**ABSTRAK**

“PEMBERITAAN PILKADA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 DI MEDIA ONLINE (ANALISIS FRAMING PADA MEDIA ONLINE PIKIRAN RAKYAT DAN TRIBUN JABAR)*”*

Tahun 2018 merupakan momentum pesta demokrasi karena diselenggarakannya pemilihan umum serentak. Masyarakat Jawa Barat menjadi salah satu dari beberapa daerah yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023. Maka pergerakan mesin politik partai menyentuh banyak sarana dalam upaya pemenangan calon yang diusung. Salah satunya adalah media *online*. Adanya media *online* menjadi sarana dalam mengedukasi masyarakat dalam berpolitik, namun media pun dapat digunakan untuk kepentingan calon penguasan untuk menggiring opini masyarakat melalui berita-berita yang dimuatnya. Maka dengan alasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *framing* dan keberimbanganpemberitaan Pilkada Provinsi Jawa Barat di media *online* Tribun Jabar dan Pikiran Rakyat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan adalah kontruksi realitas sosial.

Temuan penelitian ini yaitu: (1) Pembingkaian berita Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 lebih berkaitan dengan isu berita kejadian (*what*) yang termasuk pada jenis berita *interpretatif report* atau berita interpretasi karena memuat isu kontroversial tentang Debat Pilkada Jabar 2018 yang kedua; (2) Pikiran rakyat *online* dan Tribun Jabar *Online* memiliki kecenderungan untuk membangun citra keempat pasangan calon karena keempat berita itu memunculkan sikap dan perilaku empat pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 pada saat dan setelah debat publik yang kedua diselenggarakan; (3) media *online* Pikiran Rakyat memiliki kecenderungan mendukung dua pasangan calon Gubernur yang berasal dari partai koalisi pemerintah yaitu pasangan Rindu (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) dan pasangan Hasanah (Hasanuddin dan Anton). Adapun Media *Online* Tribun Jabar memiliki kecenderungan mendukung pasangan Asyik (Sudrajat dan Ahmad Syaikhu), namun di lain berita masih menjaga objektivitas dan netralitasnya dengan menyikapi kejadian pertentangan kaos 2019 Ganti Presiden dalam debat publik KPU dari dua sudut pandang yang berbeda.

**Kata kunci**: media *online*, analisis *framing*, berita dan Pilkada Jabar.

***ABSTRACT***

*“PROVINCIAL ELECTION OF WEST JAVA IN 2018 IN MEDIA ONLINE (FRAMING ANALYSIS ON MEDIA ONLINE PIKIRAN RAKYAT AND TRIBUN JABAR)”*

*In 2018 is the momentum of the democratic oarty because will held the election of the Governor. The people of West Java became one of several regions that will elect the Governor and Vice Governor Period 2018-2023. So the movement of political machinery of the party touched many means in the effort to win the candidates that carried. One of those thing is online media. The existence of online media to be a means in educating the public in politics, but the media can be used for the benefit of Governor candidate to lead public opinion through the news that is published. So for that reason, this study was conducted to determine the framing and balance of West Java Election reporting in online media Pikiran Rakyat and Tribun Jabar.*

*This research uses qualitative approach with framing analysis model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. Data collection is done by interview, documentation and literature study. The theory used is the construction of social reality.*

*The findings of this research are; (1) Framing of Election of Province of West Java Year 2018 more related to issue of what happened in interpretative news report or news of interpretation because it contains controversial issu about second Election Debate of Jabar 2018; (2) Pikiran Rakyat online and Tribun Jabar online has a tendency to build the image of the four candidate pairs because the four news that led to the attitude and behavior of four pairs of Governor Candidates and Vice Governor of West Java Year 2018 at the time and after the second public debate held; (3) Pikiran Rakyat’s online media has a tendency to support two candidate pairs of Governor candidates from government coalition parties namely Rindu (Ridwan Kamil and Uu Ruzhanul Ulum) and Hasanah (Hasanuddin and Anton). The Online Media Tribun Jabar has a tendency to support the pair of Asyik (Sudrajat and Ahmad Syaikhu), but in other news still maintain objectivity and neutrality by addressing the incident of T-shirt clash 2019 Replace the President in public debate of KPU from two different viewpoints.*

***Keywords****: online media, framing analysis, news and elections Jabar.*

***RINGKESAN***

*“PEMBERITAAN PILKADA PROPINSI JAWA KULON WARSIH 2018 DI MEDIA ONLINE (ANALISIS FRAMING DI MEDIA ONLINE PIKIRAN RAHAYAT SARTA TRIBUN JABAR)”*

*Warsih 2018 mangrupa momentum pesta demokrasi margi diayakeun na pemilihan umum serentak. Balarea Jawa Kulon barobah kaayaan salah sahiji ti sababaraha wewengkon anu bade milih Gubernur sarta Wawakil Gubernur Periode 2018-2023. Mangka pergerakan mesin pulitik partei nyabak seueur sarana dina usaha pemenangan calon anu dipunggu. Salah sahijina nyaeta media online. Kitu kaayaanana media online barobah kaayaan sarana dina mengedukasi balarea dina berpolitik, nanging media oge tiasa dipake kanggo kapentingan calon penguasan kanggo menggiring opini balarea ngaliwatan wartos-wartos anu dimuatnya. Mangka kalawan alesan kasebat, panalungtikan ieu dipigawe kanggo terang framing sarta keberimbangan pemberitaan Pilkada Propinsi Jawa Kulon di media online Pikiran Rahayat sarta Tribun Jabar.*

*Panalungtikan ieu ngagunakeun pendeketan kualitatif kalawan padika analisis framing model Zhongdang Pan sarta Gerald M. Kosicki. Pengumpulan data dipigawe kalawan wawancara, dokumentasi, sarta studi pustaka. Sedengkeun teori anu dipake nyaeta kontruksi realitas sosial.*

*Timuan pananglutikan ieu yaitu: (1) Pembingkaian wartos Pilkada Propinsi Jawa Kulon Warsih 2018 langkung patali jeung isu wartos kajadian (what) anu kaasup dina rupi wartos interpretatif report atawa wartos interpretasi margi memuat isu kontroversial ngeunaan Debat Pilkada Jabar 2018 anu kedua; (2) Pikiran Rahayat online sarta Tribun Jabar Online ngabogaan kecenderungan kanggo ngawangun wangwangan kaopat pasangan calon margi kaopat wartos eta mewedalkeun daweung sarta laku-lampah opat pasangan calon Gubernur sarta Wawakil Gubernur Jawa Kulon Warsih 2018 dina wanci sarta sanggeus debat umum anu kadua diselenggarakan ; (3) Media online Pikiran Rahayat ngabogaan kecenderungan ngarojong dua pasangan calon Gubernur anu asalna ti partei koalisi pamarentah yaktos pasangan Rindu (Ridwan Kamil sarta Uu Ruzhanul Ulum) sarta pasangan Hasanah (Hasanuddin sarta Anton). Sedengkeun Media Online Tribun Jabar ngabogaan kecenderungan ngarojong pasangan Uplek (Sudrajat sarta Ahmad Syaikhu), nanging di sanes wartos ngajagi keneh objektivitas sarta netralitasnya kalawan nganggepan kajadian pertentangan kaos 2019 Gentos Presiden dina debat umum KPU ti dua panempo anu benten.*

***Sanggem kunci:*** *media online, analisis framing, wartos sarta Pilkada Jabar.*