**ABSTRAK**

Masyarakat Samin adalah Masyarakat yang menganut ajaran

*Saminisme.* Masyarakat yang hidup dengan mengisolasi diri di tengah

hutan jauh dari kata*modern*. Masyarakat Samin Blora adalah Masyarakat

Samin yang pertama kali menganut ajaran*Saminisme*, dan Masyarakat

Samin Bojonegoro adalah Masyarakat Samin dengan pesebaran paling

akhir dari Masyarakat Samin di pulau Jawa. Masyarakat Samin sudah

mengalami perkembangan zaman pada kehidupannya. Perubahan tersebut

dapat dilihat dari yang awal mula sebagai Masyarakat tertutup kini menjadi

Masyarakat yang lebih terbuka. Masyarakat Samin menggunakan bentuk

rumah Kampung Srotong sebagai hunian. Bentuk ini dipilih sebagai bentuk

simbolisasi masyarakat yang sederhana. Hunian mereka sedikit banyak

sudah mengalami perpaduan dan perubahan bentuk. Penelitian ini

mengambil dua lokasi tersebut karena ingin melihat dan membandingkan

sejauh apa bentuk perubahan yang terjadi di kedua lokasi tersebut.

Berkembangnya peradaban pada kawasan permukiman Masyarakat Samin

di Kabupaten Blora dan Bojonegoro, mempengaruhi timbulnya perubahan

fisik pada hunian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

persamaan dan perbedaan dari ke dua lokasi tersebut. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif.

Pendekatan eksploratif digunakan karena penelitian ini merujuk pada hasil

temuan dilapangan sehingga hasil penelitian lebih bedasarkan fakta di

lapangan. Objek penelitian diambil dengan metode purposive sampling

diamana objek dipilih dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian ini membandingkan antara kedua tempat tersebut dalam

segi perubahan fisik hunian. Pada Masyarakat Samin Blora masih minim

perubahan bentuk rumah mereka dibandingkan dengan Masyarakat Samin

Bojonegoro. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak rumah di Kawasan

tersebut yang belum banyak mengalami perubahan fisik. Pada kasus

Masyarakat Samin Bojonegoro, mereka cenderung lebih dapat terbuka

dengan perkembangan zaman, hal ini dibuktikan denga adanya beberapa

perubahan fisik pada hunian mereka. Perubahan yang terjadi banyak

dipengaruhi ketersediaan bahan material, bertambahnya jumlah penghuni

rumah, kebutuhan ruang yang sudah berubah dan pola pikir. Faktor utama

terjadinya perubahan adalah perubahan Gaya hidup, dimana perubahan

gaya hidup sangat memperngaruhi sedikit banyak perubahan yang terjadi

pada masing-masing hunian.

Kata Kunci : Samin, Perubahan, Budaya, Rumah