ABSTRAK

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Coblong Kota Bandung masih belum optimal. Beberapa permasalahan pelaksanaan PIPPK yang ditemukan pada saat penjajagan diantaranya penyerapan anggaran yang masih kurang dan belum terealisasinya kegiatan PIPPK ruang lingkup pembangunan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan oleh masuh kurangnya kemampuan para pelaksana PIPPK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Coblong Kota Bandung dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ada 7 orang, yaitu para pelaksana yang terlibat dalam PIPPK. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Coblong Kota Bandung dilihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah baik meskipun belum optimal. Penyerapan anggaran yang belum memenuhi target dan kurang tersentuhnya kegiatan PIPPK ruang lingkup pembangunan ekonomi disebabkan oleh kurangnya kemampuan para pelaksanan PIPPK, adanya beberapa perubahan informasi seperti mengenai pembelanjaan dan penggunaan sistem baru, dan belum adanya SOP mengenai pelaksanaan PIPPK.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung sudah terlaksana namun belum optimal. Saran yang peneliti berikan antara lain pemberian diklat mengenai pengelolaan keuangan daerah secara periodik bagi para pelaksana PIPPK khususnya PPTK, memberikan pendampingan bagi para pelaksana (RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM) dalam merencanakan kegiatan PIPPK ruang lingkup pemberdayaan ekonomi, dan dibuat SOP khusus pelaksanaan PIPPK.

Kata kunci: Kebijakan, Kebijakan PIPPK

*RINGKESAN*

*Palaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kacamatan Coblong Kota Bandung masih teu acan optimal. Sababaraha masalah nu kapendak dina palaksanaan PIPPK nyaéta diantawisna anggaran nu kirang kaserep jeung teu acan karéalisasikeunna kagiatan PIPPK lingkup pangwangunan ékonomi. Hal ieu disababekun ku kurangna kamampuh palaksana PIPPK.*

*Tujuan pananglungtikan ieu nyaéta keur nerangkeun palaksanaan PIPPK di Kacamatan Coblong Kota Bandung jeung pikeun méré nyaho sagala halangan anu aya dina palaksanaan PIPPK di Kacamatan Coblong Kota Bandung.*

*Métode panalungtikan nu dipaké nyaéta panalungtikan déskriptif ngagunakeun pendekatan kualitatif nu bentukna studi kasus. Téhnik pangumpulan data nu dipaké nyaéta studi kapustakaan jeung studi lapangan nu diantawisna nyaéta observasi, wawancara jeung dokuméntasi. Informan dina panalungtikan ieu aya 7 jalmi, nyaéta sadaya palaksana dina PIPPK. Téhnik analisis data nu dipaké nyaéta réduksi data, panyajian data, jeung narik kacindekan.*

*Hasil panalungtikan ieu némbongkeun yén palaksanaan PIPPK di Kacamatan Coblong Kota Bandung ditempo tina aspék Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi jeung Struktur Birokrasi teh geus alus sanajan acan optimal. Anggaran nu kirang kaserep jeung kagiatan PIPPK lingkup pangwangunan ékonomi nu acan kalaksanakeun disababkeun ku kurangna kamampuh palaksana PIPPK, ayana parobahan informasi sapertos ngeunaan pangeluaran jeung pamakean sistem anyar, sarta teu acan aya SOP ngeunaan palaksanaan PIPPK.*

*Kacindekan tina panalungtikan ieu nyaéta palaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kacamatan Coblong Kota Bandung teh geus alus palaksanaannana mung teu acan optimal. Bangbolongan anu panalungtik sérénkeun nyaéta diantawisna masihan diklat ngeunaan pangelolaan keuangan daerah sacara periodik kanggo sadaya pelaksana PIPPK utamana kanggo PPTK, ngadamping ka para palaksana PIPPK (RW, PKK, Karang Taruna, sarta LPM) kanggo ngarencanakeun kagiatan PIPPK khususna lingkup pamberdayaan ékonomi, sarta ngadamel SOP khusus kanggo palaksanaan PIPPK.*

*Konci : Kawijakan, Kawijakan PIPPK*

*ABSTRACT*

*Implementation of Development Innovation Programs and Regional Empowerment (PIPPK) in Kecamatan Coblong Bandung still not optimal. Some problems of implementation of PIPPK found at the time of examination include the absorption of budget which still lack and unrealization of activity of PIPPK scope of economic development. This is allegedly caused by lack of ability of PIPPK implementers.*

*The purpose of this study is to know the description of the implementation of PIPPK in Kecamatan Coblong Bandung and to find out the obstacles that arise in the implementation of PIPPK in District Coblong Bandung.*

*The research method used is descriptive research using qualitative approach in the form of case study. Data collection techniques that researchers use are literature studies and field studies that include observation, interviews and documentation. Informants in this study there are 7 people, namely the implementers involved in PIPPK. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion.*

*The results showed that the implementation of PIPPK in District Coblong Bandung seen from the aspect of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure has been good although not optimal. The absorption of budgets that have not met the target and the lack of PIPPK activities are lacking in the scope of economic development due to lack of PIPPK implementation capabilities, changes in information such as spending and use of new systems, and the absence of SOPs on PIPPK implementation.*

*The conclusion of this research is the implementation of Innovation Program Development and Regional Empowerment in Kecamatan Coblong Bandung has been implemented well but not yet optimal. Suggestions that researchers provide include the provision of training on regional financial management periodically for the implementers of PIPPK especially PPTK, provide assistance to the implementers (RW, PKK, Karang Taruna, and LPM) in planning activities PIPPK scope of economic empowerment, and making of special SOP Implementation of PIPPK.*

*Keywords: Policy, PIPPK Policy*