**BAB IX**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Orientasi utama pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021.

Pencapaian visi dan misi dimaksud dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan, yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD, dengan melibatkan seluruh komponen pelaku pembangunan *(stakeholders)* yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk dapat menggambarkan kemajuan pelaksanaan pembangunan diperlukan ukuran yaitu indikator kinerja yang akurat dan valid. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun kedepandisusun berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaanserta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesiadisajikan dalam table,berikut:

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Selayar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah** | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | **Capaian Kinerja** | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Indeks Pembangunan Manusia | 63,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Pertumbuhan Ekonomi | 9,18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | PDRB per kapita (juta) | 19,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Laju Inflasi | 9,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Indeks Daya Beli | 61,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Angka Kemiskinan | 7,15 | 6,69 | 6,23 | 5,76 | 5,29 | 4,79 | 4,24 |
| 1.1.1.7 | Angka kriminalitas yang tertangani | 31,86 | 31,66 | 31,46 | 31,26 | 31,06 | 30,86 | 30,66 |
| 1.1.1.8. | Angka Pengangguran | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Kesejahteraan Sosial** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Angka melek huruf | 93,98 | 95,15 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 100 |
| 1.2.1.2 | Angka rata-rata lama sekolah | 11,98 | 12,00 | 12,32 | 12,40 | 12,47 | 12,54 | 12,62 |
| 1.2.1.3 | *Angka partisipasi kasar* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 55,08 | 55,09 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
| 1.2.1.3.2 | Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A | 95,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.3.3 | Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B | 96,98 | 97 | 97,58 | 97,85 | 97,90 | 98,65 | 98,70 |
| 1.2.1.3.4. | Angka partisipasi kasar SMA/SMK/Paket C | 83,50 | 84,36 | 86,42 | 88,72 | 90,52 | 92,41 | 93,00 |
| 1.2.1.4 | *Angka pendidikan yang ditamatkan* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.4.2 | SMP/MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.4.3 | SMA/MA/SMK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.5 | *Angka Partisipasi Murni* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A | 94,74 | 95,75 | 96,62 | 97,73 | 98,56 | 99,02 | 99,05 |
| 1.2.1.5.2 | Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B | 80,94 | 81,72 | 83,42 | 85,24 | 87,38 | 89,64 | 89,70 |
| 1.2.1.5.3 | Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/Paket C | 34,92 | 38,82 | 42,95 | 48,84 | 50,02 | 54,42 | 58,02 |
| 1.2.2 | Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Angka kelangsungan hidup bayi | 1-25,00 | 1-25,00 | 1-25,00 | 1-25,00 | 1-25,00 | 1-25,00 | 1-25,00 |
| 1.2.2.2 | Angka usia harapan hidup | 67,50 | 67,52 | 67,54 | 67,56 | 67,57 | 67,58 | 67,59 |
| 1.2.2.3 | Persentase balita gizi buruk | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.2.3 | Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Persentase penduduk yang memiliki lahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Ketenagakerjaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Rasio daya serap tenaga kerja | 1,84 | 6,40 | 10,48 | 16,30 | 27,95 | 40,76 | 50,41 |
| **1.3.** | **Fokus Seni Budaya dan olah raga** | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Jumlah grup kesenian | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3.1.2 | Jumlah gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | *Pemuda dan Olahraga* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 1. Jumlah klub olahraga | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 1.3.2.2 | 1. Jumlah gedung olahraga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2.** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Fokus Layanan Urusan Wajib** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | ***Pendidikan dasar:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | *Angka partisipasi sekolah* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD/MI | 989,45 | 1.012,42 | `1.035,39 | 1.058,36 | 1.081,33 | 1.104,3 | 1.127,27 |
|  | SMP/MTs | 716 | 868 | 1.020 | 1.172 | 1.324 | 1.476 | 1.628 |
| 2.1.1.1.2 | *Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD/MI | 89,78 | 90,36 | 90,94 | 91,52 | 92,1 | 92,68 | 93,26 |
|  | SMP/MTs | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
| 2.1.1.1.3 | *Rasio guru/murid* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD/MI | 114,83 | 120,48 | 126,13 | 131,78 | 137,43 | 143,08 | 148,73 |
|  | SMP/MTs | 134,76 | 141,47 | 148,18 | 154,89 | 161,6 | 168,31 | 175,02 |
| 2.1.1.1.4 | *Rasio guru/murid per kelas rata-rata* | 59,91 | 61,67 | 63,43 | 65,19 | 66,95 | 68,71 | 70,47 |
| 2.1.1.2 | ***Pendidikan menengah:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Angka partisipasi sekolah | 970 | 1.224 | 1.478 | 1.732 | 1.986 | 2.240 | 2.494 |
| 2.1.1.2.2 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | 34,23 | 36,64 | 39,05 | 41,46 | 43,87 | 46,28 | 48,69 |
| 2.1.1.2.3 | Rasio guru terhadap murid | 49,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.4 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata | 12,22 | 13,86 | 15,5 | 17,14 | 18,9 | 20,54 | 22,18 |
| 2.1.2 | Fasilitas Pendidikan: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 |
| 2.1.2.2 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2.1.3 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 55,08 | 55,09 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
| 2.1.4 | Angka Putus Sekolah: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,86 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
| 2.1.4.2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,73 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 2.1.4.3 | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | 0,32 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,9 |
| 2.1.4 | AngkaKelulusan: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4.2 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4.3 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4.4 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 96 | 96,50 | 97,00 | 97,50 | 98,00 | 98,50 | 99,00 |
| 2.1.4.5 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4.6 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 73,51 | 83,40 | 85,32 | 87,48 | 89,52 | 91,50 | 93,30 |
| 2.2. | Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Rasio posyandu per satuan balita | 29,7 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.2.2 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 66,99 | 0,064 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,095 | 0,10 |
| 2.2.3 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2.4 | Rasio dokter per satuan penduduk | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2.2.5 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2.2.6 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.7 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 87,28 | 87,28% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |
| 2.2.8 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 78,41 | 78,41% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2.2.9 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2.10 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 53 | 53,33% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 2.2.11 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.12 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2.13 | Cakupan kunjungan bayi | 95,53 | 99,95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2.14 | Cakupan puskesmas | 127 | 127,27% | 136% | 136% | 136% | 136% | 136% |
| 2.2.15 | Cakupan pembantu puskesmas | 80,68 | 87,65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.3 | PekerjaanUmum |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 61,35 | 65,63 | 69,91 | 74,19 | 78,47 | 82,75 | 82,75 |
| 2.3.2 | Rasio Jaringan Irigasi | 41,35 | 63,22 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 |
| 2.3.3 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 60,06 | 71,38 | 77,74 | 85,97 | 94,50 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3.5 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | 145,39% | 145,39% | 145,39% | 145,39% | 145,39% | 145,39% | 145,39% |
| 2.3.6 | Rasio rumah layak huni | 74,77 | 80,81 | 80,81 | 84.00 | 87.19 | 90,38 | 93,57 |
| 2.3.7 | Rasio permukiman layak huni | 75 | 80,81 | 80,81 | 84.00 | 87.19 | 90,38 | 93,57 |
| 2.3.8 | Panjang jalan dilalui Roda 4 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 |
| 2.3.9 | Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) | 402,69 | 402,69 | 402,69 | 402,69 | 402,69 | 402,69 | 402,69 |
| 2.3.10 | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) | 317,44 | 317,44 | 317,44 | 317,44 | 317,44 | 317,44 | 317,44 |
| 2.3.11 | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) | 14.417,74 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 14.417 |
| 2.3.12 | Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.13 | Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.14 | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 72,03 | 80,00 | 85,00 | 89,00 | 93,00 | 97,00 | 100 |
| 2.3.15 | Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota | 16.364 | 62,50 | 71,31 | 79,83 | 90,34 | 100 | 100 |
| 2.3.16 | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 70,00 | 71,87 | 77,96 | 78,74 | 79,04 | 80 | 80 |
| 2.4. | Perumahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Rumah tangga pengguna air bersih | 60,47 | 85,00 | 89,72 | 95,05 | 96,77 | 98,80 | 100 |
| 2.4.2 | Rumah tangga pengguna listrik | 46,15 | 47,85 | 49,85 | 52,35 | 55,45 | 59,15 | 65 |
| 2.4.3 | Rumah tangga ber-Sanitasi | 71,38 | 77,74 | 85,97 | 94,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.4 | Lingkungan pemukiman kumuh tertangani | n.a | 0 Ha | 220 Ha | 220 Ha | 220 Ha | 220 Ha | 220 Ha |
| 2.4.5 | Rumah layak huni | 74,77 | 80,81 | 80,81 | 84.00 | 87.19 | 90,38 | 93,57 |
| 2.5. | Penataan Ruang |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 2.5.2 | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | 60,87 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2.5.3 | Ruang publik yang berubah peruntukannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.6.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.6.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.6.4. | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | 80% | 80,50 | 90,00 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 |
| 2.7. | Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 55.135 | 63.000 | 76.000 | 89.000 | 103.000 | 115.000 | 127.000 |
| 2.7.2. | Rasio izin trayek | 0,0963 | 0,0995 | 0,1027 | 0,1059 | 0,1091 | 0,1123 | 0,1155 |
| 2.7.3. | Jumlah uji kir angkutan umum | 163 | 163 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 2.7.4. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 7/1/1 | 9/2/1 | 11/2/1 | 13/2/1 | 15/2/1 | 17/2/1 | 20/2/1 |
| 2.7.5 | Kepemilikan KIR angkutan umum | 124 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| 2.7.6. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | ± 5 Jam | ± 5 Jam | ± 5 Jam | ± 5 Jam | ± 5 Jam | ± 5 Jam | ± 5 Jam |
| 2.7.7. | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 2.8. | Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Persentase penanganan sampah | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2.8.2. | Persentase Penduduk berakses airminum | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 2.8.3. | Persentase Luas pemukiman yang tertata | 0,35 | 0,35 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 2.8.4. | Pencemaran status mutu air | 11,30 | 11,30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.8.5. | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8.6. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, termasuk SPPL dan UKL-UPL | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2.8.7. | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 0,53 | 0,53 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 2.8.9. | Penegakan hukum lingkungan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | 54,474,115 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.3 | Penyelesaian izin lokasi | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Kependudukan dan Catatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 |
| 2.10.2 | Rasio bayi berakte kelahiran | 0,39 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,90 |
| 2.10.3. | Kepemilikan KTP | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 2.10.4. | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 2.10.7 | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 10 | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 75 |
| 2.10.5. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.10.6 | Rasio pasangan berakte nikah | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.10.6. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| 2.11 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 12,85 | 12,96 | 13,09 | 13,22 | 13,35 | 13,48 | 13,61 |
| 2.11.2. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 31,47 | 33,22 | 34,97 | 36,72 | 38,47 | 40,22 | 41,97 |
| 2.11.3. | Rasio KDRT | 0,24 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.11.4. | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | 24,50 | 24,46 | 24,42 | 24,38 | 24,14 | 24,34 | 24,30 |
| 2.11.5. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 43,48 | 43,39 | 43,30 | 43,21 | 43,12 | 43,03 | 24,94 |
| 2.11.6 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 2.12 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.12.2. | Rasio akseptor KBBaru | 1,86 | 1,95 | 2.04 | 2,13 | 2,22 | 2,31 | 2,40 |
| 2.12.3. | Cakupan peserta KB aktif | 76,48 | 76,12 | 75,76 | 75,40 | 75,04 | 74,68 | 74,32 |
| 2.12.4. | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 28,50 | 28,30 | 28,10 | 27,90 | 27,70 | 27,50 | 27,30 |
| 2.13. | Sosial |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.2. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | 19,4 | 26,28 | 45,68 | 65,08 | 84,48 | 84,48 | 84,48 |
| 2.13.3. | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | 0,55 | 0,78 | 1,01 | 1,24 | 1,47 | 1,70 | 1,93 |
| 2.14. | Ketenagakerjaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1. | Angka partisipasi angkatan kerja | 7,22 | 7,30 | 7,38 | 7,46 | 7,54 | 7,62 | 7,70 |
| 2.1.4.2. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.3. | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.4. | Pencari kerja yang ditempatkan | 79 | 275 | 450 | 700 | 1200 | 1750 | 2250 |
| 2.14.5. | Tingkat pengangguran terbuka | 4,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.6. | Keselamatan dan perlindungan | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.7. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Persentase koperasi aktif | 76,72 | 93,34 | 93,47 | 94,34 | 94,66 | 94,90 | 94,36 |
| 2.15.2. | Jumlah BPR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.15.3. | Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil | 15.016 | 16.087 | 17.210 | 18.242 | 19.270 | 20.304 | 21.516 |
| 2.16 | Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDM) | 46.719.238.757 | 35.147.336.660 | 38.662.070.000 | 42.528.277.500 | 46.781.105.000 | 51.459.215.500 | 56.605.136.000 |
| 2.16.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) | 1.417.562 | 1.450.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.250.000 | 10..500.000 | 21.000.000 |
| 2.16.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | 1,84 | 6,40 | 10,48 | 16,30 | 27,95 | 40,76 | 50,41 |
| 2.16.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 46.719.238.757 | 3.514.733.340 | 3.866.207.500 | 4.252.827.500 | 7.017.165.750 | 10.759.654.150 | 16.139.481.225 |
| 2.17. | Kebudayaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.17.2 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.17.3. | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan | 1.300 | 1.357 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 2.18. | Kepemudaan dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1. | Jumlah organisasi pemuda | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2.18.2. | Jumlah organisasi olahraga | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2.18.3. | Jumlah kegiatan kepemudaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.18.4. | Jumlah kegiatan olahraga | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.18.5. | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.18.6. | Lapangan olahraga | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2.19. | Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1 | Persentase gangguan kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| 2.19.2 | Jumlah konflik-konflik etnis, agama, ras dan adat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19.3 | Tingkat kesadaran berpolitik masyarakat | 70 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 |
| 2.19.4 | Jumlah pengaduan mengenai kecurangan dalam pemilihan | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2.19.5. | Pembinaan, pemantauan dan fasilitasi Ormas dan LSM | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.19.6. | Pembinaan,pemantauan dan fasilitasi Orsospol | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2.20. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.1. | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 16,35 | 19,88 | 23,41 | 26,94 | 30,47 | 34,00 | 37,53 |
| 2.20.2. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 |
| 2.20.3. | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.20.4. | Pertumbuhan ekonomi | 9,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.5. | Kemiskinan | 7,15 | 6,69 | 6,23 | 5,76 | 5,29 | 4,79 | 4,24 |
| 2.20.6. | Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan adiministrasi pemerintah | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | ada |
| 2.20.7. | Penegakan PERDA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.20.8. | Cakupan patroli petugas Satpol PP | 1x dalam sehari | 1x dalam sehari | 1x dalam sehari | 1x dalam sehari | 1x dalam sehari | 1x dalam sehari | 1x dalam sehari |
| 2.20.9. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 96,08 |
| 2.20.10. | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2.20.11. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.20.12. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.20.13. | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.20.14. | Sistim Informasi Manajemen Pemda | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.20.15. | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2.21. | Ketahanan Pangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21.1. | Regulasi ketahanan pangan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.21.2. | Ketersediaan pangan utama | 20 ton | 20 ton | 20 ton | 40 ton | 50 ton | 60 ton | 60 ton |
| 2.21.3. | Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen | CV <10% | CV <10% | CV <10% | CV <10% | CV <10% | CV <10% | CV <10% |
| 2.21.4 | Penurunan wilayah rawan pangan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.21.5. | Skor Pola Pangan harapan (PPH) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 |
| 2.2.1.6 | Persen keamanan pangan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.22 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.22.2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.22.3. | Jumlah LSM | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2.22.4. | LPM Berprestasi | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.22.5. | PKK aktif | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.22.6. | Posyandu aktif | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.22.7. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 2.23. | Statistik |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23.1. | Buku ”Kabupaten Dalam Angka” | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.23.2. | Buku ”PDRB Kabupaten” | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.24. | Kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1. | Pengelolaan arsip secara baku | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** |
| 2.24.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** |
| 2.25. | Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.1. | Jumlah jaringan komunikasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.25.2. | Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk | 0,184 | 0,228 | 0,272 | 0,316 | 0,360 | 0,404 | 0,448 |
| 2.25.3. | Jumlah surat kabar nasional/lokal | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.25.4. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.25.5. | Web site milik Pemerintah Daerah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.25.6. | Pameran/expo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.26. | Perpustakaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26.1. | Jumlah perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.26.2. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 45.708 | 45.708 | 46.708 | 48.708 | 50.708 | 52.708 | 54.708 |
| 2.26.3. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 56.765 | 66.983 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 2.26.4 | Surat kabar | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2.26.5 | Majalah | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| **2** | **Fokus Layanan Urusan Pilihan** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 58,87 | 66,99 | 71,25 | 67,64 | 70,55 | 73,88 | 77,33 |
| 2.1.2. | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 12,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 445.279,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Cakupan bina kelompok petani | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Kehutanan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 375,45 Ha | 394,22 Ha  (5%) | 413,93 Ha  (10,25%) | 434,62 Ha  (15,76%) | 456,35 Ha  (21,55%) | 479,16 Ha  (27,62%) | 503,11 Ha  (34,00%) |
| 2.2.2. | Kerusakan Kawasan Hutan | 42.775,76 Ha | 42.381,54  Ha  (-0,92%) | 41.967,6  Ha  (-1,98%) | 41.532,99  Ha  (-2,91%) | 42.076,64  Ha  (-3,97%) | 40.597,48  (-5,09%) | 40.094,37 Ha (-6,27%) |
| 2.2.3. | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Energi dan Sumber Daya Mineral |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Pertambangan tanpa ijin | 62,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | 0,62 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 2.4. | Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Kunjungan wisatawan (Domestik/Asing) | Domestik  5,946  Asing  253 | (10%)  6.541  379  (50%) | (20%)  7.849  588  (55%) | (30%)  10,203  940  (60%) | (40%)  14,285  1.598  (70%) | (50%)  21,427  2.877  (80%) | (60%)  34,283  5.322  (85%) |
| 2.4.2. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 24.960,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Produksi perikanan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Perikanan Tangkap (ton dan %) | 24.155,80 | 26.598.77 | 28.992.66 | 31.312,07 | 33.503.92 | 35.179,12 | 36.938,08 |
|  | * Perikanan Budidaya (ton dan %) | 804,93 | 829,08 | 853,95 | 879,57 | 905,96 | 933,14 | 961,13 |
| 2.5.2. | Konsumsi ikan | 49,45 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
| 2.5.3. | Produksi perikanan kelompok nelayan | 117 | 120 | 123 | 126 | 130 | 132 | 135 |
| 2.5.4. | Cakupan bina kelompok nelayan | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 2.6. | Perdagangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Ekspor Bersih Perdagangan | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.7. | Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 2,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Pertumbuhan Industri. | 8074 | 8985 | 9896 | 10807 | 11718 | 12629 | 13540 |
| 2.7.4. | Cakupan bina kelompok pengrajin | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 |
| 2.5. | Ketransmigrasian |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Transmigrasi swakarsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | Transmigrasi lokal | n.a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.5.2. | Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | |
| **1.** | **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | 211.250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | 138.276 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Produktivitas total daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Nilai tukar petani |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Perhubungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | 128.744 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | 369.175 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Penataan Ruang |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ketaatan terhadap RTRW | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 4.1.2. | Luas wilayah produktif |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Luas wilayah industri |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Luas wilayah kebanjiran |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Luas wilayah kekeringan |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Luas wilayah perkotaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Jenis dan jumlah bank dan cabang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.1.2. | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.3. | Jenis, kelas, dan jumlah restoran | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| 5.1.4. | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 6.1. | Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | 60,47 | 85,00 | 89,72 | 95,05 | 96,77 | 98,80 | 100 |
| 6.1.2. | Komunikas dan Informatika |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Rasio ketersediaan daya listrik | 10.578 | 10.578 | 10.898 | 11.218 | 11.538 | 11.858 | 12.178 |
| 6.1.4. | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 46,15 | 47,85 | 49,85 | 52,35 | 55,45 | 59,15 | 65 |
| 6.1.5. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 41,20 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| III | Fokus Iklim Berinvestasi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Angka kriminalitas | 0,0032 | 0,0034 | 0,0036 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0042 | 0,0044 |
| 1.2. | Jumlah demo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Lama proses perizinan | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari | 1 hari |
| 1.4. | Jumlah pajak daerah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.5. | Jumlah retribusi daerah  -Jasa Umum  -Jasa Usaha  -Izin Tertentu | 6  9  4 | 6  9  4 | 6  9  4 | 6  9  4 | 6  9  4 | 6  9  4 | 6  9  4 |
| 1.6 | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa | 1 desa | 3 desa  (3,70) | 1 desa  (4,94) | 5 desa  (11,11) | 1 desa  (12,35) | 3 Desa  (16,05) | 6 desa  (24,69) |
| IV | Fokus Sumber Daya Manusia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ketenagakerjaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | 69,16 | 84,26 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 |
| 1.2. | Rasio ketergantungan | - |  |  |  |  |  |  |

Tabel 9.2

Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Strategis Kabupaten

| **No** | **Indikator**  **Kinerja**  **Sasaran** | **Kondisi Awal (2015)** | **Target Kinerja Sasaran** | | | | | **Kondisi Akhir**  **(2021)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Pelaksanaan ibadah | baik | baik | baik | baik | baik | Sangat baik | Sangat baik |
| 2. | Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama | n.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Opini atas laporan keuangan | disclaimer | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4. | Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah | C | CC | B | BB | BB | BB | BB |
| 5. | Skor evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPD) | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| 6. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82,48% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% |
| 7. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten | 89,29 | 89,29 | 92,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| 8 | Transmigran local (KK) | n.a | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9. | % Desa Mandiri; dan | 1 desa | 3 desa  (3,70) | 1 desa  (4,94) | 5 desa  (11,11) | 1 desa  (12,35) | 3 Desa  (16,05) | 6 desa  (24,69) |
| 10. | %Desa Berkembang | 72 desa | 15 desa  (18,52) | 9 desa  (29,63) | 7 desa  (38,27) | 6 desa  (45,68) | 10 desa  (58,01) | 6 desa  (65,43) |
| 11. | %Desa Tertinggal | 8 desa | 3 desa  (3,70) | 1 desa  (4,94) | 4 desa  (9,88) | 0 | 0 | 0 |
| 12. % Angka kemiskinan | | 7,15 | 6,69 | 6,23 | 5,76 | 5,29 | 4,79 | 4,24 |
| 13. Jumlah Penduduk Miskin | | 9.215 | 8.615 | 8.015 | 7.415 | 6.815 | 6.165 | 5.415 |
| 14. | Income per kapita penduduk (Juta) | 19 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 |
| 15. | Angka Melek Huruf | 93,98 | 95,15 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 100 |
| 16. | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 11,98 | 12,00 | 12,32 | 12,40 | 12,47 | 12,54 | 12,62 |
| 17. | Angka Usia Harapan Hidup | 67,50 | 67,52 | 67,54 | 67,56 | 67,57 | 67,58 | 67,59 |
| 18. | Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | (KB)  110,00  (KS)  85,22 | (KB)  98,00  (KS)  88,63 | (KB)  99,00  (KS)  92,04 | (KB)  99,00  (KS)  94,04 | (KB)  99,98  (KS)  94,31 | (KB)  99,98  (KS)  96,59 | (KB)  99,98  (KS)  96,59 |
| 19. | Indeks Ketimpangan Gender | n.a | 15 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 |
| 20. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 91,37 | 91,75 | 92,00 | 92,25 | 92,50 | 92,75 | 93,00 |
| 21. | Indeks pemberdayaan gender (IDG) | 59,67 | 59,75 | 59,90 | 60,15 | 60,40 | 60,75 | 61,00 |
| 22. | % Pemuda mendiri | n.a | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 23. | Prestasi olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga) | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 24. | %Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat | 18 % | 23 % | 29% | 35% | 41% | 46% | 52% |
| 124  Bh | 160 Bh | 200 Bh | 240 Bh | 280 Bh | 320 Bh | 360 Bh |
| 25. | %Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut | 6% | 8% | 10% | 12 % | 13 % | 15 % | 17 % |
| 30 Bh | 40 Bh | 50 Bh | 60 Bh | 70 Bh | 80 Bh | 90 Bh |
| 26. | %Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara | 36 % | 40 % | 46 % | 50 % | 56 % | 65 % | 70 % |
| 455 Bh | 502 Bh | 576 Bh | 624 Bh | 704 Bh | 816 Bh | 881 Bh |
| 27. | Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun (%) | 18,87 | 18,87 | 45,91 | 72,96 | 94,95 | 100,00 | 100,00 |
| 28. | Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun (%) | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 85,55 | 92,30 | 100,00 |
| 29. | Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun(%) | 35,71 | 35,71 | 51,78 | 65,60 | 82,18 | 91,55 | 100,00 |
| 30. | Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%) | 46,04 | 50,00 | 60,50 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
| 31. | Kapasitas Bandara Aroeppala (%) | 33 % | 67 % | 67 % | 67 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1 Bh | 2 Bh | 2 Bh | 2 Bh | 3 Bh | 3 Bh | 3 Bh |
| 32. | Berfungsinya Bandara Kayuadi | 2,5 | 2,5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Study. Peny. Master Plan | RTT sisi Darat dan Udara | Pembebasan Lahan | Study KKOP dan amdal | Pemb. Fisik sisi darat dan Udara | Fungsional | Fungsional |
| 33. | Jumlah Pelabuhan Laut (%) | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % | 75 % | 85 % | 100 % |
| 7 Bh | 9 Bh | 11 Bh | 13 Bh | 15 Bh | 17 Bh | 20 Bh |
| 34. | Perluasan terminal angkutan darat (%) | 40 % | 48 % | 56 % | 65 % | 73 % | 81 % | 89 % |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 35. | Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (%) | 33% | 33% | 67% | 67% | 83% | 100% | 100% |
| 2 Bh | 2 Bh | 4 Bh | 4 Bh | 5 Bh | 6 Bh | 6 Bh |
| 36. | Rasio jaringan irigasi | 41,35 | 63,22 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 |
| 37. | Rasio ketersediaan air baku | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 86,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 38. | *Rasio Ketersediaan Air Bersih (%)* |  |  |  |  |  |  |  |
| * *Rumah Tangga (%)* | 60,47 | 85,00 | 89,72 | 95,05 | 96,77 | 98,80 | 100 |
| * *Industri (%)* | 95,05 | 98,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 39. | Rumah layak Huni (%) | 80,81 | 80,81 | 84.00 | 87.19 | 90,38 | 93,57 | 100 |
| n.a. | 1250  unit | 1250  unit | 1250  unit | 1250  unit | 1250  unit | 7.500  unit |
| 40. | Cakupan Sanitasi Layak (%) | 71,38 | 77,74 | 85,97 | 94,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41. | Kawasan Pemukiman Kumuh tertangani (%) | n.a | n.a | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| n.a | 0 Ha | 220 Ha | 220 Ha | 220 Ha | 220 Ha | 220 Ha |
| 42. | Rasio Elektrifikasi (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| * *Rumah Tangga (%)* | 46,15 | 47,85 | 49,85 | 52,35 | 55,45 | 59,15 | 65 |
| * *Industri (%)* | 8,85 | 15,25 | 23,75 | 30,5 | 37,25 | 43,65 | 50 |
| 43. | PLTMG Terbangun dan Beroperasi | - | Proses | Terbangun | Beroperasi | Beroperasi | Beroperasi | Beroperasi |
| 44. | Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi | - | Proses | Proses | Terbangun | Beroperasi | Beroperasi | Beroperasi |
| 45. | Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik/Asing) | Domestik  5,946  Asing  253 | (10%)  6.541  379  (50%) | (20%)  7.849  588  (55%) | (30%)  10,203  940  (60%) | (40%)  14,285  1.598  (70%) | (50%)  21,427  2.877  (80%) | (60%)  34,283  5.322  (85%) |
| 46. | Tingkat kelancaran Barang dan Penumpang dari dan kewilayah kepulauan (%) | 22 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % |
| 55.135 | 63.000 | 76.000 | 89.000 | 103.000 | 115.000 | 127.000 |
| 47. | Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah) | 35.147.336.660 | 38.662.070.000 | 42.528.277.500 | 46.781.105.000 | 51.459.215.500 | 56.605.136.000 | 62.265.649.500 |
| 48. | Nilai PMA ($) | 1.417.562 | 1.450.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.250.000 | 10..500.000 | 21.000.000 |
| 49. | Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata | n.a. | Fasilitasi pembentukan badan usaha penyelenggara KEK | ditetapkan | ditetapkan | ditetapkan | ditetapkan | ditetapkan |
| 50. | Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%) | n.a | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 51. | Realisasi Pembangunan Kawasan Distribusi Logistrik (%) | n.a | n.a | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 52. | Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton) | Padi 29,617 | 32.579  (10 %) | 35.837  (10 %) | 39.421  (10 %) | 43.363  (10 %) | 47.699  (10 %) | 52.469  (10 %) |
| Jagung 9,035 | 10.390  (15 %) | 11.949(15 %) | 13.741(15 %) | 15.802(15 %) | 18.172(15 %) | 20.898(15 %) |
| 52 | Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Holtikultura(Ton) | J.Keprok 5,850.40 | 5,870.27  (0,30 %) | 5,890,14(0,30 %) | 5,910.01(0,30 %) | 5,929.88(0,30 %) | 5,949.75(0,30 %) | 5.969,62(0,30 %) |
| 53. | % Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) | Kelapa  25,190.37 | 25,568.22  1,5% | 25,951.74  1,5% | 26,341.01  1,5% | 26,736.12  1,5% | 27,137.16  1,5% | 27,544.21  1,5% |
| Pala  292,88 | 305,83  0,04% | 336,35  0,09% | 341,60  0,02% | 375,38  0,08% | 410,40  0,08% | 422,40  0,02% |
| Cengkeh  125,39 | 236,70  0,47% | 283,15  0.01% | 290,15  0.02% | 341,60  0,15% | 395,55  0,14% | 409,05  0,03% |
| Jambu Mete 1,400.00 | 1,576,80  1,12% | 1,754.50  0,10% | 1,757.00  0,001% | 1.938.20  0,09% | 2,120.40  0,09% | 2.129.40  0,004% |
| 54. | Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan (kw/ha) | Padi  58,87 | 66,99 | 71,25 | 67,64 | 70,55 | 73,88 | 77,33 |
| Jagung 29,78 | 34,17 | 39,20 | 44,98 | 51,61 | 59,21 | 67,85 |
| 55. | Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Holtikultura (kw/ha) | J.Keprok 100,96 | 102,01 | 103,05 | 103,90 | 104,50 | 105,50 | 106,75 |
| 56. | Tingkat Produktivitas Perkebunan (Kg/ha) | Kelapa  1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
| Pala  316 | 325 | 350 | 350 | 375 | 400 | 400 |
| Cengkeh  162 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Jambu Mete 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 57. | Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali (%) | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 58. | Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi Pusat Pembiakan Sapi Unggul (%) | n.a | 0 | 20 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 59. | % Peningkatan Produksi Ternak | Sapi ptg 16,756 | 17,621  *5.16%* | 18,542  *10,66%* | 19,946  *19,04%* | 21.693  *29,46%* | 23.715  *41,53%* | 26.257  *56,70%* |
| Sapi prh 0 | 0  0 | 0  *0* | 0  *0* | 0  *0* | 0  0 | 0  *0* |
| Kerbau 4,588 | 4,633  *1,64%* | 4,740  *1,65%* | 4,818  *1,65%* | 4,898  *1,66%* | 4,980  *1,66%* | 5,062  *1,66%* |
| Kuda 3,766 | 3,856  *2,39%* | 3,948  *2,39%* | 4,043  *2,39%* | 4,140  *2,39%* | 4,239  2,39% | 4,340  *2,39%* |
| Kambing 80,831 | 81,511  *0,84%* | 83.827  3,71% | 86.628  7,17% | 90.476  11,93% | 95.400  18,024% | 100.973  24,92% |
| 60. |  | Domba 36 | 45  *25%* | 56  *24,44%* | 71  *26,97%* | 89  *25,35%* | 112  *25,84%* | 141  *25,89%* |
| Ay.Brs 272,372 | 273,521  *0,42%* | 274,675  *0,42%* | 275,833  *0,42%* | 276,997  *0,42%* | 278,166  *0,42%* | 279,339  *0,42%* |
| Ay. Ras pdg 8,732 | 9,234  *5,75%* | 9,766  *5,75%* | 10,328  *5,75%* | 10,992  *5,75%* | 11,550  *5,75%* | 12,215  *5,75%* |
| Ay.Ras Ptlr 11,613 | 12,269  *5,65%* | 12,962  *5,65%* | 13,435  *5,65%* | 13,791  *5,65%* | 14,295  *5,65%* | 14,816  *5,65%* |
| Itik 5,691 | 6,099  *7,16%* | 6,536  *7,16%* | 7,004  *7,16%* | 7,506  *7,16%* | 8,044  *7,16%* | 8,620  *7,16%* |
| 61. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha) | 375,45 Ha | 394,22 Ha  (5%) | 413,93 Ha  (10,25%) | 434,62 Ha  (15,76%) | 456,35 Ha  (21,55%) | 479,16 Ha  (27,62%) | 503,11 Ha  (34,00%) |
| 62. | Produksi Hasil Hutan (m3) | 437,58 m3 | 525,09  M3  (20,00%) | 630,10  M3  (44,00%) | 756,12  M3  (72,80%) | 907,34  M3  (107,35%) | 1.088,80  M3  (148,82%) | 1.306,56 m3(198,59%) |
| 63. | Kerusakan Hutan dan Lahan (ha) | 42.775,76 Ha | 42.381,54  Ha  (-0,92%) | 41.967,6  Ha  (-1,98%) | 41.532,99  Ha  (-2,91%) | 42.076,64  Ha  (-3,97%) | 40.597,48  (-5,09%) | 40.094,37 Ha (-6,27%) |
| 64. | Peningkatan Produksi |  |  |  |  |  |  |  |
| Perikanan dan kelautan : |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | * Perikanan Tangkap (ton dan %) | 24.155,80 | 26.598.77 | 28.992.66 | 31.312,07 | 33.503.92 | 35.179,12 | 36.938,08 |
| 10,11% | 20,02% | 29,63% | 36,69% | 45,63% | 53% |
| 66. | * Perikanan Budidaya (ton dan %) | 804,93 | 829,08 | 853,95 | 879,57 | 905,96 | 933,14 | 961,13 |
| 3,0% | 6,09% | 9% | 13% | 16% | 19% |
| 67. | * *Produksi Olahan Hasil Perikanan*  (ton dan %) | 117 | 120 | 123 | 126 | 130 | 132 | 135 |
| 2,57% | 5,13% | 7,69% | 11,11% | 12,82% | 15,39% |
| 68. | * *Konsumsi Ikan (kg/org/Tahun)* | 49,45 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
| 2,12% | 3,14% | 4,15% | 5,16% | 6,17% | 7,18% |
| 69. | Indeks Lingkungan Hidup | 78,08 | 78,1 | 78,3 | 78,7 | 78,9 | 79 | 79,05 |
| 70. | Rasio daya serap tenaga kerja (%) | 1,84 | 6,40 | 10,48 | 16,30 | 27,95 | 40,76 | 50,41 |
| 71. | Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang) | 79 | 275 | 450 | 700 | 1.200 | 1.750 | 2.250 |
| 72. | Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan | 15.016 | 16.087 | 17.210 | 18.242 | 19.270 | 20.304 | 21.516 |
| 73. | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan | 1.300 | 1.357 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 74. | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |