**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Sosialisasi Berita Kriminal Melalui Stasiun Televisi Cianjur Dalam Meningkatkan Sikap Waspada Siswa SMAN 1 Cianjur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi sosialisasi program tayangan berita kriminal dalam meningkatkan sikap waspada khususnya siswa SMAN 1 Cianjur.

Penelitian ini berdasarkan kepada teori agenda setting. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media massa pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan tersebut. Apa yang dianggap penting oleh media maka akan dianggap penting juga oleh masyarakat, apa yang dilupakan media akan luput pula dari perhatian masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dimana metode ini merupakan suatu penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, serta merupakan kegiatan atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *probability sampling*, dimana teknik ini memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada siswa. Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan angka-angka frekuensi serta presentase atas jawaban responden yang didapat pada tabel frekuensi, serta persentase atas jawaban responden yang didapat pada tabel frekuensi menghasilkan gambaran tertentu, untuk kemudian dianalisis oleh peneliti dengan tambahan berbagai informasi kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tayangan berita kriminal telah menjalankan fungsi sosialisasi program dengan baik. Dimana isi berita kriminal dapat memberi referensi untuk menjaga keselamatan diri masih harus ditingkatkan dan hal ini berdampak pada sikap waspada yang ditunjukkan oleh siswa SMAN 1 Cianjur, namun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi adalah kesadaran anak untuk ingin melihat tayangan atau program berita mengenai kriminal masih dinilai perlu ditingkatkan, hal ini ditunjukkan oleh intensitas anak dalam menonton tayangan berita kriminal.

Saran yang peneliti ingin rekomendasikan sebagai bahan masukan untuk pihak penyedia program berita kriminal diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosialisasi berita kriminal melalui tayangan televisi dengan menyediakan konten-konten menarik dan memberikan informasi yang dapat menimbulkan persepsi yang baik.

**ABSTRACT**

This study, entitled "Socialization News Crime Through Television Cianjur In wary attitude Improving student of SMAN 1 Cianjur". The purpose of this study was to determine how the function of socialization of criminal news shows in increasing alertness, especially students of SMAN 1 Cianjur.

This study is based on the theory of agenda setting. This theory assumes the existence of a positive relationship between the ratings given to an issue of mass media attention given to the public on the issue. What is considered important by the media it will be considered important by the people, what is forgotten anyway media will escape from public scrutiny.

The method used is descriptive analysis method, wherein the method is a study to create a picture of the situation or actual events in detail describing the existing symptoms, as well as an activity or answer questions regarding the state of the running time of the subject of an investigation. The sampling technique used in this study was to use probability sampling technique, which this technique can provide equal opportunities to each element or member of the population to be selected as sample. The collection of data obtained from literature studies, observations, interviews and questionnaires to students. Data analysis was done by interpreting the figures on the frequency and percentage of respondents who obtained the frequency table, as well as the percentage of respondents who obtained at a frequency table to produce a certain image, and then analyzed by researchers with the addition of a variety of quantitative information.

Based on the results of this study concluded that criminal news shows have run function good orientation program. Where the content of crime news can provide a reference for maintaining personal safety needs to be improved and this has an impact on the alertness shown by the students of SMAN 1 Cianjur, but there are still some obstacles that happen is the awareness of children to want to see a show or a news program about the criminal is still being assessed needs to be improved, this is indicated by the intensity of children in watching crime news.

Suggestions that researchers want to recommend as an input to the provider of crime news program is expected to improve the functioning of crime news dissemination through television by providing exciting content and provide information that could lead to a good perception.

**RINGKESAN**

Ulikan ieu, dijudulan "Sosialisasi Warta Kriminal Ngaliwatan Télévisi Cianjur Dina Sikep Waspada Ningkatkeun Siswa SMAN 1 Cianjur". Tujuan pangajaran ieu pikeun nangtukeun kumaha fungsi sosialisasi warta kriminal dipintonkeun dina ngaronjatkeun sikep wanti-wanti, utamana siswa SMAN 1 Cianjur.

Ulikan ieu dumasar kana téori agenda setting. Teori ieu nganggap ayana hubungan positif antara penilaian dibikeun ka hiji masalah perhatian média massa dibikeun ka masarakat dina masalah. Naon anu dianggap penting ku media bakal dianggap penting ku urang, naon anu poho baé media bakal kabur ti perhatian umum.

Metoda anu dipaké nyaéta métode déskriptif analisis, metoda mangrupa ulikan nyieun kaayaan atawa kajadian nu sabenerna ngajéntrékeun gejala anu aya, kitu ogé hiji kagiatan atawa ngajawab panayaan ngeunaan kaayaan waktu ngajalankeun tina subjek hiji panalungtikan. Téhnik sampel nu digunakeun dina ulikan ieu ngagunakeun téknik *probability sampling*, nu téhnik ieu bisa nyadiakeun kasempetan sarua unggal unsur atawa anggota populasi pikeun dipilih jadi sampel. Kumpulan data dicandak ti studi pustaka, observasi, wawancara jeung kuisioner ka siswa. Analisis data ieu dipigawé ku alih basa inohong dina frékuénsi jeung perséntase responden anu dicandak tabel frekuensi, kitu ogé persentase responden anu dicandak dina tabel frékuénsi pikeun ngahasilkeun gambar nu tangtu, terus dianalisis ku panalungtik ditambah rupa-rupa informasi kuantitatif.

Dumasar hasil ulikan ieu menyimpulkan yén kriminal nempokeun warta geus ngajalankeun fungsi program orientasi alus. Dimana eusi warta kajahatan bisa nyadiakeun rujukan pikeun ngajaga kaamanan pribadi perlu ningkat ieu boga dampak dina dipintonkeun ku siswa SMAN 1 Cianjur, tapi masih aya sababaraha halangan anu lumangsung nyaéta kasadaran barudak hayang ningali pintonan atawa program warta ngeunaan kriminal kasebut masih keur ditaksir perlu jadi ningkat, ieu dituduhkeun ku inténsitas barudak di ningali warta kajahatan.

Saran anu hayang panalungtik pikeun nyarankeun salaku bahan asupan ka panyadia program warta kajahatan diperkirakeun ngaronjatkeun fungsi tina sosialisasi warta kajahatan ngaliwatan televisi ku nyadiakeun eusi seru sarta méré informasi anu bisa ngakibatkeun hiji persepsi alus.