**KELAPA SAWIT**

Luas perkebunan kelapa sawit seluas 258.991,56 Ha melibatkan petani 144.871 KK. Tahun 2022 produksi tanaman kelapa sawit rakyat sebesar 459.727,37 ton secara keseluruhan produktivitas rata-rata sebesar 2.705 kg/ha per tahun dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi CPO mengalami peningkatan, namun produktivitas mengalami penurunan sebesar 2,7% dikarenakan kurang perawatan, perubahan iklim dan adanya kegiatan PSR.

|  |  |
| --- | --- |
| Harga TBS | Rp 2.139/kg (2021) |
| Harga CPO | U$774,93/ton (16-31 Januari 2024) |


Permasalahan komoditas Kelapa Sawit di Aceh:

* Aceh belum memiliki pelabuhan utama untuk mengangkut langsung CPO.
* Ketiadaan pabrik pengolah minyak sawit menjadi bahan jadi termasuk minyak goreng jadi penyebab produksi sawit Aceh harus dibawa dulu ke luar daerah, sehingga membuat harga tandan buah segar (TBS) sawit di Aceh yang termasuk dalam kategori rendah. Selama ini produksi sawit Aceh dikirim melalui Belawan atau Dumai. Jadi biaya logistik bertambah karena produknya dikirim dulu ke Sumatera Utara.
* Tumpahan CPO yang diangkut jalur darat.
* Jumlah eksportir CPO pada tahun 2023 yang menggunakan Pelabuhan lokal di Aceh untuk mengekspor CPO nya ke India, Singapura, Hongkong, Jepang, Malaysia dan lainnya masih sedikit sekitar 6 – 7 perusahaan.

LUAS AREAL DAN PRODUKSI KELAPA SAWIT PERKEBUNAN RAKYAT ACEH TAHUN 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Luas Areal (Ha) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
| TBM | TM | TR |
| 1 | Simeulue | 4.927,00 | 2.211,00 | 1.232,00 | 8.370,00 | 2.030,00 | 918,14 | 3.291 | Wujud Produksi |
| 2 | Aceh Singkil | 6.581,00 | 23.193,00 | 3.276,00 | 33.050,00 | 80.153,28 | 3.455,93 | 11.168 | CPO |
| 3 | Aceh Selatan | 1.458,00 | 10.095,00 | 180,00 | 11.733,00 | 26.438,80 | 2.619,00 | 9.064 |  |
| 4 | Aceh Tenggara | 1.075,00 | 2.650,00 | 288,00 | 4.013,00 | 7.155,00 | 2.700,00 | 1.492 |  |
| 5 | Aceh Timur | 12.552,50 | 12.875,50 | 3.082,26 | 28.510,26 | 32.467,50 | 2.521,65 | 17.380 |  |
| 6 | Aceh Tengah | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Aceh Barat | 5.485,76 | 4.856,50 | 523,12 | 10.865,38 | 17.075,45 | 3.516,00 | 8.663 |  |
| 8 | Aceh Besar | 302,00 | 922,00 | 297,00 | 1.521,00 | 555,79 | 602,81 | 756 |  |
| 9 | Pidie | 25,00 | 176,00 | 47,00 | 248,00 | 144,00 | 818,18 | 179 |  |
| 10 | Bireuen | 787,00 | 4.483,00 | 476,00 | 5.746,00 | 9.469,00 | 2.112,20 | 3.920 |  |
| 11 | Aceh Utara | 2.100,00 | 14.033,00 | 2.052,00 | 18.185,00 | 54.967,00 | 3.916,96 | 10.794 |  |
| 12 | Aceh Barat Daya | 2.565,94 | 17.506,10 | 548,00 | 20.620,04 | 24.588,36 | 1.404,56 | 11.890 |  |
| 13 | Gayo Lues | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Aceh Tamiang | 4.024,00 | 18.770,00 | 588,00 | 23.382,00 | 49.665,40 | 2.646,00 | 10.728 |  |
| 15 | Nagan raya | 8.472,55 | 37.746,75 | 6.931,88 | 53.151,18 | 100.217,64 | 2.655,00 | 27.006 |  |
| 16 | Aceh Jaya | 5.360,00 | 8.152,00 | 2.992,00 | 16.504,00 | 23.237,00 | 2.850,47 | 11.527 |  |
| 17 | Bener Meriah | 565,00 | 333,00 | 402,00 | 1.300,00 | 362,00 | 1.087,09 | 1.040 |  |
| 18 | Pidie Jaya | 1.183,50 | 369,50 | 10,50 | 1.563,50 | 882,87 | 2.389,37 | 1.835 |  |
| 19 | Banda Aceh | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Sabang | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Langsa | 58,00 | 537,60 | 120,60 | 716,20 | 1.189,78 | 2.213,13 | 394 |  |
| 22 | Lhokseumawe | 81,00 | 128,00 | - | 209,00 | 328,50 | 2.566,41 | 130 |  |
| 23 | Subulussalam | 8.169,00 | 10.899,00 | 236,00 | 19.304,00 | 28.800,00 | 2.642,44 | 13.614 |  |
|  | Aceh | **65.772,25** | **169.936,95** | **23.282,36** | **258.991,56** | **459.727,37** | **2.705,44** | **144.871** |  |
|  | 2021 | 59.363 | 166.279 | 21.459 | 247.101 | 456.426 | 2.745 | 140.658 |  |
|  | 2020 | 63.023 | 162.159 | 17.638 | 242.820 | 444.436 | 2.741 | 139.153 |  |
|  | 2019 | 61.460 | 161.629 | 17.277 | 240.366 | 441.603 | 2.732 | 138.305 |  |
|  | 2018 | 60.508 | 158.291 | 18.969 | 237.768 | 440.087 | 2.780 | 137.063 |  |

(Sumber: BPS Aceh, 2024)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
| **Daftar Pabrik Kelapa Sawit Di Aceh** | | |
| Kabupaten | Nama PKS | Kapasitas (ton/Jam) |
| Nagan Raya | PT. Fajar Baizury & Brother Kapasitas | 60 |
| PT. Kallista Alam Kapasitas | 30 |
| PT. Sawit Nagan Raya Makmur Kapasitas | 30 |
| PT. Beurata Subur Persada Kapasitas | 30 |
| PT. Ujong Neubok Dalam Kapasitas | 30 |
| PT. Surya Panen Subur II Kapasitas | 60 |
| PT. Kharisma Iskandar Muda Kapasitas | 30 |
| PT. Ensem Lestari Kapasitas | 30 |
| PT. Socfin Indonesia (Seunagan) Kapasitas | 23 |
| PT. Socfin Indonesia (Seumanyam) Kapasitas | 45 |
| PT. Raja Marga Kapasitas | 30 |
| PT. Sawit Nagan Nagan Raya Makur | 30 |
| PT. Seunagan | - |
| Aceh Barat | PT. Karya Tanah Subur K | 60 |
| PT. Mopoli Raya | 30 |
| PT. Potensi Bumi Sakti | 30 |
| PT. Agro Sinergi Nusantara | 30 |
| Aceh Jaya | PT. Boswa Megapolis | 30 |
| PT. Syaukath Agro | 30 |
| PT. Agro Sinergi Nusantara | 30 |
| PT. ASN Pabrik kelapa sawit | 45 |
| Aceh Barat Daya | PT. Mon Jambee |  |
| PT. Samira Makmur Sawita | 30 |
| PT. Ensem Abadi | 30 |
| Aceh Selatan | PT. Aceh Trumon Anugerah Kita | 30 |
| Subulussalam | PT. Global Sawit Semesta (Eks PT. Lestari Tunggal Pratama) | 45 |
| PT. Bangun Sempurna Lestari | 60 |
| PT. Mandiri Sawit Bersama | 30 |
| PT. Bumi Daya Agro Tirta Mas | 30 |
| PT. Samudera sawit Nabati | 30 |
| PT. Sikalondang | 30 |
| PT. Kurnia Nabati Utama |  |
| PT. Mitra Sejati Sejahtera |  |
| PT. Budidaya Anek Flora |  |
| PT. Abadi Lestari Subulus Salam |  |
| PT. Sawit Tunggal Perdana |  |
| PT. Bumi Daya Abadi |  |
| Aceh Singkil | PT. Perkebunan Lembah Bhakti (Singkil Utara) |  |
| PT. Perkebunan Lembah Bhakti (Singkohor) | 60 |
| PT. Nafasindo | 45 |
| PT. Ensem Lestari | 30 |
| PT. Delima Makmur | 30 |
| PT. Socfin Indonesia | 60 |
| PT. Singkil Sejahtera Makmur | 23 |
| PT. Runding Putra Persada | 30 |
| PT. Mandumpang | 30 |
| PT. Samudra Sawit Nabati |  |
| Simeulu | Perkebunan Daerah |  |
| PT. Raja Marga | 20 |
| Bireun | PT Blang Ketumba | - |
| PT. SYAUKAT SEJAHTERA (CPO) |  |
| Pabrik Kelapa Sawit Biereun |  |
| Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Biereun |  |
| Palm Oil Processing plant |  |
| Aceh Tamiang | PTPN I Tajung Sumanto |  |
| PTPN I Pulau Tiga | 45 |
| PT. Mopoli Raya | 30 |
| PT. Parasawita |  |
| PT. Bahari Dwi Kencana Lestari | 45 |
| PT. Sisirau |  |
| PT. Pati sari |  |
| PT. Sosfin Indonesia | 30 |
| PT. Bima Desa Sawita |  |
| PT. Tri Agro Palma |  |
| PT. Bumi Sama Ganda | 10 |
| PT. PPDI Nilam Wangi |  |
| PT. Bukit SAFA |  |
| PT. Darma Wisata Nusantara |  |
| PT. Padang palma Permai | 30 |
| PT Bumi Tamiang Sentosa (BTS) |  |
| Aceh Timur | PT. Padang Palma Permai | 45 |
| PT. Ensem Sawita |  |
| PT. Agra Bumi Niaga |  |
| PT. Anugrah Fajar Rezeki |  |
| PT. Teupin Lada | 30 |
| PT. Mutiara Sawit Lestari | 30 |
| PT. Perkasa Subur Sakti |  |
| PTPN I PKS Tanjung | 30 |
| Kota Langsa | PT. Perkebunan Tualang Raya | 45 |
| Aceh Utara | PTPN I Cot Girek | 30 |
| PT. Seuramo Agro Persada | 45 |
| PT. IBAS | 30 |
| PT. Setia Agung | 30 |
| PT Aceh Makmur Bersama | 45 |

**EKSPOR CPO**

(Sumber: *Trademap website*)

Menurut data dari Trademap dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 negara potensial yang menjadi negara importir untuk produk CPO dunia yaitu negara India, Netherlands, Kenya, Arab Saudi, dan Jerman, jika dilihat dari indikator *Trade balance* di tahun 2022 (memilih negara dengan nilai trade balance-nya negatif, karena negara dengan nilai negatif menandakan negara tersebut lebih banyak impor daripada ekspor, sehingga bisa dikatakan bahwa negara tersebut membutuhkan produknya). Adapun hal lain yang perlu di pertimbangkan yaitu harga jual per ton CPO di kelima negara tersebut dan jarak antara negara tersebut dengan negara pengekspor untuk menghemat ongkos transportasinya.


Terdapat 264 perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan ekspor untuk kategori Minyak nabati dan produk sampingannya, kecuali jagung, biji kapas, dan kedelai termasuk CPO.

Daftar pasar impor produk CPO yang diekspor Indonesia



(Sumber: *Trademap website*)

Dapat disimpulkan sepanjang tahun 2018-2022 India merupakan pasar impor terbesar produk CPO yang diekspor oleh Indonesia, diikuti dengan negara Italia, Malaysia, Kenya, dan lainnya.

****

Perkembangan Volume Ekspor CPO Indonesia tahun 2018-2022

Pada tahun 2022 volume ekspor CPO kembali menurun akibat adanya kebijakan pelarangan ekspor CPO. Meski kebijakan tersebut berhasil menyumbang deflasi akan tetapi dampak dari kebijakan ini membuat nilai ekspor jatuh, berkurangnya devisa, dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kajian LPEM FEB UI menemukan bahwa peningkatan volume ekspor CPO sebesar 1% akan meningkatkan harga TBS kelapa sawit sebesar 0,33%. Berdasarkan simulasi tersebut, kinerja ekspor CPO harus meningkat lebih dari 18 kali lipat agar TBS dapat mencapai harga pokok penjualan (HPP) sawit sebesar Rp. 2.250 per kilogram.

**PROSEDUR EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.04/2019

1. Barang ekspor tersebut dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar,
2. Eksportir harus mengajukan permohonan Pemuatan Barang untuk Ekspor dalam Bentuk Curah terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, sebelum mengajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang : pemberitahuan pabean barang ekspor secara tulisan atau elektronik),
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya berdasarkan permohonan,
4. Eksportir mengajukan PEB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik,
5. Dalam hal Eksportir tidak mengajukan permohonan pemeriksaan fisik, Eksportir harus mengajukan PEB kepada Kepala Kantor Pabean dengan dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean berupa:

* invoice;
* packing list; dan
* hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh:
* laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
* laboratorium lain yang telah didaftarkan di Kantor Pabean oleh Eksportir.

1. Hasil pengujian oleh laboratorium disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal PEB.
2. Permohonan Pemuatan Barang untuk Ekspor dalam Bentuk Curah, disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean dan dilampiri dengan dokumen berupa shipping instruction/shipping order, invoice, dan packing list.
3. Pemeriksaan fisik (jumlah dan jenis barang) dapat dilaksanakan di:

* kawasan pabean di tempat pemuatan, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat; atau
* gudang Eksportir atau tempat lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

1. Eksportir membuat PEB berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),
2. Eksportir melakukan pembayaran bea keluar dan Pungutan berdasarkan PEB,

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO)

1. Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) hanya dapat dilakukan oleh Eksportir yang telah mendapatkan PE (Persetujuan Ekspor).
2. Eksportir yang mempunyai:
3. bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Crude Palm Oil (CPO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) kepada produsen minyak goreng curah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) minyak goreng curah dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) kepada pelaku usaha jasa logistic eceran dan membeli Crude Palm Oil (CPO) dengan tidak menggunakan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara Eksportir dan produsen pelaksana distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) yang disampaikan melalui SINSW berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.
6. Penerbitan PE oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
7. PE digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean.
8. PE didapatkan dengan pengajuan permohonan scr elektronik (harus memiliki hak akses) kpd Menteri melalui SINSW.
9. Hak akses didapatkan dengan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:

* nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan, untuk Eksportir yang merupakan orang perseorangan;
* nomor pokok wajib pajak, untuk Eksportir yang merupakan badan usaha milik negara dan yayasan; atau
* nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak, untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan badan usaha.

1. PE (berlaku selama 6 bulan) memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:

* nomor induk berusaha dan identitas Eksportir;
* pos tarif/harmonized system;
* jenis/uraian Barang;
* jumlah dan satuan Barang;
* pelabuhan muat;
* negara tujuan;
* tanggal berlaku; dan
* tanggal berakhir.

1. Penerbitan PE sekaligus kartu kendali realisasi Ekspor digunakan untuk melakukan pemotongan alokasi PE (jumlah dan satuan Barang).
2. Jumlah Barang dapat dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan PE tidak disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor
3. Apabila terdapat perubahan data pada PE, Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan PE paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan data, data seperti:

* identitas Eksportir;
* pos tarif/harmonized system;
* jenis/uraian Barang;
* jumlah dan satuan Barang;
* pelabuhan muat; dan/atau
* negara tujuan.

1. Eksportir yang telah memiliki PE, wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor komoditas baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri, paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Laporan memuat:

* jenis/uraian Barang;
* pos tarif/harmonized system;
* volume Barang;
* nilai Barang;
* pelabuhan muat;
* negara tujuan; dan
* nomor dan tanggal pemberitahuan Ekspor Barang.

Note:

SINSW : Sistem Indonesia National Single Window yang adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar system internal secara otomatis.