***ABSTRACT***

***This research is titled as “Perception of Bandung’s Woman On Street Harassment”. Perception or opinion on every woman is different according to their point of view, experience and message that they receive. The process of perception consists of sensation, attention and interpretation. Therefore, the researcher is interested to conduct a research about perception of Bandung’s woman on street harassment.***

***The aim of this research is to know sensation, attention and interpretation of woman on street harassment.***

***The researcher’s method is qualitative descriptive by doing depth interview to informants that has high relation to the research.***

***Based on the result of the research that has been done by researcher, the researcher concludes that Bandung’s woman has understood the concept of street hatassment and give negative perception against it but some of them don’t understand how to react properly against it.***

***The researcher recommends some things through this research such as doing socialization and giving education about sexual harassment so people will understand and won’t see it as something usual and also there has to be a law that arrage sexual harassment to discourage the offenders.***

**ABSTRAK**

**Penelitian ini berjudul “Persepsi Wanita Kota Bandung Pada Pelecehan Seksual di Ruang Publik”. Persepsi atau pendapat wanita berbeda-beda menurut sudut pandang, pengalaman, dan pesan yang diterima oleh masing-masing individu. Proses persepsi terdiri atas sensasi, atensi dan interpretasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti menenai Persepsi Wanita Kota Bandung Pada Pelecehan Seksual di Ruang Publik.**

**Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sensasi, atensi dan interpretasi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik.**

**Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalama kepada informan atau narasumber yang erat kaitannya dengan penelitian.**

**Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa wanita di Kota Bandung sudah cukup mengerti mengenai konsep pelecehan seksual di ruang publik dan menentang adanya hal tersebut dan memberikan persepsi negatif terhadapnya namun masih ada beberapa di antara mereka yang belum mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan mengatasi hal tersebut.**

**Hal-hal yang ingin peneliti rekomendasikan melalui penelitian ini adalah dengan melakukan sosialisasi serta pemberian pendidikan lebih mendalam mengenai pelecehan seksual terhadap masyarakat agar mereka mengerti dan tidak lagi memandang hal tersebut sebagai hal yang wajar serta dibuatnya hukum untuk mengatur pelecehan seksual agar pelaku jera.**

***RINGKESAN***

***Ulikan ieu judulna “Persepsi Awéwé Bandung Dina Pelecehan Sanggama di Rongga Masarakat". Persépsi atanapi pamadegan awéwé urang rupa-rupa gumantung kana pintonan, pangalaman, jeung pesen nu ditampi ku tiap individu. prosés diwangun ku hiji persepsi sensasi, perhatian jeung interpretasi. Kituna, panalungtik nu néang persépsi menenai Awéwé Bandung Dina pelecehan Sanggama di Rongga Masarakat.***

***Bidikan dina ulikan ieu nangtukeun sensasi, perhatian sarta interprétasi awéwé ngeunaan pelecehan seksual di spasi umum.***

***Metodeu nu digunakeun ku panalungtik téh kualitatif deskriptif ku wawancara mendalama ka informan atawa informan anu raket patalina jeung panalungtikan.***

***Dumasar kana panalungtikan anu geus dipigawé ku peneliti, anu peneliti disimpulkeun yen awéwé di Bandung nyaéta cukup ngartos konsép pelecehan seksual jeung ngalawan ayana ieu jeung mere hiji persepsi négatip ngalawan anjeunna, tapi masih aya sababaraha di antara maranehna anu teu ngarti kumaha sakuduna meta sarta nungkulan eta.***

***Hal anu hayang peneliti nyarankeun ngaliwatan panalungtikan nya éta ngalaksanakeun sosialisasi jeung atikan ngeunaan pelecehan publik ambéh maranéhanana ngarti tur bisa aya deui nempo salaku hal alam tur dijieun hukum pikeun ngatur pelecehan seksual guna maranehna teu kitu deui.***