketergantungan satu sama lain. Udah gapunya siapa-siapa jadi aku bikin rumahnya di dia dia juga diaku |
|  | 1. Bagaimana anda mengambil keputusan tersebut? | 2. Ya selagi aku nyaman yasudah. | 2. Ya itu tadi, kurang kasih sayang dan akhirnya nyari kenyamanan di dia ini |
|  | 1. Bagaimana pendapat anda tentang keputusan anda menjadi seorang lesbian? | 3. Ya berat sih, karenakan aslinyakan pasangan itu Perempuan sama laki-laki tapi aku Perempuan sama Perempuan jadi lebih khawatir.  Kalau aku sih mikirnya jalanin aja dulu, karenamasih panjang dan aku juga sekarang nyamannya juga sama cewe | 3. Sebenernya aku gapingin sih, aku ngerasa ya harus keluar dari hal yang kayak gini, karena kita semakin tua dan harus menikah kan. |
|  | 1. Apakah ada pengaruh dari orang lain dalam keputusan tersebut? | 4. Ada pengaruhnya. Pas SMP kayaknya ada, jadi temenku itu suka anime tapi animenya itu yang lebih ke Lesbian, Homo gitu, jadi Taunya hubungan sesama jenis itu dari anak ini. Berarti ada pengaruhnya | 4. Temen-temen banyak yang kayak gitu, jadi ikutan nggak sih. Apalagi circelku dulukan ber 4 itu lesbi semua |
|  | 1. Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan harapan dan standart diri anda? | 5. Pada saat inisih sesuai karena nyaman, tapi juga ada berantemnya tapi lebih nyaman sih. | 5. Endak, karena ini tetap keputusan yang salah dan aku sadar itu, sebenernya aku juga menyesal sih karena seharusnya diumur saya sekarang harusnya sudah lamaran mungkin. |
|  | 1. Terus caramu mengambil Keputusan untuk menjadi lesbi itu bagaimana? | 6. Ya caranya aku mengikuti apa yang tarasain aja. Karena aku ngerasa nyaman yasudah. | 6. Ya awalnyakan sahabatan tuh, akhirnya lama kelamaan sahabatannya nih gawajar, melebihi batas dan tumbuh rasa nyaman aku ke dia dia ke aku |
|  | 1. Tapi kamu pernah ngga punya pasangan cowok? | 7. Pernah | 7. Pernah dong |
|  | 1. Itu waktu kamu sudah mengenal lesbian apa belum? | 8. Sudah. Waktu 2021 kalau gasalah tapi balik lesbi lagi. Dan menurutku Keputusan lesbianku ini salah sih. Karenakan normalnya itu cewe-cowo tapi mau gimana lagi, soalnya saat ini nyamannya sama cewe gatau kedepannya. Dilihat kedepannya aja. | 8. Pas belum pas sudah juga tapi dulu tu aku cuman tau aja lesbi lesbi itu soalnyakan lingkunganku futsal kebanyakan juga lesbi aku belum lesbi waktu itu. Kalo pas udah lesbi ini kalo punya pacar cowo belum pernah lagi tapi deket-deket aja sama cowo, itupun juga sembunyi-sembunyi dari dia |
|  | 1. Apakah ketidak setujuan orang-orang disekitar anda dapat mempengaruhi keputusan anda? | 9. Respon lingkunganku sih baik, kalau nggak setuju kurang tau ya karena aku lihat responnya baik. | 9. Ada berpengaruhnya ada nggaknya. Berpengaruhnya itu, temanku ini islami banget itu nasehatin aku masalah dosa, nah itu pengaruhnya masalah dosa. Sama aku merasa aku sudah besar masa gabisa bawa diriku ke hal yang lebih baik. |
| 1. Cara subjek dalam memilih lingkungan | 1. Bagaimana hubungan anda dengan lingkungan sekitar anda? | 1. Lingkungan semua sih baik-baik aja. | 1. Semuanya baik, cuman jarang main aja sih sekarang |
| 2. Bagaimana cara anda memilih lingkungan yang tepat bagi anda? | 2. Aku selalu mencoba untuk berbaur dulu tapi kalau ngerasa nggak nyaman dan nggak nyambung aku jauhin. | 2. Coba berbaur dulu, kalo sekiranya dirasa gak nyaman dan ganyambung yauda cukup kenal saja |
| 3. Bagaimana cara anda menghindari lingkungan yang memberikan efek negative bagi diri anda? | 3. Ya jauh-jauh dari lingkungan tersebut. Lebih nggak bergaul lagi paling cuman beberapa kali. Lebih membatasi. | 3. Gausah bergaul lebih lagi kaya biasanya, ngasih jarak lah |
| 5. Aspek tujuan dan arah hidup merupakan bagian integral dari pengarahan diri seseorang. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang diinginkan individu dari kehidupan mereka dan bagaimana mereka bermaksud untuk mencapainya | 1. Tujuan hidup subjek | 1. Bisa anda ceritakan tujuan hidup anda? | 1. Tujuan hidupku saat ini pingin bahagia dan lebih bahagia lagi sama sukses. | 1. Pertama sih lebih ke mau buat seneng ibuku dulu, soalnya ibu itu orangnya sabar banget, sabar pol malah, sama mau jadi lebih baik kedepannya. |
|  | 1. Adakah yang sudah tercapai dari tujuan tersebut? | 2. Ya ada yang tercapai sih beberapa aja, sudah bahagia tapi nggak terlalu. Dan sudah bisa beli barang-barang yang dimau yang buat aku jadi Bahagia. | 2. Belum, soalnya aku belum kerja. Jadinya gabisa ngasih orang rumah uang dan Sekarang malah jadi beban. |
|  | 1. Apa yang ingin anda lakukan dimasa depan (yang berhubungan dengan identitas anda sebagai seorang lesbian)? | 3. Untuk masa depan ya dijalanin aja dulu. Kan nggak tau kedepannya nanti ya mungkin bisa menikah, karena umur semakin tua karenakan pasti ditanyain sama orang tua, kapan nikah? Gitukan. Nikah sama laki-laki. Karena selama ini aku cuman nungguin dia (ceweku) sampai dapat pasangan laki-laki yang baik. | 3. Aku bakal keluarsih dari zona ini pelan-pelan |
|  | 1. Bagaimanakah anda memaknai kehidupan anda saat ini? | 4. Untuk sekarang sih bahagia. Ya jalanin hidup seperti biasa aja sih. | 4. Seneng iya, biasa iya. Jadi kalo sama diatu seneng dan bikin lupa kalo yang talakuin itu salah, tapi kalo waktu aku sendiri aku sadar dan ngerasa masa aku harus kaya gitu terus? Aku gaboleh stuck disini. |
| 1. Keyakinan dan perasaan mengenai diri subjek | 1. Apakah ada keyakinan atau prinsip yang terus anda pegang dalam diri anda? Bisa anda ceritakan? | 1. Prinsip? Ada sedikit. Harus lebih sukses dari saudara-saudaraku | 1. Ada, aku gamau ngecewain ibuku. Aku sebenernya masih ngerasa bisa dan pengen normal, pengen sama cowo, dan pengen ada yang gantiin sosok ayahku tapi kalo untuk sekarang aku juga nyaman sama diriku yang seperti ini |
|  | 1. Apakah anda merasa happy menjadi seorang lesbian? Apakah anda merasa puas? | 2. Merasa happy, nyaman, Bahagia seperti pasangan pada umumnya sih | 2. Untuk sekarang sih masih happy dan masih menikmati ya karena nyaman aja gitu |

**VERBATIM SIGNIFICANT OTHERS 1 & 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERBATIM SIGNIFICANT OTHERS 1 & 2** | | | | |
| **Aspek** | **No** | **Pertanyaan** | **Significant Others 1** | **Significant Others 2** |
| Penilaian diri | 1. | **Sepengetahuan anda,** Sejak kapan subjek menilai dirinya sebagai seorang lesbian? | 1.     Akusi taunya pas SMK mbak, dari gerak geriknya sama penampilannya juga itu kayak cowok banget. Terus tau pastinya kalau dia ngejakin hubungan sama Wanita itu pas udah lulus SMK karena dia cerita pacarana sama adek kelas kita waktu SMK dan adek kelasku itu cewek. | 1.     Waktu sekolah dulu sih mbak soalnya kalau dilihat dari penampilannya dan gelagatnya itu udah tau sih. Tapi waktu itu belum tau pasti sih. |
| 2. | **Sepengetahuan anda,** Apa yang membuat subjek menilai dirinya sebagai seorang lesbian? | 2.     Mungkin karena dia lebih tertariknya sama cewek dan kebetulan kita bergabung di futsal putri yang dimana futsal putri itu banyak banget yang lesbian mbak. | 2.     Mungkin kelainan. Tapi bisa jadi lingkungan juga mempengaruhi juga sih mbak soalnya kita difutsal itu banyak yang lesbian. |
| 3. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek terbuka kepada orang lain tentang dirinya sebagai seorang lesbian? | 3.     Enggak si dia cenderung tertutup. Ya terbukanya hanya sama temen-temen deketnya aja. | 3.     Enggak kalo itu, jadi dia itu cuman terbukanya itu ke orang-orang tertentu aja gitu. |
| 4. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek happy menjadi seorang lesbian? | 4.     Kalau yang talihat si sejauh ini happy mbak. | 4.     Kalau yang tak lihat happy. |
| Dorongan Masa lalu | 1. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek pernah mengalami hal buruk sebelum menjadi seorang lesbian? | 1.     Kalau berdasarkan apa yang dia ceritakan si pernah mbak, jadi subjek ini pernah dapet kekerasan gitu dari ayahnya terus kurang kasih sayang juga sama dia pernahy punya cowok tapi disakitin. | 1.     Akusih nggak pernah diceritain detail ya, tapi pernah si dia cerita kalo dulu sering di phpin cowo gitu, terus juga katanya dia ayahnyapun pernah selingkuh juga. |
| 2. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek memiliki pengalaman tertentu dimasalalu yang menjadikan orientasi seksualnya berubah? | 2.     Kalau pengalaman tertentu ya sesuai sama yang tak bilang tadi mbak. Dapat kekerasan dari ayahnya, kurang kasih sayang, pernah disakitin sama cowok. | 2.     Kalau pengalaman yang bikin trauma sampe dia lesbi itu aku kurang tau si mbak, tapi y aitu tadi pernah diselingkuhin ayahnya dan kayaknya juga dia dapet kekerasan juga dari ayahnya seingetku. |
| 3. | **Sepengetahuan anda,** Bagaimana hubungan subjek dengan orang tuanya dimasa kecil dan dimasa sekarang? | 3.     Dimasa kecil subjek kurang mendapat kasih sayang mbak, dan cenderung mendapat perlakuan yang berbeda disbanding dengan adik-adiknya. Kalau dimasa sekarang itu ya masih sama sih masih kurang kasih sayang gitu kalau berdasarkan apa yang dia certain. | 3.     Kalau dimasa kecilnya kurang tau tapisi dia bilangnya kalau keluarganya dulu itu kayak keluarga cemara gitu. |
| 4. | **Sepengetahuan anda,** Bagaimana cara orang tua subjek memperlakukan subjek? | 4.     Kurang kasih sayang sih mbak dan subjek juga pernah dipukul juga. | 4.     Sama sih tapi mungkin karna subjek ini seorang kakak jadi kayak lebih keras gitu orang tuanya ke dia. |
| 5. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek pernah mengalami pengalaman buruk dikeluarganya? | 5.     Berdasarkan ceritanya dia sih pernah, ya dipukul ayahnya itu tadi, terus mendapat perlakuan yang berbeda di banding adiknya, terus ibunya juga sempat kabur karna ketahuan selingkuh. | 5.     Nah ya itu tadi yang ayahnya sekingkuh tadi itu. |
| 6. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek pernah mengalami kekerasan didalam keluarganya? | 6.     Pernah mbak, dipukul ayahnya itu tadi. | 6.     Pernah dia cerita kalo pernah dipukul sama ayahnya. |
| Hubungan dengan lingkungan | 1. | **Sepengetahuan anda,** Bagaimana hubungan subjek dengan teman sebayanya? | 1.     Hubungannya sih baik ya. Cuman yang tatau temannya itu ngga begitu banyak ya itu-itu aja. | 1.     Kalau dia sama temen-temennya ya humble sih, tapi di aitu gaseberapa temannya setauku si temennya kebanyakan anak futsal. |
| 2. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek memiliki teman sesama lesbi? | 2.     Setau saya sih ada beberapa. | 2.     Punyak sih setauku. |
| 3. | **Sepengetahuan anda,** Apakah semua teman-teman subjek mengetahui bahwa subjek adalah seorang lesbian? | 3.     Kayaknya sih nggak semua ya mbak. Mungkin teman-teman dekatnya aja. | 3.     Sepertinya enggak semuanya sih, tapi mungkin Sebagian tau sih kayanya. |
| 4. | **Sepengetahuan anda,** Apa tanggapan teman-teman subjek tentang subjek seorang lesbian? | 4.     Ya sejauh ini sih ya tetep menasehati tapi y akita gabisa maksa mbak cuman bisa menasehati aja. | 4.     Ya pasti kurang setuju sih, tapi tetep temenan tapi ya tetep dinasehatin yang benar kaya gimana. |
| 5. | **Sepengetahuan anda,** Apakah subjek memiliki pacar Perempuan sekarang ini? | 5.     Punya | 5.     Punya |
| 6. | **Sepengetahuan anda,** Bagaimana hubungan subjek dengan lingkungan disekitarnya? | 6.     Baik sih dia kalo sama orang-orang dilingkungannya. Tapi ya gitu karna dia orangnya cenderung tertutup mungkin interaksinya sekedarnya aja. | 6.     Baik sih kalo hubungannya sam alingkungan itu, soalnya subjek ini emang humble. |
| 7. | **Sepengetahuan anda,** Bagaimana subjek memilih lingkungan? | 7.     Dari yang tak tau ya dia itu mencoba buat berbaur dimana saja tapi ya kalau ngerasa nggak cocok pasti nggak gabung lagi dia. | 7.     Biasanya sih dia itu bisa gabung di lingkungan mana aja sih mbak karna dia gampang berbaur gitu anak e. |