**ABSTRAK**

Penelitian Ini berjudul **”Fenomena Pernikahan Beda Agama”**.Penelitian ini difokuskan untuk memahami fenomena pernikahan beda agama dalam pandangan masyarakat di kota Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pernikahan beda agama, untuk mengetahui tindakan dari pernikahan beda agama dan makna dari pernikahan beda agama. Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan bahwa pasangan pernikahan beda agama mempunyai motif yang sama dalam hal ini. Sedangkan para masyarakat mempunyai pandangan masing-masing terkait pernikahan beda agama, sehingga mempunyai tindakan dan makna tersendiri.

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi oleh Schutz. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan.

Fonemena pernikahan beda agama di Kota Bandung sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam pandangan masyarakat. Walaupun dalam sisi agama hal ini dilarang, tetapi bila melihat dari realitas sosial yang ada sekarang, masyarakat tidak terlalu mempersalahkan pernikahan beda agama, bahkan ada yang mendukung dan membantu proses pernikahan beda agama.

Setelah melakukan penelitian tentang fenomena pernikahan beda agama ini, peneliti menyarankan agar hendaknya masyarakat di kota Bandung tidak selalu dan langsung memandang sebelah mata orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama. Begitu juga pemerintah harus ada ketegasan terkait hal ini.

***ABSTRACT***

*The title of the research is* ***“Different Religion Marriage Phenomena”.*** *This research focusing for understanding different religion marriage phenomena in the sight of Bandung citizen.*

*The purpose of the research is to know the background, the responsibility and the meaning of different religion marriage. According to the research, researcher found that the couple who marry with different religion has the same motif for this case. Meanwhile, citizen has their own different opinion for different religion marriage, with the result that citizen has their own meaning and response.*

*The research use qualitative method. The used theory is phenomenology from Schultz. The collective used technique for collecting data is tight interview and literature review.*

*In Bandung, different religion marriage phenomena become common thing in people daily. Although, religion can’t accept this situation, but in social reality many people can accept different religion marriage, even they help and support people who do different religion marriage.*

*After finishing the research about different religion marriage phenomena, researcher suggest that citizen in Bandung do not underestimate the people who marry with different religion. Likewise government. Must be firmness for this case.*

**RINGKESAN**

*Ieu panalungtikkan teh dijudulan* ***"Fenomena Pernikaahan Beda Agama"*** *ieu panalungtikan dipuseurkeeun pikeun paham kana fenomena pernikkahan anu beda agama dina kamandaang masarrakat di Kota Bandung.*

*Udagan ieu panalungtikan teh nyaeta pikkeun mikanyaho kasang tukang pernikahan beda agama, pikeun mikanyaho tarekah tina pernikkahan beda agama jeung mana tina ppernikahan beda agama. numutkeun panalungtikan, nu nalungtik manggih yen papacangan pernikkahan beda agama miboga motif aanu sarua dina ieu hal. Sesengkeun masarakat miboga kammandangna sewang-sewang patali jeung pernikahan beda agama, nepi ka miboga tarekkah jeung mana sorangan.*

*Metode panalungtikan nya eta ngagunakeun metode kualitatif. Tioro anu digunakeunana nya eta tiori fenomenologi ku Schutz. Tehnik ngumpulkeun data anu dipake dina ngumpulkeeun datana nya eta wawancara jeung studi kepustakaan.*

*Dina laksanana ieu panalungtikan, panalungtik mere saran saangkan masarakat di Kota Bandung teu mere sawanggan anu goreng keur anu ngalakukeun pernikahan beda agama. pon kitu deui pamareebtah. Kudu bisa teges dinaa ieu hal.*