**ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terdapat banyaknya bangunan liar yang berdiri di wilayah Dago Kecamatan Dago, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Penataan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar di wilayah Dago Kecamatan Dago, Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari nara sumber. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto mengenai Pengawasan Satuan polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Penataan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar. Informan penelitian sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 Kepala Unit dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, 1 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dago Kota Bandung.

Hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi menunjukan bahwa pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan penataan tata ruang terbebas dari bangunan liar di wilayah dago, kecamatan dago, Kota Bandung belum terlihat maksimal, dilihat dari masih banyaknya bangunan liar di Kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan sumber daya manusia yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

**ABSTRACT**

The problem in this research is there are many illegal buildings that stood in Dago District Dago, Bandung. The purpose of this study is to find out how the Supervision of Satuan Pamong Praja Police Unit In Realizing Spatial Planning Released From Wild Buildings in Dago District Dago, Bandung.

The research method used in this research is qualitative research method. Data collection techniques used in the form of observation techniques, interviews, and documentation. Observation techniques are used to ascertain the actual state of the field. Interview techniques are used to obtain in-depth data from resource persons. Documentation techniques are used to obtain data and information in the form of archives or photographs of the Supervision of the Civil Service Police Unit in Realizing Spatial Layout Free from Wild Buildings. Informant research as many as 3 people consisting of 1 Head Unit and Investigator Unit Satuan Police Pamong Praja Bandung, 1 Head Section Ketentraman and Order District Dago Bandung.

The result of research using triangulation technique shows that the supervision of Satuan Polisi Pamong Praja Police Unit in the supervision of Satpol Police Unit in realizing the spatial arrangement free from the illegal building in dago area, dago subdistrict, Bandung city has not seen maximally, seen from the number of illegal buildings in the area The. This is due to the lack of supervision and human resources that are owned by Satuan Pamong Praja Police Unit Bandung.

RINGKESAN

Masalah dina panalungtikan ieu teh aya keneh lobana Bangunan Liar anu nangtung di Wewengkon Dago, Kacamatan Dago, Dayeuh Bandung. Tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo menganalisis kumaha Pangawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Ngawujudkeun Tata Ruang Terbebas ti Bangunan Liar di Wewengkon Dago, Kacamatan Dago, Dayeuh Bandung.

Padika panalungtikan anu dipake dina panalungtikan ieu teh padika panalungtikan kualitatif. Teknik pengumpulan data anu dipake mangrupi teknik observasi, wawancara, sarta dokumentasi. Teknik observasi dipake kanggo nangtoskeun kaayaan anu saleresna di lapang. Teknik wawancara dipake kanggo meunang data anu mendalam ti narasumber. Teknik dokumentasi dipake kanggo meunang data-data sarta informasi-informasi mangrupi arsip atawa poto ngeunaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dayeuh Bandung dina Pengawasan Bangunan Liar di Wewengkon Tegalega, Kacamatan Astana Anyar, Dayeuh Bandung. Informan panalungtikan saloba 3 jalmi anu diwangun ti 1 Kepala Unit sarta Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Dayeuh Bandung,1 Kepala Seksi Katingtriman sarta Kalantipan Kacamatan Dago Dayeuh Bandung.

Hasil panalungtikan ngagunakeun teknik triangulasi menunjukeun yen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dayeuh Bandung dina Pangawasan Bangunan Liar di Wewengkon Dago, Kacamatan Dago, Dayeuh Bandung tacan katembong maksimal, ditingali ti lobana keneh Bangunan Liar anu icalan anu aya keneh nu nangtung di Wewengkon Dago kasebat. Perkawis ieu dimargikeun kirang na pangawasan sareng sumber daya jalmi anu di piboga ku Satuan Polisi Pamong Praja Dayeuh Bandung.