**BAB VI**

**STRATEGI , ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentnag bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasarana RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajeman dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

* 1. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah “ Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi ka Kitabullah( ABS-SBK ) “** dengan strategi dan Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi Kesatu yang dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

**Tabel 6.1**

**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi I**



* 1. **Meningkatnya perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa,** dengan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi Kedua sebagaimana tabel 6.2 dibawah ini :

**Tabel 6.2**

**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi II**





* 1. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan kesehatan, sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik”** dengan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketiga yang dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut ini :

**Tabel 6.3**

**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi III**





* 1. **Meningkatkan Potensi daya saing daerah melalui pengembangan Pariwisata, Tranportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan** dengan strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Keempat sebagaimana tabel 6.4 dibawah ini :

**Tabel 6.4**

**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi IV**









* 1. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan,** dengan strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kelima sebagaimana tabel 6.5 dibawah ini :

**Tabel 6.5**

**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi V**





* 1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik,** dengan strategi dana Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Keenam sebagaimana tabel 6.6 dibawah ini :

**Tabel 6.6**

**Hubungan Antaa Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi VI**



* 1. **Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana,** Untuk hubungan yang lebih jelas antara strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan misi ketujuh sebagaimana tabel 6.7 dibawah ini :

**Tabel 6.7**

**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi VII**



Dengan mendasarkan Strategi yang telah dirumuskan maka rumusan Arah kebijakan pada setiap Strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.8**

**Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Strategi** | **No** | **Arah Kebijakan** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama | 1 | Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Agama |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan | 2 | Optimalisasi peran Lembaga Sosial Keagamaan |  |  |  |  |  |
| 3 | Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah | 3 | Peningkatan pemakaian benih/bibit unggul bermutu |  |  |  |  |  |
| 4 | Penataan jalur distribusi cadangan dan pasokan pangan |  |  |  |  |  |
| 5 | Peningkatan ketersedian pangan secara berkelanjutan dan keragaman pangan |  |  |  |  |  |
| 4 | Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian | 6 | Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana pertanian |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif/berbasis masyarakat |  |  |  |  |  |
| 5 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah | 8 | Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah yang sesuai dengan standar jaminan mutu produk dan yang disertifikasikan |  |  |  |  |  |
| 6 | Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan | 9 | Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan |  |  |  |  |  |
| 10 | Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan |  |  |  |  |  |
| 7 | Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa | 11 | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa |  |  |  |  |  |
| 8 | Meningkatkan Daya dukung pemerataan, mutu pelayanan pendidikan | 12 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 13 | Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS |  |  |  |  |  |
| 9 | Pengembangan kompetensi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik | 14 | Meningkatkan Kualifikasi Akademik Pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  |
| 10 | Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan | 15 | Peningkatan Sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT |  |  |  |  |  |
| 16 | Meningkatkan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan |  |  |  |  |  |
| 11 | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | 17 | Peningkatan sarana dan prasarana olahraga |  |  |  |  |  |
| 12 | Peningkatan kompetisi olahraga | 18 | Peningkatan kualitas atlit, pelatih dan wasit |  |  |  |  |  |
| 19 | Peningkatan apresiasi terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi |  |  |  |  |  |
| 20 | Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga |  |  |  |  |  |
| 13 | Meningkatnya prestasi olahraga | 21 | Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga dan olah raga kemasyarakatan. |  |  |  |  |  |
| 14 | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan | 22 | Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat |  |  |  |  |  |
| 15 | Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan | 23 | Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 16 | Mengembangkan Destinasi Wisata | 24 | Peningkatan Sarana dan Prasana wisata |  |  |  |  |  |
| 25 | Peningkatan Promosi Wisata |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Pelestarian Nlai Budaya Daerah |  |  |  |  |  |
| 17 | meningkatkan kompentensi peran pelaku wisata | 27 | Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | Meningkatkan SDM Pelaku Wisata |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Penyediaan sarana dan prasarana pelaku wisata |  |  |  |  |  |
| 18 | Peningkatan pelaku ekonomi kreatif | 30 | Menfasilitasi pelaku ekonomi kreatif |  |  |  |  |  |
| 19 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan | 31 | Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan |  |  |  |  |  |
| 32 | Rehabilitasi jalan dan jembatan |  |  |  |  |  |
| 20 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi | 33 | Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi |  |  |  |  |  |
| 21 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi | 34 | meningkatnya pembangunan jaringan irigasi |  |  |  |  |  |
| 35 | Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) |  |  |  |  |  |
| 22 | Peningkatan akses Universal | 36 | Pengelolaan Layanan Air Bersih |  |  |  |  |  |
| 37 | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh |  |  |  |  |  |
| 38 | Pengelolaan Sanitasi yang layak |  |  |  |  |  |
| 23 | Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | 39 | Penerapan aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |
| 24 | Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis | 40 | Pengembangan kawasan terpadu |  |  |  |  |  |
| 25 | Menigkatkan kualitas perencanaan ruang | 41 | Penguatan kelembagaan Pengendalian pemanfaatan ruang |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang. |  |  |  |  |  |
| 26 | Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen | 43 | Pengembangan sarana dan prasarana pasar dan peningkatan pasar tertib ukur |  |  |  |  |  |
| 27 | Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan | 44 | Pengembangan sentra industri komoditi dan produk unggulan daerah |  |  |  |  |  |
| 28 | Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah | 45 | Menciptakan iklim investasi yang kondusif |  |  |  |  |  |
| 46 | Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi |  |  |  |  |  |
| 29 | Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar | 47 | Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Infrastruktur dan pelayanan dasar |  |  |  |  |  |
| 30 | penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensiif | 48 | Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) |  |  |  |  |  |
| 31 | Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru | 49 | Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan produktivitasnya |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | Peningkatan produktivitas tenaga kerja |  |  |  |  |  |
| 32 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarg sejahtera yang berwawasan kependudukan | 51 | Meningkatkan Kesertaan KB |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | Mewujudkan Grand Design Kependudukan berbasis pembangunan daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap program KKBPK |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga |  |  |  |  |  |
| 33 | Peningkatan kesempatan berusaha | 55 | Berkembangnya Usaha Mikro dan Koperasi |  |  |  |  |  |
| 34 | Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah | 56 | Peningkatan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah berbasis aktual |  |  |  |  |  |
| 35 | Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah | 57 | Peningkatan Kinerja Sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah |  |  |  |  |  |
| 36 | Peningkatan kualitas pelayanan publik | 58 | Peningkatan penerapan standar pelayanan minimal |  |  |  |  |  |
| 59 | Penerapan Standar pelayanan minimal, Standar operasional proosedur pada lingkup pemerintah daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | Meningkatnya Penggunaan Sistim Informasi Daerah |  |  |  |  |  |
| 37 | Nagari Tangguh bencana | 61 | Penyediaan informasi kebencanaan |  |  |  |  |  |
| 62 | Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana |  |  |  |  |  |
| 63 | Peningkatan posko penangulangan bencana |  |  |  |  |  |
| 64 | Penguatan regulasi dan kebijakan dalam penangulangan bencana |  |  |  |  |  |
| 39 | Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat | 65 | Penyiapan sarana dan prasarana siaga tanggap darurat |  |  |  |  |  |
| 40 | Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana | 66 | Rehab dan Rekon kawasan bencana |  |  |  |  |  |

**Tabel 6.9**

**PERSANDINGAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

























**Tabel T - C.14**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI DENGAN PAGU INDIKATIF**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**