ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “POLA KOMUNIKASI ANGGOTA KOMUNITAS BACKPACKER INDONESIA REGIONAL BANDUNG (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Pola Komunikasi Anggota Komunitas Backpacker Indonesia Regional Bandung)”. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis data, dan mendapatkan informasi akan Dorongan Anggota untuk bergabung dalam Komunitas Backpacker Indonesia Regional Bandung (BPI Bandung) dan Pola Komunikasi Kelompok yang terjadi di Komunitas Backpacker Indonesia Regional Bandung.

Peneliti menggunakan Teori FIRO untuk menganalisis dorongan anggota untuk bergabung dalam Komunitas BPI Bandung, yang terdiri dari Kebutuhan Inklusi, Kontrol, dan Afeksi, serta Konsep Komunikasi Kelompok yang dibuat oleh Fisher untuk mengenal pola yang relatif lebih konsisten tentang 4 (empat) Fase yang dilalui dalam Komunikasi Kelompok. Fase Pertama adalah Fase Orientasi yang ada di Komunitas BPI Bandung yang dipengaruhi oleh latar belakang. Latar Belakang individu yang berbeda dapat menimbulkan hambatan, baik internal maupun eksternal. Fase Kedua adalah Konflik. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh antar personal anggota komunitas yang tidak jarang terbawa ke dalam komunitas, cara yang tepat mengatasi fase ini adalah musyawarah antar personal. Fase Ketiga adalah Timbulnya sikap-sikap baru. Fase ini timbul karena hasil musyawarah yang dan efek emosi yang timbul akibatnya. Sikap-sikap ini bisa menjadi efek positif, atau bahkan negatif tergantung dari individu itu sendiri. Fase Keempat adalah Fase Dukungan yang merupakan suatu kekuatan di mana setiap anggotanya dapat bertahan berada di dalam komunitas dan terus menjalankan kegiatan komunitas dan komunikasinya.

Pola komunikasi yang ada di Komunitas BPI Bandung mempunyai sub-sub yang bisa ditelaah dengan bentuk pola-pola yang berbeda yang disesuaikan dengan komunitas dan lingkarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang naturalistik atau alamiah, dikarenakan fakta-fakta dan data-data berdasarkan pengamatan yang berada di lapangan. Metode yang digunakan ialah Metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang di mana Peneliti mencari data-data yang ada di lapangan kemudian menjabarkannya, membandingkan, memfokuskan, kemudian mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah di Komunitas BPI Bandung untuk melihat fenomena-fenomena yang ada serta menjelaskan pola yang berkaitan dengan Teori FIRO dan konsep Fisher.

***ABSTRACT***

*This research entitled “COMMUNICATION PATTERN OF INDONESIAN BACKPACKER REGIONAL BANDUNG COMMUNITY (A Descriptive Qualitative Study of Communication Pattern of Indonesian Backpacker Regional Bandung Community)”. The purpose of the research is to descript, analyze, and getting information of the Orientation of the member to join the Community, and The Pattern of Communication between the member of the Community .*

*I use FIRO theory to analyze the member’s orientation to join the community, which consists of the needs of inclusion, control, and affection. Also, the group communication concept by Fisher to get to know the consistent communication pattern of the Community, consisting of 4 (four) phases of Group Communication. First phase is Orientation on the community of BPI Bandung, that is affected by the variety background of each of individual. It can caused obstacles, either it is internal obstacles or external ones. The second phase is conflict. Conflict happen caused by a personal differences of each individual that carried away into the community, the way to solve this is by group discussion. Third phase is the emergence of new attitudes. This phase happened after discussion is held, and the aftermath of emotions. These attitudes could be positive, or negative effects, depends on the individual. And the last phase is Support. It is a power where the member can withstand to be in the community, and keep doing their work and the communications.*

*Communication pattern on BPI Bandung has its portion that could be reviewed by different patterns that has been adjusted on the community and its circle.*

*Based on the explanation above, the type of research used is Qualitative. This research is a naturalistic kind of research, because of the facts and the data obtained on the field. The method of research that being used is descriptive qualitative. It is a research where the researcher obtaining the data on the field, and explain, compare, focus, and take the conclusion to answer all of the research question on BPI Bandung community to foreseen the phenomenon, and explaining the pattern related to FIRO theory and Fisher Group Communication concept.*

***RINGKESAN***

*Panalungtikan ieu dijudulan “POLA KOMUNIKASI ANGGOTA KOMUNITAS BACKPACKER INDONESIA REGIONAL BANDUNG (Studi Deskriptif Kualitatif ngeunaan Pola Komunikasi Anggota Komunitas Backpacker Indonesia Regional Bandung)”. Tujuan diayakeunana panalungtikan ieu teh kanggo mendeskripsikeun, nganalisis data, sarta meunangkeun informasi pikeun Dorongan Anggota kanggo ngagabung dina Komunitas Backpacker Indonesia Regional Bandung (BPI Bandung) sarta Pola Komunikasi Jumplukan anu lumangsung di Komunitas Backpacker Indonesia Regional Bandung.*

*Peneliti ngagunakeun Teori FIRO kanggo nganalisis dorongan anggota kanggo ngagabung dina Komunitas BPI Bandung, anu diwangun ti Kaperluan Inklusi, Kontrol, sarta Afeksi, sarta Konsep Komunikasi Jumplukan anu didamel ku Fisher kanggo mikawanoh pola anu relatif langkung konsisten ngeunaan 4 (opat) Fase anu diliwatan dina Komunikasi Jumplukan. Fase Kahiji nyaeta Fase Orientasi anu aya di Komunitas BPI Bandung anu dipangaruhan ku kasang pengker. Kasang Pengker individu anu benten tiasa ngabalukarkeun tahanan, boh internal atawa eksternal. Fase Kadua nyaeta Konflik. Konflik anu lumangsung tiasa jalaran ku anteur personal anggota komunitas anu henteu carang kabawa ka jero komunitas, cara anu pas nungkulan fase ieu teh musyawarah anteur personal. Fase Katilu nyaeta Timbulna daweung-daweung anyar. Fase ieu muncul margi kenging musyawarah anu sarta efek emosi anu muncul balukarna. Daweung-daweung ieu tiasa barobah kaayaan efek positip,atawa sumawonten negatif gumantung ti individu eta sorangan. Fase Kaopat nyaeta Fase Pangrojong anu mangrupa hiji kakiatan di manten saban anggotana tiasa tahan aya di jero komunitas sarta teras ngajalankeun kagiatan komunitas sarta komunikasina.*

*Pola komunikasi anu aya di Komunitas BPI Bandung ngagaduhan bagian-bagian anu tiasa ditelaah kalawan wangun pola-pola anu benten anu disaluyukeun kalawan komunitas sarta bunderan na.*

*Dumasar wawaran di luhur,mangka rupi panalungtikan anu dipake nyaeta Panalungtikan Kualitatif. Panalungtikan ieu mangrupa panalungtikan anu naturalistik atawa alamiah, dimargikeun fakta-fakta sarta data-data dumasar paniten anu aya di lapang. Padika anu dipake nyaeta Padika Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif ieu mangrupa hiji panalungtikan anu di manten Peneliti pilari data-data anu aya di lapang saterusna ngajabarkeun, ngabandingkeun, mokuskeun, saterusna nyokot kacindekan kanggo ngawalon rumusan masalah di Komunitas BPI Bandung kanggo ningali fenomena-fenomena anu aya sarta ngeceskeun pola anu patali jeung Teori FIRO sarta konsep Fisher.*