**ABSTRAK**

*Peran pemerintah merupakan hal yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan yang digulirkan terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Permasalahan publik yang dipengaruhi oleh kurangnya peran pemerintah dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia maupun lingkunganya sering terjadi diberbagai kota di Indonesia, salah satu kota yang mengalaminya adalah Kota Bandung yang memiliki salah satu permasalahan publik yaitu UKM khususnya Sentra Rajut Binong Jati. Usaha kecil, dan menengah (UKM) memainkan peran yang sangat vital di dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi karena UKM dapat menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Secara tingkat nasional potensi UKM mengalamai peningkatan tiap tahunnya yang justru berbanding terbalik dengan UKM ditingkat daerah khususnya Sentra Rajut Binong Jati yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Perbaikan dalam penyelengaraan pemerintahan dalam menjalankan perannya perlu dilakukan yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan Kota Bandung untuk meningkatkan potensi secara kuantitas maupun kualitas UKM Sentra Rajut Binong Jati Kota Bandung.*

*Penelitian ini mencoba menjelaskan dan menganalisis tentang peran pemerintah dalam pembedayaan sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung, sejauh mana peran yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan potensi UKM sentra Rajut Binong Jati , Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan pusat perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional, Dalam skripsi ini yang menjadi tolak ukur pada peran pemerintah adalah sebagai berikut : peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator dan peran pemerintah sebagai fasilitator.*

*Penelitian ini di lakukan berdasarkan pada gambaran bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah masih belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan hal ini dapat di lihat dari fenomena sebagai berikut: Program yang direncanakan belum berjalan dengan efektif saat implementasi,* *sulitnya memberikan pemahaman mindset entrepreneur terhadap pengrajin Sentra Rajut Binong Jati dan faktor infrastruktur yang belum terbenahi. Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat dan memadai bahan pertimbangan untuk membenahi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Sentra Rajut Binong Jati Di Kota Bandung.*

***Kata kunci : peran pemerintah***

***ABSTRACT***

*The role of government is crucial in the process of implementing policies rolled out especially in terms of community empowerment. Public issues that are affected by the lack of government's role in terms of the empowerment of human resources and their environment often occur in various cities in Indonesia, one of the cities that experience is Bandung, which has one of the problems that UKM in particular public Binong Jati knitting centers. Micro, small, and medium enterprises (UKM) play a very vital role in the growth of economic development because most UKM can absorb more labor than large businesses. On the national level the potential of UKM experiencing an increase each year that it is inversely proportional to the regional level in particular UKM Binong Jati knitting centers has decreased every year. Improvements in the organization of government in carrying out its role needs to be done in this case represented by the Department of Industry Trade Cooperatives and UKM Bandung to increase in quantity and quality potential of UKM Binong Jati knitting Centers Bandung.*

*This study tries to explain and analyze about the government's role in empowerment Binong Jati knitting centers in Bandung, the extent to which the role of government will be undertaken to improve the potential of UKM Binong Jati Knitting centers, method used in this research is descriptive qualitative ie the center of attention on the problem-problem actual nature and describe the facts about the problems examined as they are accompanied with a rational interpretation, in this thesis is a benchmark on the role of government are as follows: the role of government as a regulator, the government's role as a motivator and role of government as a facilitator.*

*The research was conducted based on the idea that the role played by the government is still not running as expected it can be seen from the following phenomena: the planned program has not been operating effectively during implementation, the difficulty of providing an understanding of the entrepreneurial mindset artisans Binong Jati knitting centers and infrastructure factors that have not improve. Results of this study are expected to be useful and adequate consideration to fix the glittering Government Role Centers Empowerment Binong Jati Knitting Centers In Bandung.*

***Keywords: the role of government***

***RINGKESAN***

Peran pamarentah mangrupa perkawis anu peryogi dina proses palaksanaan kawijakan anu digulirkeun utamana dina perkawis pemberdayaan balarea. Masalah umum anu dipangaruhan ku kirang na peran pamarentah dina perkawis pemberdayaan asal tanagi jalmi atawa lingkunganya sering lumangsung diberbagai dayeuh di Indonesia,salah sahiji dayeuh anu ngalaman na nyaeta Kota Bandung anu ngabogaan salah sahiji masalah umum yaktos UKM hususna Sentra Rajut Binong Jati. Usaha alit,sarta tengahan (UKM) meamengkeun peran anu vital pisan di jero pertumbuhan pangwangunan ekonomi margi UKM iasa nyerepan nu mawi seueur tanagi damel dibandingkeun usaha ageung. Sacara tingkat nasional potensi UKM mengalamai kanaekan saban warsih na anu malahan berbanding tibalik kalawan UKM ditingkat wewengkon hususna Sentra Rajut Binong Jati anu ngalaman penurunan saban warsih na. Perbaikan dina penyelengaraan pamarentahan dina ngajalankeun perannya peryogi dipigawe anu jero perkawis ieu diwakilan ku Dines Koperasi & UKM Perindustrian Perdagangan Kota Bandung kanggo ngaronjatkeun potensi sacara kuantitas atawa kualitas UKM Sentra Rajut Binong Jati Kota Bandung.

Panalungtikan ieu mecakan ngeceskeun sarta menganalisis ngeunaan peran pamarentah dina pembedayaan sentra rajut Binong Jati di Kota Bandung, sajauh manten peran anu di pigawe pamarentah dina ngaronjatkeun potensi UKM sentra Rajut Binong Jati, Padika anu dipake dina panalungtikan ieu teh deskriptif kualitatif nyaeta kalawan pusat perhatian dina masalah-masalah anu boga sipat aktual sarta ngagambarkeun fakta-fakta ngeunaan masalah anu ditalungtik sakumaha kitu kaayaanana dipirig kalawan interpretasi rasional, Dina skripsi ieu anu barobah kaayaan tampik ukur dina peran pamarentah nyaeta minangka katut: peran pamarentah minangka regulator,peran pamarentah minangka dinamisator sarta peran pamarentah minangka fasilitator.

Panalungtikan ieu di pigawe dumasar dina gambaran yen peran anu dipigawe ku pamarentah teu acan keneh mapan luyu kalawan anu di harepkeun perkawis ieu iasa di tingali ti fenomena minangka berikut: Program anu direncanakeun teu acan mapan kalawan efektif waktos implementasi,hesena mikeun pamahaman mindset entrepreneur ka pengrajin Sentra Rajut Binong Jati sarta faktor infrastruktur anu teu acan terbenahi. Kenging panalungtikan ieu di harepkeun iasa mere mangpaat sarta nyukupan bahan wiwaha kanggo membenahi Peran Pamarentah Dalam Pemberdayaan Sentra Rajut Binong Jati Di Kota Bandung.

***Sanggem konci : peran pamarentah***