***ABSTRAK***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Implementasi Refocusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan alat penelitian deskriptif. Karena keterbatasan jangka waktu dan SOP yang harus dipatuhi dari Pemerintah Pusat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan refocusing anggaran untuk pengendalian Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh hasil yang kurang memuaskan. Meski begitu, beberapa indikator keberhasilan kebijakan seperti kejelasan, kredibilitas sebagai solusi, konsistensi, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan penerima kebijakan telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan regulasi.

Penting untuk memperkuat pesan-pesan kebijakan agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin kredibilitas kepemimpinan. Temuan baru mengenai “Budaya Kerja” dan “Teknologi Informasi” diharapkan dapat meningkatkan implementasi kebijakan sehingga penanganan pandemi dapat lebih efektif tanpa mengorbankan aktivitas yang sudah ada.

*Kata Kunci: Model Implementasi, Refocusing Kebijakan, Anggaran, Pandemi Covid-19*

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to determine a Model for the Implementation of the Refocusing Policy on the Budget for Handling the Covid-19 Pandemic in the Sumedang Regency. This research takes a qualitative approach and makes use of descriptive research tools. Due to restrictions on timeframes and SOPs that had to be followed from the Central Government, the results showed that the implementation of the budget refocusing policy for controlling the Covid-19 Pandemic in Sumedang Regency had not reached expectations. This was due to the fact that the outcomes were not satisfactory. Even so, several indicators of policy success, such as clarity, credibility as a solution, consistency, efficiency, community participation, and policy recipients, have been implemented properly based on regulations.*

*It is important to strengthen policy messages so that they are clearer and understandable to all, as well as increasing public participation and ensuring the credibility of the leadership. New findings on "Work Culture" and "Information Technology" are expected to improve policy implementation so that the handling of a pandemic can be more effective without compromising existing activities.*

*Keywords: Implementation Model, Refocusing Policy, Budget, Covid-19 Pandemic*

**RINGKESAN**

Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun mikanyaho Modél Palaksanaan Fokus Kembali Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kualitatif jeung ngagunakeun instrumén panalungtikan déskriptif. Ku lantaran keterbatasan jangka waktu jeung SOP anu kudu dicumponan ti Pamaréntah Puseur, hasil panalungtikan némbongkeun yén palaksanaan kawijakan refocusing anggaran pikeun ngadalian Pandemi Covid-19 di Kabupatén Sumedang tacan nyumponan harepan. Ieu alatan hasil teu nyugemakeun. Sanajan kitu, sababaraha indikator sukses kawijakan saperti kajelasan, kredibilitas salaku solusi, konsistensi, efisiensi, partisipasi masarakat, jeung panarima kawijakan geus dilaksanakeun kalawan bener dumasar kana peraturan.

Penting pikeun nguatkeun seratan kawijakan sangkan leuwih écés jeung kaharti ku sakumna pihak, ogé ngaronjatkeun partisipasi masarakat jeung ngayakinkeun kredibilitas kapamingpinan. Papanggihan anyar ngeunaan "Budaya Karya" sareng "Teknologi Inpormasi" dipiharep tiasa ningkatkeun palaksanaan kawijakan supados penanganan pandémik tiasa langkung épéktip tanpa ngaganggu kagiatan anu aya.

*Kata Kunci: Modél Palaksanaan, Refocusing Kabijakan, Anggaran, Pandémik Covid-19*