ABSTRACT

Kampung Inggris sudah tidak asing lagi namanya. Kampung yang berada di Desa Tulungrejo dan Desa Singgahan, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini menjadi objek bakal peneliian tugas akhir praktikan. Berbagai hal unik dan menarik menjadi alasan tersendiri di lakukannya penelitian di lokasi tersebut. Lokasinya bukan di sentra kota Kediri namun dapat menarik banyak pendatang untuk menyambangi tempat tersebut. Persona tersebut disinyalir karena orang-orang disana berkomunikasi menggunakan bahasa inggris, hal yang tidak biasa dan jarang di temukan di bagian Indonesia lainnya. Seiring perkembangan zaman kampung Ingris sediri selalu dipenuhi para pendatang dengan berbagai tujuan terutama pelajar yang berkeinginan bisa berbahasa Inggris karena bahasa inggris sendiri merupakan bahasa Inernasional. Sampai saat ini hampir ada 200 tempat belajar di kampung tersebut.Para pendatang berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Banyak juga orang dari manca negara datang ke tempat tersebut untuk sekedar mengetahui saja sampai ingin belajar bersama mereka.

Hal menarik dari fenomena ini Pare merupakan sebuah daerah di Kediri yang posisinya ada di bagian timur pulau jawa. Daerah tersebut merupakan suku jawa, salah satu suku terluas yang ada di Indonesia. Bahasa, pakaian, makanan, hingga sopan santun yang dimiliki suku jawa merupakan budaya yang di ketahui masyarakat Indonesia lainnya. Bila ditinjau ulang, pendatang yang singgah di kampung Inggris ini memiliki berbagai suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan judul “**Pola Komunikasi Antarbudaya di Kampung Inggris**” praktikan akan membahas pola komunikasi dari berbagai orang yang memiiki kebudayaan berbeda di kampung Inggris. Hal tersebut di landaskan dengan teori Akomodasi Komunikasi dan model yang di kemukakan oleh Larry Samovar dalam bukunya “Komunikasi Lintas Budaya”.

ABSTRACT

Kampung Inggris is no stranger to its name. The village in Tulungrejo Village and Singgahan, Pare Village, Kediri Regency, East Java is the object of the research of the practitioner final project. Various unique and interesting things become a separate reason for doing research in that location. The location is not in the center of the city of Kediri but can attract many newcomers to visit the place. The persona was allegedly because people there communicate using English, which is unusual and rarely found in other parts of Indonesia. Along with the development of the British village itself, it was always filled with immigrants with various destinations, especially students who wished to speak English because English itself was an international language. Until now there are almost 200 places to study in the village. Migrants come from different regions. Many international people also come to this place to just know it until they want to study with them.

Interesting things from this phenomena, Pare is an area in Kediri where position is in the eastern part of Java. The area is a Javanese tribe, one of the largest tribes in Indonesia. Language, clothing, food, and courtesy of the Javanese tribe is a culture that other Indonesians know. When reviewed, migrants who stop in this Kampung Inggris have different ethnicities and cultures. With the title "Inter-cultural Communication Pattern in Kampung Inggris" the practitioner will discuss the communication patterns of various people who have different cultures in Kampung Inggris. This was based on the Accommodation Communication theory and the model proposed by Larry Samovar in his book "Cross Cultural Communication".

ABSTRACT

Kampung Inggris parantos henteu sejen deui ngaranna. Lembur anu aya di Desa Tulungrejo sarta Desa Singgahan, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ieu barobah kaayaan objek bakal peneliian pancen ahir praktikan. Sagala rupa perkawis unik sarta metot barobah kaayaan alesan tersendiri di pigawe na panalungtikan di lokasi kasebat. Lokasi na sanes di sentra dayeuh Kediri nanging iasa metot seueur pandatang haturan menyambangi tempat kasebat. Persona kasebat disinyalir margi jalmi-jalmi disana berkomunikasi ngagunakeun nalika inggris,perkawis anu henteu dawam sarta awis di manggihan di haturan Indonesia lianna. Seiring hal mekar jaman lembur Ingris sediri sok dipinuhan para pandatang kalawan sagala rupa tujuan utamana siswa anu berkeinginan iasa berbahasa Inggris margi nalika inggris nyalira mangrupa nalika Inernasional. Dugi ayeuna ampir aya 200 tempat diajar di lembur kasebat.Para pandatang asalna ti sagala rupa wewengkon anu benten. Seueur oge jalmi ti manca nagara sumping ka tempat kasebat haturan saukur uninga wae dugi palay diajar sareng maranehanana.

Perkawis metot ti fenomena ieu Paria mangrupa hiji wewengkon di Kediri anu posisina aya di haturan wetan pulo jawa. Wewengkon kasebat mangrupa suku jawa,salah sahiji suku terluas anu aya di Indonesia. Nalika,anggoan,leeutan,dugi tatakrama anu kagaduh suku jawa mangrupa budaya anu di uninga balarea Indonesia lianna. Lamun ditinjau deui,pandatang anu singgah di Kampung Inggris ieu ngabogaan sagala rupa suku sarta kabudayaan anu benten-benten. Kalawan judul “Pola Komunikasi Antarbudaya di Kampung Inggris” praktikan bade ngabahas pola komunikasi ti sagala rupa jalmi anu memiiki kabudayaan benten di Kampung Inggris. Perkawis kasebat di landaskan kalawan teori Akomodasi Komunikasi sarta model anu di kemukakan ku Larry Samovar dina bukuna “Komunikasi Lintas Budaya”.