***RINGKESAN***

*Panalungtikan ieu kangungan judul “Analisis Framing Dina Konstruksik Wartos Sidang Perkawis Penistaan Agam ku Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Koran Republika (Studi Analisis Framing Robert N. Entman Dina Pemberitaan di Republika Periode Desember 2016 - Januari 2017).” Tujuan utami ti ieu panalungtikan nyaeta kanggo ngalakukeun analisis ngeunaan cara media dina ngontruksikeun berita sidang perkawis penistaan agama ku Ahok di Republika.*

*Panalungtikan ieu nganggo design kualitatif sareng padika analisis framing. Asal data primer nyaeta 3 berita di Republika ,sarta data sekunder asalna ti buku, jurnal ilmiah, sarta data online. Padika pengumpulan data nyaeta studi dokumentasi sarta studi kapustakaan. Rarancang analisis data ngagunakeun analisis framing model Robert N. Entman anu diwangun ku pendefinisikan masalah (define problems), perkiraan masalah (diagnose causes), pembuatan kaputusan moral (make moral judgement), sarta penekanan kana panyelesaian masalah (treatment recommendation). Uji keabsahan sarta kahandalan panalungtikan nganggo triangulasi sumber.*

*Dumasar kenging panalungtikan ieu, mangka tiasa ditumbukeun yen pendefinisikan masalahna nyaeta minangka masalah panistaan agama Islam ku Ahok anu dipercaya kalawan ngahaja ngagunakeun serat al-Maidah ayat 51 sarta nafsirkeun pengunaana hartos nurutkeun versi na sarta kapentinganana sorangan. Perkiraan masalahna nunjukeun yen Ahok minangka sosok utami anu saleresna patut disalahkeun anu lepat nafsirkeun serat al-Maidah ayat 51 sarta ngajadikeunna minangka pakakas pulitik kanggo ngaraup pemilih muslim. Kaputusan moralna nyaeta nunjukeun yen Ahok dipercaya salaku penista agaman henteu kantos kapuk ngalakukeun kalepatan. Panyelesaian masalahna menunjukeun dina usaha kanggo ngjebloskeun Ahok ka panjara kalawan leuwih tiheula nahan Ahok minangka wangun rasa kaadilan kanggo pihak-pihak anu rumaos dinyenyeri ku tindakan Ahok.*

*Rekomendasi kanggo Republika nyaeta supdos tiasa mikeun cara ngaberitakeun nu langkung berimbang kalawan mikeun sasaruaan babandingan jumlah narasumber ti kadua pihak anu bermasalah atawa anu pro sarta kontra.*