# APLIKASI ANTRIAN ONLINE UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT



Oleh:

SAIFUL ANWAR

# 

# ABSTRAK

APLIKASI ANTRIAN ONLINE UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Oleh: Saiful Anwar (2111601718)

Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi antrian online untuk pemilihan kepala daerah, meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pendaftaran pemilih, mengurangi waktu tunggu, dan menghindari kerumunan fisik. Dengan fitur pendaftaran, jadwal pemungutan suara, dan notifikasi, aplikasi ini mempermudah pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan aplikasi dalam meningkatkan partisipasi dan efisiensi pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: *Web, Mobile, Antrian Online*

# BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Proses pemilihan kepala daerah adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi di suatu negara. Pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka yang akan bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, proses pemilihan kepala daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti antrian panjang, kerumunan fisik, dan kurangnya efisiensi dalam penyelenggaraan.



### Gambar 1.1 Antrian panjang para pemilih di TPS

### s*umber : https://radarsolo.jawapos.com/*

Kondisi seperti gambar 1.1 terjadi penumpukan para pemilih membuat antrian panjang dan waktu tunggu yang lama saat pemungutan suara seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilih yang sibuk atau memiliki keterbatasan fisik sering merasa terhambat dengan proses yang memakan waktu dan tenaga. Selain itu, situasi pandemi atau keadaan darurat lainnya dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit akibat kerumunan fisik pada saat pemilihan.

Dalam era teknologi digital yang semakin maju, pemanfaatan teknologi menjadi solusi potensial dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penggunaan aplikasi antrian online dapat menjadi solusi inovatif yang mempermudah proses pemilihan kepala daerah bagi masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pemilih untuk melakukan pendaftaran secara online, menentukan waktu dan lokasi pemungutan suara yang sesuai ketersediaan, serta menerima notifikasi mengenai status antrian dan pengingat pemungutan suara.

Dengan pemanfaatan aplikasi antrian online, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah akan meningkat. Kemudahan akses dan pengaturan antrian yang terstruktur dapat mengurangi waktu tunggu dan menghindari kerumunan fisik, terutama pada situasi darurat seperti pandemi. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilu dengan memberikan data dan informasi yang lebih akurat untuk perencanaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi antrian online untuk pemilihan kepala daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi digital dalam proses pemilihan kepala daerah diharapkan dapat memberikan solusi inovatif yang relevan dengan perkembangan zaman, mengoptimalkan pelaksanaan pemilu, dan meningkatkan kualitas proses demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi antrian online yang dapat digunakan dalam proses pemilihan kepala daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat. Aplikasi ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi digital guna mempermudah akses dan pendaftaran pemilih, mengurangi waktu tunggu, serta mengatasi potensi kerumunan fisik pada saat pemungutan suara.

Studi literatur digunakan sebagai dasar dalam merancang aplikasi ini, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan aplikasi antrian online. Survei dan wawancara dilakukan untuk memahami perspektif pemilih potensial, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait lainnya, sehingga fitur-fitur yang relevan dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi.

Aplikasi antrian online ini akan memungkinkan pemilih untuk mendaftar secara online, menentukan waktu dan lokasi pemungutan suara sesuai ketersediaan, serta menerima notifikasi mengenai status antrian dan pengingat pemungutan suara. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberikan informasi terkini mengenai calon kepala daerah dan platform untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai visi dan misi mereka.

Dengan implementasi aplikasi antrian online, diharapkan pemilih dapat menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi potensi kelelahan fisik akibat menunggu dalam antrian yang panjang. Dengan pengaturan antrian yang terstruktur, diharapkan juga dapat menghindari kerumunan yang berisiko dalam situasi pandemi atau keadaan darurat lainnya.

Dalam proses implementasi, aplikasi akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan kinerjanya yang stabil, keamanan data yang terjamin, dan kemudahan penggunaan bagi pemilih dari berbagai latar belakang. Setelah peluncuran, pengumpulan data dan evaluasi akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan aplikasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan efisiensi pemilihan kepala daerah.

Diharapkan bahwa aplikasi antrian online ini akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam pemilihan kepala daerah.

### Masalah Penelitian

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah

* + - 1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Proses pemilihan kepala daerah seringkali dihadapkan pada rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor seperti jarak tempuh pemilih ke tempat pemungutan suara, waktu tunggu yang lama, dan kesulitan dalam pendaftaran sering menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
      2. Potensi Kerumunan Fisik: Situasi pandemi atau keadaan darurat lainnya meningkatkan risiko terjadinya kerumunan fisik pada saat pemilihan. Hal ini dapat menjadi masalah serius dalam menghindari penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat.
      3. Kurangnya Efisiensi dalam Proses Pemilu: Proses pemilihan kepala daerah masih menghadapi beberapa kendala terkait efisiensi. Misalnya, waktu tunggu yang lama bagi pemilih yang harus mengantri untuk memilih serta proses manual dalam pendaftaran pemilih.
      4. Kurangnya Informasi dan Kesadaran Pemilih: Beberapa pemilih mungkin tidak memiliki akses atau informasi yang cukup mengenai calon kepala daerah dan proses pemilihan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pemilihan kepala daerah dapat mengurangi partisipasi masyarakat.
      5. Keamanan Data dan Teknologi: Dalam penggunaan aplikasi antrian online, keamanan data pemilih menjadi hal yang sangat krusial. Perlindungan data dan teknologi yang aman perlu dipastikan untuk mencegah penyalahgunaan informasi atau serangan siber.

### Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah

* + - 1. Lokasi: Aplikasi ini akan dirancang untuk digunakan dalam pemilihan kepala daerah di tingkat lokal, seperti kabupaten/kota atau provinsi. Tidak akan mencakup pemilihan kepala negara atau tingkat nasional.
      2. Fitur Utama: Aplikasi akan difokuskan pada fitur utama, termasuk pendaftaran pemilih secara online, penjadwalan waktu pemungutan suara, notifikasi, dan pengaturan antrian. Fitur-fitur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.
      3. Keamanan Data: Meskipun keamanan data merupakan masalah yang krusial, batasan masalah ini akan memfokuskan pada aspek keamanan data pemilih dan informasi terkait pemilihan kepala daerah dalam aplikasi. Upaya akan dilakukan untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk melindungi data pemilih.
      4. Tantangan Teknis: Penelitian ini akan memperhitungkan tantangan teknis dalam mengembangkan aplikasi, namun tidak akan secara mendalam membahas aspek teknis secara detil, seperti pengembangan platform atau bahasa pemrograman tertentu.
      5. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Dalam implementasinya, batasan masalah ini mempertimbangkan keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur di beberapa daerah, namun tetap berusaha mencari solusi yang dapat diakses oleh mayoritas masyarakat.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

* + - 1. Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan user-friendly untuk aplikasi antrian online dalam pemilihan kepala daerah?
      2. Bagaimana mengintegrasikan fitur-fitur pendaftaran pemilih, penjadwalan waktu pemungutan suara, notifikasi, dan pengaturan antrian dalam aplikasi untuk memastikan efisiensi pemilihan kepala daerah?
      3. Bagaimana mengatasi masalah potensial terkait keamanan data pemilih dalam penggunaan aplikasi antrian online?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang Antarmuka Pengguna yang Intuitif: Menghasilkan antarmuka pengguna yang mudah dipahami dan user-friendly agar memudahkan pemilih dalam menggunakan aplikasi antrian online.
2. Mengintegrasikan Fitur-Fitur Unggulan: Mengintegrasikan fitur-fitur pendaftaran pemilih, penjadwalan waktu pemungutan suara, notifikasi, dan pengaturan antrian secara efisien dan terpadu dalam aplikasi.
3. Menjamin Keamanan Data Pemilih: Memastikan implementasi langkah-langkah keamanan data yang tepat agar data pemilih tetap terlindungi dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini

* + - 1. Meningkatkan Efisiensi Proses Pemilihan: Implementasi aplikasi antrian online akan membantu mengurangi waktu tunggu pemilih dan mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dengan fitur-fitur pendaftaran online dan penjadwalan waktu pemungutan suara, proses pemilihan akan menjadi lebih efisien dan terstruktur.
      2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Dengan memberikan alternatif pemungutan suara yang lebih fleksibel dan mengurangi hambatan-hambatan, seperti waktu tunggu yang lama, aplikasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
      3. Mengurangi Potensi Kerumunan Fisik: Pengaturan antrian secara online akan membantu menghindari terjadinya kerumunan fisik pada saat pemilihan, khususnya dalam situasi pandemi atau keadaan darurat lainnya, sehingga dapat menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat.
      4. Transparansi dan Akurasi Data: Aplikasi antrian online dapat memberikan data dan informasi yang lebih akurat bagi penyelenggara pemilu untuk perencanaan dan pengelolaan proses pemilihan kepala daerah, sehingga meningkatkan transparansi dalam proses demokrasi.
      5. Meningkatkan Kualitas Proses Demokrasi: Dengan memberikan solusi inovatif dalam proses pemilihan kepala daerah, aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas dan integritas proses demokrasi di tingkat lokal.
      6. Kemudahan Akses bagi Pemilih: Aplikasi ini memberikan kemudahan akses bagi pemilih dengan keterbatasan teknologi atau pengetahuan terkait teknologi, sehingga memastikan inklusivitas partisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
      7. Kontribusi dalam Pengembangan Teknologi Demokrasi: Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan teknologi demokrasi dan memberikan contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pemilihan kepala daerah.

##### ERD Screenshot 2023-07-28 at 15.44.08