**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT ANTAPANI KOTA BANDUNG TERKAIT PANDEMI *COVID-19*”. Yang dilakukan di Kecamatan Antapani dalam menanggulangi virus *Covid-19.* Peneliti ingin mengetahui sensasi, atensi, interpretasi, dan persepsi dari masyarakat Kecamatan Antapani terkait virus *Covid-19.*

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Sensasi, Atensi, Interpretasi, dan Persepsi dari masyarakat Kecamatan Antapani mengenai virus *Covid-19.*

Landasasan teori untuk memecahkan masalah yang telah ditemukan peneliti ini adalah menggunakan teori Dedy Mulyana (2015) dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar : “Persepsi meliputi pengindraan (sensasi) melalui alat-alat indra kita (indra peraba, indra penglihat, indra pencium, indra pendengaran, indra pengecap), atensi dan interpretasi.

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi: observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan empat sumber informan yaitu ahli, akademis, inti, dan pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi penyebaran *Covid-19* di sekitar mereka, antara lain masih banyaknya warga yang tidak menjalankan karantina dan memakai masker. Pemahaman dan kesadaran sebagian besar masyarakat Kecamatan Antapani terhadap bahayanya *Covid-19* masih sangat kurang. Hal tersebut terlihat dari aktifitas warga sehari-hari yang mana pada 3 bulan berturut-turut tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian komunikasi kesehatan yang memang harus lebih di sederhanakan lagi sehingga masyarakat mampu dan memahami dengan mudah setiap edukasi yang diberikan.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Bentuk Komunikasi, *Covid-19*

**ABSTRACT**

*This research is entitled "PERCEPTION OF THE ANTAPANI CITY OF BANDUNG COMMUNITY RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC". What was done in Antapani District in tackling the Covid-19 virus. Researchers want to know the sensation, attention, interpretation, and perception of the people of Antapani District regarding the Covid-19 virus.*

*The purpose of this study was to determine the sensation, attention, interpretation, and perception of the people of Antapani District regarding the Covid-19 virus.*

*The theoretical basis for solving problems that have been found by this researcher is to use the theory of Dedy Mulyana (2015) in his book Communication Science An Introduction: "Perception includes sensing (sensation) through our senses (touch, sight, smell, hearing). , the sense of taste), attention and interpretation.*

*The research method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques used in this study include: observation, in-depth interviews and literature study. This study uses four sources of informants, namely experts, academics, core, and supporters.*

*Based on the results of research that has been carried out by researchers, it can be concluded that there is a lack of public awareness of the potential spread of Covid-19 around them, including many residents who do not carry out quarantine and wear masks. The understanding and awareness of the majority of the people of Antapani District about the dangers of Covid-19 is still very lacking. This can be seen from the daily activities of residents who have not implemented health protocols for 3 consecutive months. Then health communication, which should be simplified even more, so that people are able and understand easily any education provided.*

*Keywords: Public Perception, Form of Communication, Covid-19*

**RINGKESAN**

Ieu panalungtikan dijudulan “PERSEPSI MASYARAKAT KOTA ANTAPANI BANDUNG HUBUNGAN KA PANDEMIK *COVID-19*”. Naon anu dilakukeun di Kacamatan Antapani dina ngungkulan virus *Covid-19*. Panalungtik hoyong terang sensasi, perhatian, interpretasi, sareng persepsi masarakat Kacamatan Antapani ngeunaan virus *Covid-19.*
 Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun mikanyaho sensasi, perhatian, interpretasi, jeung persepsi masarakat Kacamatan Antapani ngeunaan virus *Covid-19*.
 Landasan téoritis pikeun ngaréngsékeun masalah anu geus kapanggih ku ieu panalungtik ngagunakeun tiori Dedy Mulyana (2015) dina bukuna Communication Science An Introduction: “Persépsi ngawengku indra (sensasi) ngaliwatan indra urang (rampa, tetempoan, bau, pangrungu). ., rasa rasa), perhatian jeung interpretasi.
 Métode panalungtikan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode kualitatif. Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun dina ieu panalungtikan ngawengku: obsérvasi, wawancara mendalam, jeung studi pustaka. Ieu panalungtikan ngagunakeun opat sumber narasumber, nya éta ahli, akademisi, inti, jeng ngarojong.

 Dumasar kana hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun ku panalungtik, bisa dicindekkeun kurangna kasadaran masarakat kana potensi sumebarna *Covid-19* di sabudeureunana, kaasup réa warga anu henteu ngalaksanakeun karantina jeung maké masker.Pemahaman jeung kasadaran mayoritas warga Kacamatan Antapani ngeunaan bahaya *Covid-19* masih kénéh kurang. Hal ieu ditingali tina kagiatan sapopoe warga anu geus 3 bulan berturut-turut henteu ngalaksanakeun protokol kaséhatan. Saterusna komunikasi kaséhatan, anu kudu disederhanakeun deui sangkan masarakat bisa jeung gampang paham kana sagala atikan anu disadiakeun.

Kata Kunci: Persepsi Publik, Bentuk Komunikasi, *Covid-19*