**ABSTRAK**

**Penelitian ini berjudul “Pola Komunikasi Antar Umat Beragama”. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terjalin antara warga etnik Tionghoa dengan Muslim Pribumi di kelurahan Pajajaran Bandung.**

**Tujuan penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui proses komunikasi dalam akulturasi, asimilasi dan enkulturasi budaya yang terjadi pada warga Tionghoa dan Pribumi melalui beberapa variabel-variabel komunikasi dalam akulturasi, asimilasi dan enkulturasi. Serta mengetahui hambatan dan faktor pendukung komunikasi yang terjalin.**

**Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, Focus Group Discussion ke beberapa narasumber yang dianggap tepat dalam memberikan informasi dan juga dokumentasi, beberapa data yang bersifat teoritis berupa buku-buku, data-data dari dokumen yang berupa data-data formal, internet dan sebagainya yang bersangkutan dengan judul, peneliti juga melakukan observasi dengan mendatangi langsung lingkungan RW 04 Kelurahan Pajajaran sebagai studi penelitian.**

**Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Adapun pola komunikasi yang berlangsung antara etnis Tionghua dengan muslim pribumi yaitu: pola komunikasi antarpribadi yang yang terjadi dalam hubungannya dengan masyarkat sekitar. Adapun pola komunikasi kelompok terjadi ketika kedua pihak tersebut berkumpul dalam musyawarah. Pada hambatan komuniaksi salah satunya karena adanya stereotyping yang berkembang dimasyarakat, merasa budayanya paling benar dan lain sebagainya. Serta untuk faktor pendukungnya ialah mengenali diri sendiri, menggunakan kode yang sama, jangan terburu-buru, meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengebangkan empati..**

**Hal-hal yang ingin peneliti rekomendasikan yaitu bahwa para individu maupun kelompok baik Tionghua maupun muslim pribumi hendaknya bisa membuka diri dan hendaknya menanamkan sikap saling percaya dan pertahankanlah sikap kekeluargaan serta toleransi yang.**

***ABSTRACT***

***Tittle of this research is “Communication patterns among religious adherents”. The purpose of this research is to know how Communication patterns.***

***The purpose of this research is to knowing the communication process in acculturation, assimilation and cultural enculturation which occurs in the Chinese and the Natives through several communication variables in acculturation, assimilation and enculturation.***

***The research method that use is desciptive qualitative research with qualitative approaches researchers collecting data through interviews, Focus Group Discussion to several sources that are considered appropriate in providing information and documentation, some of the data that is theoretical wich is books, data from a document in the form of formal data, internet and and the other that concerned with titles, the researcher also made observations to* RW 04 Pajajaran Village *as a research study.***

***Based on the research results showed that the pattern of the communication that takes place between the ethnic Tionghua with indigenous muslim are: interpersonal communication patterns that occur in conjunction with the surrounding community. The pattern of the group communication occurs when two parties come together in the deliberations. On obstacles of communication is their growing stereotyping, the feeling of their cultural is the most correct. As well as for the supporting factors is to know yourself, using the same code, do not rush, improve communication skills and to development of empathy.***

***Researcher like to recommend that as individuals and groups, both Chinese and Muslim natives should be open minded and should instill mutual trust and maintain an attitude of kinship and tolerance.***

**ABSTRAK**

***Panalungtikan ieu dijudulan “Pola Komunikasi Antawis Umat Bergama”. Tujuan diayakeun panalungtikan ieu nyaeta supados terang kumaha proses komunikasi ti* akulturasi*,* asimilasi *sareng* enkulturasi *budaya anu kajadian di wargi Tionghoa jeung Pribumi ti sababaraha variabel komunikasi anu ngacakup akulturasi, asimilasi sareng enkulturasi.***

***Metode penelitian nu digunakeun nyaeta metode* metode deskriptif kualitatif *sareng* pendekatan kualitatif*. abdi salaku panalungtik ngumpulkeun* data *ti* wawancara*, Focus Group Discussion ka sababarah* narasumber *anu dianggap bener masihan informasi sarta oge* dokumentasi*, perkawis data anu sipatna* teoritis *nyaeta buku-buku,* data-data *ti* dokumen *anu mangrupa* data-data *pormal,* interne*t jeung sajabana anu pakait sareng judul, abdi oge ngaobserpasi nyaeta ngadatangan langsung daerah* RW 04 Kelurahan Pajajaran *perkawis* studi penelitian*.***

***Dumasar kenging panalungtikan mangka ditampa kenging yen p*ola komunikasi *anu kajadian antawis* etnis Tionghua *sareng* muslim pribumi *nyaeta :* pola komunikasi antarpribadi *anu aya dinu hubunganna sareng wargi satempat.* Pola komunikasi kelompok *kajadian basa kadua pihak nu eta kukumpul dinu musyawarah. Dinu* hambatan komuniaksi *salah sahijina lantaran aya stereotyping nu berkembang dimasyarakat, ngararasa budayanya pangbenerna jeung sajabana. Sarta* faktor *anu ngadukung nyaeta apal kanu diri sorangan, nganggo* kode *anu sami, ulah ngabuburu, ningkatkeun kabisa tinu komunikasi sareng ngagedekeun* empati*.***

***Perkawis-perkawis anu hoyong peneliti mendasikeun minangka bahan asupkeun nyaeta jalmi-jalmi atanapi kelompok ti etnis Tionghua sareng muslim pribumi kedahna tiasa ngabuka diri sarta kedahna nanemkeun sikap kapercantenan antara wargi nu beda budaya sarta pertahankeun sikap kakeluargaan sareng toleransi antawis umat anu beda budayana.***

***.***