**ABSTRAK**

 **Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Gunung Hejo Sebagai Tempat Pesugihan”. Persepsi ataupun pendapat dikalangan masyarakat berbeda-beda menurut sudut pandang, pengalaman, dan pesaan yang diterima oleh masing-masing individu. Persepsi muncul akibat adanya sebuah proses yaitu Sensasi, Atensi*,* dan Interpretasi*.* Oleh karena itu, peneliti terarik untuk meneliti tentang persepsi yang ada pada masyarakat mengenai Gunung Hejo yang dipercaya sebagai tempat pesugihan yang berada di Kecamatan Darangdan, Purwakarta.**

 **Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Gunung Hejo yang terletak di Kecamatan Darangdan, Purwakarta. Peneliti ingin mengetahui bagaimana respon dan sikap masyarakat dengan adanya Gunung Hejo yang dipercaya oleh masyarakat dijadikan tempat keramat untuk melakukan doa serta ritual pesugihan. Dengan ini, peneliti mencari tahu dengan melalui tahap-tahap Sensasi, Atensi, dan Interpretasi*.***

**Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada informan atau narasumber yang berada dilokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba menarik kesimpulana bahwa dari hamper semua informan mempersepsikan Gunung Hejo sebagai tempat pesugihan baik dalam kelancaran usaha,jabatan, maupun mencari wangsit.**

**Sebagai salah satu tempat yang dikenal angker karena tempatnya yang dikelilingi hutan karet ini sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu. Bahkan dari waktu ke waktu peziarah yang datang ke tempat ini selalu ada setiap harinya. Masyarakat meyakini bahwa Gunung Hejo merupakan salah satu tempat petilasan Prabu Siliwangi. Karena itu pula tidak sedikit masyarakat yang datang ke tempat tersebut melakukan ritual tertentu guna mencari pesugihan baik dalam kelancaran usaha,jabatan, maupun mencari wangsit.**

 **Saran dari peneliti ada baiknya jika masyarakat untuk tidak terlalu percaya dengan hal gaib seperti itu, karena semua rizki sudah diatur oleh Allah. SWT. dan tidak ada salahnya jika memang masyarakat ingin menjaga melestarikan Gunung Hejo sebagai tempat yang dikenal dengan timbunnya pohon karet sebagai tempat wisata.**

**ABSTRACT**

**This research entitled "Public Perceptions About Gunung Hejo As Place Pesugihan". Perceptions or opinions among the public vary according to the point of view, experience and skill received by each individual. Perception arises due to a process of Sensation, Attention, and Interpretation. Therefore, researchers are interested to examine about the perception that there is in the community about Gunung Hejo is believed as a place pesugihan located in Darangdan District, Purwakarta.**

**The purpose of this study is to determine the public perception of Gunung Hejo located in District Darangdan, Purwakarta. Researchers want to know how the response and attitude of the community with the Gunung Hejo is trusted by the community made a sacred place to perform prayers and pesugihan rituals. With this, researchers find out through the stages of Sensation, Attention, and Interpretation.**

**The method used by the researcher is qualitative descriptive by conducting in-depth interviews to informants or resource persons located in the research location. Based on the results of research that has been done, the researchers tried to draw the conclusion that from almost all informants perceive Gunung Hejo as a place pesugihan both in the smooth business, position, and looking for wangsit.**

**As one of the known haunted places because of its place which is surrounded by rubber forest has been famous since tens of years ago. Even from time to time pilgrims who come to this place is always there every day. Communities believe that Gunung Hejo is one of Petilasan Prabu Siliwangi. Because it is also not a few people who come to the place perform certain rituals in order to find pesugihan both in the smooth business, position, and looking for wangsit.**

**Suggestions from researchers it is good if people not to believe in such a supernatural thing, because all rizki is set by Allah. SWT. And there is no harm if indeed people want to keep preserving Mount Hejo as a place known as timbunnya rubber trees as tourist attractions.**

**RINGKESAN**

**Panalungtikan ieu dijudulan “Persepsi Balarea Ngeunaan Gunung Hejo Minangka Tempat Pesugihan”. Persepsi ataupun pamadegan dikalangan balarea benten-benten nurutkeun panempo,pangalaman,sarta pesaan anu ditarima ku sewang-sewang individu. Persepsi wedal alatan kitu kaayaanana hiji proses yaktos Sensasi,Atensi,sarta Interpretasi. Ku margi eta,peneliti terarik kanggo nalungtik ngeunaan persepsi anu aya dina balarea ngeunaan Gunung Hejo anu dipercaya minangka tempat pesugihan anu aya di Kacamatan Darangdan,Purwakarta.**

**Tujuan panalungtikan ieu teh kanggo terang persepsi balarea ngeunaan Gunung Hejo anu tempatna Kacamatan Darangdan,Purwakarta. Peneliti hoyong terang kumaha respon sarta daweung balarea kalawan kitu kaayaanana Gunung Hejo anu dipercaya ku balarea dijadikeun tempat keramat kanggo ngalakukeun dua sarta ritual pesugihan. Kalawan ieu,peneliti pilari terang kalawan ngaliwatan babak-babak Sensasi,Atensi,sarta Interpretasi.**

**Padika anu dipake ku peneliti nyaeta deskriptif kualitatif ku cara ngalakukeun wawancara sacara mendalam ka informan atawa narasumber anu aya dilokasi panalungtikan. Dumasar kenging panalungtikan anu atos dipigawe,mangka peneliti mecakan metot kesimpulana yen ti hamper sadaya informan mempersepsikeun Gunung Hejo minangka tempat pesugihan sae dina kelancaran usaha , kalungguhan,atawa pilari wangsit.**

**Minangka salah sahiji tempat anu dipikawanoh angker margi tempatna anu dikurilingan leuweung karet ieu atos kakoncara saprak puluhan taun ka tukang. Sumawonten ti wanci ka wanci peziarah anu dongkap ka tempat ieu sok aya saban poena. Balarea ngayakinan yen Gunung Hejo mangrupa salah sahiji tempat petilasan Prabu Siliwangi. Margi eta deui henteu sakedik balarea anu dongkap ka tempat kasebat ngalakukeun ritual nu tangtu guna pilari pesugihan sae dina kelancaran usaha, kalungguhan,atawa pilari wangsit.**

**Saran ti peneliti aya alusna lamun balarea kanggo henteu percanten teuing kalawan perkawis gaib sepertos eta,margi sadaya rizki atos diatur ku Allah. SWT. sarta teu aya salahna lamun saleresna balarea hoyong ngajagi melanggengkeun Gunung Hejo minangka tempat anu dipikawanoh kalawan urug na tangkal karet minangka tempat wisata.**