**ABSTRAK**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di RW10, kelurahan Malabar dan kecamatan Lengkong, peneliti melihat masih kurangnya koordinasi yang terjalin dengan baik antara instansi dengan instansi maupun instansi dengan mitrakerja didaerah sehingga terdapati perbedaan jumlah data kependudukan, sehingga hal ini menjadi hambatan didalam pencapaian tujuan dalam pemutakhiran data kependudukan.

Peneliti menduga penghambat terciptanya pemutakhiran data kependudukan adalah 1) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas, 2) kurangnya pengawasan serta evaluasi dari atasan terhadap hasil kerja bawahannya, 3) Masih adanya proses yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, 4) Dalam melakukan tindakan masih ada yang tidak sesuai dengan aturan serta dalam pengiriman data belum tepat waktu, 5) dalam proses melakukan pemutakhiran data, masih belum dikembangkan.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini yakni untuk mendapatkan, mengetahui dan menganalisa data dan informasi yang dimana berkaitan dengan koordinasi kelembagaan dalam pemutakhiran data kependudukan, dimana untuk menguji teori yang ada dan untuk menguji kebenaran dari data-data yang ada dan untuk menambah wawasan khususnya penulis baik secara teoritis maupun praktisi dan dapat memberikan pendapat, kotribusi dan masukan kepada instansi terkait dan RW.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif menggunakan gejala sosial secara *deduktif,* dengan kata lain penelitian ini menggunakan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi Metode *Kualitatif* ini memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lebih banyak dapat di terapkan pada berbagai masalah.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian, harus adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas baik dari instansi maupun mitrakerja daerah, harus adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas yang diberikan secara berkala, harus adanya evaluasi dari atasan terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh bawahannya, harus adanya pemberian penyuluhan terhadap masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan guna terciptanya pemutakhiran data kependudukan.

***ABSTRACT***

Based on research doing by researchers in RW10, Malabar village, subdistrict Lengkong, researchers find the lack of coordination between the institutes of the region and it makes the difference in the amount of data on population, so that this becomes an obstacle in the achievement of the objectives in the population data update.

Researchers speculate that inhibiting the creation of updating population data is 1) a lack of coordination in the execution of duties, 2) lack of monitoring and evaluation of superiors on the work of his subordinates, 3) There are some processes that are not in accordance with existing rules, 4) In the act there were not in accordance with the rules and the data delivery is not timely, 5) in the process of updating the data, yet to be developed.

This research and usability purposes is. to get, find out and analyse the data and information which are related to the institutional coordination in the update of data on population, in which to test the existing theory and to test the truth of the existing data and to add the author's particular insight into both theoretically as well as practitioners and can give opinions, contribution and input to the relevant agencies and RW.

Research methods used by researchers are using qualitative research methods in social symptoms of deductive, in other words, this research uses the nature of something that is ongoing at the time this method of Qualitative study provides information useful to science so that more can be applied on a wide range of issues.

The conclusions of the study results and discussion so researchers can deduce the results of research, should increase coordination and communication in the implementation of either of the agencies as well as the partner area, should bring existence of surveillance against the holding of a given task on a regular basis, making the existence of evaluation from superiors against performance results carried out by his subordinates and existence of the grant of the extension to the community on procedures and the importance of having residency in order to document the creation of population data update.

ABSTRAK

Dumasar panalungtikan anu dilakukeun ku panalungtik di RW10, desa Malabar jeung sub Lengkong, panalungtik melong kurangna koordinasi anu nyampak jeung boh agénsi ka agénsi atawa lembaga jeung mitrakerja lokal, jeung nu terdapati béda dina jumlah data populasi, ku kituna eta jadi halangan dina pencapaian tujuan dina ngamutahirkeun data populasi.

Panalungtik ngaasumsikeun nu ngahambat pemutakhiran data populasi diantawisna 1) kurangna koordinasi dina dijalankeunnana tugas, 2) kurangna pengawasan sareng evaluasi ti atasan ka hasil pagawe bawahan na, 3) masih aya proses anu teu sesuai jeung aturan nu aya, 4) dina ngalakukeun tindakan masih aya nu teu sesuai jeung aturan, sareng ayana katerlambatan dina ngirimkeun data can tepat waktos, 5) dina proses pemutakhiran data, masih teu acan dikembangkeun.

Maksud jeung kagunaan tina ieu panalungtikan nyaeta ngaidentipikasi jeung nganalisis data jeung informasi nu hubungan ka koordinasi institusional di ngamutahirkeun data populasi, mana nguji téori aya jeung nguji kaabsahan tina data sadia jeung ngalegaan hususna pangarang boh teoritis ogé praktisi sarta bisa méré pamadegan, kotribusi jeung input ka agénsi sasuai jeung RW.

Metodeu nu digunakeun ku panalungtik nyaeta metoda panalungtikan kualitatif ngagunakeun fénoména *sosial deductively*, dina basa sejen, ulikan ieu ngagunakeun alam hal jalan dina waktu ulikan mangrupa metoda kualitatif nyadiakeun informasi dipake keur pangaweruh nu leuwih lengkep bisa dilarapkeunn ka sagala rupa masalah.

Kasimpulan ti ulikan jeung sawala tina panalungtik bisa disimpulkeun hasilna, kudu ngaronjat koordinasi jeung komunikasi dina ngurangan boh lembaga jeung wewengkon mitrakerja, kudu nu ngawaskeun palaksanaan pancén ditugaskeun rutin, kudu jadi evaluasi atasan dina hasil kinerja ngalakukeun ku bawahan, kudu nu hibah hiji extension tina public ngeunaan prosedur jeung pentingna ngabogaan dokumén kawarganagaraan guna nyieun apdet data demografi.