**ABSTRAK**

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan seseorang dan mudahnya akses keberbagai destinasi pariwisata menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan dan gaya hidup manusia. Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan pariwisata merupakan yang paling mudah menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), dan melestarikan lingkungan hidup (*pro-environment*). Pariwisata di kawasan Asia Tenggara sendiri cukup diminati oleh wisatawan dunia. Pertumbuhan pariwisata di kawasan ASEAN cukup baik yang kemudian mendorong kementerian pariwisata negara anggota ASEAN meningkatkan kerjasama pariwisata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan forum untuk membahas strategi peningkatan kinerja pariwisata di ASEAN yaitu *ASEAN Tourism Forum*. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti : Bagaimana program ASEAN Tourism Forum di implementasikan di Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing di Indonesia? Bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi program ATF? Bagaimana peran ASEAN *Tourism Forum* dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui program – program ASEAN *Tourism Forum* (ATF) yang di implementasikan di Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing di Indonesia juga untuk mengetahui peran ASEAN *Tourism Forum* dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing di indonesia serta untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan program - program ASEAN *Tourism Forum.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Deskriptif Analitis. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut pada masa sekarang. Dan metode Penelitian Historis. Digunakan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan interpretasi dari *trend* yang naik-turun dari suatu keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah.

Hasil dari penelitian ini adalah: Semua Program *ASEAN Tourism Forum* yang tertuang dalam *Asean Tourism Strategic Plan* 2011 – 2015 dan TRAVEX sangat membantu dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing di indonesia. Tentu saja dalam pelaksanaan program – program tersebut pasti akan ada tantangan yang di hadapi namun dalam pelaksanaanya tantangan tersebut dapat di atasi dengan berbagai solusi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. *Asean Tourism Forum* telah berperan dalam menghasilkan ATSP dalam pertemuan antara para Mentri Pariwisata ASEAN. Hal ini lah yang kemudian sangat mempengaruhi perkembangan Pariwisata Indonesia dan mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

**Kata Kunci : *Asean Tourism Forum*, Pariwisata**

**ABSTRACT**

The impact of globalization as a result of technological advances, followed by increasing of prosperity and easy access to every aspect of the tourism destination makes tourism as part of human needs and lifestyle. Compared with other sectors, tourism development is the sector that makes the job opportunity, poverty, encourage economic growth, and to preserve the environment. Tourism in Southeast Asia itself is quite attractive for tourists around the world. The growth of tourism in the ASEAN region is good enough which encourages the tourism ministries of ASEAN countries boost tourism cooperation. One of the efforts is to create a forum to discuss performance improvement strategy, namely ASEAN tourism in ASEAN Tourism Forum. The interesting things to writers to examine: How to implement the ASEAN Tourism Forum program in Indonesia to review increasing foreign tourist visits in Indonesia? How the challenges facing Indonesia in the implementation of the ATF? How is the role of the ASEAN Tourism Forum in increasing tourist arrivals to Indonesia?

This research intended to understand the program - the ASEAN Tourism Forum (ATF) which is implemented in Indonesia to increase tourist arrivals in Indonesia as well as to determine the role of the ASEAN Tourism Forum to increase tourist arrivals in Indonesia as well to find out the barriers and challenges in implementing the program - the ASEAN Tourism Forum.

The method used in this research is descriptive analytical research method. This method is a method that attempts to collect, collate, interpret the data that was submitted by analyzing these data at the present time. And methods of Historical Research. Used to express current event or events in the past, to give an interpretation of the trend of the rise and fall of a state in the past to obtain a generalization that is useful for understanding the reality of history.

The results of this study are: All Program ASEAN Tourism Forum as stipulated in the Asean Tourism Strategic Plan 2011 - 2015 and Travex very helpful in increasing foreign tourist arrivals in Indonesia. Of course in the implementation of the program - the program will certainly be challenges, but in its implementation such challenges can be overcome with a variety of solutions that are owned by the Indonesian government. Asean Tourism Forum has been instrumental in generating ATSP in a meeting between the ASEAN Tourism Minister. It was then greatly influenced the development of Indonesia's Tourism and its affects is increasing number of tourist arrivals to Indonesia.

**Key Words : Asean Tourism Forum, tourism development**

**ABSTRAK**

Dampak globalisasi salaku hasil kamajuan téhnologi, dituturkeun ku ngaronjatna kasajahteraan masarakat jeung gampangna aksés ka unggal tempat ngajadikeun pariwisata salaku bagian tina kabutuhan manusa jeung gaya hirup. Dibandingkeun jeung séktor séjén, tumuwuhna pariwisata nyaeta panggampangna pikeun nyieun lapangan pagawean, ngaleungitkeun kamiskinan, jeung tumuwuhna ékonomi, sarta pikeun ngawétkeun lingkungan. Pariwisata di Asia Tenggara sorangan anu cukup menarik ka wisatawan dunya. Tumuwuhna pariwisata di wewengkon ASEAN cukup alus, terus nyorong nu ministries pariwisata nagara - nagara ASEAN pikeun gawe babarengan naekeun pariwisata. Salah sahiji usaha pikeun nyieun forum kanggo ngabahas strategi pamutahiran kinerja, nyaéta pariwisata ASEAN di Forum Pariwisata ASEAN. Masalah anu nyieun panulis panasaran jeung bade panulis taliti nyaeta: Kumaha program Forum Pariwisata ASEAN di terapkeun di Indonesia pikeun ngaronjatkeun kunjungan wisatawan luar ka Indonesia? Kumaha tantangan pikeun Indonesia nyanghareupan dina palaksanaan program ATF? Kumaha peran Forum Pariwisata ASEAN dina ngaronjatkeun kunjungan wisatawan luar negeri ka Indonesia?

 Tujuan dina panalungtikan ieu pikeun nangtukeun program - Wisata Forum ASEAN (ATF) nu dilaksanakeun di Indonesia pikeun nambahan wisatawan luar negeri di Indonesia ogé pikeun nangtukeun peran Forum Pariwisata ASEAN pikeun ngaronjatkeun wisatawan luar negeri di Indonesia ogé pikeun manggihan halangan jeung tantangan nu nyanghareupan Indonesia dina ngalaksanakeun program - Forum Pariwisata ASEAN.

Metode nu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta Métode Penelitian Déskriptif Analitik. Nyaeta metoda anu nyoba pikeun ngumpulkeun, nyusun, napsirkeun data anu diajukeun, tapi make dianalisa heula dina waktu ayeuna. Jeung métode penelitian historis. Dipaké pikeun nyingkab kajadian atawa kajadian anu lumangsungna dina jaman baheula, nepi ka méré interpretasi tina trend tina naékna jeung gugur nagara di jaman baheula pikeun ménta hiji generalisasi nu dipake ngarah paham kana kanyataan sajarah.

 Hasil ulikan ieu nyaéta: Sadaya Program ASEAN Forum Pariwisata salaku diatur dina Asean Pariwisata Plan Strategis 2011 - 2015 jeung Travex pohara mantuan dina ngaronjatkeun datangna turis asing ka Indonesia. Tangtu dina palaksanaan program – program ATF pasti bakal aya tantangan nu disinghareupan, tapi dina palaksanaanana, tantangan eta bisa di tungkulan kalayan sagala rupa leyuran nu dipiboga ku pamaréntah Indonésia. Forum Pariwisata Asean geus boga peran anu penting pisan nyaeta ngaluarkeun ATSP dina pasamoan antara Menteri Pariwisata ASEAN. Ieu saterusna ngaruh kana perkembangan Pariwisata Indonesia jeung mangaruhan naekna jumlah wisatawan asing ka Indonesia.

**Kecap Konci : Asean Tourism Forum, Pariwisata**