Nama : Ade Hikmat Pauji Ridwan

Kelas : 222K

NPM : 22552011130

1. Jelaskan yang di maksud dengan:  
a. Proposal Penawaran

Jawab:

Proposal Penawaran adalah dokumen yang disusun oleh penyedia barang atau jasa untuk menawarkan produk atau layanan mereka kepada calon klien. Dokumen ini berisi rincian tentang apa yang ditawarkan, termasuk harga, spesifikasi produk atau layanan, jadwal pengiriman, dan syarat-syarat lainnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan calon klien agar memilih penawaran tersebut.  
b. Project Charter

Jawab:

Project Charter adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh manajemen atau sponsor proyek untuk mengesahkan proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk memulai dan mengarahkan proyek. Dokumen ini biasanya mencakup tujuan proyek, cakupan, pemangku kepentingan utama, anggaran awal, jadwal tinggi, dan risiko utama. Ini menjadi panduan awal dan referensi utama untuk pelaksanaan proyek.

c. Work Breakdown Structure

Jawab:

Work Breakdown Structure (WBS) adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. WBS mendefinisikan dan mengelompokkan pekerjaan total proyek sehingga lebih mudah diidentifikasi, diatur, dan diatur ulang. Setiap level dalam WBS mewakili tingkat detail yang lebih tinggi dari pekerjaan proyek, mulai dari komponen utama hingga tugas individu.

2. Sebutkan dan jelaskan alasan pentignya manajement resiko proyek ?

Jawab:

Alasan pentingnya management resiko proyek:

1. Identifikasi dan Mitigasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko di awal proyek memungkinkan tim untuk merencanakan tindakan mitigasi sehingga risiko dapat dikurangi atau dihindari sebelum terjadi.
2. Peningkatan Peluang Keberhasilan: Dengan mengelola risiko secara proaktif, kemungkinan mencapai tujuan proyek meningkat karena potensi hambatan dan masalah dapat diatasi lebih cepat dan efisien.
3. Pengendalian Biaya dan Waktu: Manajemen risiko membantu mencegah pemborosan sumber daya dengan menghindari penundaan dan biaya tambahan yang tidak terduga, memastikan proyek tetap sesuai anggaran dan jadwal.
4. Peningkatan Keputusan: Memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko memungkinkan manajer proyek untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang komprehensif.
5. Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan: Manajemen risiko yang efektif membantu menjaga komunikasi yang jelas dan transparan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap proyek.

3. Jelaskan alur proses dalam manajement pembelian proyek ?

Jawab:

1. Perencanaan Pembelian Proyek: Menentukan kebutuhan dan anggaran untuk pembelian.
2. Perencanaan Kontrak: Menyusun rincian kontrak yang mencakup spesifikasi, syarat, dan ketentuan.
3. Penawaran Proyek: Mencari penawaran dari berbagai vendor atau penyedia jasa.
4. Seleksi: Memilih vendor atau penyedia jasa yang paling sesuai berdasarkan kualitas, harga, dan syarat.
5. Administrasi Proyek: Mengelola dan memantau pelaksanaan kontrak, termasuk pengiriman barang atau jasa.
6. Penyelesaian Kontrak: Menyelesaikan semua kewajiban kontrak, melakukan pembayaran akhir, dan menutup kontrak.

4. Sebutkan dan jelaskan cara mengakhiri proyek?

Jawab:

1. Penyelesaian Pengembangan:

Pastikan semua fitur dan fungsionalitas perangkat lunak telah selesai dikembangkan dan diuji sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan.

1. Dokumentasi Akhir:

Kumpulkan dan lengkapi dokumentasi proyek, termasuk kode sumber, dokumentasi teknis, manual pengguna, dan catatan perubahan.

1. Evaluasi Kinerja:

Lakukan evaluasi terhadap kinerja tim dan proyek, mencakup kualitas kode, ketepatan waktu, dan pemenuhan tujuan proyek. Identifikasi keberhasilan dan area untuk perbaikan di masa mendatang.

1. Pembayaran dan Penutupan Kontrak:

Selesaikan semua kewajiban finansial dengan vendor atau pihak ketiga dan tutup kontrak terkait proyek.

1. Menyerahkan hasil proyek:

Serahkan hasil proyek yang telah selesai kepada klien atau pengguna akhir, termasuk semua dokumentasi yang diperlukan dan memastikan mereka memahami cara menggunakannya.

1. Pembubaran Tim Proyek:

Secara resmi bubarkan tim proyek setelah semua tugas selesai, ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi atas kontribusi mereka.

1. Arsip Proyek:

Arsipkan semua dokumen, kode, dan informasi terkait proyek untuk referensi masa depan dan kepentingan audit.

5. Jelaskan perbedaan antara request for proposal dan request for quotes di perencanaan kontrak ?

Jawab:  
Request for Proposal (RFP): RFP adalah dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran rinci dari pemasok atau vendor potensial, terutama ketika solusi atau pendekatan untuk proyek belum sepenuhnya ditentukan. RFP mencakup spesifikasi proyek, persyaratan teknis, kriteria evaluasi, dan waktu pelaksanaan, serta memungkinkan vendor memberikan solusi yang kreatif dan komprehensif.

Request for Quotes (RFQ): RFQ adalah dokumen yang digunakan untuk meminta harga atau biaya spesifik dari pemasok atau vendor potensial untuk barang atau jasa yang telah didefinisikan dengan jelas. RFQ lebih fokus pada harga dan detail spesifikasi yang sudah ditentukan, tanpa memerlukan solusi atau pendekatan inovatif dari vendor.

Perbedaan:

1. Tujuan: RFP mencari solusi kreatif dan rinci; RFQ mencari harga untuk spesifikasi yang jelas.
2. Konten: RFP lebih komprehensif dan terbuka untuk pendekatan vendor; RFQ berfokus pada harga dan spesifikasi tetap.
3. Penggunaan: RFP digunakan untuk proyek kompleks dan inovatif; RFQ digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang sudah standar.