Tahun :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **0** | **1** | **5** |

Bulan : **BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |

Tanggal :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | Image result for gambar ceklis**5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |  |

|  |
| --- |
| **MEDIA** |
| **SULTENG POST** |

Entitas :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinsi | Palu | Donggala | Tolitoli | Buol | Sigi | Morowali Utara | Parigi Moutong | Poso | Morowali | Tojo Una-una | Image result for gambar ceklisBanggai | Banggai Kepulauan | Banggai Laut |

**Warga Argomulyo, Desak CV KSM Diproses Hukum**

SULTENG POST- Warga Desa Argomulyo, Kecamatan Moilong mendesak agar CV Kencana Sukses Mandiri (KSM) diproses hukum. Perusahaan ini merupakan pengelola mineral bukan logam dan batuan (minerba) atau yang dikenal sebelumnya dengan Galian C di desa tersebut.

Desakan proses hukum itu, karena CV KSM saat ini sudah mulai melaksanakan aktivitasnya mengelola Galian C tanah urug di desa setempat. KSM sebelum mendapatkan izin operasional telah mengelola tanah urug di Desa Argomulyo yang didistribusikan untuk kepentingan penimbunan Rik Senoro III di Desa Sumberharjo.

Anggota Komisi II DPRD Banggai, Helton Abd. Hamid mengakui hal tersebut. “Warga setempat mendesak agar CV KSM itu diproses hukum,” tutur Helton Abd. Hamid kepada Banggai Raya (Grup Sulteng Post), pekan kemarin.

Warga setempat meyakini kata politisi Partai NasDem ini, bahwa CV KSM telah melanggar. Izin operasional perusahaan itu sedianya tidak boleh keluar, karena sebelum mengantongi izin operasional itu, perusahaan telah melakoni aktivitas. Mestinya, izin operasional itu tidak keluar. “Sekarang itu perusahaan (CV KSM, red) sudah mulai bekerja. Sudah melanggar, mestinya tidak boleh keluar izinnya. Ini yang diprotes warga,” ungkap Helton.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan II ini mengaku, telah mengonfirmasi masalah tersebut ke Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT). Dan hasilnya kata Eton-sapaan akrab Helton Abd. Hamid, belum ada izin operasional yang dikeluarkan.

Eton beranggapan, izin operasional yang dipegang CV KSM itu berasal dari Pemerintah Provinsi Sulteng. Sejatinya, ketika melaksanakan aktivitas di daerah ini, perusahaan berkewajiban melapor ke pemerintah daerah. “Saya sudah konfirmasi BPMPPT, berdasarkan informasi yang saya terima belum ada izin operasional yang dikeluarkan,” kata Eton.

Seyogianya urai Eton, pihak perusahaan melaporkan ke instansi teknis di daerah ini. Laporan ke pemerintah daerah itu untuk mendapatkan rekomendasi.

Apabila perusahaan pengelola sumber daya alam semisal Galian C tidak melaporkan ke pemerintah daerah, maka sangat terbuka kerugian pengelolaan pajak. “Kalau begini caranya tidak diketahui jumlah kontribusi yang harus dibayarkan ke daerah,” ungkapnya.

Ia berharap kepada Dinas Pertambangan dan Energi serta BPMPPT, untuk meneliti kebenaran izin dari Palu yang dikantongi perusahaan. “Kepentingan kita itu adalah untuk daerah dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan lingkungan,” jelas dia.

Dua instansi teknis itu perlu meneliti izin milik perusahaan itu, demi kepentingan dua hal yakni PAD dan lingkungan. Pasalnya, areal yang dikeruk oleh CV KSM itu sangat berdekatan dengan jalan usaha tani serta pemukiman. “Dari segi lingkungan, areal yang dikeruk oleh KSM itu sangat dekat dengan pemukiman warga setempat dan jalan usaha tani. Harapan kami harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, karena ini kepentingan PAD dan lingkungan,” demikian Helton Abd. Hamid. BR

