# ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pola Komunikasi Remaja Broken Home di Wilayah Kopo Kabupaten Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pola Komunikasi Remaja Broken Home dari Keterbukaan (*Openness*), Empati (*Emphaty*), Sikap Mendukung (*Suportiveness*), Sikap Positif (*Possitiveness*), Kesetaraan (*Equality*). Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pijakan teori komunikasi interpersonal Joseph A. Devito dan teori interaksi simbolik George Herbet Mead. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini berupa remaja broken home melakukan keterbukaan dengan bercerita pada sahabat, berempati dalam suatu kejadian, mendaat dukungan dengan cara dihibur, mendapat respon positif dari teman skeitar untuk selalu berada disampingnya, dan mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan. Saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah semangat untuk menjalani hidup agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mempertahankan komunikasi dengan orang terdekat agar tercipta suasana seperti keluarga sendiri.

**Kata Kunci** : Pola Komunikasi, *Broken Home*, Remaja

# ABSTRACT

*This research is entitled "Communication Patterns of Broken Home Teenagers in the Kopo Area of Bandung Regency". The purpose of this study is to find out how communication patterns through interpersonal communication of broken home teenagers are seen from Openness, Empathy (Emphaty), SupportiveNess (Suportiveness), Positive Attitude (Possitiveness), Equality (Equality). The method in this study is a qualitative research method on the basis of Joseph A. Devito's theory of interpersonal communication and George Herbet Mead's theory of symbolic interaction.*

*The data collection techniques carried out are literature studies, field observations, interviews with informants, and documentation. The results of this study are in the form of broken home teenagers doing openness by telling stories to friends, empathizing in an event, getting support by being entertained, getting a positive response from friends to always be beside them, and getting equality in treatment. The advice obtained in this study is the spirit to live life in order to get a better life and maintain communication with the closest people in order to create an atmosphere like one's own family.*

**Keywoard:** *Communication Patterns, Broken Home, Teens*

# RINGKESAN

*Ieu panalungtikan dijudulan “Pola Komunikasi Rumaja Broken Home di Wilayah Kopo Kabupaten Bandung”. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun mikanyaho kumaha pola komunikasi ngaliwatan Komunikasi Interpersonal Rumaja Broken Home ditingali tina Katerbukaan, Empati, Suportif, Sikep Positif, Kasaruaan. Métode dina ieu panalungtikan nya éta métode panalungtikan kualitatif dumasar kana tiori komunikasi interpersonal Joseph A. Devito jeung tiori interaksi simbolis George Herbet Mead. Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun nya éta studi pustaka, observasi lapangan, wawancara jeung narasumber, jeung dokuméntasi.*

*Hasil tina ieu panalungtikan nya éta rumaja broken home anu muka diri ku cara nyaritakeun babaturanana, empati kana hiji kajadian, meunang pangrojong ku cara dihibur, meunang respon positif ti babaturan deukeutna pikeun salawasna aya di sisi maranéhna, sarta meunang sarua dina perlakuan. Saran anu dipiharep dina ieu panalungtikan nya éta sumanget pikeun ngajalanan kahirupan sangkan meunang kahirupan anu hadé jeung ngajaga komunikasi jeung jalma-jalma anu pangdeukeutna pikeun nyiptakeun suasana saperti kulawarga sorangan.*

**Kecap Konci:** *Pola Komunikasi, Cerai, Rumaja*