

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya Alhamdulillah Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2023 dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memenuhi/melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan ini jauh dari kesempurnaan, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan Laporan ini kedepan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Instansi dan selanjutnya atas sumbang saran yang diberikan kami haturkan terima kasih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | C:\Users\A455L\Downloads\Cap Dinas.pngJambi, Januari 2024  Kepala Dinas Pertanian dan  C:\Users\A455L\Downloads\Pak Boy Kadis (2).pngKetahanan Pangan Kota Jambi  EVRIDAL ASRI, S.Pi  Pembina Tingkat I (IV/b)  NIP. 19700407 199703 1 00 |

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang 1
  2. Struktur Organisasi . 2
  3. Isu-isu Strategis . 4
  4. Kepegawaian . 4
  5. Keadaan Sarana Prasarana 14
  6. Keuangan 15
  7. Sistematikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis 17

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 17

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah 19

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah 19

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah 19

2.1.2.3 Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 20

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 22

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 23

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 25

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun ini 26

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta

Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu 32

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan

Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang

terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perangkat Daerah 33

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan

Standar Nasional/Provinsi 37

3.1.5 Aalisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

yang telah Dilakukan 38

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian

Perjanjian Kinerja 39

3.2 Realisasi Anggaran 2023 54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 60

4.2 Rencana Tindaklanjut 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel | | Hal | |
| 1.1 | Komposisi Pegawai Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi | | 13 |
| 1.2 | Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 desember 2023 | | 14 |
| 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  3.10 | Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018-2023  Sasaran, Program dan Kegiatan  Perjanjian Kinerja Tahun 2023  Target Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023  Anggaran Belanja per Sasaran Strategis  Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja  Capaian Kinerja Tahun 2023  Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023  Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023  Perbandingan Realisasi Indikator kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023  Perbandingan Realisasi Kinerja ini dengan Standar Nasional  Analsis Efisiensi  Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian  dan Ketahanan Pangan Kota Jambi  Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023 | | 19  20  22  23    24  25  29  30  32  34  37  39  40  54  58 |
|  |  | |  |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dikahir masa RPJMDP periode tahun 2018-2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis perubahan tahun 2018-2023 dan rencana kinerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2023 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
   1. **Struktur Organisasi**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA DINAS | | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEKRETARIS | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JF PERENCANA |  |  | JF KEUANGAN DAERAH | |  |  | KASUBBAG UMPEG  DAN PEKEGAWAIAN | | | | | |
| KasKasKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
| BIDANG KETAHANAN PANGAN | | |  |  | BIDANG KEAMANAN PANGAN | | |  |  | BIDANG TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA | | |  |  | BIDANG PERIKANAN |  |  | BIDANG PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN | |  |  | BIDANG PENYULUHAN | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
| Analis Ketahanan Pangan (1 orang) | | |  |  | analis ketahanan pangan (3 orang) | | |  |  | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | | |  |  | JF ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN (2 ORANG) |  |  |  | Pengawas Bibit Ternak |  |  |  | | JF PENYULUH | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | | |  |  |  |  |  |  | Pengawas Mutu Hasil Pertanian |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPTD - UPTD | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |

* 1. **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organsiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi telah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pelaksanan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

1. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1. Fungsi

Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk menyelenggarakan tugas pokok antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas pertanian dan ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah:

A. Sekretariat mempunyai tugas:

a. melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkugan dinas pertanian dan ketahanan pangan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat mempunya fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan adminsitrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya mempunyai tugas:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;

b. pemberian bimbingan teknis;

c. pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
2. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
5. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
7. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
9. pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi;
10. perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
11. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
12. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
4. Pendampingan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
7. penyiapan bahan penyusunan program, pengorganisasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

* + - 1. Penyiapan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing seksi;
      2. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidnag berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi;
      3. Pengaturan, pendistribusian dan pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
      4. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
      5. Penilaian hasil kerja bawahan;
      6. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan teknologi;
      7. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
      8. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
      9. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
      10. Pelaksanaan system pengendalian intern;
      11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

1. perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perikanan;
2. pengamanan teknis di bidang perikanan;
3. bimbingan teknis di bidang perikanan;
4. pengembangan produksi perikanan;
5. pembinaan dan pengembangan usaha;
6. pembinaan pasca panen hasil perikanan;
7. dan rehabilitasi sumberdaya perairan;
8. pengembangan sumberdaya dan teknologi perikanan;
9. pembinaan dan pengawasan operasional balai benih ikan dan pos kesehatan ikan terpadu; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

f. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi dibidang pertanian.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang kelembagaan dan Pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata dan metode penyuluhan;
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
5. Pengkoordinasian di bidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Dinas berkenan dengan tugas dan fungsi dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelapporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian ; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi didukung oleh :

1. Kepala.
2. Sekretariat, terdiri :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Bidang Ketahanan Pangan,
5. Bidang Keamanan Pangan,
6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Bidang Perikanan,
8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
9. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian,
10. Unit Pelaksana Tugas, terdiri:
11. UPT Penyuluhan Pertanian;
12. UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
13. UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Simpang Rimbo dan Danau Teluk;
14. UPT Balai Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
15. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

* 1. **Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya ketahanan pangan;
2. Belum Optimalnya keamanan Pangan baik dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Rendahnya diversifikasi pangan;
4. Belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Belum Optimalnya produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Menurunnya biodiversitas spesies perikanan, dan;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan.
8. Masih adanya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi;
9. Belum maksimalnya pemberian edukasi terkait hasil-hasil olahan pertanian, peternakan dan perikanan;
10. Terjadinya Inflasi 2 komoditi pertanian, yaitu Cabai dan Bawang Merah yang setiap tahun bisa terjadi;
11. Adanya badai El nino yang menjadi isu nasional.

Prioritas Pembangungan dari isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan;
2. Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif;
4. Pengembangan komoditi unggulan hortikultura;
5. Pengembangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan;
6. Penggunaan Iptek yang kreatif dan inovatif, dan
7. Pengembangan sistem kesehatan hewan.
   1. **Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2023 terdapat 159 pegawai yang terdiri dari 92 Orang PNS, dan 67 Orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya Sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaiut sebanyak 56,6 % (90 orang) dan sisanya sebanyak 43,4 % merupakan pegawai Perempuan (69 orang).

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Jabatan | Jumlah | Pendidikan |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | S2 |
| 2 | Sekretaris | 1 | S2 |
| 3 | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | S1 |
| 4 | Kepala Bidang Perikanan | 1 | S1 |
| 5 | Kepala Bidang Peternakan | 1 | S2 |
| 6 | Kepala Bidang Penyuluhan | 1 | S1 |
| 7 | Kepala Bidang Keamanan Pangan | 1 | S1 |
| 8 | Kepala Bidang Ketahanan pangan | 1 | S2 |
| 9 | Ka UPTD RPH | 1 | S1 |
| 10 | Ka UPTD PBAT | 1 | S1 |
| 11 | Ka UPTD Puskeswan | 1 | S1 |
| 12 | Ka UPTD BPPP | 1 | S2 |
| 13 | Ka UPTD BBH Mayang | 1 | S1 |
| 14 | Ka TU UPTD | 5 | S1 |
| 15 | JF Perencana | 1 | S2 |
| 16 | JF Keuangan | 1 | S1 |
| 17 | JF Analis Ketahanan Pangan | 4 | S2 (3 orang)  S1 (1 orang) |
| 18 | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian | 2 | S1 |
| 19 | JF Pengawas Bibit Ternak | 1 | S2 |
| 20 | JF Analis Pasar Hasil Perikanan | 2 | S1 |
| 21 | JF Pengendalai Organisme Pengganggu Tumbuhan | 1 | S1 |
| 22 | JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian | 1 | S1 |
| 23 | JF Penyuluh Pertanian | 26 | S1 |
| 24 | JF Arsiparis | 1 |  |
| 25 | Fungsional Umum | 27 |  |
| 26 | TKK | 67 |  |
|  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |

* 1. **Keadaan Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada table berikut :

Tabel 1.2. Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 desember 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS BARANG | VOLUME | SATUAN | KONDISI |
| 1 | Tanah | 19 | Bidang Tanah | Diapkai OPD DLH |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Peralatan dan mesin | 2.295 | Unit | 875 kondisi baik |
| 669 Kondisi rusak ringan |
| 751 Kondisi rusak berat |
| 3 | Gedung dan bangunan | 202 | Unit | 114 kondisi baik |
| 35 Kondisi rusak ringan |
| 53 Kondisi rusak berat |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 68 | Unit | 42 kondisi baik |
| 10 Kondisi rusak ringan |
| 16 Kondisi rusak berat |

* 1. **Keuangan**

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.830.662.130,00 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua rubu seratus tiga puluh rupiah). Anggaran yang disediakan ini diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

* 1. **Sistematikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematikan penulisan Lapora Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan data pada indicator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan /kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja dan efisiensi.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan /kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

**LAMPIRAN**

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMDP Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk Pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMDP Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna :

|  |  |
| --- | --- |
| Pusat Perdagangan dan Jasa : | Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan local dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda; |
| Berbasis Masyarakat : | Community based merupakan suatu Upaya pemberdayaan kapasitas Masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan; |
| Berakhlak : | Berarti seluruh perilaku Masyarakat kota jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan |
| Berbudaya : | Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi Pembangunan; |
| Pelayanan Prima : | Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara tepat, cepat dan mudah |

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan; dan
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Daerah tahun 2018-2023 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu walikota Jambi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mendukung misi 4 (empat) yaitu “Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2018-2023 adalah “***Meningkatkan Ketahanan Pangan***”.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran peangakat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULA/RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN | TARGET SASARAN | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sasaran RPJMD : Meningkatkan Ketahanan Pangan | Indikator :  Indeks Ketahanan pangan | Perhitungan IKP dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi | 0 | 0 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Persentase Ketersediaan pangan | Rata-rata JUmlah ketersediaan pangan pokok strategis per tahun (Kg) dibagi Jumlah Penduduk x 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | Jumlah sampel Pangan yang aman sesuai standar yang berlaku dibagi jumlah total sampel pangan yang ditetapkan x 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatkan Konsumsi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan |  | 79 | 82 | 85 | 88,8 | 91 | 93,1 |

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran, Program dan Kegiatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **PROGRAM** | **KEGIATAN/ SUB KEGIATAN** |
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sub. Keg. : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|  | Sub. Keg. : Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota |
|  |  | Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |
|  |  | Sub. Keg. : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
|  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil |
|  | Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil |
|  | Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |
|  | Sub. Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalm 1 (satu) Daerah Kab./Kota |
|  |  | Sub. Keg. : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota |
|  |  | Sub. Keg. : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalm 1 (satu) Daerah Kab./Kota |
|  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kegiatan : Pengelolaan Pangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota |
|  | Sub. Keg. : Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap |
|  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | Sub. Keg. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman |
|  | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman |
|  | Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan |
|  |  | Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |
|  |  | Sub. Kegiatan Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
|  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian |
|  | Sub. Keg. : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |
|  | Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian |
|  |  | Sub. Keg. : Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya |
|  |  | Sub. Keg. : Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya |
|  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulanfan Bencana Pertanian Kab/Kota |
|  | Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|  | Program Penyuluhan Pertanian | Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
|  | Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |
|  | Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa |
|  |  |  |
| Meningkatnya Keamanan pangan | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub. Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
|  | Sub. Keg. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
|  |  | Sub. Keg. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
|  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Kegiatan : Penjamin kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |
|  | Sub. Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Penakit Hewan dan Zoonosis |
|  | Sub. Keg. Penaggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular |
|  | Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|  | Sub. Keg. : Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner |
|  |  | Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |
|  |  | Sub. Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan |
|  |  | Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesejahteraan Hewan |
|  |  | Sub. Keg. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan |
|  |  |  |
| Meningkatnya Konsumsi Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan |
|  |  | Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya |
|  |  | Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |
|  |  | Sub. Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
|  |  | Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
|  |  | Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun |
|  |  | Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal |
|  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota |
|  | Sub. Keg. : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota |
|  |  |  |
| Urusan rutin masuk kedalam sasaran meningkatkan ketersediaan pangan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
|  |  | Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|  |  | Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
|  |  | Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
|  |  | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|  |  | Sub. Keg. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|  |  | Sub. Keg. Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  |  | Sub. Keg. Penyedian Barang Cetakan dan Pengandaan |
|  |  | Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|  |  | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|  |  | Sub. Keg. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|  |  | Sub. Keg. Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  |  | Sub. Keg. Penyedian Barang Cetakan dan Pengandaan |
|  |  | Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|  |  | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|  |  | Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|  |  | Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|  |  | Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|  |  | Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|  |  | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|  |  | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|  |  | Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |

**2.2** **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rencah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indicator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **SATUAN** | **TARGET** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis | % | 100 |
| Meningkatnya Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 100 |
| Meningkatnya Konsumsi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 93 |

Hubungan antara sasaran dan Program Perangkat Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | **INDIKATOR PROGRAM** | **SATUAN** | **TARGET** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penurunan Daerah Rawan Pangan | % | 100 |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan | % | 3 |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan | % | 1 |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase penambahan prasarana Pertanian | % | 20 |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase penambahan prasarana Pertanian | % | 20 |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Meningkatnya produktifitas tanaman pangan | % | 90 |
| Program Penyuluhan Pertanian | Meningkatnya produktifitas tanaman pangan | % | 20 |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan | Tingkat Keamanan Pangan Segar | % | 100 |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan | % | 75 |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | % | 1 |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan | % | 1 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Reformasi Program Birokrasi Perangkat Daerah | % | 80 |

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 19.189.065.000,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 18.254.926.353,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 934.138.647,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 17.830.662.130,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 17.522.066.143,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 308.595.987,-.

Tabel 2.4 Target Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **TARGET** | **PERSENTASE** |
| 1 | 2 | 3 |
| Belanja Operasional | 17.522.066.143,00 | 98,3 % |
| Belanja Modal | 308.595.987,00 | 1,7 % |
| Jumlah | 17.830.662.130,00 | 100 % |

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN** | **PROGRAM** | **ANGGARAN** | **PERSENTASE** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 124.999.733 | 0,7 % |
|  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 470.096.246 | 2,63 % |
|  |  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 70.014.800 | 0,4 % |
|  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 970.643.225 | 5,4 % |
|  |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 875.029.271 | 4,9 % |
|  |  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 94.736.784 | 0,5 % |
|  |  | Program Penyuluhan Pertanian | 737.521.964 | 4,1 % |
|  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 12.785.858.760 | 71,7 % |
|  | Meningkatnya Keamanan Pangan | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 358.589.230 | 2,01 % |
|  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 730.572.901 | 4,1 % |
|  | Meningkatnya Konsumsi Pangan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.016.188.523 | 5,7 % |
|  |  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 79.999.656 | 0,5 % |
|  |  |  |  |  |
| Jumlah | | | 17.830.662.130,00 | 100 % |

Alokasi anggaran digunakan tahun 2023 untuk membiayai 12 program yang terdiri dari 28 kegiatan 45 Sub Kegiatan sebesar Rp. 17.830.662.130,00 yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagaimana ditampilkan pada lampiran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai Upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KATEGORI | RATA-RATA % CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sangat Baik | ≥ 90 |
| 2 | Baik | 75,00 – 89,9 |
| 3 | Cukup | 65,00 – 74,99 |
| 4 | Kurang | 50,00 – 64,99 |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 50,00 |

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya, maka rumus yang digunakan adalah :

**Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi x 100 %**

**Target**

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

**Persentase Pencapaian Kinerja = Target-(Realisasi-Target) x 100**

**Target**

**3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk RPJMD Kota jambi pada tahun 2023 ditargetkan senilai 80. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilaporkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja DPKP untuk RPJMD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN RPJMD | INDIKATOR SASARAN | FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatkan Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan | Nilai IKP | 80 | 84,66 | 105,8 |

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memiliki realisasi sebesar 84,66 dengan capaian 105,8 dari target sebesar 80. Sesuai dengan kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori “***sangat baik***”.

IKP target 2023 diturunkan menjadi 80 pada saat revisi renstra yang semula 82 disebabkan oleh melihat dampak covid yang melanda Indonesia, yaitu terjadi Revocusing Anggaran, kemiskinan meningkat yang ditandai dengan angka pengangguran meningkat yang menyebabkan daya beli menurun maka Target IKP pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar 80 berdasarkan Revisi Renstra 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi jambi realisasi IKP Kota Jambi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 84,66 ( dengan target 80 (angka tersebut belum dirilis ke publik karena menunggu dari Badan Ketahanan Pangan Pusat namun angka tersebut sudah sesuai dengan perhitungan untuk tahun 2023). Nilai IKP tersebut naik disebabkan oleh kemudahan akses pemanfaatan pangan dan keterjangkauan pangan dengan skor pemanfaatan sebesar 82,85 dan keterjangkauan 86,87 dipengaruhi pula oleh akses distribusi yang lancar. Arti nilai IKP 84,66 berarti Kota Jambi sudah masuk dalam prioritas 6 yaitu daerah sangat tahan pangan. Informasi terkait angka IKP tersebut dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Provinsi, Kabupaten/ Kota | IKP 2022 | No | Provinsi, Kabupaten/ Kota | IKP 2023 |
|  |
| I | Provinsi Jambi | 69,5 | I | Provinsi Jambi | 72,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II | Kabupaten |  | II | Kabupaten |  |  |
|  | 1. Kerinci | 81,94 |  | 1. Kerinci | 82,42 |  |
|  | 2. Merangin | 71,02 |  | 2. Merangin | 71,66 |  |
|  | 3. Batanghari | 70,52 |  | 3. Tanjab Timur | 71,22 |  |
|  | 4. Muara Jambi | 65,37 |  | 4. Tebo | 70,89 |  |
|  | 5. Tebo | 70,52 |  | 5. Batanghari | 70,79 |  |
|  | 6. Tanjab Timur | 70,65 |  | 6. Muara Jambi | 65,9 |  |
|  | 7. Sarolangun | 64,47 |  | 7. Bungo | 65,6 |  |
|  | 8. Bungo | 62,93 |  | 8. Sarolangun | 64,01 |  |
|  | 9. Tanjab Barat | 69,66 |  | 9. Tanjab Barat | 63,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| III | Kota |  | III | Kota |  |  |
|  | 1. Kota Jambi | 77,5 |  | 1. Kota Jambi | 84,66 |  |
|  | 2. Kota Sungai Penuh | 59,92 |  | 2. Kota Sungai Penuh | 83,14 |  |

*Cut off Point* Indeks Ketahanan Pangan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelompok IKP | Kabupaten | Kota | Provinsi |
|  |
| Prioritas 1 | <=41,52 | <= 28,84 | <= 37,61 |  |
| Prioritas 2 | >41,52-51,42 | >28,84-41,44 | >37,61-48,27 |  |
| Prioritas 3 | >51,42-59,58 | > 41,44-51,29 | >48,27-57,11 |  |
| Prioritas 4 | >59,58-67,75 | >51,29-61,13 | >57,11-65,96 |  |
| Prioritas 5 | >67,75-75,68 | >61,13-70,54 | >65,96-74,40 |  |
| Prioritas 6 | >75,68 | >70,64 | >74,40 |  |

Keterangan Tabel Cut Off Point

* Prioritas 1 (Sangat Rawan Pangan)
* Prioritas 2 (Rawan Pangan)
* Prioritas 3 (Cukup Rawan Pangan)
* Prioritas 4 (Cukup Tahan Pangan)
* Prioritas 5 (Tahan Pangan)

Salah satu kegiatan untuk Menjaga Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pengendalian inflasi antara lain melalui Gerakan Ayo Menanan Cabai, melakukan Gerakan pangan murah, melakukan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah. Selain itu juga menekan angka kemiskinan melalui pemberian subsidi (miskin ekstrim) dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui paket bantuan pangan dari badan pangan nasional kepada Masyarakat miskin ekstrim kota jambi tahun 2023.

Tahun 2023 juga dukungan pemerintah sangat kuat dalam hal menyediakan sarana dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi ketarjangkauan akses pangan ,masyarakat. Khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan intervensi program dan kegiatan seperti program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Bantuan bibit, Pekarangan Pangan Lestari, program Penanganan Kerawanan Pangan melalui Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan, Program Pengawasan Pangan melalui uji teskid pangan segar yang tercemar, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui pembinaan terhadap UPR-UPR yang ada di Kota Jambi, Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui bantuan bibit hortikultura, yang didukung oleh adanya Program penyuluhan untuk mendampingi petani, Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui uji sampel olahan pangan dari daging, penyediaan Daging yang ASUH serta memeriksa dan menanggulangi penyakit hewan menular terus dilaksanakan agar IKP Kota Jambi naik atau stabil dari tahun sebelumnya.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja DPKP Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis | Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan pokok strategis per tahun (Kg) dibagi Jumlah Penduduk (Jumlah kebutuhan) x 100 % | 100 | 116,6 % | 116,6 % |
| Meningkatnya Keamanan pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | Jumlah sampel Pangan yang aman sesuai standar yang berlaku dibagi jumlah total sampel pangan yang ditetapkan x 100 % | 100 | 96,61 % | 96,61 |
| Meningkatkan Konsumsi Pangan | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan adalah nilai yang didapat dari perhitungan data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan | 93,1 | 90,4 | 97,1 % |

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023, indikator persentase ketersediaan Pangan Pokok Strategis memiliki realisasi sebesar 116,6 %

dengan capaian 116,6 % dari target sebesar 100 %. Indikator Perentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan terealisasi sebesar 96,61 % dengan capaian 96,61 % dari target sebesar 100 %. Sedangkan Pencapaian skor pola pangan harapan terealisasi sebesar 90,4 dengan capaian 97,1 % dari target 93,1. Sesuai dengan kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indiaktor ini termasuk dalam kategori ***“Sangat Baik”*** yaitu capaian rata-rata diatas 90.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | FORMULA CARA PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penurunan Daerah Rawan Pangan | Jlh daerah rawan pangan tertangani dibagi jlh total daerah rawan pangan dikali 100 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan | Capaian Tahun N Dibagi Capaian Tahun Lalu dikali 100 | 3 % | 2,5 % | 83,33 % |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD), Sungai, Danau, dan Rawa | Capaian Tahun N Dibagi Capaian Tahun Lalu dikali 100 | 1 % | 1 % | 100 % |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Tersedianya Sarana produksi pertanian | Formula :  1. TPH  Jumlah bibit yang diberikan tahun berjalan/ jumlah kebutuhan yang harus disediakan X 100 %  2. Peternakan  Jumlah kelahiran melalui IB/ target renstra selama 5 thn X 100 %  60/300 X 100 % = 20 %  3. BBH  Jumlah bibit yang dihasilkan / target x 100 % | 20 % | 14,3 % | 71,34% |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase penambahan prasarana Pertanian | Prasarana yang ada dibagi prasarana yg dibutuhkan dikali 100  Prasarana yg ada | 20 % (60,33% | 10,644%  (53,22%) | 88,21% |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Meningkatnya produktifitas tanaman pangan | Luas lahan (1022 Ha)-luas serangan dibagi luas lahan dikali 100 | 90 % | 99,5 % | 110,5 % |
| Program Penyuluhan Pertanian | Meningkatnya produktifitas tanaman pangan | Jlh Kelompok Tani Naik Kls/Skor dibagi Jlh Kelompok Tani di Kali 100% | 20 % | 20% | 100% |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Reformasi Program Birokrasi Perangkat Daerah |  | 80 | 71,55 | 89,43 % |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan | Tingkat Keamanan Pangan Segar | Jumlah sampel yang diuji - Jumlah sampel yg tercemar dibagi jumalah sampel yang di uji dikali di kali 100% | 100 % | 96,61 % | 96,61 % |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan | Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Konsumsi Sesuai Standar yang Berlaku dibagi Jumlah Total Sampel Pangan Menurut Ukuran yang telah ditetapkankan dikali 100 | 75 % | 74,85 % | 99,8 |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | PPH K Thn N - PPH K thn Lalu dibagi PPH K tahun lalu kali 100 | 1 % | 0,71 % | 71 % |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan | Capaian Tahun N Dibagi Capaian Tahun Lalu dikali 100 | 1 % | 1 % | 100 % |

Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator program ini yang termasuk dalam kategori “*sangat baik*” adalah Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yaitu diatas nilai rata-rata capaian lebih dari 90.

Sedangkan untuk capaian rata-rata nilai “Baik” skala Kategori 74 – 89,9 yaitu pada indikator capaian program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Sedangkan untuk nilai capaian rata-rata 65 - 74,99 adalah berada pada kategori “*cukup*”. Untuk hasil cukup ini terdapat pada capaian program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

**3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja utama (IKU).

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR SASARAN | 2022 | | | 2023 | | | PERSENTASE REALISASI 2023 TERHADAP REALISASI 2022 |
| REALISASI | TARGET | CAPAIAN | REALISASI | TARGET | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Indikator Sasaran untuk RPJMD :  Indeks Ketahanan Pangan | 77,50 | 79 | 98,1 | 84,66 | 80 | 105,8 | 9,24 % |
| Indikator Sasaran Kinerja OPD | | | | | | | |
| Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis | 92,31 % | 100 % | 92,31 | 116,6 % | 100 | 116,6 % | 26,31 % |
| Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 92,3 % | 100 % | 92,3 | 96,61 % | 100 | 96,61 | 4,7 % |
| Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan | 93,1 % | 91,3 % | 104,8 | 90,4 % | 93,1 | 97,1 % | -2,9 % |

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2023 Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 26,31 %%. Capaian kinerja tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penyediaan pangan dari luar cukup dan akses transportasi lancar.

Capaian realisasi Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keagamaan Pangan tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,7 % dari 92,3 % menjadi 96,61 %. Hal ini berdasarkan sampel yang diambil pada tahun 2023 yang terindikasi bahan kimia tidak terlalu banyak yaitu sebanyak 6 sampel yang terindikasi dari pengambilan sampel ikan giling 59 sampel, namun setelah dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dan di uji Kembali tidak terindikasi lagi dan dinyatakan negative.

Sedangkan persentase realisasi Pencapian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,9 %, yaitu capaian tahun 2022 skor PPH sebesar 93,1 dan tahun 2023 skor PPH turun menjadi 90,4. Perhitungan realisasi ini diukur dari perhitungan data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Realisasi tidak mencapai target disebabkan masih kurangnya beragam konsumsi pangan lainnya. Dilihat dari tabel dibawah ini gula, pangan hewani, minyak lemak, buah biji berminyak, dan kacang-kacangan masih dibawah batas maksimal konsumsi pangan yang dianjurkan.

**3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan STrategis Perangkat Daerah**

Tabel Perbandingan Realisasi Indikator kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR SASARAN | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| INDEKS SASARAN UNTUK RPJMD | | | | | | | | | | | | |
| Indeks Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76,90 | 78 | 79,73 | 79 | 77,50 | 80 | 84,66 |
| Indikator Sasaran Kinerja OPD | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | 92,31 % | 100 | 116,6 % |
| Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 | 100 | 93,55 | 100 % | 92,3 % | 100 | 96,61 % |
| Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91,5 | 91,6 | 86,7 | 91,3 % | 93,1 % | 93,1 | 90,4 % |

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa bila dilihat realisasi dari 2020 sampai dengan 2023 dapat disimpulkan bahwa IKP Kota Jambi mengalami kenaikan secara rata-rata. Hasil IKP tahun 2023 naik menjadi 84,66 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses pemanfaatan pangan dan keterjangkauan pangan. Selanjutnya perkembangan Indeks Ketahanan Pangan sebagai indikator sasaran untuk RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Diagram Perkembangan IKP DPKP dibanding Target

Gambar 3.2 Diagram Perkembangan Indikator Sasaran Kinerja OPD

Dari gambar diatas secara umum IKP Kota Jambi selalu naik, namun pada tahun 2022 IKP turun yang disebabkan oleh dampak Pandemi hingga tahun 2022 yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan Masyarakat Kota Jambi naik sebesar 4 % (berdasarkan data SKPG ).

Pada Diagram diatas persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari target.

Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa target Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada tahun 2020 realisasinya lebih besar. Pada tahun 2021 s/d 2023 target yang ditetapkan lebih tinggi dari realisasi yang tercapai. Hal ini disebabkan pada pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang diambil sampel ada beberapa yang terindikasi pangan tidak aman, yaitu pada tahun 2022 sampel yang terindikasi tidak aman ditemukan pada sampel daging dan ikan giling. Sedangkan pada tahun 2023 sampel tidak aman ditemukan pada daging ikan giling.

Pada diagram Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) realisasi terlihat naik turun, hal ini disebabkan adanya pandemi covid dan kurangnya edukasi Masyarakat terhadap keberagaman makanan yang baik untuk dikonsumsi (B2SA)

**3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja ini dengan Standar Nasional /Provinsi**

**Tabel 3.6 Realisasi Kinerja ini dengan Standar Nasional /Provinsi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **INDIKATOR SASARAN** | **TARGET NASIONAL/ PROVINSI** | **Target** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
|  | **Indek Ketahanan Pangan** | **Nasional** |  |  |  |
| **Provinsi** |  | **72,17** |  |
| **Kota Jambi** | **80** | **84,66** | **105,83** |

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional/ Provinsi dengan capaian sebesar 105,83 %

**3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

Faktor Penghambat atau Permasalahan yang Dihadapi :

1. Masih adanya balita dengan tinggi badan dibawah standar (Stunting), yaitu daerah Kecamatan Jambi Timur (berdasarkan SKPG 2023);

Dari aspek Pemanfaatan Pangan Sebagian besar gizi buruk (Berat Badan Sangat Buruk) di Kota Jambi berpusat di Kecamatan Jambi Timur dengan persentase sebanyak 34,38 % dari jumlah keseluruhan yang ada yaitu 40 orang batita dari total 116 orang Batita; dan

1. Masih adanya daerah yang rentan rawan pangan, yaitu kelurahan Pasir Putih kecamatan Jambi Selatan (berdasarkan Peta FSVA 2023)

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi didaerah yang rentan rawan pangan;
2. Mengoptimalkan program kegiatan yang ada di Pertanian dan Ketahanan pangan; seperti meningkatkan penyediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal; dan
3. Perlunya strategi peningkatan pemanfaatan pangan yaitu melalui Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

**3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Menyajikan informasi tentang Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator sasaran. Dikatakan efisen, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2023:

Tabel 3.7 Analsis Efisiensi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | CAPAIAN KINERJA | REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KAS ATAS INDIKATOR SASARAN | TINGKAT EFISIENSI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5-4) |
|  |  | Indeks Ketahanan Pangan | 84,66 | 96,91 | 12,25 % |
| 1 | Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis | 116,6 % | 97,01 | (19,59 %) |
| 2 | Meningkatnya Keamanan pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 96,61 | 94,36 % | 2,25% |
| 3 | Meningkatkan Konsumsi Pangan | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan | 97,1 % | 98,8 % | 1,7% |

Jumlah anggaran Murni Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 17.830.662.130,00. Untuk Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan sebesar Rp. 16.128.900.783,00 dengan realisasi sebesar 15.646.716.068, anggaran untuk sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan sebesar Rp. 1.089.162.131,00 dengan realisasi sebesar 1.027.778.881. Sedangkan anggaran untuk sasaran meningkatkan konsumsi pangan sebesar Rp. 612.599.216,00 dengan realisasi sebesar 605.284.46,00.

**3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** | | **Realisasi** | | | | **Permasalahan** | **Upaya mengatasi Permasalahan** |
| **Kinerja** | **Keuangan (Rp)** | **Kinerja** | **Keuangan (Rp)** | **Keuangan (%)** | **Fisik (%)** |
| **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | **Peningkatan Penganekaragaman pangan** | **1 %** | **532.599.560** | **0,71 %** | **528.773.719** | **99,28** | **100,00** |  |  |
| **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan** | **100%** | **380.600.000** | **100%** | **380.413.142** | **99,95** | **100,00** |  |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | 12 Kali | 380.600.000 | **12 kali** | 380.413.142 | 99,95 | 100,00 | Belum ada nomenklatur untuk fasilitas distribusi pangan | Perlu dimunculkan nomenklatur untuk fasilitas distribusi pangan agar bisa dianggarkan |
| **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi** | **100%** | **151.999.560** | **90,04** | **148.360.577** | **97,61** | **100,00** |  |  |
| Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | **1 Dok** | 49.999.780 | **1 dok** | 49.868.940 | 99,74 | 100,00 | Skor PPH Konsumsi Masih dibawah Target Nasional yang dianjurkan (Konsumsi ideal ) | Evaluasi edukasi, Sosialisasi, dan Konsumsi Pangan ideal, yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | **7 KWT** | 101.999.780 | **7 kwt** | 98.491.637 | 96,56 | 100,00 | Belum semua masyarakat Kota Jambi paham dalam mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang ideal | Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat denga Edukasi, Sosialisasi Pelatihan Kampanye dan Lomba – Lomba yang beragam bergizi seimbang dan Aman (B2SA) dengan Pangan LOkal |
| **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Penurunan Daerah Rawan Pangan** | **100%** | **124.999.733** | **100 %** | **122.084.500** | **97,67** | **100,00** |  |  |
| **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **Tersedianya Peta FSVA** | **1 Peta** | **24.999.803** | **Peta FSVA** | **24.760.970** | **99,04** | **100,00** | Tidak Tersediannya Data di Tingkat Kelurahan, | Perlu di lakukan Koordinasi di Tingkat kelurahan agar data disediakan Falid |
| Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | **Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan** | **1 Dok** | 24.999.803 | **1 Dok** | 24.760.970 | 99,04 | 100,00 |
| **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan** | **2%** | **99.999.930** | **1,6 %** | **97.323.530** | **97,32** | **100,00** | Minimnya Pengelolaan dan Monitoring terhadap penanganan daerah Rawan Pangan | Perlu Ditingkatkan Anggaran Pengelolaan dan Monitoring terhadap penanganan daerah Rawan Pangan |
| Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | **Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1 Dok** | 99.999.930 | **1 Dok** | 97.323.530 | 97,32 | 100,00 |
| **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Tingkat Keamanan Pangan Segar** | **100%** | **358.589.230** | **100 %** | **353.028.740** | **98,45** | **100,00** |  |  |
| **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota** | **100%** | **358.589.230** | **100 %** | **353.028.740** | **98,45** | **100,00** |  |  |
| Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 5 Dokumen | 44.426.350 | 5 Dokumen | 42.715.000 | 96,15 | 100,00 | * + - 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya keamanan pangan segar yang beredar dan aman konsumsi       2. Belum Terbentuknya OKKPD Kabupaten/Kota dikarenakan belum adanya Perda tentang Keamanan Pangan       3. Kurangnya JFT Pengawas Mutu Hasil Pertanian       4. Masih kurangnya kemauan pelaku usaha pangan/beras untuk mendaftarkan produk pangan(PDUK) dan pencantuman Label Pangan Segar   . | 1. Edukasi dan pembinaan tentang keamanan pangan segar, pendaftaran produk pangan dan pencantuman label bagi masyarakat dan pelaku usaha pangan  2. Terus meningkatkan pelaksanaan pengawasan, edukasi dan pembinaan tentang keamanan pangan segar yang aman konsumsi kepada pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi pada umumnya. |
| Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sertifikat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota | 15 sertifikat | 50.563.000 | 15 sertifikat | 48.514.360 | 95,95 | 100,00 | 1. Adanya perubahan jumlah parameter pengujian pada Laboratorium Pekan Baru yang tidak sesuai dengan anggaran sehingga untuk Tahun ini pengujian dilakukan di Laboratorium Sumatera Barat  2. masih kurangnya pemahaman pelaku usaha pangan/kelompok tani dalam menghasilkan produk pangan aman konsumsi (tersertifikasi Prima 3)  3. Tidak adanya pencatatan kegiatan budidaya/tanam yang dilakukan petani atau pelaku usaha mulai dari awal tanam sampai produksi sehingga data pengolahan, penanaman, pemupukan dan produksi tidak tersedia sedangkan data ini merupakan salah satu persyaratan dari registrasi sertifikasi prima 3  4.Masih adanya lahan petani yang belum teregistrasi areal pertaniannya dikarenak an bukan milik sendiri sehingga dikhawatirkan budidaya tanaman tersebut tidak berkelanjutan. | 1. Melaksanakan pengiriman sampel uji secara langsung ke Laboratorium yang dituju dan mengetahui teknik perlakuan terhadap sampel yang akan diuji agar tetap segar dan kondisi baik  2. masih diperlukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Pembinaan kepada pelaku usaha pangan/Kelompok Tani dalam memperoleh jaminan mutu keamanan pangan /sertifikasi Prima 3  3. perlunya pendampingan dan pembinaan dari penyuluh pertanian kepada petani atau pelaku usaha untuk dapat membuat catatan kegiatan usaha tani sehingga tersedia data-data yang diperlukan oleh petugas sertifikasi prima 3. Dan data ini juga nantinya dapat digunakan petani sebagai acuan kegiatan usaha taninya.  4. Pendataan lahan petani yangsudah teregistrasi areal pertaniannya bersama bidang tanaman pangan hortikultura. |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen (450 reagent) | 263.599.880 | 1 Dokumen (600 reagent) | 261.799.380 | 99,32 | 100,00 | 1. Tidak tersedianya Tenaga yang dapat mengoperasionalkan mobil laboratorium mini yang telah di modifikasi untuk pelaksanaan pengawasan PSAT.  2. Tidak adanya JFT Pengawas Mutu Hasil Pertanian.  3. Kurangnya JFT Analis Ketahanan Pangan | 1. Membutuhkan dan menyiapkan Tenaga yang dapat mengoperasasionalkan mobil laboratorium  2. Membutuhkan JFT Pengawas Mutu Hasil Pertanian  3. Membutuhkan JFT Analis Ketahanan Pangan |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (Pud) Sungai Danau dan Rawa** | **1%** | **70.014.800** | **1 %** | **66.684.800** | **95,24** | **100,00** |  |  |
| **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Persentase Pengelolaan Pangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota** | **100%** | **70.014.800** | **100 %** | **66.684.800** | **95,24** | **100,00** |  |  |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | **Jumlah sarana usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan tersedia** | **30 unit** | 70.014.800 | **30 unit** | 66.684.800 | 95,24 | 100,00 |  |  |
| **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan** | **3%** | **470.096.246** | **2,5 %** | **440.921.220** | **93,79** | **100,00** |  |  |
| **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Persentase pembudi daya ikan kecil yang dibudidayakan** | **3%** | **179.999.753** | **3%** | **174.190.200** | **96,77** | **100,00** |  |  |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecl yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 13 Klpk | 179.999.753 | 13 Klpk | 174.190.200 | 96,77 | 100,00 | ‘- Tingginya harga pakan sangat memberatkan usaha budidaya ikan yang berakibat lesunya minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan. | Untuk mengurangi biaya produksi akibat tingginya harga pakan diharapkan petani pembudidaya ikan menggunakan pakan buatan/memproduksi pakan sendiri yang berbahan baku lokal. |
| **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Persentase produksi benih** | **2 %** | **290.096.493** | **1,5 %** | **266.731.020** | **91,95** | **100,00** |  |  |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 unit UPTD (1.224.000 ekor) | 260.096.742 | 1 unit (605.400) | 237.774.520 | 91,42 | 100,00 | Kondisi sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kobocoran kolam, tidak berfungsi pintu air yang ada, berkurangnya indukan dikarenakan terjadinya banjir, tidak bagusnya kondisi air yang tersedia karena tingginya kandungan Fe, terjadinya El nino disepanjang Tahun 2023 menyebabkan kesulitan dalam pengisian kolam akibat kebocoran dan terjadinya kekeringan embung yang ada di UPTD PBAT, pendangkalan sungai yang melintasi UPTD PBAT yang sering menyebabkan kebanjiran disaat intensitas hujan tinggi. | Melakukan perbaikan sarana dan prasarana produksi yang mendukung proses budidaya ikan, memperbaiki pintu air dan saluran inlet keluar masuknya air ke dalam kolam, menggunakan terpal HDPE melapisi kolam yang bocor untuk menghindari hama predator yang memangsa larva ikan. |
| Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen (24 sampel) | 29.999.751 | 1 Dok (25 sampel) | 28.956.500 | 96,52 | 100,00 | * Kurangnya SDM * Kurangnya Anggaran | * Perlu penambahan SDM * Perlu penambahan anggaran untuk mendukung operasional |
| **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan** | **1%** | **79.999.656** | **1 %** | **76.510.750** | **95,64** | **100,00** | - Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi pada Unit Pengolahan Ikan bahkan sebagian besar masih mengunakan peralatan rumah tangga yang seadanya.  -Kurangnya intensitas promosi dan rendahnya partisipasi stakeholders produk perikanan yang bernilai tambah di masyarakat belum popoler | - Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.  Melakukan Sosialisasi /promosi produk olahan perikanan |
| **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Peningkatan produksi produk hasil perikanan** | **6,92 %** | 79.999.656 | **6 %** | **76.510.750** | **95,64** | **100,00** |
| Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot yang terfasilitasi | 45 Pelaku Usaha | 79.999.656 | **45 pelaku usaha** | 76.510.750 | 95,64 | 100,00 |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** | **80** | **12.785.858.760** | **71,55** | **12.460.409.948** | **97,45** | **100,00** |  |  |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Peningkatan Nilai AKIP** | **A** | **46.800.000** | **BB (71,55)** | **45.300.000** | **96,79** | **100,00** |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | **9 Dok** | 29.550.000 | **10 Dok** | 28.350.000 | 95,94 | 100,00 |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | **5 Laporan** | 17.250.000 | **5 Laporan** | 16.950.000 | 98,26 | 100,00 |  |  |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Tertib administrasi Keuangan** | **100 %** | **10.588.042.380** | **100 %** | **10.366.044.733** | **97,90** | **100,00** |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN | 109 | 10.099.108.580 | 109 | 9.881.902.933 | 97,85 | 100,00 |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 1 dok | 472.958.800 | 1 dok | 472.126.800 | 99,82 | 100,00 |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 15.975.000 | 1 laporan | 12.015.000 | 75,21 | 100,00 |  |  |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Tertib ADministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100** | **16.200.000** | **100** | **14.390.000** | **88,83** | **100,00** |  |  |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | **12 laporan** | 16.200.000 | **12 laporan** | 14.390.000 | 88,83 | 100,00 |  |  |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum** | **100** | **351.131.000** | **100** | **336.668.759** | **95,88** | **100,00** |  |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | **185 Stel** | 129.750.000 | **173 Stel** | 126.117.000 | 97,20 | 100,00 |  |  |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | **7 Dokumen** | 20.580.000 | **7 Dokumen** | 18.990.000 | 92,27 | 100,00 |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | **13 Dok** | 22.365.000 | **13 dok** | 20.985.000 | 93,83 | 100,00 |  |  |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundnag-undangan | **60 orang** | 10.000.000 | **40 orang** | 6.000.000 | 60,00 | 100,00 |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | **30 kali** | 168.436.000 | **30 kalo** | 164.576.759 | 97,71 | 100,00 |  |  |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum** | **100** | **360.857.173** | **100** | **350.152.628** | **97,03** | **100,00** |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan | **20 jenis** | 24.037.184 | **20 jenis** | 21.726.500 | 90,39 | 100,00 |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undang | **1 paket** | 49.906.129 | **1 paket** | 43.642.900 | 87,45 | 100,00 |  |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | **1 Paket** | 35.413.860 | **1 Paket** | 33.565.750 | 94,78 | 100,00 |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | **50 Laporan** | 251.500.000 | **50 Laporan** | 251.217.478 | 99,89 | 100,00 |  |  |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Tertib Pengelolaan Pengelolaan Adminsitrasi Umum** | **100** | **135.232.207** | **100** | **120.950.000** | **89,44** | **100,00** |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | **5 jenis** | 135.232.207 | **5 jenis** | 120.950.000 | 89,44 | 100,00 |  |  |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Tertib pengelolaan administrasi umum** | **100** | **709.346.000** | **100** | **690.141.086** | **97,29** | **100,00** |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 laporan | 309.000.000 | 12 Laporan | 289.795.086 | 93,78 | 100,00 |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 400.346.000 | 12 Laporan | 400.346.000 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Tertib pengelolaan Administrasi umum** | **100** | **578.250.000** | **100** | **536.762.742** | **92,83** | **100,00** |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | **145 unit** | 543.540.000 | **145 unit** | 503.412.742 | 92,62 | 100,00 |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 34.710.000 | 20 unit | 33.350.000 | 96,08 | 100,00 |  |  |
| **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Tersedianya sarana produksi pertanian** | **20%** | **970.643.225** | **14,3 %** | **887.736.826** | **91,46** | **100,00** |  |  |
| **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Peningkatan ketersediaan bibit unggul** | **100%** | **970.643.225** | **100** | **887.736.826** | **91,46** | **100,00** |  |  |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 7 VUB (3.600 btg) | 305.643.965 | 7 VUB (3.705 btg) | 303.860.076 | 99,42 | 100,00 | Terjadinya pengurangan pembelian bibit buah oleh penangkar buah Puspa Mulya Garden Kab. Muaro Jambi dan Penangkar di Kota Jambi dan Karenakan adanya penurunan daya beli masyarakat | Di Tahun2024 UPTD BPBTPHP berusaha tetap menjalin kerjasama kembali dengan penangkar buah dan pedagang buah, Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Depelover perumahan untuk membuat program setiap depan rumah ditanami tanaman buah |
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan | 1 Dokumen (60 ekor) | 264.999.373 | 67 ekor | 255.112.100 | 96,27 | 100,00 | Pola pemeliharaan ternak yang masih di lepas liarkan. Sehingga sulit untuk handling dan melakukan pemeriksaan terhadap status reproduksi ternak | - melakukan sosialisasi dan menghimbau untuk mengandangkan ternak.  - membuat kandang jepit untuk tempat handling |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen (4 jenis) | 399.999.887 | 1 Dok ( 3.574 bibit) | 328.764.650 | 82,19 | 100,00 | Penyediaan Tanaman Cabai dalam polybag tidak jadi dilaksanakan karena tanaman banyak yang rusak dan mati akibat El nino (Kekeringan, Kekurangan air dan dampak lain Hujan yang berkepanjangan mengakibatkan banjir) | Jadwal tanam perlu di sesuaikan dengan iklim dan berkoordinasi dengan BMKG terkait cuaca yang tidak menentu. |
| **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase penambahan prasarana Pertanian** | **20%** | **875.029.271** | **10,644 %** | **854.123.600** | **97,61** | **100,00** |  |  |
| **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab** | **100%** | 875.029.271 | **100 %** | **854.123.600** | **97,61** | **100,00** |  |  |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | **20 Unit** | 875.029.271 | **20 unit** | 854.123.600 | 97,61 | 100,00 | Belanja Jasa Tenaga Tekhnis 2 Bulan tidak di bayarkan karena yang bersangkutan tidak bekerja lagi |  |
| **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan** | **75%** | **730.572.901** | **74,85 %** | **674.750.141** | **92,36** | **100,00** | Terbatas nya Jumlah tenaga teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan | **Menambah jumlah tenaga teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Analisa Jabatan** |
| **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan** | **800 ekor** | **218.219.614** | **800 ekor** | **196.354.921** | **89,98** | **100,00** | **Belum memiliki Payung hukum tertulis** | **Membuat Payung Hukum sebagai Acuan untuk penanganan kasus rabies** |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit hewan dan zoonosis | 12 Laporan | 105.686.660 | 12 Laporan | 105.102.421 | 99,45 | 100,00 | * Masih terdapat HPR (Hewan Penular Rabies) yang tidak berpemilik   Kota Jambi belum mempunyai payung hukum untuk menindaklanjuti HPR yang tidak berpemilik (liar dan berkeliaran) | * Melakukan sosialisasi untuk tidak melepas liarkan HPR * Menjali komunikasi dengan stakeholder terkait (Dinas Kesehatan dan Kelurahan/Kecamatan)   Membuat Payung hukum untuk penanganan kasus rabies |
|  | -Tervaksinnya Hewan | 800 ekor |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  | -Sosialisasi zoonosis | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah terdampak Wabah yang Terkendali | 3500 ekor | 112.532.954 | 3.500 ekor | 91.252.500 | 81,09 | 100,00 | -Pola pemeliharaan ternak yang masih di lepas liarkan. Sehingga sulit untuk handling dan melakukan pemeriksaan terhadap status kesehatan hewan  -Rasa enggan dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi terhadap ternak nya | - melakukan sosialisasi dan menghimbau untuk mengandangkan ternak dan melakukan vaksinasi terhadap ternak yang di miliki  - membuat kandang jepit untuk tempat handling |
| **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya pelayanan kesehatan hewan** | **100%** | **195.574.820** | **100 %** | **167.333.870** | **85,56** | **100,00** | * Tidak ada Kasus PMK di kota Jambi sehingga hanya dilakukan tindakan pencegahan | Melakukan pencegahan dengan cara pemberian vaksin, vitamin dan melakukan desinfeksi kandang |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan jasa medik veteriner | 12 Laporan (11.960 ekor) | 195.574.820 | 12 Laporan (15.291 ekor) | 167.333.870 | 85,56 | 100,00 |
| **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi** | **80 Sampel** | **111.778.515** | **80** | **109.216.880** | **97,71** | **100,00** | * **Terbatasnya pengetahuan pedagang dan masyarakat mengenai Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi** * **Terbatasnya jumlah SDM kompeten yang dimiliki** | * **Melakukan sosialisasi kepada pedagang sebagai penyedia Pangan Asal Hewan dan kepada masyarakat sebagai konsumen** * **Melakukan peningkatan kompetensi SDM** |
| Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | **80 Sampel** | 111.778.515 | **80** | 109.216.880 | 97,71 | 100,00 | * Terbatas Sarana pendukung pengambilan sampel * Terbatas jumlah SDM yang bersertifikat * Laboratorium yang terakreditasi minim * Keengganan pedagang pada saat dilakukan pengambilan sampel sebagai contoh | * Melakukan sosialisasi * Melakukan komunikasi dengan laboratorium penguji yang terakreditasi * Menambah sarana pendukung yang dibutuhkan |
| **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | **Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH** | **80%** | **204.999.952** | **95 %** | **201.844.470** | **98,46** | **100,00** | Banyaknya tempat-tempat pemotongan liar di sekitar Kota Jambi dan Kab. Muara Jambi, fasilitas pemotongan (RPH) masih belum tercukupi (timbangan daging digital, lantai gedung RPH, atap RPH banyakyang bocor, sarana pengolahan limbah dll) | Berupaya melengkapi prasarana dan peralatan penunjang operasional pemotongan ternak di UPTD RPH Kota Jambi, Tetap menegakkan aturan pelarangan pemotongan ternak betina produktif sambil mengajak pelaku/pedagang untuk memotong ternaknya di RPH, Mendata dan memonitoring tempat-tempat pemotongan liar yang ada disekitar Kota Jambi, Sosialisasi kerja sama dengan perkumpulan pedagang daging Kota Jambi,Menjajahi kemungkinan kerja sama dengan peternak sapi/kerbau di sentra peternakan Lampung Tengah, Mnejajahi kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah Kab.Muaro Jambi dan Kab. Batang Hari tentang kesepahaman aturan Rumah Potong Hewan. |
| Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan | 5.500 ekor | 204.999.952 | 4.278 ekor | 201.844.470 | 98,46 | 100,00 |
| **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase penanggulangan serangan OPT/DPI** | **90%** | **94.736.784** | **99,5 %** | **86.863.300** | **91,69** | **100,00** |  |  |
| **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **20%** | 94.736.784 | **20 %** | **86.863.300** | **91,69** | **100,00** |  |  |
| Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | **25 Ha** | 94.736.784 | **25 Ha** | 86.863.300 | 91,69 | 100,00 | Kurangnya dana sehingga untuk pertemuan hanya dapat dilaksanakan 2 Kali yang seharusnya 4 sehingga PPHT dapat berjalan sesuai dengan tahapannya. | Diharapkan untuk ke depan perlu penambahan anggaran untuk kegiatan yang dimaksud |
| **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani** | **20%** | **737.521.964** | **71,13%** | **727.891.874** | **99** | **100,00** | **1 . kurangnya penerapan inovasi teknologi**   1. **Tidak adanya koneksi internet di BPPP** 2. **Prasarana BPP banyak yang rusak** 3. **Pemupukan modal petani masi minim** 4. **Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki Kompetensi** | **1.Melakukan pembinaan KT**  **2. berkoordinasi dengan diskominfo dan PUPR**  **Mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM** |
| **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Peningkatan jumlah kapasitas kelembagaan petani** | **100%** | **737.521.964** | **100 %** | **727.891.874** | **99** | **100,00** |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah BPP yang ditingkatan kapasitasnya | 3 BPP | 248.531.964 | 3 BPP | 241.570.020 | 98 | 100,00 |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan kapasitasnya | 60 KT | 488.990.000 | 293 KT | 486.321.854 | 99,55 | 100,00 |

3.2 Realisasi Anggaran 2023

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 17.279.779.418,00 atau 96,46 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.830.662.130,00. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **URUSAN PANGAN** | | | |
| **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | **532.599.560** | **528.773.719** | **99,28** |
| **Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan** | **380.600.000** | **380.413.142** | **99,95** |
| Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 380.600.000 | 380.413.142 | 99,95 |
| **Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **151.999.560** | **148.360.577** | **97,61** |
| Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 49.999.780 | 49.868.940 | 99,74 |
| Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal | 101.999.780 | 98.491.637 | 96,56 |
|  |  |  |  |
| **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | **124.999.733** | **122.084.500** | **97,67** |
| **Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **99.999.930** | **97.323.530** | **97,32** |
| Sub. Keg. : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 99.999.930 | 97.323.530 | 97,32 |
| **Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **24.999.803** | **24.760.970** | **99,04** |
| Sub. Keg. : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 24.999.803 | 24.760.970 | 99,04 |
|  |  |  |  |
| **Program Pengawasan Keamanan Pangan** | **358.589.230** | **353.028.740** | **98,45** |
| **Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **358.589.230** | **353.028.740** | **98,45** |
| Sub. Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 44.426.350 | 42.715.000 | 96,15 |
| Sub. Keg. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 263.599.880 | 261.799.380 | 99,32 |
| Sub. Keg. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.563.000 | 48.514.360 | 95,95 |
|  |  |  |  |
| **URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN** | **620.110.702** |  |  |
| **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **470.096.246** | **440.921.220** | **93,79** |
| **Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil** | **179.999.753** | **174.190.200** | **96,77** |
| Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 179.999.753 | 174.190.200 | 96,77 |
| **Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **290.096.493** | **266,731.020** | **91,95** |
| Sub. Keg. : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota | 260.096.742 | 237.774.520 | 91,42 |
| Sub. Keg. : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalm 1 (satu) Daerah Kab./Kota | 29.999.751 | 28.956.500 | 96,52 |
| **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **79.999.656** | **76.510.750** | **95,64** |
| **Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **79.999.656** | **76.510.750** | **95,64** |
| Sub. Keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 79.999.656 | 76.510.750 | 95,64 |
|  |  |  |  |
| **URUSAN BIDANG PERTANIAN** | **16.194.362.905** |  |  |
| **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **970.643.225** | **887.736.826** | **91,46** |
| **Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **970.643.225** | **887.736.826** | **91,46** |
| Sub. Keg. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 305.643.965 | 303.860.076 | 99,42 |
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 264.999.373 | 255.112.100 | 96,27 |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan | 399.999.857 | 328.764.650 | 82,19 |
|  |  |  |  |
| **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **875.029.271** | **854.123.600** | **97,61** |
| **Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian** | **875.029.271** | **854.123.600** | **97,61** |
| Sub. Keg. : Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 875.029.271 | 854.123.600 | 97,61 |
|  |  |  |  |
| **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | **94.736.784** | **86.863.300** | **91,69** |
| **Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulanfan Bencana Pertanian Kab/Kota** | **94.736.784** | **86.863.300** | **91,69** |
| Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 94.736.784 | 86.863.300 | 91,69 |
|  |  |  |  |
| **Program Penyuluhan Pertanian** | **737.521.964** | **727.891.874** | **98,69** |
| **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **737.521.964** | **727.891.874** | **98,69** |
| Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 248.531.964 | 241.570.020 | 97,20 |
| Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 488.990.000 | 486.321.854 | 99,45 |
|  |  |  |  |
| **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **730.572.901** | **674.750.141** | **92,36** |
| **Kegiatan : Penjamin kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **218.219.614** | **196.354.921** | **89,98** |
| Sub. Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Penakit Hewan dan Zoonosis | 105.686.660 | 105.102.421 | 99,454 |
| Sub. Keg. Penaggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 112.532.954 | 91.252.500 | 81,09 |
| **Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **195.574.820** | **167.333.870** | **85,56** |
| Sub. Keg. : Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner | 195.574.820 | 167.333.870 | 85,56 |
| **Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **111.778.515** | **109.216.880** | 97,71 |
| Sub. Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 111.778.515 | 109.216.880 | 97,71 |
| **Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesejahteraan Hewan** | **204.999.952** | **201.844.470** | **98,46** |
| Sub. Keg. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 204.999.952 | 201.844.470 | 98,46 |
|  |  |  |  |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **12.785.858.760** | **12.460.409.948** | **97,45** |
| **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **46.800.000** | **45.300.000** | **96,79** |
| Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.550.000 | 28.350.000 | 95,94 |
| Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.250.000 | 16.950.000 | 98,26 |
|  |  |  |  |
| **Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.588.042.380** | **10.366.044.733** | **97,90** |
| Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.099.108.580 | 9.881.902.933 | 97,85 |
| Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 472.958.800 | 472.126.800 | 99,82 |
| Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.975.000 | 12.015.000 | 75,21 |
|  |  |  |  |
| **Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **16.200.000** | **14.390.000** | **88,83** |
| Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.200.000 | 14.390.000 | 88,83 |
|  |  |  |  |
| **Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **351.131.000** | **336.668.759** | **95,88** |
| Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 129.750.000 | 126.117.000 | 97,20 |
| Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 20.580.000 | 18.990.000 | 92,27 |
| Sub Keg Monitoring, evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai | 22.365.000 | 20.985.000 | 93,83 |
| Sub. Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000 | 6.000.000 | 60 |
| Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 168.436.000 | 164.576.759 | 97,71 |
|  |  |  |  |
| **Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **360.857.173** | **350.152.628** | **97,03** |
| Sub. Keg. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.037.184 | 21.726.500 | 90,39 |
| Sub. Keg. Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.906.129 | 43.642.900 | 87,45 |
| Sub. Keg. Penyedian Barang Cetakan dan Pengandaan | 35.413.860 | 33.565.750 | 94,78 |
| Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 251.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **135.232.207** | **120.950.000** | **89,44** |
| Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 135.232.207 | 120.950.000 | 89,44 |
|  |  |  |  |
| **Keg. Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **709.346.000** | **690.141.086** | **97,29** |
| Sub. Keg. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 309.000.000 | 289.795.086 | 93,78 |
| Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 400.346.000 | 400.346.000 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **578.250.000** | **536.762.742** | **92,83** |
| Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 543.540.000 | 503.412.742 | 93,62 |
| Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.710.000 | 33.350.000 | 96,08 |
| **Total Anggaran** | **17.830.662.130** | **17.279.779.418** |  |

Jika diakitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran Pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pad tabel berikut :

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis | 100 | 116,6 % | 116,6 % | 16.128.900.783 | 15.646.716.068 | 97,01 |
| Meningkatnya Keamanan pangan | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 100 | 96,61 % | 96,61 | 1.089.162.131 | 1.027.778.881 | 94,36 |
| Meningkatkan Konsumsi Pangan | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan | 93,1 | 90,4 | 97,1 % | 612.599.216 | 605.284.469 | 98,80 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian realisasi anggaran rata-rata diatas 90 %, artinya penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan untuk kegiatan tahun 2023. Adapun jika ada selisih terkait kelebihan dana dari negosiasi barang dan jasa terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*.

Adapun sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinera (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam toak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Dari penjelasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

* + - 1. Kualitas sumber daya manusia secara umum relatif masih rendah, khususnya kinerja masih belom banyak inovasi yang diterapkan.
      2. Masih minimnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang tersedia tepat waktu saat musim saat musim tanam tiba.
      3. Belum maksimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian.
      4. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis lapangan yang belum maksimal dalam berinovasi menerapkan kemampuan pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir.
      5. Kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung.
      6. Harga jual hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan tidak kompetitif;
      7. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan laju peningkatan produksi
      8. Terbatasnya lahan dan menurunnya produktifitas lahan yang disebabkan tingginya alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntukkan lainnya (industri, pergudangan, pertokoan, dll);
      9. Status kepemilikan lahan usahatani yang bukan milik sendiri dan luas lahan yang relative kecil.
  1. **RENCANA TINDAKLANJUT**

Langkah-langkah Penanganan yang diperlukan untuk pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dimasa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan usaha pertanian perkotaan (Urban Farming) sebagai wadah pemanfaatan lahan sempit dan ketahanan pangan keluarga;
2. Peningkatan promosi pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Memaksimalkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Jambi;
4. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa (penyakit hewan menular dan membahayakan manusia);
5. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi;
6. Memantapkan ketersediaan pangan dalam menuju kemandirian pangan, stabilitas harga pokok pangan dan peningkatan kualitas konsumsi keamanan pangan;
7. Mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras;
8. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk;
9. Mengupayakan sinergi dan sistem terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksana program pembangunan ketahanan pangan;
10. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ini kami laporkan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja di masa datang.

|  |  |
| --- | --- |
|  | C:\Users\A455L\Downloads\Cap Dinas.pngJambi, Januari 2024  C:\Users\A455L\Downloads\Pak Boy Kadis (2).pngKepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi  **EVRIDAL ASRI, S.Pi, ME**  Pembina Tingkat I (Iv/b)  NIP. 197004071997031004 |