Mengenal INOVASI
Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia 2016-2020 (Fase 1)


Indonesia telah banyak mengalami kemajuan dalam hal akses pendidikan dasar Dalam 15 tahun terakhir ini, pengeluaran pemerintah Indonesia meningkat dua kall lipat dan pendaftaran siswa di sekclah dasar hampir mencapai $100 \%$. Meskipun ada lebih banyak anak yang memiliki akses untuk mendapatkan kesempatan bersekolah, hal ini belum menuangkan hasil pembelajaran yang lebīn baik. Berbagai tes yang mengujipengetahuan dan keterampilan siswa dalam hal ilterasi dan numerasi dasar menunjukkan bahwa kinerja siswa Indonesia masih belum mampu menandingirekan-rekan mereka darinegaralain.

Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) merupakan program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kuaîtas pendidikan di Indonesia. Bekerja langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, INOVASI berupaya menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkaikan hasil pembelajaran siswa kelas awal di berbagai daerah di Indonesia terutama dalam bidang literasidan numerasi (calistung) serta pendidikan inklusif.

Melalui KesepakatanBersama atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur, implementasi program telah dilaksanakan di 17 kabupatenikota sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. INOVASI pun mulai tahun 2018 melakukan kolaborasi dengan 20 LSM. LPTK dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia di bawah payung program hibah dan kemitraan INOVASI dalam melaksanakan program peningkatan hasil belajar siswa di berbagai sakolah diempat provinsi mitra INOVASI.
DURASI
Januan 2016 - Juni 2020

## LORASI

Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara, Lombok Tengah.
Sumbewa, Sumbawa Baral,
Doripu, Bims.
Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya, Sumba Tmur, Sumba Barat, Sumba Tengah

## Kallmantan Utara

Bulungan, Malinau.

## Jawa Timur

Pasuruan Probolingga, Sidaerio, Sumenop, Kota Batu.
ancgaran procram

## AUD 51 juta

## PENDEKATAN KHAS INOVASI

Berbagai inisiallf pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Indonesia telah mencoba untuk menerapkan 'satu solusi untuk semua masalah,' namun pendekatan seperti itu belum mampu memberikan hasil yang berkelanjutan. Bentuk pendekatan tersebut tentu juga tidak selalu relevan untuk Indonesia dengan konteks multibudayanya.

Program INOVASI menggunakan pendekatan khas dalam mengembangkan berbagai program rintisannya, serta berupaya menemukan apa yang terbukti berhasil dan tidak berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan Problem Driven Iterative Adaptation (PD|A). Dengan pendekatan tersebut, INOVASI bekerja dan memetik pelajaran secara langsung dengan mitra-mitranya di daerah dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi tantangan-tantangan pembelajaran yang ditemui di daerahnya, kemudian bersamasama merancang solusi yang relevan dengan konteks di daerah tersobut. Upaya tersebut dilakukan demi membantu membangun kapabilitas daerah.

Berbagal kegiatan dari program rintisan INOVASI fokus pada cara-cara untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswe di jenjang pendidikan dasar (terutama dikelas-kelas awal) melalui:


Penguatan praktik pengajaran di ruang kelas


Meningkatkan bentuk dukungan yang diberikan kepada guru


Memastikan bahwa semua anak di kelas dapat belajar sesuai potensinya masing-masing

Program-program rintisan INOVASI secara umum akan:
Mengatasi permasalahan utama yang telah diidentifikasidi tingkat daerah
*is. Sesuai dengan hebijahan nesional, dimana pelajaran yang dpeth digunakan urtuk membekal praktik kehijakan
**) Mempertimbangkan inkiusi gender dan sosial
济. Dimplementaskan melalui berbaga forum Kelampok Kerja Guru (KKG) demi memberi kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk saling berbagi keberhasilan dan tantangan yang meraka hadapi di lingkungan yang menduluung
2. Dievaluasi untuk melihal sampai sejauh mana hasi belajar siswa dapat ditingkatkan

## Cara Kerja INOVASI

Menemukan solusi yang cocok dengan konteks di suatu daerah, baik itu secara teknis maupun politis

- Co-Design program rintisan yang berpeluang besar untuk berhasil
- Kerangka Monev yang kuat
- Komunikasi \& Advokasi hasil dan temuan
- Scale-out praktik-praktik yang terbukti efektif
- Studi lanjutan terhadap hasil dan temuan dari program rintisan



## IMPLEMENTASI PROGRAM

## Nusa Tenggara Barat

Propram INONASI oi Provnsi Nusa Tenopara Barar dimula sejak 8 Juni 2016. Implomentasi program dilaksanakan d enam kabupaton yaitu Lombok Ulara, Lombok Tengah. Surtbawa, Sumtawa Barat, Bima, dan Dompu. Bersame dengan mitra pelaksana program, sebanyak 14 program rintisan tolah dlaksanakan Fingga alohir bulan Fobruan 2020 yeng memberikan manfeet bagi 41.460 sisiva SD, 1.734 guru SD, dan 630 hepela sekolah dan pengawas. Program ini jupa lelah membangun kapebiitas 232 fasilitator daersh (fasda) program. Hasil alkhir program menunjukan bahwa kapasitse dan praklik guru terbukt meningkat di enam kabupaten Sejak 2017 ringga akhit pelaksanaan program, enam kabupaten mitra tolah cocara konsisten mongalokasikan APBD dengan votal sebesar Rp 8.099,272,412.


## Nusa Tenggara Timur

Program INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangseng sojak 7 Novamber 2017 hingga 30 Juni 2020, haik itu al Ingkat provinsi maupun kabupatan. Kabupaten di mana program diaksanakan meliputi Sumba Barat Daya, Bumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur - dan di Kabupasun Nagelooo sofak awal tamun 2020 . Bersama-sama dangan mira pelaksana, hingga akhir tahun 2010 INOVASI telah menyoleeaikan 10 program rintisan di empat kabupaten mitra di Pulau Sumba yang telah memberkan manfaat bagi 40.845 siswa SD. 1.560 gun SD. dan 535 kepala sekolah dan pencewas. Program ini juga tolah membangun kapasitas 151 fasititotor claorah (fascta) program dan menyediakan 71.948 buku carita. Melhat hasil dan jangkauan program, melalui Forum Pendidkan Sumba (FPPS), pemerintah keompat kabupaten telah berkomitmen untuk meningkaskan program INOVASI ke sokolah-sekolah non-mitra yang dimanilestasikan dalam alokasi dana APBD untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Hingga akhir program, pemerinteh keempat kabupeten telah
 rergalokasikanAPBO sebesar lotar Ro 16,723.283.598.

## Kalimantan Utara

D. Provinsi Kalimartan Utara, program INOVASI beriangsung sejak 12 Desember 2017 sampai dengan tangoal 30 Juni 2020 . Program ini dimplemontasikan di tnglest provinsi dan di tingkat kabupaten. Kabupaten yang menjadi mitra INOVASI di Kallara adalan Kabupaten Bulungan, Kabupalen Malinau dan sejak tahun 2020 Kabupaten Tara Tidung. Program-propram yang dilaksanakan fokus pada tidanp litorasi, somentara fokus pada bidang numerasi baru dilaksanakan of tingkatan program, dan faktor inkfusi labh dimaknai sebagai inkusi karere faltor geograf. Banyahnya sekolah di wlayah yang sult dijanghau membuat banyak siswa yang terpinggirkan (excluded) dalam mendapatkan pelayanan pendidkan yang prima. Bekerja sama darigan Kabupaken Bulungan, Kabupalen Malreu dan Kabupaten Tana Tidung program ini telah memberhan merfaal bagi 12.247 eiswa SD kelas awal, 648 guru, 224 kepala se kolah dan pangawse, sarta telah terghaskan 222 fasittator. Pencapatantersebutcl atas adalat dengan dukunganangyaran APBD sebesar Rp 3.800 .104 .375

## Jawa Timur

D. Provinai Jawa Timur, program INOVASI berlangoung sejak 8 Agustus 2018 hingga 30 Juri 2020. Implementasi di Jawa Tirur diawall dengan pelaksanaan riset dan studi pemetaan pada akhir tahun 2017 yang dilakikan dalam rangka menemukan inovasi pembolajaran joriang pondidikan dasair di Jawa Timur. Penettian tersebut menemuken 165 praktik merjanjken dalam bidang iterasi, numerasidan inldusi. Praktik-praktik merjanjikan tersebut kemudian dpatakan kembal menjadi 27 praktik paling manjanjiken yang kemudian dipamerkan di acara Temu INOVASI Proxinai Jawa Timur pada tanggal 26 April 2018 yang cihadiri oleh Gubemur Jawa Timur. Selanjurnya, pexda butan Mei 2018 tarpiinigh lima kabupatenkota mitra program INOVASL, yaita di Kabupaton Probclinggo, Sidcarjo, Pasunan. Sumenep, dan Kcta Batu. Bekerja sama dangan mitra pelaksana program, barbagai program yang dilakukan ini telah mombenkan manfaat bagi 76.681 siswa SD, 2790 guru 3D,950 hepala sekolah dan pengewas, dan 147 fasiltator daerah(fasda) program Cepalan inijuga berkat komitmen pemerintah datam bortuk dukungan APBD sobesar total Rp 2.724.735.800. Sejak program kolaborsai dangan LSM, LPTK, dan organisaai kamasyarakatan dimulai, program NOVASI juga hadi di Kabupaten Ngawi. Trenppalek, dan Jember (dalam keiritraan dengan Mhammadiyah?

## Kolaborasi dengan LSM, LPTK, dan Organisasi Kemasyarakatan

Pada bulan Juli 201B. INOVASI memula program kemitraan bazu untuk turut mendukung capaian program. Barbagai mitra non-pamerintah torlbat dalam program bantuan hibah dan kemitraan tersebut yang dimplementasikan d empat provinsi mitra INOVASI; Upaya ini menjadi dentuk kemiraan strategis untuk mewujudkan perubahan dalamhal pernbelajaran lieressi, numerasi, dan pendidikan inklusii yanglebih bak


