**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**7.1. INIDIKATOR KINERJA MAKRO**

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan didaerah namun demikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Membangunan Manusia, penurunan Tingkat Penggangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2026 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini. Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 serta memperhatikan target Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan memperhatikan target Provinsi Sumatera Barat dalam RKP tahun 2025, sehingga dalam penetapan target indikator kinera makro tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian jika salah satunya diakibatkan realisasi tahun 2023 telah melampaui target Tahun 2024 dan 2025 yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025**

| **NO** | **INDIKATOR KINERJA MAKRO** | **TARGET KINERJA** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | | **2026** |
| **RPJMD** | **RKPD** | **RPJMD** |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,70 | 5,05 | 4,70 |
| 2 | PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta) | 35,44 | 36,10 | 35,44 |
| 3 | PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta) | 56,13 | 62,29 | 56,13 |
| 4 | Indeks Gini (Ratio) | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 5 | Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,90 | 5,65 | 5,90 |
| 7 | Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 347,27 | 330,84 | 347,27 |
| 8 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 6,13 | 5,55 | 6,13 |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 74,07 | 77,41 | 74,07 |
|  | 1. Angka Harapan Hidup (Tahun) | 70,35 | 74,79 | 70,35 |
|  | 1. Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,09 | 14,13 | 14,09 |
|  | 1. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
|  | 1. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun) | 11.592 | 11.719 | 11.592 |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan hasil Analisa Bappeda 2024

**7.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2024-2025 dalam tabel berikut :

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025**

| **NO** | **INDIKATOR** | **TARGET KINERJA** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | | | **2026** |
| **RPJMD** | **RKPD** | **KET** | **RPJMD** |
| **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing** | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan manusia (IPM) | 74,16 | 77,41 | disesuaikan | 74,60 |
| 2 | Angka Harapan Hidup (AHH) | 70,35 | 74,79 | disesuaikan | 70,53 |
| 3 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 12,50 | 12,50 | tetap | 10,60 |
| 4 | Rata-rata lama sekolah | 9,47 | 9,47 | tetap | 9,57 |
| 5 | Harapan Lama Sekolah | 14,09 | 14,13 | disesuaikan | 14,10 |
| 6 | Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas | 49,85 | 49,85 | tetap | 49,90 |
| **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah** | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 63,10 | 63,10 | tetap | 64,50 |
| 2 | Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS) | 62,90 | 62,90 | tetap | 62,90 |
| 3 | Indeks Pembangunan Literasi masyarakat | 16 | 17 | disesuaikan | 17 |
| 4 | Indeks Pembangunan keluarga | 65,54 | 65,54 | tetap | 67,62 |
| 5 | Indek Pembangunan Gender (IPG) | 95,00 | 95,53 | disesuaikan | 95,08 |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 61,75 | 68,11 | disesuaikan | 62,42 |
| 7 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 66,15 | 66,15 | tetap | 66,25 |
| **Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan** | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%) | 5 | 5 | tetap | 5 |
| 2 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 101,60 | 101,60 | tetap | 101,80 |
| 3 | Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) | 105,03 | 105,03 | tetap | 105,55 |
| 4 | Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt) | 51.549 | 54.838 | disesuaikan | 53.096 |
| 5 | Pendapatan nelayan (Rp. Jt) | 43.292 | 44.158 | disesuaikan | 44.158 |
| 6 | Pendapatan Peternak (Rp. Jt) | 55.418 | 55.418 | tetap | 58.199 |
| 7 | Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%) | 5 | 5 | tetap | 5 |
| 8 | Indeks Ketahanan Pangan | 82,05 | 82,05 | tetap | 83,22 |
| 9 | Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%) | 5 | 5 | tetap | 5 |
| **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital** | | | | | | |
| 1 | Konstribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) | 17,65 | 17,65 | tetap | 18,15 |
| 2 | Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) | 9,15 | 9,15 | tetap | 9,29 |
| 3 | Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%) | 1,01 | 5,63 | disesuaikan | 1,02 |
| 4 | Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra) | 401 | 401 | tetap | 413 |
| 5 | Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%) | 2,28 | 2,28 | tetap | 2,33 |
| 6 | Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil | 4,5 | 4,5 | tetap | 5,2 |
| 7 | Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang) | 173.711 | 173.711 | tetap | 197.703 |
| 8 | Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%) | 10,50 | 10,50 | tetap | 11,50 |
| 9 | Konstribusi Ekonomi Digital (%) | 7,25 | 7,25 | tetap | 7,65 |
| **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan** | | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 16,85 | 4,43 | disesuaikan | 17,37 |
| 2 | Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB (%) | 1,26 | 1,37 | disesuaikan | 1,27 |
| 3 | Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%) | 6,18 | 7,50 | disesuaikan | 6,26 |
| **Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan** | | | | | | |
| 1 | Indeks Kinerja Infrastruktur | 0,786 | 0,786 | tetap | 0,805 |
| 2 | Rasio Konektivitas (Rasio) | 0,691 | 0,691 | tetap | 0,695 |
| 3 | Kemantapan Jalan (%) | 81,00 | 81,00 | tetap | 82,00 |
| 4 | Indeks Ketahanan Daerah (Indeks) | 0,65 | 0,65 | tetap | 0,66 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 78,81 | 78,81 | tetap | 79,25 |
| 6 | Akses Air Minum (%) | 88,00 | 88,00 | tetap | 90,00 |
| 7 | Akses Sanitasi Layak (%) | 88,00 | 88,00 | tetap | 90,00 |
| 8 | Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%) | 83,33 | 6,00 | disesuaikan | 100 |
| 9 | Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) | 75,04 | 75,04 | tetap | 76,60 |
| 10 | Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%) | 58,28 | 63,23 | disesuaikan | 59,78 |
| 11 | Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) | 71,79 | 71,79 | tetap | 73,55 |
| 12 | Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%) | 89,00 | 89,00 | tetap | 90,00 |
| **Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas** | | | | | | |
| 1 | Indeks reformasi birokrasi | 71,00 | 71,51 | disesuaikan | 71,87 |
| 2 | Nilai SAKIP (predikat) | BB | BB | tetap | A |
| (79,00) | (79,00) | tetap | (80,01) |
| 3 | Nilai EPPD (skor) | 3,004 | 3,004 | tetap | 3,0050 |
| 4 | Opini laporan keuangan (opini) | WTP | WTP | tetap | WTP |
| 5 | Konstribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | 40,75 | 40,75 | tetap | 41,00 |
| 6 | Indeks SPBE (indeks) | 3,50 | 3,50 | tetap | 3,60 |
| 7 | Indeks Profesionalitas ASN (indeks) | 80,00 | 65,00 | disesuaikan | 82,00 |
| 8 | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks) | 88 | 88 | tetap | 89 |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

**7.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan 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.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 7.3**

**Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 2026**

| **NO** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | **SUMBER DATA** | **TARGET RPJMD** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** |
| **I.** | **URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |
| **1.** | **Urusan Pendidikan** |  |  |  |
|  | 1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%) | Disdik | 73,65 | 73,72 |
|  | 1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%) | Disdik | 56,57 | 57,50 |
|  | 1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | Disdik | 59,13 | 59,45 |
|  | 1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | Disdik | 28,32 | 28,63 |
|  | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%) | Disdik | 97,70 | 99,20 |
|  | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%) | Disdik | 56,88 | 58,38 |
|  | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%) | Disdik | 37,27 | 38,77 |
|  | 1. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%) | Disdik | 93,49 | 95,50 |
|  | 1. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%) | Disdik | 90,07 | 91,75 |
|  | 1. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%) | Disdik | 58,34 | 60,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Urusan Kesehatan** |  |  |  |
|  | 1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ HB Sa’anin Padang) | Dinas Kesehatan | 1:875 | 1:875 |
|  | 1. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%) | Dinas Kesehatan, RSAM, RS,M. Natsir, RSJ HB Sa’anin Padang, RSUD Solok | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%) | Dinas Kesehatan | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%) | Dinas Kesehatan | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%) | Dinas Kesehatan | 98,90 | 100 |
|  | 1. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%) | Dinas Kesehatan | 84 | 86 |
|  | 1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%) | Dinas Kesehatan | 8,5 | 7 |
|  | 1. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%) | Dinas Kesehatan | 95 | 100 |
|  | 1. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) | Dinas Kesehatan | 90 | 95 |
|  | 1. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%) | Dinas Kesehatan | 92,4 | 95 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  |  |  |
|  | 1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%) | Dinas SDA dan Bina Konstruksi | 0,69 | 0,69 |
|  | 1. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%) | Dinas SDA dan Bina Konstruksi | 0,83 | 0,83 |
|  | 1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | Dinas SDA dan Bina Konstruksi | 0,75 | 0,89 |
|  | 1. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%) | Dinas SDA dan Bina Konstruksi | 11,11 | 11,11 |
|  | 1. Persentase volume tampungan sumber-sumber air | Dinas SDA dan Bina Konstruksi | 58,28 | 59,78 |
|
|  | 1. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%) | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 100 | 100 |
|  | 1. Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 100 | 100 |
|  | 1. Rasio kemantapan jalan provinsi | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 81 | 82 |
|  | 1. Akses Air Minum Layak (%) | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 88 | 90 |
|  | 1. Akses Sanitasi Layak (%) | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 88 | 90 |
|  | 1. Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%) | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 80 | 100 |
|  | 1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%) | Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang | 89 | 90 |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** |  |  |  |
|  | 1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | Dinas Perkimtan | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) | Dinas Perkimtan | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%) | Dinas Perkimtan | 28,35 | 35,44 |
|  | 1. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) | Dinas Perkimtan | 10 | 12 |
|  | 1. Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%) | Dinas Perkimtan | 69,03 | 86,28 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** |  |  |  |
|  | 1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) | Satpol PP | 83 | 85,00 |
|  | 1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | Satpol PP | 83 | 85,00 |
|  | 1. Indeks Penegakan Peraturan Daerah | Satpol PP | 82 | 84 |
|  | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (%) | Satpol PP | 89,47 | 89,47 |
|  | 1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap (%) | Satpol PP | 62 | 65 |
|  | 1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%) | BPBD | 87,5 | 100 |
|  | 1. Persentase penanganan pra bencana (%) | BPBD | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%) | BPBD | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | **Urusan Sosial** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | Dinas Sosial | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | Dinas Sosial | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | Dinas Sosial | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa) | Dinas Sosial | 100 | 100 |
|  | 1. Indeks Partisipasi Sosial (indeks) | Dinas Sosial | 0,687 | 0,687 |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |
| **7.** | **Urusan Ketenagakerjaan** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (%) | Dinas Nakertrans | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%) | Dinas Nakertrans | 36,34 | 36,68 |
|  | 1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Nakertrans | 8,6 | 8,62 |
|  | 1. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Dinas Nakertrans | 59,31 | 61,92 |
|  | 1. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. | Dinas Nakertrans | 36,99 | 37,97 |
|  | 1. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | Dinas Nakertrans | 25,01 | 29,23 |
|  | 1. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%) | Dinas Nakertrans | 84,32 | 91,14 |
|  | 1. Persentase Serapan tenaga Kerja | Dinas Nakertrans | 36,99 | 37,97 |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |  |  |  |
|  | 1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%) | Dinas P3AP2KB | 4,6 | 4,75 |
|  | 1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan) | Dinas P3AP2KB | 13 | 12 |
|
|  | 1. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio) | Dinas P3AP2KB | 2 | 1,96 |
|  | 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengahargaan APE (Kabupaten/Kota) | Dinas P3AP2KB | 19 | 19 |
|  | 1. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat) | Dinas P3AP2KB | Mentor | Mentor |
|  | 1. Persentase perempuan di legislative (%) | Dinas P3AP2KB | 12,3 | 12,30 |
|  | 1. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%) | Dinas P3AP2KB | 15,09 | 15,09 |
|  | 1. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja | Dinas P3AP2KB | 37,8 | 37,85 |
|  | 1. Indeks pemenuhan hak anak | Dinas P3AP2KB | 70,83 | 72,63 |
|  | 1. Jumlah kasus perceraian baru | Dinas P3AP2KB | 5.925 | 5.825 |
|  |  |  |  |  |
| **9.** | **Urusan Pangan** |  |  |  |
|  | 1. Persentase cadangan pangan (%) | Dinas Pangan | 98 | 100 |
|  | 1. Ketersediaan pangan utama (ton) | Dinas Pangan | 871.165 | 884.233 |
|  | 1. Skor Pola Pangan Harapan (skor) | Dinas Pangan | 84,5 | 85 |
|  | 1. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%) | Dinas Pangan | 84,5 | 85 |
|  | 1. Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) |  |  |  |
|  | * Beras | Dinas Pangan | CV ≤10 | CV ≤10 |
|  | * Cabe Merah | Dinas Pangan | CV ≤25 | CV ≤25 |
|  | * Bawang Merah | Dinas Pangan | CV ≤25 | CV ≤25 |
|  |  |  |  |  |
| **10.** | **Urusan Pertanahan** |  |  |  |
|  | 1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | Dinas Perkimtan | 4 | 5 |
|  | 1. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%) | Dinas Perkimtan | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia (%) | Dinas Perkimtan | 4 | 5 |
|  | 1. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi (%) | Dinas Perkimtan | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **11.** | **Urusan Lingkungan Hidup** |  |  |  |
|  | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | Dinas LH | 78,81 | 79,25 |
|  | 1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) | Dinas LH | 79 | 80 |
|  | 1. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola | Dinas LH | 75 | 80 |
|  | * Persentase pengurangan sampah (%) | Dinas LH | 23 | 25 |
|  | * Persentase penanganan sampah (%) | Dinas LH | 62 | 64 |
|  | * Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun) | Dinas LH | 347.776 | 382.554 |
|  | 1. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan (%) | Dinas LH | 96 | 99 |
|  | 1. Persentase penurunan beban pencemaran (%) | Dinas LH | 2,5 | 2,5 |
|  | 1. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%) | Dinas LH | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |  |  |  |
|  | 1. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun | Dinas Dukcapil | 100 | 100 |
|  | 1. Pemanfaatan data kependudukan (%) | Dinas Dukcapil | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%) | Dinas Dukcapil | 94,25 | 96,16 |
|  |  |  |  |  |
| **13.** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |
|  | 1. Persentase pengentasan desa tertinggal (%) | Dinas PMD | 14,78 | 9,5 |
|  | 1. Persentase peningkatan status desa mandiri (%) | Dinas PMD | 2,02 | 2,02 |
|  | 1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju | Dinas PMD | 81 | 91 |
|  | 1. Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang | Dinas PMD | 550 | 600 |
|  | 1. Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif | Dinas PMD |  |  |
|  | * Kerapatan Adat Nagari (KAN) | Dinas PMD | 500 | 544 |
|  | * Posyandu Mandiri | Dinas PMD | 2.700 | 2.800 |
|  | * LPM mandiri | Dinas PMD | 37 | 50 |
|  | * Dasa Wisma Mandiri | Dinas PMD | 12.800 | 13.300 |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |  |  |  |
|  | 1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) (indeks) | Dinas P3AP2KB | 2,61 | 2,58 |
|  | 1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR) | Dinas P3AP2KB | 63,92 | 64,32 |
|  | 1. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) | Dinas P3AP2KB | 10 | 9,34 |
|  | 1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) | Dinas P3AP2KB | 17,6 | 17,10 |
|  | 1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | Dinas P3AP2KB | 22,4 | 22,60 |
|  |  |  |  |  |
| **15.** | **Urusan Perhubungan** |  |  |  |
|  | 1. Rasio konektivitas Provinsi | Dinas Perhubungan | 0,691 | 0,695 |
|  | 1. Kinerja lalu lintas provinsi | Dinas Perhubungan | 0,47 | 0,45 |
|  | 1. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang) | Dinas Perhubungan | 23.000.000 | 24.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| **16.** | **Urusan Komunikasi dan Informatika** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) | Diskominfotik | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP ) | Diskominfotik | 70 | 75 |
|  | 1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%) | Diskominfotik | 40 | 50 |
|  | 1. Indeks domain kebijakan internal SPBE | Diskominfotik | 3,4 | 3,5 |
|  | 1. Indeks domain Tata Kelola SPBE | Diskominfotik | 3,4 | 3,5 |
|  | 1. Indeks domain Manajemen SPBE | Diskominfotik | 3,4 | 3,5 |
|  | 1. Indeks domain Layanan SPBE | Diskominfotik | 3,4 | 3,5 |
|  |  |  |  |  |
| **17.** | **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Koperasi yang berkualitas | Dinas Koperasi dan UKM | 29,21 | 35,01 |
|  | 1. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Dinas Koperasi dan UKM | 4,2 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **18.** | **Urusan Penanaman Modal** |  |  |  |
|  | Persentase peningkatan investasi di provinsi (%) | DPMPTSP | 10,5 | 11,50 |
|  |  |  |  |  |
| **19.** | **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga** |  |  |  |
|  | 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) | Dinas Pemuda dan Olahraga | 0,156 | 0,182 |
|  | 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%) | Dinas Pemuda dan Olahraga | 5,62 | 5,85 |
|  | 1. Peningkatan prestasi olahraga (medali) | Dinas Pemuda dan Olahraga | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |
| **20.** | **Urusan Statistik** |  |  |  |
|  | 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) | Diskominfotik | 90 | 100 |
|  | 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%) | Diskominfotik | 90 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **21.** | **Urusan Persandian** |  |  |  |
|  | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | Diskominfotik | 55 | 60 |
|  |  |  |  |  |
| **22.** | **Urusan Kebudayaan** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | Dinas Kebudayaan | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan (%) | Dinas Kebudayaan | 86,7 | 87,0 |
|  |  |  |  |  |
| **23.** | **Urusan Perpustakaan** |  |  |  |
|  | 1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai) | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 66.30 | 67.30 |
|  | 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks) | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |
| **24.** | **Urusan Kearsipan** |  |  |  |
|  | 1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 73 | 73.50 |
|  | 1. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakya | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 76.66 | 76.66 |
|  |  |  |  |  |
| **III.** | **URUSAN PILIHAN** |  |  |  |
| **25.** | **Urusan Kelautan dan Perikanan** |  |  |  |
|  | 1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP) | DKP | 512.013 | 525.307 |
|  | 1. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | DKP | 90 | 92 |
|  |  |  |  |  |
| **26.** | **Urusan Pariwisata** |  |  |  |
|  | 1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) | Dinas Pariwisata | 1,5 | 1,5 |
|  | 1. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%) | Dinas Pariwisata | 1,5 | 1,5 |
|  | 1. Tingkat hunian akomodasi (%) | Dinas Pariwisata | 55,25 | 58,67 |
|  |  |  |  |  |
| **27.** | **Urusan Pertanian** |  |  |  |
|  | 1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura | 9,48 | 9,68 |
|  | 1. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%) | Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura | 2,9 | 2,95 |
|  | 1. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%) | Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1,75 | 1,75 |
|  | 1. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%) | Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 1 |
|  | 1. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | Dinas Peternakan dan Keswan | 5,19 | 5,48 |
|  | 1. Persentase peningkatan produksi peternakan (%) | Dinas Peternakan | 1,62 | 1,68 |
|  |  |  |  |  |
| **28.** | **Urusan Kehutanan** |  |  |  |
|  | 1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%) | Dishut | 20 | 20 |
|  | 1. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%) | Dishut | 2,79 | 3,29 |
|  | 1. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%) | Dishut | 5,71 | 6,66 |
|  | 1. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit) | Dishut | 100 | 120 |
|  | 1. Indeks tutupan hutan (Indeks) | Dishut | 59,69 | 59,26 |
|  |  |  |  |  |
| **29.** | **Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%) | Dinas ESDM | 75 | 90 |
|  | 1. Persentase Desa yang teraliri listrik (%) | Dinas ESDM | 100 | 100 |
|  | 1. Rasio Elektrifikasi | Dinas ESDM | 99,8 | 99,90 |
|  | 1. Porsi EBT dalam bauran Energi (%) | Dinas ESDM | 51,7 | 51,8 |
|  | 1. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%) | Dinas ESDM | 83 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **30.** | **Urusan Perdagangan** |  |  |  |
|  | 1. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta) | Dinas Perindag | 1507,97 | 1538,12 |
|  | 1. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | Dinas Perindag | 90 | 90 |
|  | 1. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%) | Dinas Perindag | 26 | 26,5 |
|  | 1. Tertib Usaha | Dinas Perindag | 68 | 70 |
|  | 1. Persentase kinerja realisasi pupuk (%) | Dinas Perindag | 27 | 27 |
|  | 1. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%) | Dinas Perindag | 78 | 80 |
|  | 1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) | Dinas Perindag | 6 | 6 |
|  | 1. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun) | BPS | 53,43 | 58,78 |
|  |  |  |  |  |
| **31.** | **Urusan Perindustrian** |  |  |  |
|  | 1. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%) | Dinas Perindag | 0,41 | 0,41 |
|  | 1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%) | Dinas Perindag | 0,13 | 0,13 |
|  | 1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | Dinas Perindag | 88 | 90 |
|  | 1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | Dinas Perindag | 94 | 94 |
|  | 1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | Dinas Perindag | 90 | 90 |
|  | 1. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%) | Dinas Perindag | 90 | 90 |
|  | 1. Nilai produksi Industri Kecil dam Menengah (IKM) (Rp.Triliun) | Dinas Perindag | 16,7 | 17 |
|  | 1. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha) | Dinas Perindag | 47.673 | 50.193 |
|  |  |  |  |  |
| **32.** | **Urusan Transmigrasi** |  |  |  |
|  | 1. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi | Dinas Nakertrans | 46 | 51,00 |
|  | 1. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi | Dinas Nakertrans | 77 | 79,00 |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |
| **33.** | **Unsur Sekretariat Daerah** |  |  |  |
|  | 1. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH (nilai) | Biro Umum | 90,2 | 90,40 |
|  | 1. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai) | Biro Umum | 90,2 | 90,40 |
|  | 1. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai) | Biro Umum | 90,2 | 90,40 |
|  | 1. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (nilai) | Biro Administrasi Pimpinan | 84,55 | 86,75 |
|  | 1. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (nilai) | Biro Administrasi Pimpinan | 84,55 | 86,75 |
|  | 1. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%) | Biro Administrasi Pimpinan | 80 | 80 |
|  | 1. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntable (%) | Biro Pemerintahan dan Otda | 95 | 100 |
|  | 1. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%) | Biro Pemerintahan dan Otda | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%) | Biro Pemerintahan dan Otda | 95 | 100 |
|  | 1. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%) | Biro Pemerintahan dan Otda | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%) | Biro Pemerintahan dan Otda | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%) | Biro PBJ | 4,08 | 5,1 |
|  | 1. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%) | Biro PBJ | 14,2 | 41 |
|  | 1. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%) | Biro PBJ | 60 | 75 |
|  | 1. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor) | Biro PBJ | 97 | 97 |
|  | 1. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen) | Biro Perekonomian | 7 | 7 |
|  | 1. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%) | Biro Perekonomian | 94 | 95 |
|  | 1. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemrintah kabupaten/kota (%) | Biro Perekonomian | 94 | 95 |
|  | 1. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga) | Biro Kesra | 4 | 4 |
|  | 1. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji | Biro Kesra | B | B |
|  | 1. Peringkat dalam event keagamaan nasional | Biro Kesra | 1 | 1 |
|  | 1. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen) | Biro Kesra | 6 | 6 |
|  | 1. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan (%) | Biro Hukum | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan (%) | Biro Hukum | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%) | Biro Hukum | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%) | Biro Organisasi | 100 | 100 |
|  | 1. Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (%) | Biro Organisasi | 100 | 100 |
|  | 1. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah) | Biro Organisasi | 14 | 16 |
|  | 1. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Nilai) | Biro Organisasi | 13,1 | 13,3 |
|  | 1. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai) | Biro Organisasi | 1,93 | 2 |
|  | 1. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi) | Biro Organisasi | 13 | 15 |
|  | 1. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah) | Biro Organisasi | 20 | 22 |
|  | 1. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan (%) | Biro Administrasi Pembangunan | 94 | 95 |
|  |  |  |  |  |
| **34** | **Unsur Sekretariat DPRD** |  |  |  |
|  | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan | Set DPRD | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |
| 35 | **Unsur Perencanaan** |  |  |  |
|  | Indeks kualitas perencanaan | Bappeda | 85 | 89 |
|  |  |  |  |  |
| 36 | **Unsur Keuangan** |  |  |  |
|  | 1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | BPKAD | 8,27 | 8,19 |
|  | 1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | BPKAD | 3,6 | 3 |
|  | 1. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | BPKAD | 3,54 | 3,53 |
|  | 1. Manajemen Aset | BPKAD | 100 | 100 |
|  | 1. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | BPKAD | 3,53 | 3,50 |
|  | 1. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | BPKAD | 100 | 100 |
|  | 1. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | BPKAD | 87,55 | 88,61 |
|  | 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | BPKAD | WTP | WTP |
|  | 1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%) | BPKAD | 100 | 100 |
|  | 1. Rasio PAD terhadap PDRB (%) | Bapenda | 1,88 | 1,89 |
|  | 1. Persentase Peningkatan PAD (%) | Bapenda | 7,2 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |
| 37 | **Unsur Kepegawaian** |  |  |  |
|  | 1. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | BKD | 208 | 210 |
|  | 1. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | BKD | 70 | 75 |
|  | 1. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | BKD | 70 | 72 |
|  | 1. Nilai penerapan sistem merit | BKD | 350 | 370 |
|  |  |  |  |  |
| 38 | **Unsur Pendidikan dan Pelatihan** |  |  |  |
|  | 1. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun | BPSDM | 4,9 | 5,0 |
|  | 1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan | BPSDM | 88 | 89 |
|  | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | BPSDM | 84 | 85 |
|  |  |  |  |  |
| **39** | **Unsur Penelitian dan Pengembangan** |  |  |  |
|  | 1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%) | Balitbang | 62,5 | 62,5 |
|  | 1. Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk) | Balitbang | 12 | 12 |
|  | 1. Persentase SKPD yang terinovatif (%) | Balitbang | 40 | 50 |
|  |  |  |  |  |
| **40** | **Unsur Penghubung** |  |  |  |
|  | 1. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%) | Badan Penghubung | 100 | 100 |
|  | 1. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan) | Badan Penghubung | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |
| **41** | **Inspektorat Daerah** |  |  |  |
|  | 1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level) | Inspektorat | 4 | 4 |
|  | 1. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level) | Inspektorat | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** |  |  |  |
| **42** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** |  |  |  |
|  | 1. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus) | Badan Kesbangpol | 2 | 2 |
|  | 1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai) | Badan Kesbangpol | 69,25 | 70 |
|  |  |  |  |  |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026