**RINGKESAN**

 **Hasil panalungtikan ieu judulna “Pola Komunikasi Interpersonal Nikah Campur Suku Batak kalawan Suku Sejenna di Bandung (Analisis Komunikasi Interpersonal Suku Batak Dengan Suku Lainnya di Kota Bandung, Jawa Barat).**

 **Tujuan ti panalungtikan ieu nyaeta pikeun nganyatakeun pangalaman komunikasi dina bagian nu sejen kahirupan nikah jeung proses interaksi-interaksi, anu aya dina kahirupan sosial. Fokus panalungtikan ieu dumasar kana Efektivitas Komunikasi Interpersonal nurutkeun pandang De Vito nyaeta katerbukaan diri, sikep empati, silih rojong, sikep positip, jeung kasataraan.**

 **Metode panalungtikan nu dipake nyaeta metode kualitatif. Metode kualitatif ieu pikeun nyobi ngartos jeung napsirkeun hiji paristiwa interaksi kabiasaan jelema dina kaayaan husus nurutkeun pandang perspektif panalungtikan sorangan (Usman, 2004). Panalungtikan kualitatif tujuana pikeun ngajelaskeun kanyataan yen jero-jero ngenaan kempelan data. Panalungtikan gumantung kana pangamatan kabiasaan manusa sarta lingkungan.**

 **Dumasar ti panalungtikan pola komunikasi interpersonal nikah campur suku batak kalawan suku sejenna di Bandung (Analisis Komunikasi Interpersonal suku batak kalawan suku sejenna di Bandung, Jawa Barat) hasil nu dialan yen nikah beda budaya, beda kabiasaan, adat istiadat, cara pintonan masing-masing pihak jeung ekspetasi oge miharep pasangan bakal ngalembereh kana konsep unggal pasangan anu bakal mangaruhan pangiriman pesen jeung surat nalika komunikasi. Komunikasi anu efektif antara salaki jeung pamajikan kudu ngalibetkeun lima unsur komunikasi interpersonal nyaeta katerbukaan diri, sikep empati, sikep saling rojong, sarta nu satarana.**

 **Hal-hal panaliti nyarankeun yen pernikahan bakal ngarasa leuwih endah nalika dijalankeun jeung jelma nu tepat. Tepat didieu nyaeta jelma nu bisa ngarti sarta narima kauunggulan jeung kalemahan unggal masing-masing. Kituna, nikah beda budaya kudu dumasar kana komitmen nu kuat, silih hormat budaya pasangan, ngartos sikep jeung sikep pasangan.**