# **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Peran Komunikasi Interpersonal Terhadap Kohesivitas Komunitas Brionesia Di Cikarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi individu terhadap anggota lainnya yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri untuk berkomunikasi dan berpendapat, dan juga untuk mengetahui kekompakan setiap anggota dalam memperkuat interaksi dan solidaritas. Landasan teori ini menggunakan teori interaksi simbolik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap anggota komunitas brionesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi interpersonal mampu membuat para anggota komunitas brionesia berkomunikasi dengan baik dan mampu memahami perkataan orang lain dan bisa menghargai pendapat orang lain yang bisa mengahsilkan kohesivitas dalam komunitas brionesia tesebut. Selain itu, factor kepercayaan anggota komunitas brionesia, gaya penyampaian yang persuasif, serta dukungan dari para anggota yang lain menjadi pendorong utama meningkatnya kohesivitas antar individu. Kesimpulannya Adalah Peran Komunikasi Interpersonal Terhadap Kohesivitas Komunitas Brionesia Di Cikarang terbukti mampu meningkatkan komunikasi yang berjalan dengan lancer sehinga kedekatan dan solidaritasnya makin kuat.

**Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal, Kohesivitas Kelompok, Anggota Brionesia**

# **ABSTRACT**

# This research is titled *"The Role of Interpersonal Communication in the Cohesiveness of the Brionesia Community in Cikarang."* The aim of this study is to examine how individual interactions within the community foster self-confidence in communication and expression, as well as to understand the unity among members in strengthening interaction and solidarity. The theoretical framework used in this research is symbolic interaction theory. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation involving members of the Brionesia community.

# The results of the study show that interpersonal communication enables Brionesia community members to communicate effectively, understand one another, and respect differing opinions, which contributes to the development of group cohesiveness. Furthermore, factors such as mutual trust among members, persuasive communication styles, and support from fellow members serve as key drivers in enhancing individual cohesion. In conclusion, the role of interpersonal communication in the cohesiveness of the Brionesia Community in Cikarang has proven to significantly improve communication flow, thereby strengthening emotional closeness and solidarity among its members.

# **Keywords: Interpersonal Communication, Group Cohesiveness, Brionesia Members**

# 

# **RINGKESAN**

# Panalungtikan ieu judulna *"Peran Komunikasi Interpersonal kana Kohesivitas Komunitas Brionesia di Cikarang."* Tujuan tina panalungtikan ieu nya éta pikeun ngulik kumaha interaksi antar individu dina komunitas bisa ngaronjatkeun kapercayaan diri dina komunikasi jeung dina ngedalkeun pamadegan, sarta pikeun ngukur kumaha kakuatan jeung kasolidan unggal anggota dina ngajalin interaksi jeung solidaritas. Dasar tina panalungtikan ieu maké teori interaksi simbolik. Métodeu nu digunakeun nyaéta métode kualitatif kalayan pendekatan deskriptif. Teknik ngumpulkeun data ngalangkungan wawancara jero, observasi, jeung dokumentasi ka para anggota komunitas Brionesia.

# Hasil tina panalungtikan nunjukkeun yén komunikasi interpersonal bisa nyababkeun anggota komunitas Brionesia bisa silih komunikasi jeung silih ngarti kalayan hadé, ogé bisa ngajenan kana pamadegan batur. Ieu hal ngadorong kana kabentukna kohesivitas dina komunitas éta. Sajaba ti éta, faktor kapercayaan antar anggota, gaya komunikasi nu persuasif, sarta rojongan ti anggota séjén, jadi pendorong utama ngaronjatna kohesivitas antar individu.

# Kasimpulanana, peran komunikasi interpersonal dina komunitas Brionesia di Cikarang kabuktian bisa ngaronjatkeun komunikasi nu lancar, sahingga kekecapan jeung solidaritas antara anggota jadi leuwih pageuh.

# **Kecap Konci: Komunikasi Interpersonal, Kohesivitas Kelompok, Anggota Brionesia**