Utilisation of Chat GPT in Improving Learning of Islamic Communication and Broadcasting Students at State Islamic University of Langsa

Abstract: This research aims to explain the role of Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) in learning for students majoring in Communication and Broadcasting Islam at the State Islamic Institute of Langsa. The phenomenological approach is used as the theoretical foundation to understand students' subjective experiences in using Chat GPT. Data was collected through in-depth interviews with three informants, namely students from the 2nd, 4th, and 6th semesters. The results of the study indicate that the use of Chat GPT provides easy access to information and assistance in understanding learning concepts. Students stated that Chat GPT helps them obtain detailed explanations, solve problems, and provide relevant additional reference sources. However, several challenges were also identified, such as less relevant answers and difficulties in formulating questions to Chat GPT. This research provides new insights into students' experiences using Chat GPT as a learning tool in higher education. These findings can serve as a reference for developing more effective learning strategies by utilizing artificial intelligence in the context of communication education.

Keywords: Chat GPT, Learning, Communication Students, Subjective Experience, Thematic Analysis
Introduction

In the era of rapid technological development, artificial intelligence is one of the innovations that increasingly changes the face of the world of education.\(^1\) One implementation of artificial intelligence technology that has attracted attention is Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer).\(^2\) The existence of Chat GPT provides promising potential in helping the learning process for students in various fields of study.\(^3\)

The development of communication technology and artificial intelligence has brought significant impacts in various aspects of life, including in the field of education.\(^4\) One of the technological innovations that is increasingly popular in education is Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer), an artificial intelligence system capable of producing text similar to human writing.\(^5\) The existence of Chat GPT becomes relevant in educational contexts, especially for students who are always looking for effective ways to obtain information and understand learning concepts.\(^6\)

In the context of the Islamic Communication and Broadcasting Study Program at the State Islamic Institute of Langsa, the use of Chat GPT in learning is an interesting phenomenon that needs to be explored further. Students in this study program have a


\(^6\) Luh Putu Ary Sri Tjahyanti dan Dkk, “Peran Artificial Intelligence (Ai) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19.”
distinctive need in understanding the complex concepts of Islamic communication and broadcasting. The use of Chat GPT is expected to be an effective means to facilitate the learning process and help students overcome the learning challenges they face.\(^7\)

The introduction aims to introduce the research topic, describe the background, and provide reasons why the research is relevant and important to do. This study aims to explain the role of Chat GPT in learning for students of the Islamic Communication and Broadcasting Study Program at the State Islamic Institute of Langsa. In addition, this study also aims to analyze students’ subjective experiences in using Chat GPT in learning, as well as identify the positive and negative impacts of using Chat GPT in learning for Islamic Communication and Broadcasting students.

The role of Chat GPT in learning is the main focus of this study. As an artificial intelligence tool, GPT Chat has the potential to provide faster and more relevant access to information for students.\(^8\) With its ability to produce text similar to human writing, Chat GPT can provide detailed explanations and help students understand learning concepts better. In addition, the use of GPT Chat can also be a means to solve problems and provide additional relevant reference sources for Islamic Communication and Broadcasting students.

However, the use of Chat GPT in learning also has some obstacles that need to be identified. Answers generated by Chat GPT are subjective and formed based on existing data, so there is a risk of answers being less relevant or not entirely accurate. In addition, the interaction between humans and Chat GPT is not the same as the interaction between humans and fellow humans. Therefore, the role and impact of

---

using Chat GPT in learning needs to be studied more deeply to understand the implications for Islamic Communication and Broadcasting students.⁹

In order to gain a deep understanding of the role and impact of using Chat GPT in learning, this study uses a phenomenological approach using Subjective Communication Theory. The phenomenological approach allows researchers to explore students' subjective experiences related to the use of Chat GPT in learning. Thus, this study not only focuses on the technical aspects of using Chat GPT, but also delves deeply into students' experiences and perceptions.¹⁰

This research contributes to the understanding of the use of Chat GPT in learning and its implications for Islamic Communication and Broadcasting students. The results of the research can be a reference for the development of more effective learning strategies by utilizing artificial intelligence in the context of communication education. Thus, this research is expected to provide practical benefits for the world of education and the development of communication science. Education is crucial in developing the potential and quality of human resources. In the era of increasingly advanced information and communication technology, artificial intelligence technology (artificial intelligence) is one of the innovations that has a significant impact in various fields, including education. One form of artificial intelligence technology that is increasingly popular and relevant in the world of education is Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Chat GPT is a language model developed using deep learning technology that is able to produce text similar to human text based on previously trained data. This capability makes Chat GPT a promising tool in supporting the learning process for

---

⁹ Okonkwo dan Ade-Ibijola.
students. With GPT Chat, students can easily ask questions or find information related to learning materials, making it easier to access information and supporting the understanding of learning concepts.\textsuperscript{11}

The use of GPT Chat in education has become a major concern in recent years. However, in-depth study of students' experiences in using GPT Chat in the context of Islamic communication and broadcasting education is still limited.\textsuperscript{12} Therefore, this study aims to explain the role of Chat GPT in learning for students of the Islamic Communication and Broadcasting Study Program at the State Islamic Institute of Langsa. The use of Chat GPT in students of Islamic Communication and broadcasting at the State Islamic Institute of Langsa, is an interesting phenomenon that needs further research. The subjective experience of students in using Chat GPT as a support for the learning process is the central point of this research.\textsuperscript{13} Explaining the role of Chat GPT in learning and analyzing the positive and negative impacts of its use will provide valuable insights for the development of more effective and relevant learning strategies.\textsuperscript{14}

Thus, this study aims to investigate how Chat GPT plays a role in learning for students of the Islamic Communication and Broadcasting Study Program at the State Islamic Institute of Langsa. Through a phenomenological approach, this study will explore students' subjective experiences related to the use of Chat GPT in their learning

\textsuperscript{11} Julianto et al., “Alternative Text Pre-Processing Using Chat GPT Open Ai.”
\textsuperscript{14} Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran, “Apa itu Pembelajaran?,” unida.ac.id, n.d.
context. The results of this study are expected to provide an in-depth understanding of how GPT Chat technology can be utilized optimally in supporting the learning process.

The implications of the findings of this study can be a reference for the development of learning strategies based on artificial intelligence technology in the field of Islamic communication and broadcasting. In addition, this research is also expected to contribute to a broader understanding of the role of artificial intelligence technology in the context of education in universities.


**Methods**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian terdiri dari mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa, informan penelitian terdiri dari tiga mahasiswa yang mewakili tiga tingkatan semester.

16 Luh Putu Ary Sri Tjahyanti dan Dkk, “Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19.”
berbeda, yaitu semester 2 (Raja), 4 (Jaka), dan 6 (Fatih). Pemilihan informan dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria inklusi penelitian yaitu mahasiswa yang aktif menggunakan Chat GPT dalam pembelajaran dan paham dengan penggunaan Chat GPT.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan para informan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi subjektif mahasiswa terkait penggunaan Chat GPT dalam pembelajaran. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam untuk memudahkan proses analisis data.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi data, dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dan informan. Pendekatan fenomenologi dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menggali pengalaman subjektif mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa dalam menggunakan Chat GPT dalam pembelajaran.20

**Result and Discussion**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) dalam pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa memberikan beberapa dampak yang signifikan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan tiga informan, yaitu mahasiswa semester 2 (Raja), semester 4 (Jaka), dan semester 6 (Fatih) Penggunaan Chat GPT memberikan manfaat yang signifikan dalam memperluas akses

---

informasi bagi mahasiswa. Dengan kemampuan untuk memberikan respons cepat dan relevan terhadap pertanyaan dan permintaan informasi, Chat GPT membantu mahasiswa mengakses referensi tambahan yang mendukung pemahaman konsep-konsep pembelajaran. Kecepatan dan kemudahan akses informasi ini sangat membantu mahasiswa dalam mengeksplorasi materi pembelajaran secara lebih mendalam.

Selanjutnya, Chat GPT berperan sebagai alat bantu yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep pembelajaran. Dengan memberikan penjelasan yang terperinci dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi mahasiswa terkait materi pembelajaran, Chat GPT membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Hal ini dapat membantu mahasiswa merasa lebih percaya diri dalam proses pembelajaran.

Namun, meskipun memberikan manfaat yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala terkait penggunaan Chat GPT. Jawaban yang kurang relevan atau kurang memenuhi harapan dari Chat GPT dapat mempengaruhi kualitas pengalaman pembelajaran mahasiswa. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa mereka perlu merumuskan pertanyaan dengan lebih spesifik untuk mendapatkan jawaban yang memadai dari Chat GPT. Selain itu, beberapa mahasiswa juga mengalami kendala teknis, seperti masalah koneksi internet atau kecepatan respons dari Chat GPT, yang dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran., ditemukan beberapa temuan yang relevan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan Chat GPT.
Pertama, Chat GPT memberikan kemudahan akses informasi bagi mahasiswa. Informan Raja menyatakan bahwa dengan Chat GPT, dia dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang relevan dengan materi pembelajaran tanpa harus mencari di sumber lain. Informan Jaka juga mengakui bahwa Chat GPT membantu dia dalam mencari referensi tambahan yang mendukung pemahaman konsep-konsep pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa Chat GPT dapat menjadi sumber informasi yang efisien dan efektif bagi mahasiswa.


Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala terkait penggunaan Chat GPT. Salah satunya adalah jawaban yang kurang relevan. Informan Raja menyatakan bahwa terkadang Chat GPT memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks pertanyaan yang dia ajukan. Hal ini menunjukkan
bahwa Chat GPT masih memiliki batasan dalam memahami pertanyaan yang kompleks dan konteks spesifik dari pembelajaran.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan kendala dalam memberikan pertanyaan ke Chat GPT. Informan Fatih menyatakan bahwa dia pernah mengalami kesulitan dalam merumuskan pertanyaan yang cukup spesifik dan jelas agar mendapatkan jawaban yang memadai dari Chat GPT. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perlu dilatih untuk menggunakan bahasa yang tepat dan merumuskan pertanyaan dengan lebih baik agar dapat memanfaatkan Chat GPT secara optimal dalam pembelajaran.

Secara keseluruhan, pemanfaatan Chat GPT dalam konteks pembelajaran memberikan dampak positif yang signifikan. Mahasiswa dapat mengambil keuntungan dari alat ini untuk mendukung proses pembelajaran mereka dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai konsep pembelajaran. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa Chat GPT tidak dapat menggantikan peran penting interaksi dan diskusi antara mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, aspek interaksi manusia tetap menjadi elemen yang tak tergantikan dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Studi berikutnya sebaiknya melibatkan sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan berbagai program studi lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran Chat GPT dalam konteks pendidikan tinggi.

Penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana Chat GPT dapat berperan dalam pembelajaran untuk mahasiswa yang mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pemanfaatan Chat GPT dapat membantu dalam memperluas akses terhadap informasi serta
mengingkatkan pemahaman tentang berbagai konsep pembelajaran. Meski begitu, temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Chat GPT memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan optimalisasi yang lebih baik agar manfaatnya dalam pembelajaran dapat dimaksimalkan.

Gambar 1. Cara Kerja Chat GPT

(Sumber: OpenAI 2023)

**Conclusion**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan Chat GPT dalam pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa memberikan manfaat signifikan. Pertama, Chat GPT memungkinkan mahasiswa untuk dengan mudah mengakses informasi yang relevan dengan materi pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas referensi tambahan yang mendukung pemahaman konsep pembelajaran. Kedua, Chat GPT efektif sebagai alat bantu dalam menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dengan detail dan
membantu mahasiswa memecahkan masalah terkait materi pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa.

Namun, kendala yang terkait dengan penggunaan Chat GPT seperti jawaban yang kurang relevan dan kesulitan merumuskan pertanyaan yang tepat perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap Chat GPT dan pelatihan bagi mahasiswa dalam menggunakan alat ini secara efektif.

Meskipun Chat GPT memberikan manfaat yang signifikan, perlu diingat bahwa interaksi dan diskusi antara mahasiswa dan dosen tetap menjadi aspek penting dalam pembelajaran. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi, dengan melibatkan sampel yang lebih besar dan variasi program studi lainnya untuk memahami lebih baik peran Chat GPT dalam pembelajaran.

Kesimpulannya, penggunaan Chat GPT dalam pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa memiliki potensi besar yang perlu terus dieksplorasi dalam konteks pendidikan tinggi.

**BIBLIOGRAPHY**


Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran. “Apa itu Pembelajaran?” unida.ac.id, n.d.


