**ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitianStudi Komparatif Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Antara Peserta Kelompok UPPKS Ber KB Dengan Peserta Kelompok UPPKS Tidak Ber KB Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama Untuk mengetahui kebutuhan dasar kelompok UPPKS ber KB. Kedua, untuk mengetahui kebutuhan dasar kelompok UPPKS tidak ber KB. Dan ketiga untuk mengetahui perbedaan kebutuhan dasar kelompok UPPKS ber KB dan kelompok UPPKS tidak ber KB.

 Hipotesis utama dalam peneitian ini adalah Studi Komparatif Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Antara Peserta Kelompok UPPKS Ber KB Dengan Peserta Kelompok UPPKS Tidak Ber KB Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. dengan sub-sub hipotesis kerja yang pertama. Adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar pada konsumsi bahan-bahan pokok antara kelompok UPPKS ber KB dan kelompok UPPKS tidak ber KB. Yang kedua adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar pada pelayanan pokok antara kelompok UPPKS ber KB dan kelompok UPPKS tidak ber KB. Yang ketiga adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar pada hak membuat dan melaksanakan program antara kelompok UPPKS ber KB dan kelompok UPPKS tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

 Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Komparatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang perbedaan dari dua kelompok yang setara. dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam sebuah pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi dan studi lapangan dengan teknik-teknik observasi non partisipan, dan angket.

 Populasi dalam penelitian ini adalah adalah para anggota UPPKS yang berjumlah 54 orang yang ber KB. Dari 54 populasi akan dijadikan 22 orang responden ber KB dan dan 22 orang reponden kelompok UPPKS tidak ber KB yang disesuaikan kelompok UPPKS ber KB. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji statistik non parametik dengan menggunakan uji *U-Mann Whitney*

 Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukan adanya perbedaan yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar baik itu konsumsi bahan-bahan pokok, pelayanan pokok, dan hak untuk membuat dan melaksanakan program antara kelompok UPPKS yang ber KB dan kelompok UPPKS tidak ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

**ABSTRACT**

This thesis is the result of research Comparative Study About Meeting the Basic Needs Among Participants Group UPPKS family planning Participant Group With No UPPKS family planning Banjaran In the District of Bandung Regency. The purpose of this study is the first to know the basic needs of the family planning group UPPKS. To find out the basic needs of the group UPPKS not family planning. And to determine differences in basic needs UPPKS family planning groups and groups UPPKS not family planning.

The main hypothesis in this study is no Comparative Study About Meeting the Basic Needs Among Participants Group UPPKS family planning Participant Group With No UPPKS family planning Banjaran In the District of Bandung Regency. with sub-working hypotheses first. The big difference in the fulfillment of the basic needs of the consumer staples group UPPKS between family planning and UPPKS group is not family planning. The second is the difference in the fulfillment of basic needs in basic services between UPPKS family planning groups and groups UPPKS not family planning. The third basic need fulfillment differences on the right to create and implement programs UPPKS between family planning groups and groups UPPKS no family planning in the District of Bandung Regency Banjaran.

The method in this research is descriptive comparative, the method of research that aims to describe clearly about the differences of two similar groups. by collecting data first and then analyzed and interpreted in a hypothesis test. Data collection techniques used in this study is the documentation study and field study techniques for non-participant observation, and questionnaires.

The population in this study is UPPKS who are members of around 54 people with the KB. Of the 54 populations will be the 22 respondents and family planning, and 22 respondents did not family planning UPPKS group adjusted family planning UPPKS group. Sampling technique in this study using simple random sampling. The scale in this study using an ordinal scale. To test the hypothesis of non parametik used statistical tests using the Mann-Whitney U test.

Based on the results of these studies show a significant difference to the fulfillment of the basic needs of both the consumption of basic materials, basic services, and the right to create and implement programs between groups UPPKS that family planning and group UPPKS no family planning in Sub District Banjaran Bandung.

**ABSTRAK**

Skripsi ieu ngarupikeun hasil panalungtikan Studi Komparatif Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Antara Peserta Kelompok UPPKS Ber KB Dengan Peserta Kelompok UPPKS Tidak Ber KB Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan dina panalungtukan ieu nyaeta nu kahiji kanggo mengetahui kebutuhan dasar kelompok UPPKS ber KB. Nu kadua kanggo mengetahui kebutuhan dasar kelompok UPPKS nu heunteu ber KB. Nu katilu kanggo ngabedakeun kebutuhan dasar kelompok UPPKS ber KB sareng kelompok UPPKS nu heunteu ber KB.

Hipotesa nu utama dina panalungtikan ieu Studi Komparatif Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Antara Peserta Kelompok UPPKS Ber KB Dengan Peserta Kelompok UPPKS Tidak Ber KB Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sareng sub-sub hipotesa gawe nu munggaran aya ngabedakeun kebutuhan dasar dalam konsumsi bahan-bahan pokok kelompok UPPKS nu ber KB jeung kelompok UPPKS nu heunteu ber KB. Nu kadua aya ngebadekeun kebutuhan dasar pada hal pelayanan pokok kelompok UPPKS nu ber KB jeung UPPKS nu heunteu ber KB. Nu katilu aya ngabedakeun kebutuhan dasar dinu hal hak nyieun jeung ngalaksanakeun program kelompok UPPKS nu ber KB jeung kelompok UPPKS nu heunteu ber KB.

Metoda dina panalungtikan ieu nyaeta metode deskriptif komparatif, nmetoda panalungtikan nu bertujuan kanggo ngagambarkeun secara jelas ngeunaan perbedaan tinu dua kalompok anu setara. Cara ngumpulkeun data heula lajeng dianalisa sareng diinterprestasikeun dina hiji pangujian hipotesis. Teknik pangumpulan data dina panalungtikan ieu nyeta ngagunakeun studi dokumentasi, oge studi lapangan make teknik observasi non partisipan, sareng angket.

Populasi dina panalungtikan ieu nyaeta para anggota UPPKS nu ber KB anu jumlahna 54 urang. Tina 54 populasi rek dijadikeun 22 responden nu ber KB sareng 22 urang kelompok nu heunteu ber KB anu disesuaikeun kelompok UPPKS nu ber KB. Teknik pengambilan sampel dina penelitian ieu ngagunakeun simple random sampling. Skala dima penelitian ieu ngagunakeun skala ordinal. Jang pangujian hipotesis digunakeun uji statistik non parametik jeung ngagunakeun uji *U- Mann Whitney*.

Dumasar hasil dina penelitian ieu nunjukkeun aya perbedaan nu signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar baik itu konsumsi bahan-bahan pokok, pelayanan pokok, dan hak untuk nyieun sareng ngalaksanakeun program antara kelompok UPPKS nu ber KB sareng kelompok UPPKS nu heunteu ber KB di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung