**ABSTRAK**

**Hubungan Internasional dewasa ini tidak berfokus pada isu-isu *high politics* seperti perang dan ekonomi, tetapi saat ini studi Hubungan Internasional juga sudah didominasi oleh isu-isu *low politics*, seperti *social* dan *culture.* Berdasarkan realitas tersebut ilmu HI sekarang menjadi lebih ramah dengan segala bidang ilmu lainnya. Salah satu diantaranya adalah industri pariwisata yang merupakan subsektor dari bidang ekonomi. Bicara soal pariwisata tidak terlepas dari Globalisasi karena pariwisata tidak mengenal batas-batas wilayah. Di Indonesia pariwisata telah menjadi sektor prioritas dalam 5 tahun ke depan dan untuk mengembangkannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan, salah satunya adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Secara umum kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Filipina, Jepang, Ukrania, dan Thailand, dianggap telah meraih keberhasilan di sektor pariwisata karena penerapan kebijakan tersebut. Pada Era kepemimpinan Jokowi tercatat ada 169 negara yang mendapat fasilitas BVKS. Tujuan dibentuknya Kebijakan BVKS merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata yang di harapkan dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu kebijakan yang dibuat pemerintah pasti akan menuai beberapa prokontra, beberapa pihak yang menilai kebijakan ini dianggap lebih banyak merugikan dibanding keuntungannya dan berharap ada evaluasi terkait kebijakan ini.**

**Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kebijakan BVKS terhadap kunjungan wisman ke Jawa Barat pada tahun 2011-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan metode deskriptif ini, penulis ingin lebih menggali mengenai Kebijakan BVKS dan dampaknya terhadap kunjungan wisman ke Jawa Barat..**

**Dari penelitian yang dilakukan dapat ambil suatu kesimpulan menjawab dan membuktikan Hipotesis penulis yaitu “Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Memiliki Dampak Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Jawa Barat” dengan diterapkannya Kebijakan BVKS Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi yang lebih banyak memberikan fasilitas BVKS negara yang memiliki minat wisata yang tinggi dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkunjung ke Jawa Barat.**

**Kata Kunci: Pariwisata Internasional, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Kunjungan Wisatawan Mancanegara.**

**ABSTRACT**

**International relations today are not focused on the issues of high politics as war and the economy, but the current study International Relations has also been dominated by the issues of low politics, such as social and culture. Based on the reality of science HI now become more friendly with all other disciplines. One of them is the tourism industry which is a subsector of the economy. Speaking of tourism is inseparable from globalization because tourism knows no frontiers. Indonesia's tourism sector has become a priority in the next 5 years and to develop it, the Indonesian government issued a policy, one of which is the Free Short Visit Visa Policy (BVKS). In general the visa exemption policy applied by a country is intended to increase the number of tourist arrivals (tourists). Some countries even believe that it is a necessity. Philippines, Japan, Ukraine and Thailand, is considered to have achieved success in the tourism sector for the implementation of these policies. In the Era of Jokowi's leadership, there were 169 countries that received BVKS facilities. Interest BVKS policy establishment is one of the government's efforts to develop the tourism sector which is expected to assist in the economic growth. A policy made by the government will definitely reap some debated, some people who judge these policies are considered more harm than benefits and hope no evaluation relating to this policy.**

**The purpose of this research is to study and analyze how policy impacts BVKS against foreign tourists visiting West Java in 2011-2016. The method used in this research is descriptive method, a method of research that seeks to collect, collate and interpret the data with the aim to describe or explain the events and occurrences that exist in the present systematic, factual, and accurate information on the facts and the properties of a particular population. With descriptive methods, the author would like to further explore the BVKS Policy and its impact on foreign tourists visiting West Java ..**

**From research conducted can download a conclusion answered and prove hypotheses the author of "Policy Free Short Visit Visa Indonesia Having Impact On The visit of Foreign Into West Java" with the implementation of policies BVKS Indonesia in the leadership Jokowi more provide facilities BVKS a country that has an interest high tourism is considered more effective to increase the visits of foreign tourists visiting West Java.**

**Keywords: International Tourism, Free Short Visit Visa Policy, Foreign Tourist Visits.**

**ABSTRAK**

 **Hubungan Internasional kiwari teu fokus dina isu-isu *high politics* seperti perang jeung ekonomi, tapi ayeuna studi Hubungan Internasional didominasi ku isu-isu *low politics*, dina widang sosial jeung budaya. Dumasar kanyataan éta élmu HI ayeuna robah kaayaan leuwih loma dengan bidang élmu lian na. Salah sahiji diantarana nya éta industri pariwisata anu mangrupa sub sektor widang ekonomi. Neuleuman pariwisata tangtu waé teu bisa leupas ti Globalisasi margi pariwisata henteu mikawanoh wates-wates wilayah. Di Indonesia pariwisata geus jadi sektor prioritas dina 5 taun kahareup pikeun ngembangkeunana, pamarentah Indonesia nyieun hiji kawijakan, salah sahijina nyaéta Kawijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Sacara umum kawijakan bebas visa anu dilarapkeun ku hiji nagara sabenerna ditujukeun pikeun ngaronjatkeun jumlah datangna wisatawan mancanagara (wisman). Sajumlah nagara boga kayakinan yén éta hiji keniscayaan. Filipina, Jepang, Ukrania, sarta Thailand, dianggap suksés ngahontal di sektor pariwisata lantara nerapkeun kawijakan bebas visa téa. Dina Era kapamingpinan Jokowi kacatet aya 169 nagara anu meunang fasilitas BVKS. Tujuan diwangunna Kawijakan BVKS mangrupa salah sahiji usaha pamarentah pikeun ngembangkeun sektor pariwisata anu di harepkeun tiasa ngaronjatkeun widang ekonomi. Hiji kawijakan anu dijieun ku pamarentah tangtu meunang waé ngahudangkeun pro-kontra, aya pihak anu nganggap kawijakan ieu dianggap leuwih ngarugikeun dibanding nguntungkeun sarta ménta diayakeun évaluasi patali kawijakan ieu.**

 **Tujuan panalitian ieu nyaéta supaya urang bisa leuwih wanoh jeung bisa nganalisa dampak tina kawijakan BVKS k u kadatangan wisman ka Jawa Barat dina taun 2011-2016. Metodé anu dipaké dina panalitian ieu nyaéta Metode Deskriptif, nu tahapan panalitianana ngumpulkeun, nyusun, sarta nganterpretasikeun data anu aya kalawan tujuan pikeun ngadeskripsikeun kajadian anu aya dina mangsa ayeuna sacara sistematis, faktual, sarta taliti ngeunaan fakta-fakta nu dimaksud. Dina métode ieu penulis ngahaja neuleuman ngeunaan Kawijakan BVKS sarta dampakna ku datangna wisman ka Jawa Barat.**

 **Nu dipiharep ku penulis tina panalitian ieu bisa ngajawab sarta ngabuktikeun Hipotesis yén “Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Memiliki Dampak Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Jawa Barat” Sakali deui ku ayana Kawijakan BVKS Indonesia dina éra kapamingpinan Jokowi tangtos bakal langkung seueur fasilitas BVKS ti nagara dipeunteun langkung efektif kanggo ngaronjatkeun datangna wisman nganjang ka Jawa Barat.**

**Kecap Konci : Pariwisata Internasional, Kawijakan Bebas Visa Kunjungan Singket, Datangna Wisatawan Mancanagara.**