**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Persepsi Keluarga Miskin Sebagai Mustahiq Tentang Pelaksanaan Program Zakat Community Development BAZNAS Dengan Pemberdayaannya Di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat” Pelaksanaan program Zakat *Community Development* bertujuan untuk mengembangkan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan berdaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi keluarga miskin sebagai *mustahiq* tentang pelaksanaan program Zakat *Community Development* di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat, untuk mendeskripsikan pemberdayaan keluarga miskin sebagai *mustahiq* dalam pelaksanaan program Zakat *Community Development* di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan mendeskripsikan hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai *mustahiq* tentang pelaksanaan program Zakat *Community Development* BAZNAS di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

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 keluarga miskin sebagai *mustahiq* yang menerima program Zakat *Community Development* BAZNAS berjumlah 45 keluarga. Teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified 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 Keluarga miskin sebagai *Mustahiq* tentang Program Zakat *Community Development Baznas* dengan pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat sebesar 0.893, hal ini menunjukkan korelasi yang kuat dan searah, sehingga dapat dikatakan apabila Persepsi Keluarga miskin sebagai *Mustahiq* tentang Program Zakat *Community Development Baznas* tinggi maka pemberdayaannya akan tinggi pula dengan besar hubungan 89,3%.

**Kata kunci:** Persepsi, kelurga miskin, *mustahiq,* Program Zakat *Community Development BAZNAS*, pemberdayaan.

Abstract

This Research entitled "The Relationship Between Perception of Poor Families as *Mustahiq* About the Implementation of the Community Development Zakat Badan Amil Zakat Nasional Program With Its Empowerment in Padalarang Village, West Bandung Regency" The implementation of the Community Development Zakat program aims to develop the community comprehensively by integrating economic aspects and social aspects (education, health, religion, environment, and other social aspects) whose main funding is sourced from zakat, infaq, and alms so that a prosperous and empowered society can be realized.

The purpose of this research is to describe the perception of poor families as mustahiq about the implementation of the Community Development Zakat program in Padalarang Village, West Bandung Regency, to describe the empowerment of poor families as mustahiq in the implementation of the Community Development Zakat program in Padalarang Village, West Bandung Regency and describe the relationship between the perceptions of family families poor as *mustahiq* about the implementation of the BAZNAS Community Development Zakat program in Padalarang Village, West Bandung Regency.

The method used is quantitative descriptive using a research instrument in the form of a questionnaire containing several items of questions about perceptions of research problems and data collection techniques are non-participant observation, questionnaires and interviews. The population in this study were poor families as mustahiq who received the BAZNAS Community Development Zakat program totaling 45 families. The sampling technique uses stratified random sampling. The scale in this study uses an ordinal scale. For testing hypotheses using Rank-Spearman correlation test statistics.

The results showed that the relationship or the correlation between Perception of Poor Families as Mustahiq on the Community Development Baznas Zakat Program with its empowerment in Padalarang Village, West Bandung Regency was 0.893, this showed a strong and unidirectional correlation, so it could be said if the Perception of Poor Families as Mustahiq on Programs Zakat Community Development Baznas is high, its empowerment will also be high with a relationship of 89.3%.

Keywords: Perception, poor family, mustahiq, BAZNAS Community Development Zakat Program, empowerment.

Ringkesan

Pananglungtikan ieu judulna "Hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development dengan pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat" Pelaksanaan program Komunitas Pembangunan Zakat tujuan pikeun ngamekarkeun komunitas sacara komprehensif ku cara ngahijikeun aspék ékonomi sareng aspék sosial (pendidikan, kasehatan. agama, lingkungan, sareng aspek sosial anu sanésna) anu dana utami diperoleh tina zakat, infaq, sareng sedekah supados masarakat makmur sareng dikuatkeun tiasa kajantenan

Tujuan panaluntikan ieu nyaéta pikeun ngagambarkeun persépsi kulawarga miskin salaku mustahiq ngeunaan palaksanaan program Zakat Pangembangan Masyarakat di Padalarang Désa, Kabupaten Bandung Kulon, pikeun ngajelaskeun pemberdayaan kulawarga miskin salaku mustahiq dina pelaksanaan program Zakat Pangembangan Masyarakat di Padalarang, Kabupaten Bandung Kulon sareng ngagambarkeun hubungan antara persepsi kulawarga kulawarga. goréng sapertos mustahiq ngeunaan palaksanaan program Zakat Pangembangan Masyarakat BAZNAS di Désa Padalarang, Kabupaten Bandung Kulon.

Métode anu digunakeun nyaéta déskriptif kuantitatif ngagunakeun instrumen panalungtikan dina wangun angket anu ngandung sababaraha item patarosan ngeunaan persepsi masalah panalungtikan sareng téhnik pangumpulan data nyaéta observasi non-pamilon, angket sareng wawancara. Populasi dina pangajaran ieu mangrupikeun kulawarga miskin salaku mustahiq anu nampi program BAZNAS Community Development Zakat kalayan total 45 kulawarga. Téhnik sampling ngagunakeun sampling acak anu stratified. Skala dina pangajaran ieu ngagunakeun skala ordinal. Pikeun nguji hipotesis ngagunakeun statistik uji korélasi Rank-Spearman.

Hasilna nunjukkeun yén hubungan atanapi korélasi antara Persepsi Kulawarga Miskin salaku Mustahiq dina Program Zakat Pangembangan Masyarakat Baznas ku pemberdayaanna di Désa Padalarang, Kabupaten Bandung Kulon aya 0.893, ieu nunjukkeun korélasi anu kuat sareng henteu kabiasaan, ku kituna tiasa ditingali upami Persépsi Keluarga Miskin salaku Mustahiq dina Program Pangembangan Komunitas Zakat Baznas tinggi, pemberdayaanna ogé bakal luhur sareng hubungan 89,3%.

Kecap konci: Persepsi, kulawarga miskin, mustahiq, BAZNAS Program Pangwangunan Komunitas Zakat, pemberdayaan.