**ABSTRAK**

Manusia sebagai mahluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna dengan adanya akal, pikiran, yang menjadikannya berbeda. Meskipun ciptaan yang paling sempurna dan memiliki akal pikiran tidak menjadikan manusia sebagai mahluk yang luput dari kesalahan. Kesalahan yang diperbuat manusia kadang kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar, kesalahan besar yang dimaksud adalah pelanggaran norma atau nilai yang merugikan orang lain dan lngkunganya, biasanya menjadikan manusia atau individu tersebut mendapatkan hukuman yang kurang lebih setimpal dengan perbuatakan yang dilakukannya. Individu yang menjalani hukuman tersebut biasa dikenal sebagai narapidana. Narapidana adalaha seseorang yang dipidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Jumlah narapidana dan tahanan di Lapas kelas II B Majalengka pada tahun 2018 bulan November mencapai 253, pada bulan Oktober jumlahnya mencapai 254 jiwa dan lapas di Majalengka mengalami *over capacity* atau kelebihan kapasitas sebanyak 45%. Peneliti merumsukan tiga identifikasi masalah yaitu bagaimana interaksi sosial narapidana, perilaku sosial narapidana dan hubungan antara interaksi sosial dan perilaku sosial narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dimana peneliti memperoleh data deskriptif analisis, serta populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Majalengka. Teknik pengambilan sampel yang dugunakan pada penelitian ini adalah uji statistik non parametik dengan menggunakan Uji Rank Sperman (rs), yaitu data yang diubah kedalam angka-angka yang dituangkan dalam tabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelti dengan jumlah populasi 254 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dia,bil sampel sebnayakan 30 orang atau responden narapidana. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa hubungan antara interaksi sosial dengan perilaku sosial narapidana memiliki hubungan atau kaitan yang searah dan tingkat interaksi sosial dan perilaku sosial secara keseluruhan memilki tingkatan yang baik. Tidak ada kaitannya dengan kejadian keributan di lapas. Adapun saran yang peneliti sampaikan bahwa teruntuk pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Majaengka agar lebih meningkatkan pengawasan, lebih meningkatkan kembali program-program bagi narapidana, fasilitas lebih ditingkatkan lagi sama halnya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci:*Interaksi sosial, perilku sosial, narapidana.*

**ABSTRACT**

Man as the creature of God created most perfectly by reason, mind, that makes it different.Although the most perfect creation and have a sense of mind does not make human beings escape from mistakes.Mistakes made by humans are sometimes small errors or big mistakes, the big mistake in question is the violation of the norm or value that is detrimental to others and the Lngkunganya, usually make the person or individual To get a sentence that is less equal to the deeds it does.The individual who underwent the sentence was commonly known as convict. Prisoners are someone who is convicted who undergo a criminal loss of independence in correctional institution.The number of convicts and prisoners in the grade II prison of Majalengka in 2018 November reached 253, in October the number of 254 people and prison in Majalengka experienced over capacity or excess capacity of 45%.Researchers complicate three issues of identification i.e. how social interactions convicts, social behavior inmates and the relationship between social interactions and social behavior inmates.The method used in this research is a quantitative research method whereby researchers obtain descriptive analysis data, as well as the population in this study are all inmates in the correctional Institution (LAPAS) class of IIB Majalengka. The sampling techniques that are used in this research are non-parametic statistical tests using the test Rank Sperman (RS), which is the data converted into the numbers outlined in the table.Based on research conducted by the study of the population of 254 prisoners in Correctional Institution (LAPAS) He, the sample bill of 30 persons or inmates.The findings of this research are that the relationship between social interaction and social behavior of convicts has a direct relationship or linkage and the level of social interaction and social behaviour overall has a good degree.There is no connection with the incident of commotion in the prison. The advice that researchers say that the correctional Institution (LAPAS) class IIB Majaengka to improve supervision, further improving the programs for prisoners, more facilities are improved as well as With the service provided to the community for further improvement.

Keywords: *Social interaction, social behavior, inmates.*

**INTISARI**

Manusa salaku mahluk Tuhan anu dijieun paling sampurna ku akal maranéhanana, pikiran, anu ngajadikeun eta béda. Sanajan kreasi paling sampurna tur boga akal teu ngadamel manusa salaku nu teu boga salah. Kasalahan anu dilakukeun pikeun manusa kadang kasalahan leutik atawa kasalahan badag, kasalahan badag sual teh palanggaran norma atawa nilai anu ngarugikeun batur jeung lingkunganana, biasana dijieun lalaki atawa individu miboga leuwih atawa kirang hukuman saluyu jeung paripolahna. Individu anu ngalaman hukuman nu ilahar disebut narapidana. Narapidana nyaeta jalma nu dihukum disabit kriminal anu ngalaman leungit kamerdekaan dina bui. Jumlah tahanan na tahanan dina bui kelas II B Majalengka di 2018 dina bulan Nopémber ngahontal 253, dina bulan Oktober amounted ka 254 jiwa sarta bui di Majalengka ngalaman leuwih kapasitas atawa kapasitas kaleuwihan ku 45%. Peneliti ngarumuskeun tilu masalah idéntifikasi kumaha interaksi sosial warga binaan, warga binaan ti kabiasaan sosial sarta hubungan antara interaksi sosial sarta kabiasaan sosial warga binaan. Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kuantitatif mana peneliti ménta analisis data deskriptif, kitu ogé populasi dina ulikan nya éta sakabéh warga binaan di Penitentiary (panjara) Kelas IIB Majalengka. téhnik sampling anu dipaké dina pangajaran ieu téh tés statistik non-parametrik ngagunakeun uji Spearman réngking (Rs), data anu geus dirobah jadi inohong diatur dina tabél. Dumasar hasil panalungtikan anu dilakukeun ku lembaga panalungtikan, kalawan populasi 254 warga binaan di lapas (bui) anjeunna, lobana sample 30 atawa narapi réspondén. Papanggihan tina ieu panalungtikan nya éta hubungan antara interaksi sosial jeung kabiasaan sosial warga binaan boga hubungan langsung atawa sambungan jeung tingkat interaksi sosial sarta kabiasaan sosial sakabéhna boga tingkat alus teuing. Taya hubungan jeumg kajadian anu aya kaributan panjara. Sedengkeun pikeun saran anu peneliti disebutkeun yen ka pihak Panjara Kelas IIB Majaengka jang meberkeun ngaronjatkeun pangawasaan, ngaronjatkeun program deui pikeun warga binaan, fasilitas ditingkatkeun salajengna ogé jasa disadiakeun pikeun publik ka jadi satuluyna ditingkatkeun kamampuhna.

Konci: interaksi sosial, perilku sosial, narapidana.