**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera “, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Secara umum tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya tergambar dari peningkatan derajat kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut secara makro dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator kesejahteraan sosial.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk Bidang Kesehatan tujuan dan sasaran terdapat pada misi 3 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.

**Tabel 4.2**

**Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD 2016-2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** |
| Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata |

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu a). Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); b). Pengetahuan (*knowledge*); c). Standar hidup layak (*decent standard of living*). Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator makro yang cukup penting dalam pembangunan sosial budaya dan sumber daya manusia dengan target awal 68,79 tahun menjadi 69,44 tahun pada tahun 2021.

**4.1.1. Tujuan**

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagi berikut:

1. Menurunnya jumlah kematian ibu dan bayi
2. Meningkatnya kinerja organisasi

**4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indicator kinerja utama
2. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
3. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran:
	* + 1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun
			2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF)

3. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator sasaran :

* + - 1. Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
	1. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indicator sasaran :
		* 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			2. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan
			3. Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan
2. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran :
	* + 1. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan

 **Tabel 4.3**

 **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

 **Dinas Kesehatan Sumatera Barat**

| **No** | **TUJUAN** |  | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **SATUAN** | **KONDISI AWAL (TAHUN 2015)** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **(1)** | **(2)** |  | **(3)** |  | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
| **1** | Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan |  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | **1** | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi | **Pusk** |  | 58 | 107 | 85 | 84 | 107 | 85 |
|  |  |  | **2** | Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi | **RS** |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2** | Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit. |  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | **1** | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun | **%** | **31,58** | 30.7 | 30.5 | 29.2 | 28.0 | 26.8 | 25.6 |
|  |  |  | **2** | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF) | **%** | **76** | 77 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 |
|  |  |  |  | **3** | Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar | **%** | **76** | 78 | 81 | 85 | 90 | 92 | 95 |
|  |  | **2** | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit | **1** | Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2021 | **%** | **7** | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| **3** | Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional |  | Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan | **1** | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan | **%** | **47,25** | 69.27 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| **4** | Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif |  | Meningkatnya tata kelola organisasi | **1** | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | **Nilai** | C | C | B | B | B | B | B |