# ABSTRAK

 Program Rumah Tidak Layak Huni atau yang disebut dengan Rutilahu merupakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni yaitu untuk memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial bagi orang yang tinggal di rumah tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 2011 Tentang Permukiman dan Perumahan “Rumah Merupakan sebuah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya”. Dan diatur dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia no 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Kecamatan Solokanjeruk merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 2,335 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 85,206 jiwa yang membawahi 7 Desa, 20 Dusun 113 RW dan 400 RT dengan batas wilayah Kecamatan Solokanjeruk di sebelah utara adalah Desa Padamukti, di sebelah timur adalah Desa Panyadap, di sebelah Selatan adalah Desa Solokanjeruk dan di sebelah barat adalah Desa Langensari.

 Kecamatan Solokanjeruk sudah melakukan kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni ini sejak dari Tahun 2010 sampai saat ini dimana pada tahun 2021 Kecamatan Solokanjeruk mampu melaksanakan perbaikan rutilahu sebanyak 35 unit rumah sedangkan jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Solokanjeruk pada Tahun 2021 itu terdapat sebanyak 984 rumah belum layak huni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur, dimana dalam proses pelaksanaan dilapangannya mengenai Kebijakan Rutilahu di Kecamatan Solokanjeruk dapat di katakan berjalan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal dalam proses pelaksanaanya, hal ini dikarenakan masih terdapatnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Rutilahu di Kecamatan Solokanjeruk seperti, sumber dana yang terbatas, keterlambatan pengiriman bahan material bangunan, masih kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat, alat penunjang kebijakan yang dimiliki oleh Kecamatan Solokanjeruk maupun Desa yang berada diwilayah Kecamatan Solokanjeruk masih belum memadai dimana masih ada beberapa Desa yang tidak memiliki alat penunjang Kebijakan Rutilahu ini.

**Kata Kunci: *Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Implementasi Kebijakan, Kecamatan Solokanjeruk***

# *ABSTRACT*

*The Uninhabitable Houses Program or what is called Rutilahu is a program to repair uninhabitable houses to become habitable, namely to fulfill health, safety and social requirements for people living in the house, this is regulated in Law no. 1 of 2011 concerning Settlements and Housing "A house is a building that functions as a livable place to live in, a means of fostering a family, a reflection of the dignity of its inhabitants and an asset for the owner". And regulated in the Regulation of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses and Environmental Infrastructure. Solokanjeruk District is one of the Districts in Bandung Regency, with an area of 2,335 km2 with a population of 85,206 people in charge of 7 Villages, 20 Hamlets 113 RWs and 400 RTs with the boundaries of the Solokanjeruk District area to the north is Padamukti Village, to the east is Panyadap Village, to the south is Solokanjeruk Village and to the west is Langensari Village.*

 *Solokanjeruk District has carried out this uninhabitable house repair program policy since 2010 until now where in 2021 the Solokanjeruk District is able to carry out rutilahu repairs of 35 housing units while the number of uninhabitable houses in Solokanjeruk District in 2021 there are as many as 984 houses uninhabitable. This research uses a qualitative approach and descriptive study method. Data collection was carried out by interviews, observations, documentation studies, and literature studies, where in the field implementation process regarding the rutilahu policy in Solokanjeruk District it can be said that it is going well but it is still not optimal in the implementation process, this is because there are still obstacles in implementation rutilahu policies in Solokanjeruk District such as limited funding sources, delays in delivery of building materials, lack of outreach regarding this policy to the community, policy support tools owned by Solokanjeruk District and villages located in the Solokanjeruk District are still inadequate where there are still several villages who do not have tools to support this routine policy.*

***Keywords: Uninhabitable House Improvement Program, Policy Implementation, Solokanjeruk District***

# *RINGKESAN*

 *Program Rumah Tidak Dapat Ditinggali atawa nu disebut Rutilahu nyaéta program pikeun ngaropea imah nu teu bisa dicicingan sangkan bisa dicicingan, nya éta pikeun nyumponan sarat kaséhatan, kasalametan, jeung sosial pikeun jalma nu hirup di éta imah, ieu diatur dina Undang-Undang No. 1 Taun 2011 ngeunaan Permukiman jeung Perumahan “Imah téh mangrupa wangunan anu boga fungsi minangka tempat hirup, sarana bina kulawarga, cerminan martabat pangeusina jeung harta pikeun nu bogana”. Jeung diatur dina Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Taun 2017 ngeunaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak huni dan Infrastruktur Lingkungan. Kacamatan Solokanjeruk mangrupa salasahiji Kacamatan anu aya di Kabupatén Bandung, anu legana 2.335 km2 kalayan jumlah penduduk 85.206 jiwa anu ngawengku 7 Désa, 20 Dusun 113 RW jeung 400 RT kalayan wates wewengkon Kacamatan Solokanjeruk di beulah kalér nyaéta Désa Padamukti, beulah wetan aya Désa Panyadap, beulah kidulna Désa Solokanjeruk, beulah kulonna Désa Langensari.*

 *Kacamatan Solokanjeruk geus ngalaksanakeun kawijakan program perbaikan imah teu bisa dicicingan ieu ti taun 2010 nepi ka ayeuna dimana dina taun 2021 Kacamatan Solokanjeruk mampuh ngalaksanakeun rutilahu perbaikan 35 unit imah sedengkeun jumlah imah anu teu bisa dicicingan di Kacamatan Solokanjeruk taun 2021 aya 984 imah. teu bisa dicicingan. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kualitatif jeung métodeu studi deskriptif. Ngumpulkeun data dilaksanakeun ku cara wawancara, obsérvasi, studi dokuméntasi, jeung studi pustaka, dimana dina prosés palaksanaan lapangan ngeunaan kawijakan rutilahu di Kacamatan Solokanjeruk bisa disebutkeun geus alus tapi masih kénéh tacan optimal dina prosés palaksanaan. Hal ieu lantaran masih kénéh aya kendala dina palaksanaan kawijakan rutilahu di Kacamatan Solokanjeruk saperti sumber waragad anu kawates, telat pangiriman bahan wangunan, kurangna sosialisasi ngeunaan kawijakan ieu ka masarakat, pakakas pangrojong kawijakan anu dipimilik ku Kacamatan Solokanjeruk jeung désa-désa anu aya di wewengkon Solokanjeruk. Kacamatan masih kénéh teu nyukupan dimana masih kénéh aya sababaraha kalurahan anu teu mibanda pakakas pikeun ngarojong ieu kawijakan rutin.*

***Kata Kunci: Program Perbaikan Rumah Tidak layak huni, Palaksanaan Kabijakan, Kacamatan Solokanjeruk***