**ABSTRAK**

**Judul penelitian yang penulis ambil yakni “Persepsi Remaja Kabupaten Cianjur Terhadap Pernikahan Dini. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi remaja kabupaten Cianjur khusus nya di Desa Ciranjang terhadap pernikahan dini. Skripsi ini menggunakan teori Persepsi Kenneth K.Sereno dan Edward M Broken, Judy C Pearson dan Paul E.Nelson yang dikutip oleh Deddy Mulyana dari Buku Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari hasil wawancara dan melalui studi kepustakaan. Unit sampel nya yaitu 1 (satu) dari informan ahli dan 5 (lima) informan inti dari remaja di Desa Ciranjang Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Remaja Kabupaten Cianjur Terhadap Pernikahan Dini, maka diperoleh hasil bahwa banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Ciranjang membuat para remaja cukup khawatir khusus nya untuk teman teman dekat nya yang sudah menikah di usia yang masih dini. Hal – hal yang ingin peneliti rekomendasikan khususnya masukan untuk para remaja di Cianjur yaitu lebih berhati – hati dalam memilih pergaulan agar kasus pernikaha dini semakin berkurang, dan lebih bijak dalam setiap mengambil keputusan karena para remaja ini yang akan menjadi generasi penerus bangsa.**

**ABSTRACT**

***The title of the research that the authors take is "Perceptions of Youth in Cianjur Regency on Early Marriage. The purpose of this research was to see how the perceptions of adolescents in Cianjur district especially in Ciranjang Village to early marriage. This thesis uses the theory of Perception Kenneth K. Sereno and Edward M Broken, Judy C Pearson and Paul E. Nelson quoted by Deddy Mulyana from an Introduction to Communication Science. This research uses qualitative methods, data obtained from interviews and through literature study. The sample unit is 1 (one) from expert informants and 5 (five) core informants from youth in Ciranjang Village, Cianjur Regency. Based on the results of research on the Perception of Youth in Cianjur Regency on Early Marriage, the results show that the number of cases of early marriage in Ciranjang Village makes teenagers quite worried, especially for their close friends who are married at an early age. The things that the researchers want to recommend, especially input for adolescents in Cianjur, are to be more careful in choosing associations so that cases of early marriage are reduced, and wiser in making decisions because these teenagers will become the nation's next generation.***

***RINGKESAN***

***Judul panilitian anu dicandak panulis nyaéta "Persépsi Nonoman di Kabupatén Cianjur ngeunaan Nikah Dini. Tujuan tina panilitian ieu nyaéta pikeun ningali kumaha persepsi nonoman di kacamatan Cianjur khususna di Désa Ciranjang dugi ka awal nikah. Tésis ieu ngagunakeun tiori ngeunaan Persépsi Kenneth K. Sereno sareng Edward M Broken, Judy C Pearson sareng Paul E. Nelson dikutip ku Deddy Mulyana tina Perkenalan Élmu Komunikasi. Panilitian ieu ngagunakeun metode kualitatif, data anu dicandak tina wawancara sareng ngalangkungan studi pustaka. Unit sampel nyaéta 1 (hiji) ti informan ahli sareng 5 (lima) informan inti ti nonoman di Désa Ciranjang, Kabupatén Cianjur. Dumasar kana hasil panilitian ngeunaan Persépsi Pamuda di Kabupatén Cianjur ngeunaan Kawinan Dini, hasilna nunjukkeun yén jumlah kasus mimiti perkawinan di Désa Ciranjang ngajantenkeun para nonoman rada hariwang, utamina pikeun babaturan deukeutna anu parantos nikah dina yuswa nu masih anom. Hal-hal anu hoyong disarankeun ku panaliti, khususna masukan pikeun nonoman di Cianjur, kedah langkung ati-ati dina milih pakumpulan supados kasus perkawinan dini dikirangan, sareng langkung bijak dina nyandak kaputusan sabab para nonoman ieu bakal janten generasi penerus bangsa.***