BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu proyek pemerintah dimulai dari tahapan gagasan (awal proyek direncanakan), studi kelayakan, desain, pembuatan usulan pembangunan sampai dengan diturunkannya daftar isian proyek pada suatu pekerjaan. Setelah melalui proses-proses dalam rangka untuk mendapatkan biaya pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan jasa kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan. Tahap ini memerlukan penanganan yang sangat serius, demi untuk mendapatkan kontraktor yang dapat bekerja dengan baik, bermutu dengan penggunaan dana yang ekonomis dan efisien bagi pemerintah.

Pelelangan (tender) merupakan suatu topik yang selalu menjadi perhatian khusus/hangat setiap awal tahun anggaran untuk pengadaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Penelitian dengan topik pelelangan masih jarang dilakukan, sedangkan pengetahuan tentang pelelangan sangat dibutuhkan bagi kontraktor yang ingin menghadapi pesaing-pesaingnya (Fayek, 1998).

Pada model untuk memperkirakan lara penawaran dalam sistem yang kompetitif, perlu diketahui kemenangan bagi kontraktor yang mempunyai nilai penawaran terkecil tetapi bisa dipertanggung jawabkan melalui pelelangan pekerjaan dan dilanjutkan dengan evaluasi bagi penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan pada saat pembukaan surat penawaran sampai dengan pengumuman pemenang pelelangan.
Untuk memenangkan pelelangan atau untuk mendapatkan pekerjaan khususnya bagi perusahaan kontraktor memiliki tiga unsur kegiatan, yaitu kegiatan produksi, kegiatan keuangan, dan kegiatan pemasaran. Sistem penawaran bersaing adalah termasuk dalam kegiatan sistem pemasaran, dimana konsekuensi konstruksi pemasaran adalah sejumlah aktivitas dalam rangka menunukkan jasa konstruksi dengan keuntungan yang diharapkan. Tujuan aktivitas tersebut terletak pada pelanggan baru, kemudian kembali kepada PIHAK kontraktor agar dapat merencanakan cara untuk memenuhi kebutuhan selera pemilik pekerjaan. (Cart, 1987).

Pada pelaksanaanya seluruh keuntungan yang diharapkan didapat, kontraktor harus mengeluarkan sejumlah sumber daya sebagai modal (operasi bisnis) baik untuk kesiapan administrasi perusahaan, peraturan-peraturan yang berlaku maupun kesiapan dalam mengikuti pebelangan pekerjaan yang dilaksanakan dengan penitungan segala sesuatu dalam pembuatan estimasi yang secermat mungkin.

Strategi terbaik bagi suatu perusahaan tergantung pada tujuan perusahaan tersebut. Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan pekerjaan dan memaksimalkan keuntungan, sedangkan dipihak lain PIHAK pemilik pekerjaan mempunyai tujuan menetapkan harga terkecil yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pemenang lelang melalui sistem evaluasi penawaran. Berdasarkan tujuan ini maka adanya dilema bagi kontraktor yang harus melakukan perhitungan secara seksama melalui penelitian, karena disekitar penawarannya akan menghadapi persaingan-persaingan yang ketat dari penawar-penawar lain, bila melakukan penawaran dengan nilai
yang tinggi dengan harapan memaksimalkan keuntungan maka kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan akan gagal.

1.2. Persmasalahan Masalah


Pada dasarnya permasalahan untuk meletakkan nilai harga penawaran secara optimal, agar dapat memenangkan pelelangan dengan strategi persaingan yang kompetitif, melalui proses evaluasi dari pihak pemilik pekerjaan dan meraih keuntungan yang layak tanpa mengurangi kesempatan untuk memenangkan pelelangan

Permasalahan-permasalahan yang ada untuk lebih spesifik dapat diumumkan sebagai berikut:

a. Bagaimana strategi kontraktor untuk menetapkan nilai harga penawaran pada saat pelelangan?
b. Bagaimana mengetahui persentase nilai harga penawaran terhadap biaya nyata pekerjaan?

c. Apakah sistem evaluasi pada penawaran kompetitif telah dilaksanakan sebagaimana mestinya?

1.3. Batasan Masalah:

Dalam penelitian ini peselitian membahas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk pelelangan terbatas, tidak terasumsi pada pelelangan yang menggunakan sistem lain seperti pengadaan dengan pelelangan umum, pelelangan dengan penunjukan langsung, pengadaan langsung, pengaturan pemenang lelang dari fihak intern maupun ekstern pemilik pekerjaan.

b. Studi ini terbatas pada proyek-proyek pengairan Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat I Bengkulu.

1.4. Keaslian Penelitian:

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk mempelajari strategi persaingan penawaran bersaing pada proyek pengairan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bengkulu, dan dapat dipergunakan sebagai acuan pada daerah lain baik bagi pemilik pekerjaan maupun bagi kontraktor. sedangkan kategori secara lebih khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi kontraktor meniacap nilai harga penawaran.
2. Untuk mengetahui persentase nilai harga penawaran terhadap biaya nyata.
3. Untuk mengetahui sistem evaluasi pada penawaran kompetitif.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan suatu manfaat yang dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Memberikan masukan atau pelajaran strategi penawaran bagi kontraktor konstruksi

1.7. Sistematika Penyajian Tesis

Dalam tahap ini analisis dan penyajian tesis akan mengikuti sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian,
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi uaiian karakteristik masalah, perjelasann penawaran kompetitif, penjelasan evaluasi penawaran kompetitif.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi penjelasan pengumpulan data sekunder dan data primer, penjelasan analisis deskriptif dan analisis model Friedman yang terbagi antara lain.
1. Menentukan probabilitas mengalahkan pesaing
2. Menentukan keuntungan harapan atas pesaing
3. Penerapan terhadap para pesaing tipikal
4. Langkah penerapan strategi model Friedman.

BAB IV : ANALISIS DATA
Bab ini berisi uraian antara lain:
4.1. Pelaksanaan pengumpulan data dan jumlah responden

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil studi mengenai strategi penawaran kompetitif pada proyek pengairan Dunas Pemerintah Umum Dati I Bengkulu, dan saran-saran yang berguna untuk strategi dalam menghadapi penawaran.