# ABSTRAK

 **Penelitian ini berjudul “ANALISIS WACANA BERITA BANJIR BANDUNG DALAM HARIAN UMUM PIKIRAN RAKYAT EDISI 25 OKTOBER -16 NOVEMBER 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana bencana banjir Bandung dalam Harian Umum Pikiran Rakyat yakni dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial.**

 **Penelitian ini menggunakan teori konstruksi realitas sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, internet, observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Informan dari penelitian ini berjumlah 4 responden, terdiri dari 1 responden praktisi, 1 responden akademisi, dan 2 responden masyarakat.**

 **Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada level teks, Harian Umum Pikiran Rakyat memberikan kritikan tajam terhadap kinerja pemerintah dalam menangani dampak bencana. Pada level kognisi sosial, Harian Umum Pikiran Rakyat melakukan konstruksi pemberitaan dari berbagai sudut pandang yaitu peristiwa, infrastruktur kota, masyarakat, pemerintah, maupun pakar lingkungan.** **Dalam level konteks sosial, Harian Umum Pikiran Rakyat melakukan fungsi sosial dan fungsi kontrol terhadap pemerintah, serta fungsi edukasi terhadap masyarakat.**

 **Ada beberapa hal yang peneliti sarankan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Harian Umum Pikiran Rakyat dalam pemberitaan mengenai bencana alam mempertahankan konsistensi dalam melihat kejadian dan menuliskannya dari berbagai sudut pandang, selain itu Harian Umum Pikiran Rakyat juga mengaplikasikan fungsi media yakni sebagai fungsi sosial dan fungsi edukasi harus dijalankan secara maksimal dengan keberpihakannya kepada masyarakat.**

# *ABSTRACT*

 ***The title of this research is* “*Discourse Analysis of Bandung Flood News in General Daily News of Pikiran Rakyat on October 25 to November 16 of 2016”. This study aims to how General Daily News of Pikiran Rakyat featuring the discourse of flood disasters in Bandung in an General Daily News of Pikiran Rakyat that the level of text, the level of social cognition, and the level of social context.***

 ***This research methods use qualitative methods, while techniques the data collection use literature study, internet, observation, the documentation study, and in-depth interviews. Informant of this research consist of 4 respondents, consisting of 1 respondent practitioner, 1 respondent academic, and 2 respondents society.***

 ***The results showed that the level of text General Daily News of Pikiran Rakyat gave a sharp criticsm of the government’s performance in dealing with the impact of disasters. In the level of social cognition, General Daily News of Pikiran Rakyat did news construction from all of view there are city infrastructure, society, government, or environment master*. *In the level of social context, General Daily News of Pikiran Rakyat did social control functions of the government, also education function of society.***

 ***There are some things that researcher suggest that based on the result of research conducted. General Daily News of Pikiran Rakyat will be consistent in reporting about natural disasters news and observing that incident from some point of views, then applying the media as social and education funtions that must be obtain for society concern.***

# *RINGKESAN*

 ***Judul panalungtikan ieu nyaeta “ANALISIS WACANA BERITA BANJIR BANDUNG DINA HARIAN UMUM PIKIRAN RAKYAT EDISI 25 OKTOBER -16 NOVEMBER 2016”. Tujuan panalungtikan ieu nyaeta pikeun nerangkeun yen wacana pemberitaan masalah banjir di Bandung nu midang dina Harian Umum Pikiran Rakyat. Pemberitaan nu dimaksud tangtuna nu nyoko kana dimensi teks, dimensi kognisi sosial jeung dimensi konteks sosialna.***

 ***Panalungtikan ieu ngagunakeun teori konstruksi realitas sosial. Metode nu dipake mangrupa panalungtikan kualitatif. Keur tehnik ngumpulkeun datana ngagunakeun studi perpustakaan, studi dokumentasi, jeung wawancara nu daria. Informan keur panalungtikan aya opat responden. Nyaeta saurang responden ti pihak praktisi, saurang responden ti pihak akademisi jeung dua urang responden minangka wawakil masarakat.***

 ***Hasil tina panalungtikan geus ngeceskeun yen dina Harian Umum Pikiran Rakyat dina level teks geus mampuh mere kritik nu seukeut kana kinerja pamarentah dina enggoning ngungkulan dampak musibah. Dina level kognisi sosial geus mampuh ngalaksanakeun konstruksi pemberitaan tina sababaraha titik tilikan, nyaeta peristiwa, infrastruktur kota, masarakat, pamarentah jeung pakar lingkungan. Dina level konteks sosial geus mampuh ngalaksnakeun fungsi sosial jeung fungsi kontrol ka pamarentah oge fungsi edukasi ka masarakat.***

 ***Saran keur Harian Umum Pikiran Rakyat nu nyoko tina hasil panalungtuikan nyaeta, usahakeun pemberitaan teh tetep gugon tuhon kana konsistensi dina nengetan nu kajadian tur ditulis dina sababaraha titik tilikan. Lian ti eta Harian Umum Pikiran Rakyat geus bisa ngaaplikasikeun fungsi media nu saenyana nyaeta dina fungsi social jeung fungsi edukasi nu kudu dilaksanakeun kalayan maksimal tur tetep dengdek kana kapentingan masarakat umum.***