**ABSTRAK**

Maraknya pedagang asongan anak-anak di Kota Bandung semakin jelas terlihat terutama di kawasan padat lalu lintas dan jalan-jalan utama tidak terkecuali Jalan Riau Bandung, dimana anak-anak tersebut menjajakan dagangannya kepada para pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dan perilaku masyarakat terhadap anak-anak pedagang asongan di Jalan Riau bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus dan dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yang berasal dari Dinas Sosial Kota Bandung, Masyarakat sekitar Jalan Riau, masyarakat yang bekerja di Jalan Riau, masyarakat yang melintas di Jalan Riau serta anak-anak pedagang asongan itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengetahuan masyarakat tentang pedagang asongan anak di Jalan Riau Kota Bandung didasarkan pada pengalamannya dan pengetahuannya tentang anak-anak pedagang asongan baik secara internal maupuan secara eksternal. Sementara Persepsi sikap masyarakat tentang anak-anak pedagang asongan di Jalan Riau Kota Bandung didasarkan pada aspek kepercayaan, kehidupan emosional dan kecenderungan untuk bertindak dimana masyarakat menyatakan siap berpartisipasi apabila ada program yang mampu mengatasi permasalahan anak-anak pedagang asongan tersebut. Kemudian persepsi tindakan masyarakat tentang pedagang asongan anak di jalan Riau Kota Bandung didasarkan pada aspek persepsi masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan anak pedagang asongan, respon terpimpin yang menyatakan kesediaan membantu apabila ditemukan anak pedagang asongan, aspek mekanisme yang menyatakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi permasalahan anak pedagang asongan, dan aspek adopsi dimana dikemukakan ide-ide lain yang dapat direalisasikan sebagai upaya penanggulangan masalah anak-anak pedagang asongan.

*Kata Kunci: Persepsi, Perilaku, Masyarakat, Sosial, Pedagang asongan,*

***ABSTRACT***

*The rise of street hawkers in the city of Bandung is increasingly evident especially in the dense areas of traffic and the main roads are no exception Jalan Riau Bandung, where the children are peddling his wares to the users of the road. This study aims to determine the public perception and behavior of the community of children hawkers at Jalan Riau bandung.*

*The research method used is qualitative method with case study and done by interviewing some informants who come from Bandung City Social Service, People around Jalan Riau, people working in Jalan Riau, people passing on Jalan Riau and children hawkers theirself .*

*The results showed that the perception of public knowledge about street hawkers in Jalan Riau Bandung based on his experience and his knowledge of hawkers children both internally maupuan externally. While the perception of public attitude about children hawkers in Jalan Riau Bandung City based on the aspect of trust, emotional life and the tendency to act in which the community declared ready to participate if there is a program that is able to overcome the problems of children such hawkers. Then the perception of community action on street vendors in Bandung City Bandung based on public perception aspect to pursue prosperity of child hawkers, a guided response that states willingness to help if found child hawkers, aspects of mechanisms that declare form of active participation of the community in overcoming the problem of child traders asongan, and aspects of adoption which put forward other ideas that can be realized as an effort to overcome the problems of children hawkers.*

*Keywords: Perception, Behavior, Society, Social, Traders,*

**RINGKESAN**

Seueurna barudak asong di Bandung langkung katawis jaman ayeuna, utamana di wewengkon lalulintas anu padet tur jalan utama, taya iwal Jalan Riau Bandung, dimana barudak asong nawiskeun icalanna ka pamaké jalan. Panaletean ieu gaduh tujuan pikeun nangtukeun persépsi masarakat sareng paripolah masarakat perkawis barudak asong anu aya di Jalan Riau Bandung.

Metodeu anu diangge nyaéta métode déskriptif kualitatif sareng studi kasus. Sumberna tinu wawancara ka narasumber ti Dinas Sosial Kota Bandung, masarakat sabudeureun Jalan Riau, masarakat anu digawe di Jalan Riau, masarakat anu ngalangkung ka Jalan Riau sarta barudak asongna.

Hasil panaletean némbongkeun yén persépsi pangaweruh umum ngeunaan budak asong di Jalan Riau Bandung dumasar kana pangalaman jeung pangaweruh ngeunaan barudak asong. Samentawis ti eta, persepsi sikep masarakat ngeunaan barudak asong di Jalan Riau Bandung anu dumasar kana aspék amanah, kahirupan emosional jeung kacenderungan masarakat anu mangrupa siapna masarakat pikeun ilubiung lamun aya program anu geus bisa nungkulan masalah dina barudak ti PKL. Lajeng persepsi tindakan masarakat dumasar kana aspek persepsi masarakat kanggo ngupayakeun kasejahteraan barudak asong, respon terpimpin anu nerangkeun yen masarakat kersa ngabanos upami mendakan budak asong, aspek mekanisme anu nerangkeun partisipasi aktif masarakat kangge meresan masalah budak asong, sareng aspek adopsi anu nerangkeun pamikiran-pamikiran anu tiasa dijalakeun dina raraga ngalereskeun masalah budak asong.

Konci: persépsi, Paripolah, Masarakat, Sosial, Budak Asong,