**ABSTRAK**

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan peran serta Instansi DPPKBP3A dalam kegiatan program penyuluhan keluarga berencana di Indonesia tepatnya di Desa Sindanglaka. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah Penduduk terbesar di Dunia. Ini terjadi dikarenakan jumlah kelahiran di Indonesia yang tidak dapat terkendali. Dengan demikian pemerintah telah mencanangkan sebuah Program Keluarga Berencana (KB) yang diaplikasikan dengan penggunaan alat kontrasepsi, sehingga DPPKBP3A memiliki pengaruh dalam program penyuluhan yang dilaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana memerlukan kemampuan petugas penyuluh lapangan dalam melibatkan peran serta dan keterlibatan para tokoh, dinas instansi terkait, dan keterlibatan langsung terutama masyarakat yang masih minim akan maksud dan tujuan dari program keluarga berencana.

Ruslan (2010:22-23) menjabarkan adapun Ruang Lingkup tugas publik relation dalam sebuah organisasi/lembaga meliputi aktifitas membina hubungan ke luar (publik eksternal). Komunikasi internal dan eksternal jelas bahwa suatu organisasi/lembaga/perusahaan dapat menyampaikan informasi/pikiran, pendapat, perasaan, pengalaman, pengetahuan maupun harapan, untuk tujuan yang diharapkan.

Metode kualitatif digunakan dalam pencarian data meliputi beberapa cara misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode tersebut lalu data dianalisis menggunakan trigulasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah di observasi bahwa peranan DPPKBP3A dalam penyuluhan keluarga berencana berdasarkan jawaban responden PLKB melalui metode wawancara. Bahwa peneliti menemukan beberapa indikasi masalah yang sangat berkaitan erat dengan program KB diantaranya sudah jelas pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Namun keberhasilan dari peran DPPKBP3A dalam penyuluhan keluarga berencana dari 2017 peserta KB baru mencapai 3073 dengan target yang diharapkan 2503 akseptor. Akseptor pada 2018 jumlah peserta KB baru mencapai 2347 akseptor dengan target yang diharapkan 3005 akseptor dengan demikian dari tahun ke tahun semakin turun.

Kesimpulan dari penelitian ini didapati bahwa peranan serta Instansi DPPKBP3A dalam program penyuluhan keluarga berencana berhasil melakukan pengenalan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur. Sebagai seorang komunikator PKB/PLKB mampu memberikan pemahaman secara baik dan akurat, banyak sekali aspek internal dan eksternal yang berhubungan dengan peran seorang PKB/PLKB.

**ABSTRACT**

Writing this paper aims to explain the role of the Agency DPPKBP3A activities extension programs to develop the population and family planning in Indonesia precisely in sindanglaka as for the background of writing this because Indonesia is one country that has the largest population in the world. This occurs because the number of births in indonesia that can not be controlled. Therefor, the goverment has launched a program of Family Planning (KB) applied to the use of contraceptives, so DPPKB#A have influence in the extension program implementation. Based on this, the successfull implementation of Family Planning programs extension workers need the ability to involve the participation and involvement of leaders, service agencies, and the direct involvement of the community is still minimal especially for the purpose and objective of the Family Planning Program.

Ruslan (2010:22-23) once described the scope of the task of public relation in an organization/ institution including activities to foster internal relations and foster eksternal relations. Internal and eksternal communication was cleared that an organization / institution / company can convey information / thoughts, opinions, feelings. Experiences, knowledge and expectation for the purpose.

Qualitative methods used in search data include several ways such as interviewds, observation, and documentation. From the method then the data was analyzed used to get a conclusion.

The results of research that have been observed last year that the role of DPPKBP3A in counseling family planning based on the answers of PLKB respon dents through interview method. That researchers found several indicators of problem that were closely related to family planning programs among which it cleared that population growth was increasing. But the succes of the role of DPPKBP3A in family planning counseling from 2017 new KB participants reached 3073 with the expected number of 2503 acceptors in 2018 the number of new KB participants reached 2347 acceptors with a target of 3005 acceptors thus year by year decreased.

The conclusion of the research that was done was found that the role and agency of DPPKBP3A in the activities of population development and family planning development programs succeeded in introducing contraception to couples of childbearing age. As a PKB/PLKB communicator able to provide a good and accurate understanding, there are many internal and external aspects related to the role of a PKB/PLKB.

**ABSTRAK**

Nulis makalah boga tujuan pikeun ngajelaskeun peran Badan DPPKBP3A dina kagiatan program sangakan KB di Indonesia persis di Sindanglaka. Sedengkeun pikeun tukang nulis ieu kusabab Indonésia ieu mangrupa salah sahiji nagara anu boga panglobana populasi di Dunya. Ieu lumangsung alatan jumlah kalahiran di Indonésia nu teu bisa dikawasa. Kituna pamaréntah geus dibuka program KB (KB) dilarapkeun pikeun pamakéan contraceptives, jadi DPPKBP3A boga pangaruh dina palaksanaan program extension. Dumasar ieu, palaksanaan sukses kulawarga pagawe program tata extension butuh pangabisa ngalibetkeun partisipasi na involvement pamingpin, agénsi jasa, jeung involvement langsung masarakat téh masih minim utamana jadi hajat sarta kaperluan program KB.

Ruslan (2010: 22-23) ngajelaskeun sakumaha keur lingkup tugas humas dina hiji organisasi / lembaga ngawengku kagiatan pikeun ngawangun hubungan luar (publik éksternal). komunikasi internal tur éksternal jelas yén hiji organisasi / lembaga / parusahaan bisa nganteurkeun informasi / pikiran, pendapat, perasaan, pangalaman, pangaweruh jeung harepan, pikeun tujuan ekspektasi

Metodekualitatifdigunakeundinaneangan data ngaweungkusababarahacaracontohna, wawancara, observasi, jeungdokumentasi. Tina metode eta terus data di analisisngagunakeuntrigulasieukeurmenangkeunhijikasimpulan.

Hasil panalungtikan dina observasi nu peran DPPKBP3A di sangakan KB dumasar kana jawaban responden PLKB ngaliwatan métode wawancara. Anu peneliti kapanggih sababaraha indikasi masalah anu raket patalina jeung program KB di mana eta jelas yen pertumbuhan populasi ieu ngaronjatkeun. Tapi kasuksésan peran DPPKBP3A di tata sangakan kulawarga peserta KB anyar dina 2017 ngahontal 3073 jeung udagan ekspektasi dina 2503 acceptors. Acceptors dina 2018 jumlah pamilon geus ngahontal 2347 KB acceptors jeung udagan ekspektasi 3005 acceptors sahingga ti taun ka taun téh ka handap.

Kacindekan ulikan ieu kapanggih yén kalungguhan jeung Agén DPPKBP3A di kulawarga perencanaan program sangakan hasil bubuka contraceptives mun pasangan umur childbearing. Salaku communicator PKB / PLKB bisa nyadiakeun pamahaman akurat tur hadé, loba aspék internal tur éksternal patali peran PKB / PLKB.