Tahun :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **0** | **1** | **5** |

Image result for gambar ceklisBulan : **BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |

Tanggal :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Image result for gambar ceklis**2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |  |

|  |
| --- |
| **MEDIA** |
| **SULTENG POST** |

Entitas :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinsi | Palu | Donggala | Tolitoli | Buol | Sigi | Morowali Utara | Image result for gambar ceklisParigi Moutong | Poso | Morowali | Tojo Una-una | Banggai | Banggai Kepulauan | Banggai Laut |

**Proyek Gedung Poli dan Bedah Central Disorot**

SULTENG POST- Entah apa yang menjadi alasan sejumlah perusahaan konstruksi, baik lokal maupun nasional yang terkesan tidak profesional melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

Sebab, ternyata bukan hanya pembangunan pasar Tinombo dan RTH Masigi saja yang dipastikan molor dari masa pelaksanaan, pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan di RSUD Anuntaloko Parigi juga ikut-ikutan terlambat.

Seperti pada pembangunan Gedung Poli dan Bedah Central yang sudah dipastikan bakal molor.

Hingga memasuki akhir Desember proyek yang bersumber dari APBN tahun 2015, itu belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Bahkan, dari pantauan media ini pembangunan masih terus dilakukan dengan menambah waktu jam kerja hingga malam hari untuk mengejar ketertinggalan progres pembangunan.

Kepastian pembangunan itu terancam molor juga dibenarkan oleh Direktur RSUD Anuntaloko Parigi dr Revi Tilaar kepada media ini saat ditemui di gedung Diklat Kabupaten Parmout, Kamis (17/12/2015).

Dia mengatakan, untuk presentase pembangunan dua bangunan di RSUD Anuntaloko itu baru mencapai sekitar 90 persen.

Menurut dia, untuk proses finishing saja diperkirakan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pihaknya memastikan hingga 31 Desember pekerjaan itu tidak akan selesai tepat waktu.

Dia menambahkan, pihaknya belum lama ini sudah melayangkan surat peringatan kepada pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Karena, jika tidak selesai juga maka secara otomatis pihaknya akan memberikan denda kepada pihak kontraktor pemenang tender.

“Untuk denda kita akan gunakan sesuai dengan ketentuan yakni per harinya didenda seperseribu dari nilai kontraknya, dan itu berlaku hingga 50 hari kedepan. Kalau juga tidak selesai maka perusahaanya akan diblacklist,” ujarnya.

Revy menuturkan, untuk proyek pembangunan gedung Poli dan aula pertemuan yang berlantai dua itu menggunakan anggaran sebesar Rp6,7 miliar dan kontraktornya berasal dari Surabaya.

Sedangkan, untuk pembangunan gedung bedah central menggunakan anggaran Rp3,7 miliar.

Untuk pembayaran pekerjaan itu baru dilakukan sekitar 60 persen.  
Dia menjelaskan, molornya pembangunan dua gedung itu karena disebabkan keterlambatakan pada proses perencanaan, sehingga pekerjaan itu baru dikerjakan pada Oktober yang lalu.

“Ini lambat di perencanaan, sehingga pekerjaan baru dimulai empat bulan yang lalu,” katanya.

Akibatnya, lambatnya penyelesaian gedung itu Pemkab Parmout terancam dirugikan oleh pihak kontraktor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh salah satu proyek di RSUD Anuntaloko Parigi dikerjakan oleh PT Karya Setia Kawan Utama dengan nilai Rp6.441.056.000 miliar dengan masa kontrak dari 20 Agustus-31 Desember 2015 selama 134 hari kalender. OPI

