- 1 -



KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR ……. TAHUN ……

TENTANG

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. bahwa dalam rangka kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas kegiatan penanaman modal serta pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pembinaan dan upaya pengembangan investasi di Kabupaten Sumbawa, perlu dilaksanakan laporan kegiatan penanaman modal dari para penanam modal di Kabupaten Sumbawa  Barat; |
|  |  | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang  Laporan Kegiatan Penanaman Modal; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; |
|  |  | 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara |

|  |
| --- |
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4340); |
| 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4724); |
| 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6573); |
| 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737); |
| 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian  Kemudahan Penanaman Modal di Daerah |

|  |
| --- |
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); |
| 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6618); |
| 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; |
| 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di  Bidang Penanaman Modal; |
| 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 2036); |
| 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indoensia  Tahun 2021 Nomor 273). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN SUMBAWA BARAT  dan  BUPATI SUMBAWA BARAT | | |
|  |  | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendalayang dihadapi penanam modal.
6. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan

Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

1. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
2. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission selanjutnya disingkat OSS adalah penyelenggaraan perizinan yang diakses melalui sistem OSS.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modaluntuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modaldi wilayah negara Republik Indonesia.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uangyang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah suatu sanksi yang diberikan kepada penanam modal atas usahanya dengan diberhentikan sementara kegiatan usaha penanam modal berupa surat teguran dan/atau surat penghentian sementara kegiatan usaha dari instansi terkait akibat belum terpenuhinya kewajiban penanam modal.

Pasal 2

1. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan asas-asas :
   1. kepastian hukum;
   2. kesetaraan;
   3. transparansi;
   4. akuntabilitas;
   5. kesinambungan usaha; dan
   6. keseimbangan kemajuan.
2. Berdasarkan asas-asas sebagaimana ayat (1), penanaman modal di Daerah mempunyai tujuan umum :
   1. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
   2. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   3. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
   4. meningkatkan kapasitas dan alih teknologi; dan
   5. mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 3 Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

1. kepastian hukum, dan perlindungan;
2. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. hak pelayanan; dan
4. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. menyampaikan LKPM;
4. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
5. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
7. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

1. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
3. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
4. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
5. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB III PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 7

1. Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
2. Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten

Pasal 8

1. Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
2. Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. pengawasan rutin; dan
   2. pengawasan insidental.
4. Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 9

1. Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
   1. laporan Pelaku Usaha; dan
   2. inspeksi lapangan.
2. Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
3. Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   1. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
   2. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
   1. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;dan
   2. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
5. Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DPMPTSP
6. Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
   1. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
   2. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
7. Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.

1. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
2. Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 10

1. Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
   1. adanya pengaduan masyarakat;

b.adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;

c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d.kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

1. Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
2. Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
   1. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
   2. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
4. Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan oleh DPMPTSP, secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

1. Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

1. Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 12

1. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi usaha.
2. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
3. Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
4. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
   2. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
5. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
   1. Pelaku Usaha mikro; dan
   2. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
6. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut:
   1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
   2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
7. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
   1. LKPM terdiri atas:
      1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
      2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
   2. Periode pelaporan sebagai berikut:
      1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
      2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
      3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
      4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

1. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
   2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.
2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan

memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau

* 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 14

1. Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.
2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui Sistem OSS.
4. Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
   1. nama perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
   2. lokasi/negara;
   3. bidang usaha yang dijalankan; dan
   4. nilai Penanaman Modal di luar negeri.

Pasal 15

1. Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui Sistem OSS.
2. Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.
3. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
4. Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
5. BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke publik paling lambat:
   1. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
   2. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
   3. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
   4. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 16

1. Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d secara daring melalui Sistem OSS.
2. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 17

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DPMPTSP dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

DPMPTSP melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 19

1. DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
   1. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   2. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
   3. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
3. Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

Pasal 20

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa:
   1. Peringatan tertulis;
   2. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
   3. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
   4. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
2. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan waktu kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporannya selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan dikeluarkan.
3. Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha sampai dengan memenuhi persayaratan kewajiban pelaporannya.
4. Sanksi pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas laporan dari Dinas PMTSP berupa pemblokiran akun OSS dan pemberhentian izin berusaha.
5. Sanksi pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas laporan dari Dinas PMTSP berupa pemblokiran akun OSS dan pemberhentian izin berusaha dalam menunjang kegiatan berusaha.
6. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
   1. pelanggaran ringan;
   2. pelanggaran sedang; atau
   3. pelanggaran berat.
7. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Ringan

Pasal 21

1. Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(6) huruf a dikenakan dalam hal:

1. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
2. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut, terhitung sejak diterbitkan NIB;
3. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
4. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
5. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
6. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
7. Pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan inspeksi lapangan dan diterbitkan surat peringatan keselamatan oleh DPMPTSP.
8. Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 22

1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut.

1. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
   2. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
   3. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
2. Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
   1. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
   2. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
   1. telah sesuai, maka Dinas PMPTSP memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
   2. tidak sesuai, maka Dinas PMPTSP memberikan sanksi administratif selanjutnya.
4. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, Dinas PMPTSP dapat melakukan Pengawasan.
5. Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi Dinas PMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
6. Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Sedang

Pasal 23

1. Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(6) huruf b dikenakan dalam hal:

1. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
2. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
3. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
   1. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
   2. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
5. Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, Dinas PMPTSP memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 24

1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c.
2. Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:

e. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau

f. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   1. telah sesuai, Dinas PMPTSP memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
   2. tidak sesuai, Dinas PMPTSP memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, Dinas PMPTSP dapat melakukan Pengawasan.
3. Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi data dukung bagi Dinas PMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
4. Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
   1. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
   2. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c diberikan pencabutan.
5. Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 25

1. Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
   1. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
   2. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
2. Dalam memberikan Penghentian Sementara kegiatan usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.
3. Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparatur penegak hukum.
4. Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib:
   1. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
   2. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.
6. Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas PMPTSP melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.
7. Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
   1. telah sesuai, Dinas PMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
   2. tidak sesuai, Dinas PMPTSP memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
8. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, Dinas PMPTSP melakukan Pengawasan.
9. Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi Dinas PMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
10. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Berat Pasal 26

1. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(6) huruf c dikenakan dalam hal:

1. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
2. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
3. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
4. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
5. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 27

1. Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan apabila:
   1. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
   2. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;

* 1. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
  2. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1. Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. Pencabutan NIB;
   2. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
   3. Pencabutan Izin.
2. Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.
3. Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
4. Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
5. Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
6. Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Dinas PMPTSP mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pencabutan Perizinan Berusaha

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pasal 28

1. Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
2. Dalam hal Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
3. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Taliwang Pada tanggal |
| BUPATI SUMBAWA BARAT,  H. W. MUSYAFIRIN |
| Diundangkan di Taliwang pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,  AMAR NURMANSYAH |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN … NOMOR … |

# PENJELASAN ATAS RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR……..TAHUN …….**

# TENTANG

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL**

# UMUM

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah bahkan negara. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Sementara dalam ekonomi mikro investasi dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat dan efek domino lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus berbenah dari, memposisikan diri sebagai daerah yang stabil dalam aspek keamanan, aspek sosial dan lainnya guna menarik investor sebanyak-banyaknya, dukungan informasi dan kemudahan perizinan diberikan Pemerintah Daerah agar investasi di daerah semakin maksimal yang berdampak pula pada peningkatan pendapatan daerah yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, untuk menunjang data bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai acuan untuk inovasi pengembangan investasi di daerah, para penanam modal diwajibkan dengan adanya Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM), selain sebagai bahan untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan investasi, tujuan dari LKPM adalah agar para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan negara.

# PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah asas dimana para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah asas keterbukaan yang dilaksanakan pelaku usaha terhadap pemerintah atau publik dalam hal informasi kegiatan usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang damaksud dengan asas “kesinambungan usaha” adalah asas usaha yang dilaksanakan penamam modal dapat berjalan terus berjalan degan melaksanakan hak dan kewajiban yang didukung oleh kemudahan daeri pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang damaksud dengan asas “keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan penanaman modal yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Inspeksi Lapangan adalah kegiatan pematauan dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap usaha yang dilakukan penanam modal atau pelaku usaha atas dampak yang ditimbulkan.

Inspeksi lapangan dilakukan oleh DPMPTSP dan dapat bekerjasama dengan lembaga dan/atau profesi ahli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR …