# MEMBUAT TULISAN SEDERHANA DENGAN TEMA “PEMAKAIAN BAHASA UNTUK MENGEMBANGKAN BUDAYA, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN”

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

**Bahasa Indonesia**

**Dosen Pengampu : Muhamad Fajar Rizkia, M.Pd.**



**Disusun oleh :**

Nama : Muhammad Daffa Fikriawan

NIM : 22552011102

Kelas : TIF RM 22MB

# PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

# 2024

**Peran Bahasa dalam Pembentukan dan Pelestarian Budaya di Era Globalisasi**

Bahasa mengalami evolusi signifikan sepanjang sejarah, di mana setiap perubahan dalam bahasa tidak hanya mencerminkan dinamika sosial tetapi juga mempengaruhi dan membentuk aspek-aspek budaya. Di tengah arus globalisasi, bahasa memainkan peran penting dalam asimilasi dan adaptasi elemen budaya baru, melalui interaksi lintas budaya yang semakin intensif. Salah satu contohnya adalah kata-kata dari bahasa asing yang menjadi bagian dari kosa kata sehari-hari di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Misalnya, kata-kata seperti "sarapan" diambil dari bahasa asing dan kini telah menjadi istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia, mencerminkan bagaimana budaya asing dapat mempengaruhi budaya lokal melalui bahasa.

Di era modern ini, khususnya di kalangan generasi muda, Bahasa Indonesia kerap digantikan dengan bahasa gaul yang mengandung elemen "kasar" atau informal. Bagi sebagian besar anak muda, Bahasa Indonesia dianggap kaku, kurang fleksibel, dan tidak sesuai dengan gaya komunikasi sehari-hari. Akibatnya, penggunaan bahasa formal semakin berkurang, yang berpotensi melemahkan penggunaan kosa kata baku dan mereduksi nuansa keindahan serta keakuratan dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, tren ini juga menambah kekhawatiran akan perlahan hilangnya bahasa-bahasa daerah dan melemahnya keragaman linguistik yang ada.

Menurut laporan UNESCO, globalisasi dapat mempercepat kepunahan bahasa-bahasa tradisional di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa sekitar 40% dari sekitar 6.700 bahasa yang ada saat ini terancam punah, disebabkan oleh kurangnya penerus dan dominasi bahasa-bahasa besar seperti Inggris, Mandarin, dan Spanyol yang semakin menguat. Laporan tersebut mencatat bahwa penurunan jumlah penutur bahasa tradisional tidak hanya mengancam keberadaan bahasa itu sendiri, tetapi juga merugikan pengetahuan, nilai, dan warisan budaya yang terkandung di dalamnya (UNESCO, 2022).

Secara pribadi, saya berpendapat bahwa pelestarian bahasa bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Setiap orang bisa berkontribusi dengan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, mendukung program-program yang mempromosikan kebudayaan lokal, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bahasa sebagai bagian dari identitas budaya kita. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya melestarikan bahasa tetapi juga memperkaya masyarakat yang multikultural dan beragam.

**Bahasa sebagai Kunci Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang krusial di berbagai sektor, terutama dalam bidang ekonomi. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak menjadi semakin penting untuk mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan. Bahasa bukan hanya sekadar sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memainkan peran vital dalam memfasilitasi kolaborasi yang produktif di antara berbagai pemangku kepentingan.

Penggunaan bahasa yang tepat dan efektif dapat meningkatkan komunikasi antara pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat, sehingga memperkuat kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, bahasa berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang kondusif untuk dialog dan negosiasi yang konstruktif. Dalam era globalisasi, di mana interaksi lintas negara menjadi semakin sering, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam berbagai bahasa sangat dibutuhkan untuk mendukung investasi dan perdagangan antarnegara.

Sebagai bahasa resmi negara, bahasa memainkan peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi lintas sektor dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Penggunaan bahasa yang efektif dalam transaksi bisnis, negosiasi, dan pemasaran dapat memperkuat hubungan antar bisnis dan menciptakan rasa saling percaya di antara para pihak. Hal ini sangat penting dalam menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bahasa memiliki peran yang signifikan dalam pemasaran produk dan layanan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Penggunaan bahasa lokal dalam strategi pemasaran dapat menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik produk dan keberlanjutan bisnis UKM. Dengan memanfaatkan bahasa yang familiar bagi konsumen, UKM dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan pasar lokal.

Di era digital, media sosial dan platform pemasaran online lainnya menjadi saluran yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan. Penggunaan bahasa yang sesuai dan relevan di platform ini dapat membantu UKM menjangkau target pasar yang lebih luas, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga strategi pemasaran yang dapat menentukan keberhasilan bisnis di pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai tambahan, fakta menunjukkan bahwa sekitar 75% konsumen lebih cenderung membeli produk yang dipasarkan dalam bahasa mereka sendiri. Ini menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks pemasaran, terutama bagi perusahaan yang ingin menjangkau konsumen di pasar yang beragam. Dari sudut pandang pribadi, saya percaya bahwa memahami dan menghargai bahasa serta budaya lokal bukan hanya bermanfaat untuk bisnis, tetapi juga memperkaya pengalaman konsumen. Hal ini juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan bisnis lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam upaya untuk mendorong komunikasi yang efektif, pelatihan bahasa bagi pegawai dan pengusaha menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Dengan meningkatkan kemampuan bahasa, individu akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional dan memanfaatkan peluang bisnis di luar negeri. Selain itu, kesadaran akan keberagaman bahasa juga penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di tempat kerja, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar.

**Peran Strategis Bahasa dalam Pendidikan dan Pengembangan Siswa**

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ia tidak hanya mencerminkan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai media utama dalam pendidikan. Dalam konteks ini, bahasa memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran dan pengembangan kognitif siswa, serta sebagai sarana penyampaian pengetahuan. Pendidikan modern sangat bergantung pada bahasa sebagai landasan literasi, analisis, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga menjadikannya komponen krusial untuk mencapai keberhasilan akademik.

Setiap bidang ilmu, baik sains, matematika, sastra, maupun seni, memerlukan bahasa untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dan menyusun argumen secara logis. Dalam pandangan saya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Hal ini semakin relevan ketika membahas hubungan antara budaya dan pendidikan.

Peran bahasa dalam pendidikan sangat signifikan, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Teori sosiokultural yang diusung oleh Vygotsky mengemukakan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat yang memungkinkan individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan belajar dari pengalaman. Proses pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, di mana bahasa menjadi sarana utama untuk memahami konsep baru, merumuskan pemikiran, dan mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih kompleks.

Dalam konteks pendidikan formal, bahasa berperan penting dalam menyampaikan materi pelajaran. Melalui bahasa, guru dapat menjelaskan berbagai konsep akademik, baik yang sederhana maupun yang rumit. Sebagai contoh, dalam pelajaran matematika, bahasa digunakan untuk menjelaskan konsep abstrak seperti bilangan dan operasi hitung, yang sulit dipahami tanpa instruksi verbal. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kemampuan berbahasa yang baik sangat penting agar siswa dapat memahami materi dengan baik.

Peran bahasa tidak hanya terbatas pada instruksi verbal; ia juga mencakup media tertulis seperti buku teks dan materi pembelajaran lainnya. Buku teks menjadi sumber pengetahuan yang terstruktur dan sistematis, memungkinkan siswa belajar baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru. Melalui buku teks, siswa dapat mengeksplorasi materi lebih dalam dan membangun pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang mereka pelajari.

Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah alat berpikir yang fundamental, digunakan individu untuk mengorganisasi pikiran, merumuskan ide, dan memecahkan masalah. Dalam konteks pendidikan, keterampilan ini sangat penting, karena siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal fakta, tetapi juga untuk menganalisis informasi dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Saya yakin bahwa dengan meningkatkan kemampuan berbahasa, siswa dapat lebih efektif dalam menyampaikan pendapat dan merespons argumen, yang membantu mereka belajar berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan logis.

Bahasa juga berkontribusi pada pengembangan sosial dan emosional siswa. Interaksi bahasa di dalam kelas, baik antara siswa dengan guru maupun antar siswa, membantu membangun hubungan sosial yang kuat dan mendukung perkembangan emosional yang sehat. Melalui bahasa, siswa belajar mengekspresikan emosi dan memahami sudut pandang orang lain, serta mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama dan penyelesaian konflik. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat bergantung pada interaksi sosial, dan bahasa menjadi jembatan bagi siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi.

Pendidikan modern juga menuntut keterampilan literasi yang lebih luas, melampaui kemampuan membaca dan menulis. Literasi informasi semakin penting di era informasi digital saat ini. Sekali lagi, bahasa menjadi landasan bagi keterampilan ini, karena siswa perlu memiliki kemampuan berbahasa yang baik untuk memahami dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. Dengan kemampuan berbahasa yang baik, siswa dapat mengakses dan memahami informasi dalam berbagai format, termasuk teks dan media digital.

Dalam pendidikan yang menyeluruh, bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk menjembatani berbagai disiplin ilmu. Melalui bahasa, siswa dapat menghubungkan konsep dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya, seperti menjelaskan temuan ilmiah dalam laporan atau presentasi di bidang sains. Penggunaan bahasa lintas disiplin ini memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan melihat keterkaitan antara berbagai bidang pengetahuan.

Pentingnya bahasa dalam konteks pendidikan tidak dapat diabaikan. Keterampilan bahasa yang kuat akan membantu siswa tidak hanya dalam mencapai prestasi akademik, tetapi juga dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia yang lebih luas. Siswa yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik cenderung lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan lebih siap untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Ini sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi di dunia kerja yang semakin kompleks, di mana kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik sangat diperlukan.

Bahasa juga memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi pendidikan. Dengan kemajuan teknologi, banyak alat dan sumber daya pembelajaran yang kini tersedia secara daring, yang sering kali membutuhkan pemahaman bahasa yang baik untuk digunakan secara efektif. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan bahasa siswa dapat memberikan mereka akses ke sumber daya ini dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih luas.

Pendidikan yang menyeluruh juga mengakui pentingnya pendidikan multibahasa, di mana siswa tidak hanya diajarkan dalam satu bahasa tetapi juga didorong untuk mempelajari bahasa lain. Hal ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, memperluas perspektif mereka, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia. Ketika siswa belajar bahasa baru, mereka juga belajar untuk menghargai budaya lain, yang berkontribusi pada pengembangan keterampilan lintas budaya yang penting.

# MEMBUAT ESAI DENGAN TEMA

# “PENTINGNYA BAHASA DALAM KARYA TULIS ILMIAH”

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

**Bahasa Indonesia**

**Dosen Pengampu : Muhamad Fajar Rizkia, M.Pd.**



**Disusun oleh :**

Nama : Muhammad Daffa Fikriawan

NIM : 22552011102

Kelas : TIF RM 22MB

# PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

# 2024

**Peran dan Efektivitas Bahasa dalam Karya Tulis Ilmiah**

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang tersusun dari berbagai satuan, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Definisi bahasa sangat beragam, dan penjelasan ini hanyalah salah satu dari banyak pengertian yang ada. Definisi lain menyatakan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang disampaikan melalui rangkaian bunyi atau tulisan terstruktur, yang membentuk satuan lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Definisi ini berasal dari terjemahan bahasa Inggris: "the system of human communication by means of a structured arrangement of sounds (or written representation) to form larger units, e.g., morphemes, words, sentences" (Richards, Platt & Weber, 1985: 153).

Karya tulis ilmiah terdiri dari tiga kata dengan makna tersendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "karya" berarti hasil dari suatu usaha atau kreasi; "tulis" mengacu pada kegiatan yang melibatkan penulisan menggunakan media tulis; sedangkan "ilmiah" berarti berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan memenuhi aturan ilmiah. Jadi, secara keseluruhan, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dihasilkan dari proses menulis yang mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, dengan berfokus pada aspek rasional, objektif, dan berdasarkan fakta.

Badudu (1995) menegaskan bahwa bahasa yang efektif sangat penting dalam karya tulis ilmiah, karena dapat membantu pembaca memahami informasi dengan mudah. Dengan kata lain, maksud penulis atau pembicara dapat ditangkap dengan jelas oleh pembaca atau pendengar. Putrayasa (2007) menambahkan bahwa kalimat yang efektif memastikan proses penyampaian dan penerimaan informasi berjalan lancar. Sebaliknya, bahasa yang kurang efektif dapat membuat pembaca kesulitan memahami maksudnya, yang dapat menyebabkan miskomunikasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, bahasa dalam tulisan perlu disusun dengan teliti, sehingga fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangannya jelas. Mereka yang memahami bahasa akan menyadari bahwa ragam tulisan berbeda dengan ragam lisan, sehingga dianjurkan untuk menulis secara ringkas dan jelas.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36, yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa nasional tetapi juga sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sarana komunikasi nasional, serta alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia baku dalam karya ilmiah juga ditegaskan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 ayat satu, yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Menulis karya ilmiah adalah bagian dari pendidikan nasional, sehingga penulis karya ilmiah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku (Wedayanthi, N. K, 2014: 27).

**Sumber Referensi**

Universitas Lampung (2020/2021). *Pentingnya Bahasa dalam Karya Tulis Ilmiah*. Studocu. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-lampung/bahasa-indonesia/pentingnya-bahasa-dalam-karya-tulis-ilmiah/44445464>

Universitas Terbuka. *BING4214: Bahasa Indonesia Modul 1*. UT Repository. <https://repository.ut.ac.id/4240/1/BING4214-M1.pdf>