**RINGKEUSAN**

**Panalungtikan ieu dijudulan “FENOMENA TAMAN SEJARAH SEBAGAI WAHANA EDUKASI DAN REKREASI MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG”. Taman kota iyeun nyaeta anu seeur di dongkapan ku masyarakat . taman sejarah iyeu nyalira masihan kauntungan kanggo masyarakat nyaeta masihan elmu sareng hiburan kanggo masyarakat. Taman sejarah iyeu nyalira anu ayana di area Balai kota lumayan strategis kanggo didongkapan.**

**Panalungtikan iyeu kanggo tujuanna nayeta kanggo nganyahoankeun sabab akibat tina kaayaan taman sejarah kanggo masyarakat khususna pelajar sareng mahasiswa. Sareng ngabahas ngeunaan fenomena anu kajantenan dina “fenomena taman sejarah sebagai wahana edukasi dan rekreasi masyarakat di kota bandung”. Panggerak, tindakan, sareng respon ti masyarakat anu dongkap kaditu, janten unsur fenomena nu bade dibahas dina panalungtikan ieu nu cocok sareng teori nu digunakeun panaliti.**

**Panalungtikan kualitatif iyeu ngagunakeunteori fenomenologi. Teknik pangumpulan data ngaliwatan observasi lapangan, studi kepustakaan, sarta wawancara mendalam sareng partisipan atawa informan anu jumlahna 10 urang pelajar sareng mahasiswa, pameget sareng istri anu di yuswa 15-24 taun nu asalna ti benten sakola sareng perguruan tinggi ti bandung. Salain eta aya dua informan nu ngadukung nyaeta dosen UNPAS.**

**Kengeng ti panalungtikan iyeu, kaayaan taman sejarah iyeu mengaruhan jeung janten dorongan nyalira keur masyarakat. Sabab aranjeuna ngajelaskeun panasaran sareung ayana taman sejarah iyeu anu masih anyar jeung nambihan wawasan ngeunaan elmu Kota Bandung sareng pamimpinna ti baheula dugi ayeuna.**

**Bongbolongan nu palay ditepikeun ku peneliti kanggo masyarakat khususna pelajar sareng mahasiswa sanyatana jeung kaayaan taman sejarah iyeu tiasa nambihan elmu jeung wawasan ngeunaan sejarah kota bandung jeung pamimpinna ti baheula dugi ka ayeuna, informan oge kedah hoyong ngajaga kabersihan taman jeung kalestarian taman supados anggeur kajaga sae, komo deui taman sejarah iyeu mangrupakeun taman anu kreatif sareung inovatif, oge masyarakat bakal seeur anu ngadongkapan taman oge ti jero kota atanapi ti luar kota.**