|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nomor SOP | | SOP. 02. /BPKHTL.XVIII/SDH/SET/02/2023 |
|  | Tanggal Pembuatan | | 31 Mei 2021 |
|  | Tanggal Revisi | | 02 Februari 2023 |
|  | Tanggal Efektif | | 02 Februari 2023 |
| **KEMENTERIAN KEHUTANAN** | Disahkan oleh | | Kepala Balai  **Budi Setiawan, S.P., M.Si.**  NIP.19790723 200312 1 003 |
| **DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN** |
| **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII** |
|  | **Judul SOP** | | **PENAFSIRAN PENUTUPAN LAHAN TINGKAT PROVINSI** |
| **Dasar Hukum :** | **Kualifikasi Pelaksana :** | | |
| 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. 2. Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 4. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. 5. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.3/VII-IPSDH/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan. | 1. Memahami SOP penutupan lahan tingkat provinsi. 2. Memahamai GIS. 3. Dapat Mengoperasikan Komputer. 4. Dapat mengopersaikan GPS. 5. Memahami Peraturan terkait. 6. Mampu mengolah data hasil pelaksanaan lapangan. 7. Mampu menginterpretasikan citrasatelit/ pola penutupan lahan. | | |
| **Keterkaitan :** | **Peralatan/perlengkapan :** | | |
| 1. SOP Penyusunan Basis Data Citra Cakupan Provinsi. | 1. | Printer/ Komputer/Laptop (Sofware /data eksternal) | |
| 2. SOP Pemantauan SDH dengan Teknik Pebginderaan Jauh pada skla 1:1.00.0000. | 2.  3.  4. | Citra  Dokumen-dokumen yang terkait Peta-peta yang terkait | |
| **Peringatan :** | **Pencatatan dan pendataan** | | |
| 1. Apabila penafsiran penutupan lahan tingkat provinsi tidak dilaksanakan, maka penyajian data penutupan lahan sulit dilakukan. 2. Dapat menimbulkan perbedaan Data (data tidak akurat). | Disimpan di seksi dalam bentuk data elektronik maupun manual | | |

PENAFSIRAN PENUTUPAN LAHAN TINGKAT PROVINSI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Pelaksana** | | | | **Mutu Baku** | | | **Keterangan** |
| **Seksi ISDHL Subbagian Tata Usaha** | | **Kepala Balai** | **Instansi terkait (pusat)** |
| **Penafsir Citra Satelit dan Potret Udara** | **Penata Usaha**  **Penata Usaha Kasi. SDH Pesuratan KSBTU Seksi SDH dan**  **Seksi SDHTL**  Seksi SDHTL  **Pelaporan** | **Kelengkapan** | **Waktu** | **Output** |
| 1. | Menugaskan Penafsir Citra Satelit dan Potret Udara untuk melakukan penafsiran penutupan lahan tingkat provinsi |  |  |  |  | Disposisi | 15 menit | Disposisi |  |
| 2. | Melakukan penafsiran penafsiran penutupan lahan tingkat provinsi sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Kepala Seksi SDH. |  |  |  |  | ATK, komputer/laptop, dan Data data terkait | 4.500 Menit | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi |  |
| 3. | Memeriksa hasil penafsiran penutupan lahan tingkat provinsi, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Balai melalui KSBTU. |  |  |  |  | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi | 450 menit | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf |
| 4. | Menyampaikan hasil penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi ke Kepala Balai |  |  |  |  | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH | 15 menit | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH |
| 5. | Memeriksa hasil hasil penafsiran penutupan lahan tingkat provinsi. Jika setuju (Ya), konsep analisa tersebut ditandatangani dan diteruskan ke Penata Usaha Persuratan dan Pelaporan. Jika tidak setuju, konsep tersebut dikembalikan ke Kepala Seksi SDH untuk diperbaiki. |  | Tida | k  Ya |  | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH | 120 menit | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH dan ditandatangan Kepala Balai |
| 6. | Mengagendakan dan mengarsipkan serta menyampaikan Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah ditandatangan oleh Kepala Balai ke Kepala Seksi SDH serta mengiirmkannya ke Pusat |  |  |  |  | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH dan  ditandatangan Kepala Balai | 20 menit | Arsip dan Bukti Pengiriman |
| 7. | Menugaskan Penata Usaha Seksi SDH untuk mengarsipkan. |  |  |  |  | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH dan ditandatangan Kepala Balai | 10 menit | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH dan ditandatangan Kepala Balai |
| 8. | Menyimpan/mengarsipkan Laporan |  |  |  |  | Laporan Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Provinsi yang sudah diparaf Kepala Seksi SDH dan ditandatangan Kepala Balai | 15 menit | Arsip |