**ABSTRAK**

**Bank PD. BPR Garut cabang Blubur Limbangan merupakan usaha BUMD yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa terdapat usaha kredit dengan jenis kredit usaha produktif, kredit multiguna dan kredit profesi. Dalam penyalurannya, kredit usaha produktif merupakan kredit yang memiliki risiko paling tinggi, yaitu dalam bentuk kredit bermasalah. Oleh karena itu perlu analisis mengenai efektifitas penerapan manajemen risiko kredit sebagai alat untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah.**

**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit sebagai alat untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah pada kredit usaha produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri data primer yaitu wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tahapan-tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko serta pengelolaan risiko.**

**Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank PD. BPR Garut cabang Blubur Limbangan Garut belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengukuran risiko kredit menggunakan rasio NPL yang menunjukkan tingginya jumlah kredit bermasalah, yaitu selalu melebihi angka 5% dengan jumlah paling tinggi mencapai 22,21 % pada bulan Desember. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat penerapan manajemen risiko kredit, diantaranya faktor internal yaitu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada seperti tumpang tindih tanggung jawab oleh karyawan, kurang kehati-hatian dalam menyalurkan kredit serta penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi pemerintah serta kebijakan BI dan OJK.**

**Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini: (1) bank perlu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan analisa kredit. (2) membuat pedoman pelaksanaan manajemen risiko kredit secara baku. (3) karyawan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.**

Kata kunci: **manajemen risiko kredit**

**ABSTRAK**

**(terjemah Abstrak Bahas Inggris)**

***Bank PD. BPR Garut branch district Blubur Limbangan is a business enterprises in sector financial services. Based on research conducted by the researcher found that there are credit business with type of productive business credit, multipurpose credit and professional credit. That on distribution productive business credit is the highest risk credit. Therefore it is necessary analysis of the effectiveness of risk management of credit as a tool to minimize the non performing loan.***

***The destination of this research is to know how the application of the credit risk management as a tool to minimize the non performing loans in productive business credit. Type of the research is descriptive research, the part of data collection techniques used primary data is interviews and observations, then secondary data used the study of literature. Techniques data analysis used the stages of risk management, such as risk identification, evaluation and risk measurement and risk management.***

***Based on the results of research show that the application of risk management at the bank PD. BPR Garut branch district Blubur Limbangan has not been a good jo. Iit can be seen by using a credit risk measurement indicating a high NPL ratio of non performing loans, which always exceeds 5% with the highest number reached 22.21% in December. It caused by factors that hinder the implementation of credit risk management, including internal factors are influenced by the existing human resources as overlapping responsibilities of employees, lack of prudence in lending and irregularities committed by employees. As for external factorsaffected by the government's economic policy and the policy of central bank and the FSA.***

***Suggestions put forward in this research: (1) banks need to be more cautious in credit analysis. (2) create guidelines for the implementation of credit risk management in standar manner. (3) employees perform their duties and functions of each in order to avoid overlapping of responsibilities.***

***Keywords: credit risk management***

**ABSTRAK**

**(terjemah Abstrak Bahas Sunda)**

**Bank PD. BPR Garut cabang Blubur Limbangan mangrupa parusahaan BUMD anu usik dina widang jasa kaartosan. Bardasarkeun panalungtikan anu dilakonan ku panalungtik diuningakeun yen kredit anu disalurkeun bentukna nyaeta kredit usaha produktif, kredit multiguna jeung kredit profesi. Dina nyalurkeunna, kredit usaha produktif mangrupa kredit anu ngagaduhan resiko anu ageing, nyaeta mangrupa kredit barmasalah. Kumargi kitu diperyogikeun analisis ngeunaan efektifitas panerapan manajemen resiko kredit kanggo dijantenkeun pakakas ngirangan kajantenan kredit barmasalih**

**Pamaksadan panalungtikan ieu nyaeta kanggo ngauningakeun panerapan manajemen resiko kredit kanggo dijantenkeun pakakas ngirangan kajantenan kretit barmasalih dina kredit usaha produktif. Rupina panalungtikan anu dianggo dina panalungtikan ieu nyaeta padika deskriptif, teknik pangumpulan data anu dianggo nyaeta data sekunder anu dipake tina wawancara sareng observasi sarta data sekunder anu dihasilkeun sacara henteu langsung tina studi kapustakaan. Teknik analisis data anu dianggo nyaeta ngangge tahapan-tahapan manajemen mmala, nyaeta identifikasi mamala, evaluasi jeung pangukuran mamala, sarta pakokolaan mamala.**

**Dumasar kenging panalungtikan ngabuktoskeun yen panerapan manajemen resiko di bank PD. BPR Garut cabang Blubur Limbangan teu acan dilaksanakeun sacara sampurna kusabab ditinggal tina etangan resiko kredit nganggo rasio NPL (*Non performing Loan*) anu ninggalkeun hasil yen ageungna jumlah kredit bermasalih nyaeta langkung tina angka 5%. Jumlah paling ageung nyaeta ngahontal angka 22,21% dina sasih Desember. Asal muasal sababna nyaeta dipangaruhan ku faktor-faktor anu ngahalangan lumangsungna manajemen resiko kredit, nyaeta faktor internal anu dipangaruhan ku sumber daya manusa diantarana tumpang tindih tanggung waler pagawe, kurang tarati dina nyalurkeun kredit sarta panyimpangan anu dilakukeun ku pagawe bank. Salajengna faktor eksternal nyaeta dipangaruhan ku kabijakan ekonomi pamarentah sarta kabijakan BI sareng OJK.**

**Saran anu diuningakeun antawisna ngeunaaan: (1) bank kedah langkung tarati dina nganalisa kredit, (2) bank ngadamel padoman lumangsuna manajemen resiko kredit anu baku. (3) karyawan kedah ngalakukeun pancen sarta kadudukanna masing-masing supados henteu lumangsung tumpang tindih tanggung waler.**

**Kecap Konci: Manajemen Mamala Kredit**