# ABSTRAK

Kecamatan memiliki kewenangan untuk membina pengelolaan dana desa berdasarkan PP No. 19 tahun 2008. Namun, besarnya wewenang yang dimiliki oleh kecamatan bergantung pada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh bupati atau walikota. Sebagaimana tercantum dalam Perbup No. 10 tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasirjambu dalam membina pengelolaan dana desa.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan peminaan ini kurang maksimal. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, yang mana terdapat beberapa peraturan baru yang secara tidak langsung mengubah proses implementasi kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan. Dalam prosesnya dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya., disposisi, dan juga struktur birokrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan diberikan tugas dan wewenang untuk membina pengelolaandanadesa.

**Kata Kunci: Dana Desa, Kecamatan, Implementasi**

**Kebijakan, Pembinaan.**

iii

# ABSTRACT

The sub-district has the authority to foster *Dana Desa* management based on PP No. 19 of 2008. However, the amount of authority owned by the sub-district depends on the delegation of authority granted by the regent or mayor. As stated in Perbup No. 10 of 2020. This study uses a qualitative approach. With data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. This study aims to describe how the policy implementation process conducted by Pasirjambu Subdistrict in overseeing the management of village funds.

The results showed that in the implementation of this policy is not maximal. Especially during the Covid-19 pandemic, where there are several new regulations that indirectly change the process of implementing supervision policies carried out by the sub- district. In the process it is influenced by communication, resources, disposition, and also bureaucratic structure. Based on Government Regulation No. 19 of 2008 concerning Sub- Districts, sub-districts are given the task and authority to foster *Dana Desa* management.

**Keyword Key: Dana Desa, Foster, Sub-district, Policy Implementation.**

iv

# RINGKESAN

Kecamatan ngagaduhan wewenang pikeun ngabina dana desa dumasar kana PP No. 19 Tahun 2008. Tapi, jumlah wewenang anu dipigaduh ku Kacamatan gumantung kana pangdelegasian wewenang anu dipasihan ku bupati atawa walikota. Sakumaha anu kaunggel dina Perbup No, 10 taun 2020.

Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kualitatif. Kalawan tehnik ngumpulkan Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun ngadeskripsikeun kumaha proses palaksanaan kawijakan anu dilaksanakeun ku Kacamatan Pasirjambu dina ngabina *pengelolaan* dana desa.

Hasil panunglitikan ieu, nunjukeun yen palaksanaan kaeijakan ieu kurang optimal. Utamina dina mangsa pandemik Covid-19 ieu, di mana aya sababaraha regulasi anyar anu sacara teu langsung ngarobah proses ngalaksanakeun kawijakan pangawasan anu dilaksanakeun ku kacamatan, dina prosesna dipangaruhan ku komunikasi, sumber daya, disposisi, jeung oge struktur birokrasi. Dumasae kana Peraturan Pamarentah Nomer 10 taun 2008 ngeunaan Kacamatan, Kacamatan dibere wewenang pikeun ngabina *pengelolaan* dana desa.

**Kata Kunci: Bina, Dana Desa, Kacamatan, Implementasi Kawijakan.**