**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul SOSIALISASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, konasi masyarakat terhadap pelaksanaan qanun jinayah sesuai dengan syariat Islam yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat merubah persepsi ataupun perilaku masyarakat terhadap syariat Islam yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori SOR. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data beruapa observasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Teknis analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan beberapa tahapan yaitu mencari arti, menemukan pernyataan, mencatat, memasukkan data sejelas mungkin serta objektif dan penjelasan kesimpulan yang nantinya akan diperoleh kemudian diverifikasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah Qanun Jinayah yang di dalamnya mengatur tentang *Khalwat* (mesum) bagi masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ialah bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku maksiat, dapat menimbulkan rasa takut sehingga mencegah niat calon pelaku untuk berbuat mesum, bisa mengurangi hal-hal yang mengarah kepada perbuatan mesum, disamping itu juga Qanun Jinayah mengajarkan akhlak, norma serta mengajarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis bagi masyarakat Aceh itu sendiri sehingga generasi-generasi muda di bumi Seuramoe Mekah tersebut memiliki moralitas sebagai pewaris dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang peneliti ingin rekomendasikan sebagai bahan masukan untuk pemerintah Aceh adalah dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dalam penegakan Qanun Jinayah agar bisa menjerat pelaku mesum di kalangan pejabat dan kalangan orang penting lainnya.

***ABSTRACK***

*The title of this research is SOCIALISATION IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT QANUN JINAYAH NUMBER 14 OF 2003 CONCERNING SECLUSION (NASTY) IN ACEH PROVINCE.*

*This study aimed to determine attitudes, opinions, behavior, cognition, affect, konasi community towards the implementation of Qanun jinayah accordance with Islamic law which is based on the Qur'an and Sunnah.*

*Methods in this study using qualitative research methods to the theory of SOR. This study uses data collection techniques observation, literature study, and in-depth interviews. Technical analysis of data on qualitative research was conducted several stages of the search for meaning, find a statement, record, enter data as clear as possible as well as the opinions and explanations conclusions will be obtained and verified.This socialization is one form of mass communication that has the power to influence society so as to change the perception or behavior people against Islamic law in force in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam.*

*The results obtained from this study is that Qanun Jinayah in which regulates Seclusion (Nasty) for Nanggroe Aceh Darussalam is aimed to provide a deterrent effect for the evildoers, can create fear so as to prevent the intention of potential offenders to do nasty, can reduce case -things that leads to the nasty deed, as it also Qanun Jinayah teach morals, norms and teaches Islamic law derived from the Quran and the Hadith of the Acehnese people themselves so that the younger generations on earth Seuramoe Mecca own morality as the heir to the future will come.*

*Things that researchers want to recommend as an input to government of Aceh is needed central government involvement in the enforcement of Qanun Jinayah order to ensnare offenders sordid official and other important circle.*

***RINGKESAN***

*Panalungtikan ieu anu judulna “SOSIALISASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM”.*

*Panalungtikan ieu tujuanna kanggo nangtukeun sikap , pamanggih, paripolah, kognisi, konasi jeung mangaruhan masarakat kana palaksanaan Qanun jinayah luyu jeung hukum Islam nu dumasar kana Qur'an jeung Sunnah.*

*Métode dina ulikan ieu ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif pikeun téori SOR. Ulikan ieu ngagunakeun téhnik kumpulan data observasi, ulikan pustaka, jeung wawancara. Analisis téhnis data dina panalungtikan kualitatif ieu dipigawé sababaraha tahapan milarian hartina , manggihan hiji pernyataan, catetan, asupkeun data salaku sajelas mungkin ogé pamanggih jeung ngajelaskeun kasimpulan bakal dicandak jeung diverifikasi. Sosialisasi ieu salah sahiji bentuk komunikasi massa nu boga daya pangaruh masarakat ku kituna pikeun ngarobah persepsi atawa paripolah jalma ngeunaan hukum Islam di Provinsi Nanggroe Acéh Darussalam.*

*Hasil nu dicandak ti ulikan ieu nyaeta Qanun Jinayah nu ngatur Khalwat (mesum) pikeun masarakat Nanggroe Acéh Darussalam ieu sangkan nyadiakeun éfék tangkal pikeun palaku maksiat, bisa nyieun sieun ku kituna pikeun nyegah niat calon palaku anu rek berbuat mesum, tiasa ngurangan hal-hal nu ngajurus ka perbuatan mesum, disamping eta oge Qanun Jinayah ngajarkeun akhlak, norma sarta ngajarkeun hukum Islam nu sumberna ti Al-Quran jeung Hadis kanggo masarakat Aceh eta sorangan sahingga generasi-generasi ngora di bumi Seuramoe Mekah gaduh moralitas sabagai pawaris dimasa nu akan datang.*

*Hal anu hayang panalungtik pikeun nyarankeun salaku asupan ka pamarentah Aceh diperlukeun katerlibatan pamarentah pusat dina negakeun Qanun Jinayah sangkan tiasa ngajerat palaku mesum dikalangan pajabat jeung kalangan penting nu sejena.*