**BAHAN AJAR**

**AKUNTABILITAS**

Oleh

**Eko Yulian**

**LATSAR CPNS GOLONGAN III**

**ANGKATAN 34 BPS TAHUN 2019**

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan bahan ajar Akuntabilitas ini dengan baik. Bahan ajar ini diperuntukkan bagi peserta sebagai bahan acuan tambahan dalam mempelajari mata diklat Akuntabilitas pada Latsar Golongan III.

Bahan ajar ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peserta diklat. Sebuah upaya mengembangkan materi dalam modul, namun saran dan masukan untuk peningkatan kualitas bahan ajar ini sangat diharapkan.

Akhirnya, selamat membaca bahan ajar ini semoga bermanfaat.

**Jakarta, 15 Agustus 2018**

**Widyaiswara**

**Eko Yulian**

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc434843542)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc434843543)

[A. PENGERTIAN AKUNTABILITAS 1](#_Toc434843544)

[A. AKUNTABILITAS PUBLIK 2](#_Toc434843545)

[B. MEKANISME AKUNTABILITAS 4](#_Toc434843546)

[C. HUBUNGAN AKUNTABILITAS DAN KORUPSI 5](#_Toc434843547)

[D. PNS YANG AKUNTABEL 6](#_Toc434843548)

# PENGERTIAN AKUNTABILITAS

Ketika kita berbicara mengenai arti atau pengertian dari akuntabilitas, maka akan ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban ( BENVENISTE, Guy, : 1991). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat ( ARIFIYADI, Teguh,: 2008 ).

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable. Lalu apa bedanya dengan responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain

# AKUNTABILITAS PUBLIK

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugas tertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor swasta.

Pengertian *Akuntabilitas publik* adalah **kewajiaban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.**

Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : **akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal**. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

1. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya *mark up* dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

1. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

1. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama

(Bovens, 2007), yaitu:

* untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi);
* untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);
* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

# MEKANISME AKUNTABILITAS

Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda- beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah:

1. Perencanaan Strategis (*Strategic Plans*) yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D), dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D), Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS.
2. Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
3. Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

Perlu diingat bahwa mekanisme akuntabilitas tidak akan bisa berjalan secara optimal tanpa adanya peran serta dari masyarakat

# HUBUNGAN AKUNTABILITAS DAN KORUPSI

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lem- baga internasional selalu menempatkan Indonesia da- lam urutan tertinggi dari negara yang paling korup di dalam semua tingkatan pemerintahan, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah-daerah. Bahkan, sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di ta-hun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di Peme-rintahan Daerah yang semakin meningkat dengan tajam (Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti, 2007).

Apabila kita melihat dari sejumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa (Hardjowiyono, 2006). Artinya, dalam banyak hal korupsi yang terjadi di Indonesia adalah korupsi birokrasi atau menurut Mahmood (2005) korupsi di pemerintahan sipil. Disinilah sebenarnya peran akuntabilitas bisa kita lihat.

Menurut Klitgaard , korupsi bisa ditekan dengan memperbesar nilai dari akuntabilitas. Klitgaard menuliskan hubungan antara korupsi dan akuntabilitas dalam suatu formula sebagai berikut

C = Corruption

M = Monopoly of power

D = Discretion by officials

A = Accountability

Dari formula di atas terlihat bahwa peluang seseorang untuk korupsi berbanding lurus dengan kekuasaan dan keleluasaan dalam bertindak, tetapi berbanding terbalik dengan akuntabilitas. Artinya apabila di organisasi ataupun birokrasi pemerintahan yang telah menerapkan akuntabilitas dengan baik maka kemungkinan terjadi tindak korupsi di dalam tubuh organisasi atau pemerintahan itu kecil.

# PNS YANG AKUNTABEL

Ketika kita berbicara tentang PNS maka yang terbesit di sebagian masyarakat adalah stigma buruk tentang PNS. Mulai dari ruwetnya proses birokrasi, budaya kerja yang seenaknya, sampai dengan pelayanan yang seadanya. Padahal pada hakikatnya PNS adalah pelayan bagi masyarakat. Kita semua pasti tahu apa itu pelayan, bagaimana bersikap seperti pelayan. Tetapi masih ada saja PNS-PNS di negeri ini yang belum menyadari hakikat tugasnya sebagai pelayan. Yang lebih parah PNS malah yang minta dilayani. Lalu PNS seperti apa yang disebut PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun kenyataanya masih banyak PNS yang tidak menjalankan nilai-nilai tersebut. Mudah-mudahan kinerja PNS di masa depan akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.