# ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Banten Lama, di Provinsi Banten pada tahun 2017-2022. Kebijakan revitalisasi situs wisata religi Banten Lama, mendapatkan payung hukum melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/KEP.160-Huk/2018, Tentang Penetapan Zonasi Cagar Budaya Banten Lama. Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan revitalisasi Kawasan Wisata Religi Banten Lama sebelumnnya dilakukan secara parsial dan tidak menyeluruh. Selain itu program tersebut terkendala oleh konflik sosial yang tajam antara para pemangku kepentingan di kawasan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM)

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi revitalisasi Kawasan Banten Lama dilakukan secara komprehensif dengan tidak hanya membangun dan merevitalisasi situs utama Banten Lama, seperti Masjid Agung, Keraton Surosowan, Benteng *Spelwijk*, serta Danau Tasikardi. namun juga sekaligus membangun fasilitas pendukung wisata seperti pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas publik, pembangunan sistem jaringan transportasi terintegrasi, pembangunan sistem komunikasi, pembangunan sistem perparkiran, pembangunan sistem perairan dan jaringan drainase, serta pembangunan sistem pengolahan limbah dan sampah

Selain itu dengan menggunakan model implementasi kebijakan *Merile S.Grindle* dapat diketahui 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan, yaitu konten serta konteks kebijakan. Konten kebijakan meliputi *interest affected*/kepentingan yang terdampak,*type of benefit*/ manfaat yang dihasilkan, *extend of change envisioned*/ keluasan perubahan yang diharapkan, *site of decision* making/posisi pembuat keputusan, serta *program implementator*/ pelaksana program. Sedankan konten kebijakan meliputi kekuasaan dan kepentingan, institusi dan karakter rezim, serta kesadaran dan ketanggapan pelaksana

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Banten Lama, Konflik Sosial, Keamanan Berkelanjutan.*

# RINGKESAN

Panalungtikan ieu nalungtik ngeunaan Stratégi Palaksanaan Kawijakan Revitalisasi Banten Lama, di Provinsi Banten taun 2017-2022. Kawijakan revitalisasi kawasan wisata religi Banten Lama, meunang payung hukum ngaliwatan Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/KEP.160-Huk/2018, Ngeunaan Penetapan Zonasi Cagar Budaya Banten Lama. Masalah anu nembongan dina panalungtikan ieu nyaéta kawijakan revitalisasi Kawasan Wisata Religi Banten Lama sateuacan dilaksanakeun sawaréh jeung henteu sacara lengkep. Salian ti éta program téh kaampeuh ku konflik sosial anu seukeut antara stakeholder di éta wewengkon. Métode anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaéta kualitatif déskriptif kalayan pendekatan studi kasus (case study). Téhnik ngumpulkeun dilaksanakeun ngaliwatan wawancara intensif, studi kepustakaan jeung observasi. Samentara éta, téhnik analisis data ngagunakeun Soft System Methodology (SSM).

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén strategi révitalisasi wewengkon Banten Lama dilaksanakeun sacara komprehensif lain ngan saukur ngawangun jeung ngarévitalisasi situs utama Banten Lama, saperti Masjid Agung, Karaton Surosowan, Benteng Spelwijk, jeung Situ Tasikardi. Tapi ogé sakaligus ngawangun fasilitas pendukung wisata saperti ngawangun sistem jaringan sarana jeung prasarana ogé fasilitas umum, pangngawangunan sistem jaringan transportasi terpadu, ngawangun sistem komunikasi, ngawangun sistem perparkiran, ngawangun sistem suplai cai jeung jaringan drainase, ogé ngawangun sistem ngolah sesa prosés produksi jeung runtah.

Salian ti éta ku ngagunakeun modél palaksanaan kawijakan Merile S. Grindle bisa diidentifikasi 2 faktor anu mangaruhan kana palaksanakeun hiji kawijakan, nyaéta eusi jeung kontéks kawijakan. Eusi kabijakan kalebet kapentingan anu dipangaruhan, jinis kauntungan/manfaat anu dihasilkeun, extend of change envisioned/legana parobahan anu dipiharep, *site of decision* making/ posisi tukang nyieun keputusan, sakumaha ogé implementator/pelaksana program. Sedengkeun éta eusi kawijakan ngawengku kakawasaan jeung kapentingan, lembaga jeung karakter rezim, kitu ogé kasadaran jeung responsif palaksana.

**Kecap Konci:** Palaksanaan Kawijakan, Banten Lama, Konflik Sosial, Kaamanan Berkelanjutan.

**ABSTRACT**

This research examines the Implementation Strategy for the Old Banten Revitalization Policy in Banten Province in 2017-2022. The policy for the revitalization of the Old Banten religious tourism site received a legal umbrella through Banten Governor Decree Number 437/KEP.160-Huk/2018, concerning the Determination of Zoning for the Old Banten Cultural Heritage. The problem that arises in this research is that the previous policy for the revitalization of the Old Banten Religious Tourism Area was carried out partially and not comprehensively. Apart from that, the program is hampered by sharp social conflicts between stakeholders in the area. The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Collection techniques were carried out through in-depth interviews, literature study and observation. Meanwhile, the data analysis technique uses Soft System Methodology (SSM).

The research results show that the revitalization strategy for the Old Banten area was carried out comprehensively by not only building and revitalizing the main sites of Old Banten, such as the Great Mosque, Surosowan Palace, Spelwijk Fort, and Lake Tasikardi. but also at the same time building tourism support facilities such as building a network system of facilities and infrastructure as well as public facilities, building an integrated transportation network system, building a communication system, building a parking system, building a water system and drainage network, as well as building a waste and garbage processing system.

Apart from that, by using Merile S. Grindle's policy implementation model, two factors can be identified that influence the implementation of a policy, namely the content and context of the policy. Policy content includes interests affected, type of benefit/benefits generated, extent of change envisioned/extent of change expected, site of decision making/position of decision maker, as well as program implementer/program executor. Meanwhile, policy content includes power and interests, institutions and regime character, as well as awareness and responsiveness of implementers

***Keywords:*** *Policy Implementation, Old Banten, Social Conflict, Sustainable Security.*