DAFTAR ISI

|  |  |
| --- | --- |
|  | Halaman |
| LEMBAR JUDUL |  |
| LEMBAR PENGESAHAN |  |
| PERNYATAAN |  |
| KOMISI PEMBIMBING .......................................................................... | i |
| ABSTRAK ................................................................................................. | ii |
| *ABSTRACT* ................................................................................................ | iii |
| KATA PENGANTAR ............................................................................... | iv |
| DAFTAR ISI ............................................................................................. | viii |
| DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM ............................................. | xiii |
| DAFTAR TABEL ..................................................................................... | xv |
|  |  |  |
| BAB I | PENDAHULUAN .................................................................. | 1 |
|  | 1. Latar Belakang ................................................................
 | 1 |
|  | 1. Identifikasi Masalah .......................................................
 | 17 |
|  | 1. Tujuan Penelitian ............................................................
 | 17 |
|  | 1. Kegunaan Penelitian .......................................................
 | 18 |
|  | 1. Kerangka Pemikiran .......................................................
 | 19 |
|  | 1. Metode Penelitian ...........................................................
 | 39 |
|  | 1. Originalitas Penelitian ....................................................
 | 44 |
|  |  |  |
| BAB II | DEMOKRASI DALAM PENGISIAN JABATAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH ................................................ | 47 |
|  | 1. Demokrasi Dalam Pengisian Jabatan Pemerintahaan .......
 | 47 |
|  | 1. Pengertian dan Konsep Demokrasi ...........................
 | 47 |
|  | 1. Negara Hukum Dalam Mewujudkan Negara Demokrasi ................................................................
 | 54 |
|  | 1. Demokrasi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat
 | 67 |
|  | 1. Fungsi Pemerintahan Dalam Negara Demokrasi ......
 | 70 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Pada Pemerintahan Daerah ..................
 | 81 |
|  | 1. Konsep Birokrasi Pemerintahan ...............................
 | 81 |
|  | 1. Ragam Jabatan Pemerintahan ...................................
 | 88 |
|  | 1. Pejabat atau Organ Pemerintah Sebagai Organ Negara ......................................................................
 | 94 |
|  | 1. Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Dalam Pengisian Jabatan Pada Pemerintah Daerah ..
 | 102 |
|  | 1. Otonomi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 | 109 |
|  | 1. Otonomi ....................................................................
 | 109 |
|  | 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ...................
 | 117 |
|  | 1. Kewenangan Pemerintahan Daerah ..........................
 | 126 |
| BAB III | EKSISTENSI PENGISIAN JABATAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA .................... | 132 |
|  | 1. Demokrasi Pengisian Jabatan Pemerintahan ....................
 | 132 |
|  | 1. Perspektif Konstitusional Dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan ............................................................
 | 132 |
|  | 1. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan ............................................................
 | 141 |
|  | 1. Fungsi Pengisian Jabatan Pada Pemerintahan ...........
 | 151 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .......................................................
 | 161 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik Yang Demokratis ...........................................
 | 161 |
|  | 1. Penyelenggaraan Demokrasi Pengisian Jabatan Pada Pemerintahan Daerah .......................................
 | 167 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ...................
 | 174 |
|  | 1. Perkembangan Pengisian Jabatan Pada Pemerintahan Daerah ..............................................................................
 | 183 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Pemerintahan Daerah Pada Masa Penjajahan ................................................................
 | 183 |
|  | 1. Masa Penjajahan Belanda ..................................
 | 183 |
|  | 1. Masa Penjajahan Jepang ....................................
 | 188 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Pemerintahan Daerah Pada Masa Kemerdekaan ............................................................
 | 192 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah ...............................................................
 | 192 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri ................................
 | 198 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ........................................
 | 208 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ........................................
 | 215 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .....................................
 | 218 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ........
 | 227 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ........................................
 | 233 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .....................
 | 234 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang .........................................
 | 240 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .................................
 | 241 |
|  | 1. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ........................................
 | 245 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....................
 | 245 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang .........................................
 | 252 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .................................
 | 253 |
|  |  |  |
| BAB IV | PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN DI INDONESIA DENGAN PERANCIS, JEPANG, DAN VIETNAM .............. | 256 |
|  | 1. Perkembangan IPDN Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Indonesia ............................
 | 256 |
|  | 1. Gambaran Singkat Sejarah IPDN .............................
 | 256 |
|  | 1. Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN .......................................
 | 264 |
|  | 1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Negara Perancis ...........................................................
 | 277 |
|  | 1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Negara Jepang ..............................................................
 | 284 |
|  | 1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Negara Vietnam ...........................................................
 | 288 |
|  |  |  |
| BAB V | EKSISTENSI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGISIAN JABATAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH .................. | 292 |
|  | 1. Eksistensi IPDN Dalam Pengisian Jabatan Pada Pemerintah Daerah ..........................................................
 | 292 |
|  | 1. Pola Pendidikan IPDN Dalam Melahirkan Sumber Daya Pamong Praja Berkompeten ............................
 | 292 |
|  | 1. Peranan IPDN Dalam Pengisian Jabatan Pada Pemerintah Daerah ...................................................
 | 304 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Pada Tataran Jabatan Adminstrasi dan Jabatan Fungsional ...........................................
 | 314 |
|  | 1. Konsep Baru Eksistensi IPDN Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Dalam Pengisian Jabatan Pada Pemerintahan Daerah .................................
 | 322 |
|  | 1. Eksistensi IPDN Dalam Pembaharuan Aparatur Pemerintah Daerah ...................................................
 | 322 |
|  | 1. Pengisian Jabatan Pada Tataran Jabatan Pimpinan Tinggi .......................................................................
 | 339 |
|  | 1. Penempatan Pamong Praja Muda Pada Pemerintahan Daerah ................................................
 | 349 |
|  |  |  |
| BAB VI | PENUTUP ............................................................................... | 362 |
|  | 1. Kesimpulan ......................................................................
 | 362 |
|  | 1. Saran ................................................................................
 | 363 |
|  |  |  |
| DALIL-DALIL ........................................................................................... | 365 |
| DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. | 366 |
| RIWAYAT HIDUP  |  |