**ABSTRAK**

**Penelitian ini berjudul “FENOMENA INSTAMEET PADA REMAJA DI KOTA JAKARTA”.**

**Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fenomena yang terdiri dari unsur motif dalam mengikuti instameet, bagaimana instameet sebagai tren dan gaya hidup serta instameet sebagai wujud eksistensi diri pada remaja di Kota Jakarta.**

**Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, yakni meliputi wawancara secara mendalam, studi pustaka, internet searching dan dokumentasi.**

**Wawancara mendalam dengan partisipan yang menjadi subjek penelitian adalah 10 orang informan. Semuanya memiliki keterkaitan dengan instameet. 10 informan berasal dari kalangan remaja yang sering mengikuti instameet, yang berasal dari berbagai daerah di Kota Jakarta. Dengan melakukan teknik analisa data seperti mengumpulkan, menyeleksi, menyusun, dan serta menganalisis data hasil wawancara tersebut.**

**Peneliti menemukan fakta bahwa kebanyakan remaja di Kota Jakarta mengikuti kegiatan instameet lebih disebabkan faktor tren yang sedang berkembang di masyarakat.**

***ABSTRACT***

***This study entitled "INSTAMEET PHENOMENON IN TEENAGERS IN JAKARTA".***

***The aim of the study is to examine the phenomenon that consists of elements of the motive in following instameet, how instameet as trends and lifestyle and instameet as a form of self-existence in adolescents in Jakarta.***

***This study uses a qualitative study using phenomenological theory. Data collection through literature study and field study, which includes in-depth interviews, library research, internet searching and documentation.***

***In-depth interviews with participants who become research subjects are 10 informants. Everything has associated with instameet. 10 informants from among teens who often follow instameet, coming from various areas in the city of Jakarta.***

***By performing data analysis techniques such as collecting, selecting, organizing, and analyzing the data and the results of the interview. Researchers found that most teenagers in Jakarta following the instameet more activities due to factors a growing trend in society.***

***ABSTRAK***

***Panalungtikan ieu dijudulan “PENOMENA INSTAMEET DI NONOMAN KOTA JAKARTA”***

***Tujuan ti pananglutikan ieu kanggo terang naon nu janten bagean dari penomena nyaeta motif sareng perilaku nonoman anu ngiringan Instameet. Salian ti eta, oge kanggo terang kumaha Instameet salaku bagean tina gaya hirup sarta wujud ti eksistensi, diri dina nonoman di Kota Jakarta.***

***Panalungtikan ieu ngagunakeun metode pananglutikan kualitatip kalayan ngagunakeun teori penomenologi. Tehnik ngempelkeun data ngalangkungan studi pustaka sareng studi lapangan, nyaeta wawancara sacara jero, studi pustaka, internet searching sareng dokumentasi. Partisipan nu diwawancara sadayana aya sapuluh jalmi jeung sadaya ngagaduhan hubungan sareng Instameet. Sapuluh jalmi ti rengrengan nonoman anu tinggal tersebar di Jakarta anu sok ngiringan kagiatan Instameet.***

***Kalawan ngalakukeun teknik analisa data sepertos ngumpulkeun, menyeleksi, nyusun, sarta saterusna dianalisis data kasebat ti kenging wawancara. Panangluktik manggihan pakta yen seseueurna nonoman anu ngiringan Instameet teh disebabkeun ku paktor tren anu nuju motekar di masarakat.***