**DAFTAR ISI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | | **Hal.** |
| Kata Pengantar | | | i |
| Daftar Isi | | | ii |
| Pernyataan Tanggungjawab | | | v |
| Bab I | Pendahuluan | | 1 |
|  | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan | 1 |
|  | 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan | 2 |
|  | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan | 2 |
|  |  |  |  |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD | | 7 |
|  | 2.1 | Ekonomi makro | 7 |
|  | 2.2 | Kebijakan Keuangan | 7 |
|  | 2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD | 7 |
|  |  |  |  |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan | | 9 |
|  | 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan | 9 |
|  | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan | 52 |
|  |  |  |  |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi | | 53 |
|  | 4.1 | Entitas pelaporan keuangan daerah | 53 |
|  | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan | 53 |
|  | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan | 54 |
|  | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam stándar akuntansi pemerintahan | 75 |
| Bab V | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan | |  |
| Laporan Keuangan | | 76 |
|  | 5.1 | Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan | 76 |
|  |  | 5.1.1. Pendapatan | 76 |
|  |  | 5.1.2. Belanja | 76 |
|  | 5.2 | Penjelasan Pos-Pos Neraca | 84 |
|  |  | 5.2.1. Aset | 84 |
|  |  | 5.2.2. Kewajiban | 109 |
|  |  | 5.2.3. Ekuitas | 111 |
|  | 5.3 | Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional | 112 |
|  |  | 5.2.1. Pendapatan | 112 |
|  |  | 5.2.2. Beban Pegawai | 112 |
|  |  | 5.2.3. Beban Persediaan | 113 |
|  |  | 5.2.4. Beban Jasa | 114 |
|  |  | 5.2.5. Beban Pemeliharaan | 115 |
|  |  | 5.2.6. Beban Perjalanan Dinas | 116 |
|  |  | 5.2.7. Beban Sewa | 116 |
|  |  | 5.2.8. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 117 |
|  |  | 5.2.9. Beban Bantuan Sosial | 118 |
|  |  | 5.2.10. Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih | 119 |
|  |  | 5.2.11. Beban Lain-lain | 120 |
|  |  | 5.2.12. Beban Hibah | 120 |
|  |  | 5.2.13. Beban Penyusutan dan Amortisasi | 120 |
|  |  | 5.2.14. Kegiatan Non Operasional | 124 |
|  |  | 5.2.15. Pos Luar Biasa | 124 |
|  | 5.4 | Penjelasan Ats Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 125 |
|  |  | 5.4.1. Ekuitas Awal | 125 |
|  |  | 5.4.2. Surplus (Defisit) LO | 125 |
|  |  | 5.4.3. Koreksi Nilai Persediaan | 125 |
|  |  | 5.2.4. Koreksi Aset Tetap | 125 |
|  |  | 5.2.5. Koreksi Atas Beban | 125 |
|  |  | 5.2.6. Koreksi Atas Pendapatan | 126 |
|  |  | 5.2.7. Ekuitas Akhir | 126 |
|  |  |  |  |
|  | 5.5 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. |  |
|  |  |  |  |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi –informasi non keuangan | | 127 |
|  |  |  |  |
| Bab VII | Penutup | | 129 |
|  |  | |  |
| Lampiran- lampiran | | |  |