# **ABSTRAK**

Penelitian Ini Berjudul “Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Cikutra Kota Bandung 2019”. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan sebuah upaya pemerintah khusunya pemerinah Provinsi Jawa Barat yang membantu masyarakat miskin/ kurang mampu dalam hal merenovasi rumah. Sumber dana yang dikucurkan adalah bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan wujud dan rasa memiliki dari pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat miskin dengan program perbaikan rumah tidak layak huni yang semua arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah.

Program RTLH sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup bagi orang miskin atau kurang mampu serta dapat meningkatkan tingkat kualitas hidup masyarakat miskin atau kurang mampu tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana instrument penelitian dengan cara wawancara dan observasi secara langsung, adapun informan dalam penelitian ini adalah infoman yang dirasa tepat untuk menjadi informan dalam penelitian atau bisa disebut dengan *purposive sampling*. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program RTLH di Kelurahan Cikutra pada tahun 2019.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan pada pelaksanaan program tersebut membawa dampak baik bagi Kelompok Penerima Manfaat RTLH terbukti berkat bantuan tersebut banyak respon positif dari Kelompok Penerima Manfaat mulai dari kenyamanan rumah, kondisi psikososial yang makin membaik serta tingkat kesehatan yang meningkat. Program ini terbilang berhasil tak lepas berkat adanya sinergitas antara stakeholder terkait yaitu Lurah, Fasiilitator Kelurahan (FASKEL), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). Pada program ini yang paling berperan itu adalah dari pihak Fasilitator Kelurahan dan Badan Keswadayaan Masyarakat karena kedua pihak tersebut merupakan pihak yang bekerja dalam program ini mulai dari tahap pendataan, penggalian masalah hingga tahap terminasi. Program ini harus ditingkatkan lagi pada segi anggaran karena pada pelaksanaan tersebut dalam hal segi anggaran masih tergolong kurang dalam anggaran 15 juta tersebut harus dikaji dan diperhitungkan kembali karena jika melebihi batas nominal tersebut itu ditanggung oleh Kelompok Penerima Manfaat.

**Kata Kunci**: Rumah Tidak Layak Huni

# **ABSTRACT**

This research is entitled "Implementation of the Uninhabitable House Program (RTLH) in Cikutra Village, Bandung City 2019". The Uninhabitable House Program (RTLH) is an effort by the government, especially the government of West Java Province, to help the poor / underprivileged in terms of renovating houses. The source of the funds disbursed is grant assistance from the Regional Revenue and Expenditure Budget of West Java Province which is a manifestation and sense of belonging from the West Java provincial government to the poor with an uninhabitable home improvement program whose all directions are to improve people's welfare. The implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program (RTLH) is included in the community empowerment program, which is more nuanced in a participatory approach that involves the community, the business/private sector and the government.

The RTLH program is very useful for improving the quality of life for the poor or underprivileged and can improve the quality of life for the poor or underprivileged. This research was conducted using qualitative methods, where the research instrument was by interview and direct observation, while the informants in this study were informants who were deemed appropriate to be informants in the study or could be called purposive sampling. This research was conducted to find out how the implementation of the RTLH program in Cikutra Village in 2019.

Based on research that has been carried out in the field on the implementation of the program, it has had a good impact on the RTLH Beneficiary Group., psychosocial conditions are getting better and the level of health is increasing. This program is considered successful, thanks to the synergy between the relevant stakeholders, namely the Village Head, Village Facilitator (FASKEL), Community Self-Help Agency (BKM), Neighborhood Association (RT), Rukun Warga (RW). In this program the most important role is from the Village Facilitator and the Community Self-Help Agency because these two parties are parties who work in this program starting from the data collection stage, problem exploration to the termination stage. This program must be improved again in terms of budget because in terms of implementation, in terms of budget, it is still classified as lacking in the 15 million budget,it must be reviewed and recalculated because if it exceeds the nominal limit, it will be borne by the Beneficiary Group.

**Keywords**: Uninhabitable House

# **RINGKESAN**

Panilitian ieu dijudulan "Palaksanaan Program Bumi Anu Henteu Layak Huni (RTLH) di Désa Cikutra, Kota Bandung 2019". Program Bumi Anu Henteu Layak Huni (RTLH) mangrupikeun upaya ku pamaréntah, khususna pamaréntah Propinsi Jawa Barat, ngabantosan jalma-jalma miskin / miskin dina hal ngarobih bumi. Sumber dana anu dikaluarkeun nyaéta hibah bantosan ti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daérah Propinsi Jawa Barat anu mangrupikeun wujud sareng rasa milik ti pamaréntah propinsi Jawa Barat ka jalma-jalma miskin kalayan program pamutahiran bumi anu teu tiasa dicicingan anu sagala arah pikeun ningkatkeun masarakat karaharjaan. Palaksanaan Program Perbaikan Rumah Tangga Anu Teu Huni (RTLH) kalebet dina program pemberdayaan masarakat, anu langkung bernuansa dina pendekatan partisipatif anu ngalibatkeun masarakat, bisnis / swasta sareng pamaréntah.

Program RTLH pohara kapaké pikeun ningkatkeun kualitas kahirupan pikeun jalma miskin atanapi jalma miskin sareng tiasa ningkatkeun kualitas kahirupan pikeun jalma miskin. Panilitian ieu dilakukeun ngagunakeun metode kualitatif, dimana instrumén panilitianana ku wawancara sareng observasi langsung, sedengkeun anu narasumber dina ieu panilitian mangrupikeun informan anu dianggap pantes janten informan dina panilitian atanapi tiasa disebut purposive sampling. Panilitian ieu dilakukeun pikeun milarian terang kumaha implementasi program RTLH di Désa Cikutra taun 2019.

Dumasar kana panilitian anu parantos dilaksanakeun di lapangan ngeunaan palaksanaan program, éta ngagaduhan pangaruh anu hadé pikeun Grup Penerima RTLH., kaayaan psikososial janten langkung saé sareng tingkat kaséhatan ningkat. Program ieu dianggap suksés, berkat sinergi antara stakeholder anu aya hubunganana, nyaéta Kapala Désa, Pemfasilitator Kampung (FASKEL), Badan Pembantu Diri Komunitas (BKM), Asosiasi Lingkungan (RT), Rukun Warga (RW). Dina program ieu peran anu paling penting nyaéta ti Fasilitator Désa sareng Badan Pembantu Diri Komunitas sabab dua pihak ieu mangrupikeun pihak anu damel dina program ieu mimitian ti tahap ngumpulkeun data, éksplorasi masalah dugi ka tahap penghentian. Program ieu kedah ditingkatkeun deui dina hal anggaran kusabab tina segi implementasi, dina hal anggaran, éta masih diklasifikasikeun sakumaha kurang dina anggaran 15 juta, éta kedah ditinjau sareng diitung deui kusabab upami ngaleuwihan wates nominal, éta bakal ditanggung ku Grup Waris.

Program RTLH pohara kapaké pikeun ningkatkeun kualitas kahirupan pikeun jalma miskin atanapi jalma miskin sareng tiasa ningkatkeun kualitas kahirupan pikeun jalma miskin atanapi jalma miskin. Panilitian ieu dilakukeun ngagunakeun metode kualitatif, dimana instrumén panilitianana ku wawancara sareng observasi langsung, sedengkeun anu narasumber dina ieu panilitian mangrupikeun informan anu dianggap pantes janten informan dina panilitian atanapi tiasa disebut purposive sampling. Panilitian ieu dilakukeun pikeun milarian terang kumaha implementasi program RTLH di Désa Cikutra taun 2019.

**Konci Kalimat:** Bumi Anu Henteu Layak Huni