# ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Persepsi anggota tentang kegiatan *Ngaleut* dengan Kohesivitasnya Di Komunitas *Aleut* Kota Bandung”. Pelaksanaan kegiatan *ngaleut* bertujuan sebagai kegiaran komunitas *aleut* sebagai komunitas apresiasi wisata sejarah dengan memperkenalkan metode belajar sejarah yang baru dengan mengunjungi langsung situs-situs budaya yang ada di Kota Bandung.

Sesuai dengan namanya *aleut* yang berarti berjalan kaki beriringan dalam bahasa sunda, Komunitas *Aleut* memberikan motede belajar sejarah baru yang biasanya belajar sejarah membosankan dengan hanya menghafal tahun dan nama-nama tokoh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi anggota tentang kegiatan *ngaleut* dengan kohesivitasnya di Komunitas *Aleu*t Kota Bandung, untuk mendeskripsikan kohesivtas kelompok di komunitas *Aleut* Kota Bandung, dan mendeskripsikan hubungan antara persepsi anggota tentang kegiatan ngaleut dengan kohesivitasnya di Komunitas *Aleut* Kota Bandung.

Metode yang digunakan adalah deskritif kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian dan teknik pengumpulan data adalah observasi non partisipan, angket dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Komunitas Aleut yang berjumlah 55 orang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling.* Skala dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Untuk pengujian hipotesis menggunakan statistik uji Kolerasi *Rank-Spearman.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi antara Persepsi anggota tentang Kegiatan *Ngaleut* dengan Kohesivitas di Komunitas *Aleut* Kota Bandung sebesar 0.694, hal ini menunjukkan korelasi yang kuat dan searah, sehingga dapat dikatakan apabila persepsi anggota tentang kegiatan *ngaleut* tinggi maka akan terbentuk kohesivitasnya di komunitas *aleut* Kota Bandung yang tinggi pula dengan besar hubungan 69,4%.

**Kata kunci:** Persepsi, anggota komunitas, kegiatan *ngaleut,* kohesivitas kelompok, komunitas *aleut*.

# ABSTRACT

The title of this research was the Correlation between “the community perception of *Ngaleut* activity with its cohessiveness in *Aleut* community of Bandung”. The implementation of *Ngaleut* activity was aimed as an appretiation community of historical tourism by introducing the latest of historical tourism by introducing the latest of historical learning method by visiting sites of culture in Bandung directly.

According to the meaning of *Aleut* in Sundanese is walking side by side. *Aleut* community has given the latest historical learning method differently, as their assumption that learning historical method was used to be boring.

The aim of this research was to describe the community perception of *Ngaleut* activity with its cohessiveness in *Aleut* community of Bandung, and also describe the correlation of it.

This research used quantitative descriptive method. The instrument of this reseacrh was a questionaire which included some questions were related to the perception of research problems. The technique of data collecting was non-participant observation, questionaire and interview. And the population of this research was the *Aleut* community of 55 people.

The sampling technique of this research was Simple random sampling. The scale of this research used an ordinal scale. To test the hypothesis used Rank Spearman correlation test statistics.*.*

The result of this research showed that the correlation between the community perception of *Ngaleut* activity with its cohessiveness in Aleut community of Bandung was 0.694. It showed that the correlation was strong or in the same direction. So that it could be said that if the community perception of *Ngaleut* activity was high, Their cohessiveness would be formed at high with a large relationship of 69.4%.

**Keyword:** Perception, community person, *Ngaleut* activity*,* cohessiveness , *Aleut* community.

# RINGKESAN

Skripsi ieu naliti jeung nalungtik “Hubungan antara persepsi anggota ngeunaan kagiatan ngaleut jeung kohesivitasna di komunitas aleut kota Bandung” Palaksanaan kagiataan ngaleut ngaboga maksad nyaeta ngabogaan kagiatan komunitas aleut nu tiasa jadi komunitas nu ngapresiasi wisata sajarah jeung tiasa ngeunalkeun metode diajar sejarah nu anyar jeung nganjang langsung ka situs situs budaya nu aya di kota bandung.

Saluyu jeung nami nyaeta aleut nu bogaan arti leumpang babarengan atawa sauyunan dini bahasa sunda. Komunitas aleut mikeunkeun metode pangajaran sejarah anyar nu biasana diajar sajarah ngabosenkeun ngansaukur ngahafal tahun jeung ngaran tokoh.

Panalungtikan ieu ngabogaan maksad nyaeta kanggo ngadeskripsikeun persepsi anggota ngeunaan kagiatan ngaleut jeung kohesivitasna di komunitas aluet kota bandung jeung boga maksad ngadeskripsikeun kohesivitas kelompok di komunitas aluet kota bandung, ngadeskripsikeun ongkoh hubungan antara persepsi anggota ngeunaan kegiatan ngaleut jeung kohesivitasna di komunitas aleut kota bandung.

Metode nu digunakeun nyaeta deskritif kuantitatif jeung nganggoan instrumen panalungtikan mangrupa angket nu diisi sabaraha panayaan ngeunaan persepsi ka masalah, panalungtikan dina teknik ngumpulkeun data nyaeta nganggoan observasi non partisipan mangrupa angket jeung wawancara. Populasi dini panalungtikan itu nyaeta anggota komunitas aleut sajumlah 55 jelema. Teknik ngumpulkeun data sample ngagunakeun random smapling skala, dina panalungtikan ieu ngangunakeun skala original pangujiaan hipotesis jeung ngangunakeun statistik uji kolerasi Rank- spearman

Tini hasil panalungtikan nunjukeun hubungan antara korelasi antara persepsi anggota ngeunaan kagiatan ngaleut jeung kohesivitas di komunitas aleut kota bandung sagede 0.694 hal itu nunjukeun korelasi nu kuat jeung saarah. Ku kituna tiasa di candak lamun persepsi anggota ngeunaan kagiatan ngaleut luhur jeung luhurna hubungan salona 69,4%.

**Kata konci** : persepsi, anggota komunitas, kagiatan ngaleut, kohesivitas kelompok, komunitas aleut.