## Tabel 10.

**Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman, 2010—2017**

**Penduduk Miskin**

**(rupiah)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Garis Kemiskinan** Jumlah |
|  |  | (ribu | Persentase |
|  |  | jiwa) |  |
| 2010 | 260.252 | 46,3 | 11,86 |
| 2011 | 276.741 | 44,63 | 11,26 |
| 2012 | 293.457 | 40,38 | 10,12 |
| 2013 | 309.999 | 36,84 | 9,17 |
| 2014 | 320.367 | 34,02 | 8,43 |
| 2015 | 331.676 | 35,87 | 8,86 |
| 2016 | 374.636 | 36,34 | 8,91 |
| 2017 | 385.736 | 34,7 | 8,46 |

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman

 **Konsep :**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.