|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| BARANG – PENDAFTARAN – PELAKU USAHA DISTRIBUSI | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
| PERMENDAG NOMOR 20 /M-DAG/PER/3/2017 , 13 HLM, LL KEMENDAG | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
| PERMENDAG NOMOR 20/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENDAFTARAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK. | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |
| ABSTRAK | : | -  - | bahwa untuk mengoptimalkan pengendalian dan distribusi barang kebutuhan pokok serta melaksanakan ketentuan serta melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, perlu mengatur ketentuan mengenai pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.  Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : | | | | |
|  |  |  | UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015,Perpres No. 71 Tahun 2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016,Permendag No.85/M-DAG/PER/12/2016. | | | | |
|  |  | - | Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang : | | | | |
|  |  |  | 1. Barang Kebutuhan pokok adalah batang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara. 3. Setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan pokok yang mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok wajib memiliki TDPUD Bapok. 4. Kewajiban memiliki TDPUD Bapok berlaku bagi : 5. Distributor Barang Kebutuhan Pokok; 6. Sub-Distributor Barang Kebutuhan Pokok; dan 7. Agen Barang Kebutuhan Pokok. 8. Kewenangan penerbitan TDPUD Bapok berada pada Menteri. 9. Menteri Penerbitan TDPUD Bapok kepada Direktur Jenderal. | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |
| CATATAN | : | - | Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017 | | | | |
|  |  |  |  | | | | |