**ABSTRAK**

**Penelitian ini berjudul “Fenomena *Cadel Primordial* Pada Masyarakat Suku Sunda di Bandung”. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fenomena *Cadel Primordial* Pada Masyarakat Suku Sunda di Bandung.**

**Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi partisipan, dan wawancara dengan budayawan Sunda, Akademisi dan juga beberapa masyarakat yang berbicara cadel. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan *conclusion drawing* atau *verification***

**Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa masyarakat Sunda secara ilmiah, bahwa Fenomena Cadel Primordial Cadel pada Masyarakat Sunda di Kota Bandung diakibatkan dari tidak adanya lafal atau huruf V, F, N dan Z pada tata bahasa Sunda, yang dikenal dalam tata bahasa sunda adalah P, NG, S, sehingga Masyarakat Sunda menggunakan P, NG dan S untuk melafalkan huruf-huruf tersebut dan penyebab hal tersebut adalah fakor lingkungan dan penyebaran orang Sunda yang hampir merata, selain itu masyarakat masih menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi, terutama di lingkungan keluarga, penggunaan bahasa indonesia biasanya hanya ditempat-tempat tertentu saja, seperti sekolah dan tempat kerja.**

**Hal-hal yang ingin peneliti rekomendasikan sebagai bahan masukan ialah hendaknya penggunaan bahasa *cadel* pada tatanan masyarakat sunda bias disesuaikan tempat penggunaanya, misalkan ketika pada lingkungan formal bias menggunakan bahasa Indonesia saja, agar tidak menjadi hambatan masyarakat Sunda ketika berkomunikasi dengan orang lain.**

**ABSTRACT**

***This study, entitled "The phenomenon of Cadel Primordial At Community Sundanese in Bandung". The objective of this study was to determine how the phenomenon of Cadel Primordial At Community Sundanese in Bandung.***

***The method used is qualitative research methods. Data collection techniques performed through library research, field studies, participant observation, and interviews with Sundanese culture, academics and also some people who talk lisp. Data analysis techniques in the study was conducted with data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification***

***Based on the research results showed that the Sundanese people scientifically, that the phenomenon of the Society Cadel Cadel Primordial Sundanese in Bandung resulting from the absence of pronunciation or letters V, F, N and Z on the grammar of Sundanese, which is known in the Sunda grammar is P , NG, S, so the Sunda people using P, NG and S to pronounce these letters and the cause of it is fakor environment and the spread of the Sundanese are almost evenly distributed, other than that people still use Sundanese language as the main language of communication, especially in family environment, the use of Indonesian usually only in places certain, such as schools and workplaces.***

***Things that wanted to researchers recommend as inputs should use language is slurred in society Sundanese adjustable bias where its use, for example when the formal environment using Indonesian bias alone, so as not to become an obstacle Sundanese people when communicating with others.***

**RINGKESAN**

**Panalungtikan ieu dijudulan “Fenomena Cadel Primordial Dina Balarea Suku Sunda di Bandung”. Tujuan diayakeunana panalungtikan ieu teh kanggo terang kumaha Fenomena Cadel Primordial Dina Balarea Suku Sunda di Bandung.**

**Padika panalungtikan anu dipake nyaeta padika panalungtikan kualitatif. Teknik pengumpulan data dipigawe ngaliwatan studi kepustakaan,studi lapang,observasi partisipan,sarta wawancara kalawan budayawan Sunda,Akademisi sarta oge sababaraha balarea anu wagel cadel. Teknik analisis data dina panalungtikan ieu dipigawe kalawan reduksi data,penyajian data sarta *conclusion* *drawing* atawa *verification*.**

**Dumasar kenging panalungtikan mangka ditampa kenging yen balarea Sunda sacara ilmiah,yen Fenomena Cadel Primordial Cadel dina Balarea Sunda di Dayeuh Bandung dibalukarkeun ti henteu kitu kaayaanana lafal atawa hurup V,F,N sarta Z dina tata nalika Sunda,anu dipikawanoh dina tata nalika sunda nyaeta P,NG,S,ku kituna Balarea Sunda ngagunakeun P,NG sarta S kanggo melafalkeun hurup-hurup kasebat sarta cukang lantaran perkawis kasebat nyaeta fakor lingkungan sarta sumebarna jalmi Sunda anu ampir merata,sajaba ti eta balarea ngagunakeun keneh nalika sunda minangka nalika utami dina berkomunikasi,utamana di lingkungan kulawargi,pamakean nalika indonesia biasana ngan ditempat-tempat nu tangtu wae,sepertos sakola sarta tempat damel.**

**Perkawis-perkawis anu hoyong peneliti mendasikeun minangka bahan asupkeun ialah hadena pamakean nalika cadel dina tatanan balarea sunda bias disaluyukeun tempat penggunaanya ,misalkan sabot dina lingkungan formal bias ngagunakeun nalika Indonesia wae,supados henteu barobah kaayaan tahanan balarea Sunda sabot berkomunikasi kalawan batur.**