**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekeonomi Asean (MEA)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekeonomi Asean (MEA) Khususnya disentra industri Kecap Maja Menjangan. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana program Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di ,mana instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini diolah melalui prosedur kualitatif melalui reduksi, penyajian dan verifikasi data dengan memperhatikan konteks penelitian yang terdiri dari latar belakang peristiwa, situasi dan kondisi empiris yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dalam penelitian ini adalah peran yang di lakukan pemerintah dalam pemberdayaan belum dilakukan dengan massimal baik secara internal yaitu kinerja aparatur negaranya maupun secara eksternal yaitu mindset pelaku usaha dan fakta saat dilapangan yang terjadi. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yaitu Program-program yang telah direncanakan belum berjalan secara efektif saat implementasi dilapangan karena kurangnya kordinasi dan informasi yang diberikan pemerintah kepada sentra industri kecap maja menjangan, hanya sebagian sentra industri saja yang terkait pelatihan dan pembinan sehingga pengembangan potensi SDM yang dilakukan pemerintah belum seluruhnya dirasakan oleh sentra industri kecap maja menjangan. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar belum seluruhnya diwadahi oleh pemerintah daerah, Belum terbentuknya keterjaminan kualitas dan kuantitas infastruktur yang mendukung dunia usaha kecap maja menjangan. Kelemahan di bidang organisasi dalam kecap maja menjangan dan manajemen sumber daya manusia, Iklim usaha yang kurang kondusip, faktor cuaca, bahan baku dan persaingan pasar yang semakin mematikan, Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap UKM.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah, MEA, UMKM**

**ABSTRAK**  
  
 Penelitian ieu dijudulan “Peran Pamarentah Dina Nyanghareupan Balarea Ekeonomi Asean (MEA)”. Tujuan panalungtikan ieu teh kanggo menjelaskan Peran Pamarentah Dina Nyanghareupan Masyarakat Ekeonomi Asean (MEA) Hususna disentra industri Kecap Maja Menjangan. Disamping eta,panalungtikan ieu oge boga tujuan kanggo nyumponan salah sahiji sarat dina menempuh ujian sidang sarjana program Strata Hiji (S1) dina Jurusan Elmu Administrasi Nagara.

Penelitian ieu ngagunakeun padika kualitatif kalawan pendekatan deskriptif,di manten instrument utami dina panalungtikan ieu teh peneliti sorangan,kalawan teknik pengumpulan data na ngagunakeun teknik wawancara,observasi sarta dokumentasi. Data primer sarta data sekunder anu di peroleh dina panalungtikan ieu dikokolakeun ngaliwatan prosedur kualitatif ngaliwatan reduksi,penyajian sarta verifikasi data kalawan nengetan konteks panalungtikan anu diwangun ti kasang pengker kajadian,kaayaan sarta kaayaan empiris anu patali jeung objek panalungtikan.

Kenging dina panalungtikan ieu teh peran anu di pigawe pamarentah dina pemberdayaan tacan dipigawe kalawan massimal sae sacara internal yaktos kinerja aparatur nagarana atawa sacara eksternal yaktos mindset palaku usaha sarta fakta wanci dilapangan anu lumangsung. Perkawis ieu jalaran kitu kaayaanana sababaraha perkawis yaktos Program-program anu atos direncanakeun tacan mapan sacara efektif wanci implementasi dilapangan margi kirang na kordinasi sarta informasi anu dibikeun pamarentah ka sentra industri kecap maja menjangan,ngan sapalih sentra industri wae anu patali palatihan sarta pembinan ku kituna pengembangan potensi SDM anu dipigawe pamarentah tacan sakumna na dirasakeun ku sentra industri kecap maja menjangan. Kelemahan dina meunang kasempetan pasar sarta ngagedean pangsa pasar tacan sakumna na diwadahi ku pamarentah wewengkon,Tacan kabentuk na keterjaminan kualitas sarta kuantitas infastruktur anu ngarojong dunya usaha kecap maja menjangan. Kelemahan di widang organisasi dina kecap maja menjangan sarta manajemen asal tanagi jalmi,Iklim usaha anu kirang kondusip,faktor cuaca,bahan lulugu, poko sarta persaingan pasar anu beuki menilarkeun,Pembinaan anu atos dipigawe kirang keneh terpadu sarta kirang na kapercayaan sarta kapadulian balarea ka UKM.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah, MEA, UMKM**

**ABSTRACT**

This study, entitled "The Role of Government in Facing Ekeonomi Asean Community (MEA)". The purpose of this study was to describe the role of the Government in Facing Ekeonomi Asean Community (AEC) industry disentra Ketchup Especially Maja Menjangan. In addition, this study also aims to fulfill one of the requirements in the undergraduate program through a test session Tier One (S1) at the Department of Public Administration.

This study used a qualitative method with descriptive approach, in, where the main instrument in this study is the researchers themselves, with the data collecting technique uses interview, observation and documentation. Primary data and secondary data obtained in this study are processed through qualitative procedures through reduction, presentation and verification of data by taking into account the context of the study consisted of a background to the events, circumstances and conditions associated with the object of empirical research.

The results in this study is the role of the government in empowering done has not been done either internally massimal performance of the apparatus that country and externally that mindset businesses and the fact that occurs when the field. This is due to several things: The programs that have been planned is not effective when the implementation of the field because of the lack of coordination and information given by government to the industrial center of soy maja deer, only a portion of an industrial district just related training and pembinan so the potential development of human resources government has not fully felt by the soy industry center maja deer. Weakness in gaining market opportunities and increase market share have not been fully accommodated by the local government, the formation of assuredness yet the quality and quantity of infrastructure that supports the business world soy maja deer. Weakness in the field of organizations in soy maja deer and human resource management, business climate less kondusip, weather factors, raw materials and market competition increasingly deadly, guidance that has been done is still lacking an integrated and lack of trust and public awareness of UKM.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah, MEA, UMKM**