# **ABSRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran sosial pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Desa Kalianyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Fenomena pernikahan dini menjadi perhatian penting karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, terutama bagi pasangan yang belum matang secara emosional dan finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan tambahan yang merupakan pasangan suami istri yang menikah dini, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran sosial mereka, baik sebagai pasangan suami istri maupun sebagai bagian dari masyarakat. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya kematangan emosional, keterbatasan ekonomi, dan stigma sosial. Meskipun demikian, beberapa pasangan berusaha menyesuaikan diri dengan peran baru melalui kerja sama dalam rumah tangga, dukungan keluarga, dan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, serta menjadi masukan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam menangani isu pernikahan dini.

**Kata kunci**: peran sosial, pernikahan dini, pasangan suami istri, kesejahteraan sosial

***ABSTRACT***

*This study aims to describe the social roles of early-married couples in Kalianyar Village, Panguragan Subdistrict, Cirebon Regency. Early marriage is a significant social phenomenon due to its potential to cause various social, economic, and psychological problems, especially for couples who are not yet emotionally or financially mature. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with key and supporting informants, consisting of early-married couples and local community figures. The findings reveal that early-married couples face various challenges in fulfilling their social roles, both within the family and in the wider community. These challenges include emotional immaturity, financial constraints, and social stigma. However, some couples make efforts to adapt to their roles by working together in household responsibilities, receiving support from family members, and increasing awareness of their social obligations. This study contributes to the development of social welfare science and provides insight for communities and related institutions in addressing the issue of early marriage.*

*Keywords: social role, early marriage, married couples, social welfare*

***RINGKESAN***

*Panalungtikan ieu tujuanana pikeun ngajelaskeun peran sosial pasangan salaki pamajikan anu nikah dina umur ngora di Désa Kalianyar, Kecamatan Panguragan, Kabupatén Cirebon. Kacida pentingna ngulik fenomena nikah dini, sabab bisa nimbulkeun rupa-rupa masalah sosial, ékonomi, jeung psikologis, utamana pikeun pasangan anu tacan cukup dewasa sacara émosional jeung finansial. Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta pendekatan kualitatif kalayan metode déskriptif. Data dikumpulkeun ngaliwatan wawancara jero jeung sababaraha informan konci jeung tambahan, kaasup pasangan anu nikah dini sarta tokoh masarakat satempat. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén pasangan anu nikah dina umur dini loba nyanghareupan tangtangan dina ngalaksanakeun peran sosialna boh dina kulawarga boh di masarakat. Tangtangan éta di antarana kurangna kadewasaan émosional, kakurangan ékonomi, sarta aya stigmasosial. Sanajan kitu, sabagian pasangan usaha pikeun adaptasi jeung peranna ngaliwatan gawé bareng dina rumahtangga, dukungan ti kulawarga, jeung ningkatkeun kasadaran ngeunaan tanggung jawab sosial. Panalungtikan ieu jadi kontribusi pikeun ngembangkeun élmu kasajahteraan sosial jeung jadi bahan pamikiran pikeun masarakat jeung lembaga nu aya hubunganana dina nyanghareupan masalah nikah dini.*

*Kecap Konci: peran sosial, nikah dini, pasangan salaki pamajikan, kasajahteraan sosial*