***Ringkesan***

*Masalah dina ieu panalungtikan didasarkeun kana henteu éféktivitas kawijakan pengelolaan sampah di bank sampah di Kota Bandung. Ieu panalungtikan leuwih museur kana modél palaksanaan kawijakan pengelolaan sampah di bank-bank sampah di Kota Bandung utamana nilik kana aspék Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Palaksana, Watek Pelaksana jeung Lingkungan Sosial, Ékonomi jeung Politik. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun nalungtik jeung nganalisis palaksanaan kawijakan ngokolakeun runtah di bank sampah di Kota Bandung, faktor-faktor anu ngabalukarkeun henteu éféktifna palaksanaan kawijakan pengelolaan sampah di bank sampah di Kota Bandung sarta model alternatif anu luyu pikeun ngungkulan henteu éféktifna palaksanaan kabijakan runtah di Bank Sampah Kota Bandung. Kabijakan ngokolakeun runtah di Kota Bandung.Bank Sampah di Kota Bandung.*

*Métode ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan studi kasus kualitatif kalayan modél panalungtikan deskriptif analitik. Ngumpulkeun data ngaliwatan observasi, wawancara jeung dokuméntasi. Jumlah informan panalungtikan aya 11 urang, diwangun ku narasumber utama, nya éta Kapala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Kapala UPT Pengelolaan Sampah, Koordinator Pengolahan Sampah, Diréktur Induk Bank Sampah Kota Bandung jeung informan pendukung, nya éta Sampah. pelaksana bank, ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, para ahli runtah jeung informan séjénna nu patali jeung Bank Sampah. Téhnik analisis data dilaksanakeun ku cara réduksi data, nepikeun data jeung nyieun kacindekan.*

*Hasil panalungtikan nuduhkeun yén (1) palaksanaan kawijakan pengelolaan sampah di bank sampah di Kota Bandung luyu jeung peraturan menteri anu lumaku kalawan ngadegna Bank Sampah Induk Kota Bandung, tapi palaksanaanana tacan sagemblengna éféktif. (2) Faktor-faktor anu mangaruhan henteu efektifna kawijakan dumasar kana Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Palaksana, Watek Pelaksana jeung Lingkungan Sosial Ekonomi. (3) Modél palaksanaan alternatif anu éféktif nya éta modél kolaborasi hibrida anu ngagabungkeun pendekatan top down jeung bottom up dina prosés ngalaksanakeun kawijakan pengelolaan runtah di bank sampah di Kota Bandung.*

*Temuan anyar tina ieu panalungtikan ngeunaan "Penguatan Organisasi", "Dukungan Regulasi", "Teknologi sareng Informasi" "Kolaborasi" sareng "Pemberdayaan Masyarakat" dipiharep tiasa ningkatkeun palaksanaan kawijakan pengelolaan sampah di bank sampah supados tiasa dilaksanakeun. oge di Kota Bandung.*

*Kata Kunci: Modél Palaksanaan Kabijakan, Ngokolakeun Sampah, Bank Sampah, Kota Bandung*

**ABSTRAK**

Permasalahan penelitian ini didasarkan pada belum efektifnya kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Penelitian ini lebih difokuskan pada model implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung, khususnya dilihat dari aspek Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Para Pelaksana, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung, faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dan alternatif model yang sesuai guna mengatasi belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan model penelitian bersifat deskriptif analitik. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan penelitian sebanyak 11 orang, terdiri dari informan kunci yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Kepala UPT Pengelolaan Sampah, Koordinator Pengolahan Sampah, Direktur Bank Sampah induk Kota Bandung dan informan pendukung yaitu para pelaksana bank sampah, ketua Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, ahli persampahan dan informan lainnya yang berkaitan dengan Bank Sampah. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa (1) implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung sudah sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku dengan pembentukan Bank Sampah Induk Kota Bandung namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya efektif. (2) faktor-fakor yang mempengaruhi belum efektifnya kebijakan didasarkan pada Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Para Pelaksana, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi. (3) Alternatif model implementasi yang efektif adalah *hybrid collaboration model* dimana menggabungkan pendekatan *top down* dan *bottom up* dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung.

Temuan baru dari penelitian ini mengenai “Penguatan Organisasi”, “Dukungan Regulasi”, “Teknologi dan Informasi” “Kolaborasi” dan “Pemberdayaan Masyarakat” diharapkan dapat meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dapat dijalankan dengan baik di Kota Bandung.

*Kata Kunci: Model Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Kota Bandung*

***ABSTRACT***

*The problem of this research is based on the ineffectiveness of the waste management policy in the garbage bank in Bandung City. This research is more focused on the model of implementation of the waste management policy on the garbage bank in the city of Bandung, especially seen from the aspects of Standards/Interests, Resources, Communication, Characteristics of the Executors, Disposition of the Executive and the Social, Economic, Political Environment. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the waste management policy at the garbage bank in Bandung City, the factors that caused the ineffective application of the policy of waste management at the bank at Bandung City and the appropriate alternative model to address the ineffective implementation the policy for waste management in the bank of Bandung City.*

*This research method uses a qualitative approach to case studies with a research model of analytical descriptive nature. Data collection through observations, interviews and documentation. The total number of research informants is 11 people, consisting of key informants: Head of Environmental Services of the City of Bandung, Head of Waste Management UPT, Waste Treatment Coordinator, Director of the Municipal Waste Bank of Bandung and supporting informants are the waste bank executives, Chairman of the Commission C DPRD Kota Bandung, visitors and other informants related to the Waste bank. Data analysis techniques are done with data reduction, data presentation and conclusion drawings.*

*The results of the research are known that (1) the implementation of the waste management policy on the garbage bank in the city of Bandung is in accordance with the ministerial regulations in force with the establishment of the municipal waste bank but in its implementation is not fully effective. (2) The factors that influence the ineffectiveness of policies are based on standards/interests, resources, communications, characteristics of implementers, dispositions and social environment, economics. (3) An alternative to an effective implementation model is a hybrid collaboration model which incorporates top down and bottom up approaches in the implementation process of the waste management policy at the garbage bank in Bandung City.*

*The new findings of this study on “Organization Strengthening”, “Regulation Support”, “Technology and Information”, “Collaboration” and “Community Empowerment” are expected to improve the implementation of the garbage management policy at the trash bank can be well run in Bandung City.*

*Keywords: Policy Implementation Model, Garbage Management, Waste Bank, Bandung City*