

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | **dr. H. DODO SUHENDAR, MM.** |
| Jabatan | : | **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT** |

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | **AHMAD HERYAWAN** |
| Jabatan | : | **GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT** |

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA,  **AHMAD HERYAWAN** | Bandung, 2017  PIHAK KESATU,  **dr. H. DODO SUHENDAR, MM.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19650928 199010 1001 |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk Hidup Sehat | Persentase Rumah Tangga yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 60% |
| 2. | Menurunnya ratio Kematian Ibu dan Bayi | 1. Ratio kematian ibu | 88/100.000 KH |
| 1. Ratio kematian bayi | 5,6 /1000 KH |
| 1. Prevalensi Gizi Buruk | 0,56 |
| 1. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan | 87% |
| 3. | Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 1. Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI ≥ 90% | 92% |
| 1. Angka Keberhasilan Pengobatan TB *(Treatment Succes Rate)* | 87% |
| 4. | Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar | 1. Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi | 128 |
| 1. Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi | 80 |
| 5. | Terwujudnya Regulasi dan kebijakan Kesehatan | Jumlah Dokumen regulasi kebijakan pembangunan kesehatan | 2 Dokumen |
| 6. | Meningkatnya data Kesehatan yang komprehensif | Jumlah Dokumen Data Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 1 Dokumen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. Promosi Kesehatan | Rp. 4.325.170.000 | APBD |
| 1. Pengembangan Lingkungan Sehat | Rp 2.674.840.000 | APBD |
| 1. Pelayanan Kesehatan | Rp. 160.427.065.470 | APBD |
| 1. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | Rp. 31.008.703.500 | APBD |
| 1. Sumber Daya Kesehatan | Rp. 315.751.615.601 | APBD |
| 1. Manajemen Kesehatan | Rp. 6.965.143.900 | APBD |
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan | Rp. 2.028.658.000 | APBN |
| 1. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional | Rp. 1.216.362.000 | APBN |
| 1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat | Rp. 55.169.058.000 | APBN |
| 1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan | Rp. 3.269.645.000 | APBN |
| 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Rp. 13.513.265.000 | APBN |
| 1. Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Rp. 1.632.601.000 | APBN |
| 1. Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manuasia Kesehatan (PPSDMK) | Rp. 8.065.407.000 | APBN |

|  |  |
| --- | --- |
| GUBERNUR JAWA BARAT,  **AHMAD HERYAWAN** | Bandung, 2017  KEPALA DINAS KESEHATAN  PROVINSI JAWA BARAT,  **dr. H. DODO SUHENDAR, MM.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19650928 199010 1001 |