PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

PEJABAT KETUA PENGARAH
TINGKAT 12, BANGUNAN RISDA
IBU PEJABAT RISDA
KM 7.5, JALAN AMPANG
KARUNG BERKUNCI 11067
50990 KUALA LUMPUR

Tel : 03-4256 4022
Faks : 03-4251 8767
Email : btsprisda.gov.my

Bilangan : (41) dlm. 3.0/9650.01 Klt.4
Tarikh : 04 Januari 2016

Semua Pengarah RISDA Negeri
Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian

ARAHAN KETUA PENGARAH BIL.3 TAHUN 2016

PELAKSANAAN PROGRAM TANAM SEMULA GETAH KE TANAMAN LAIN (TSGL)

Perkara di atas adalah dirujuk.


3. Program TSGL dilaksanakan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jenis tanaman yang boleh ditanam adalah sawit atau tanaman lain yang diluluskan. Keutamaan hendaklah diberi kepada pekebun kecil yang mempunyai keluasan pemilikan kurang daripada 2.5 hektar.

MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERA
MELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIL

5. Arahan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2016. Sedemikian, Arahan Ketua Pengarah berikut adalah dibatalkan:
   5.1 AKP Bil.18 Tahun 2012 (Tambahah 1) bertarikh 23 Mei 2013
   5.2 AKP Bil.18 Tahun 2012 bertarikh 01 Mac 2012
   5.3 AKP Bil.5 Tahun 1991 bertarikh 29 Januari 1991
   5.4 AKP Bil.20 Tahun 1993 bertarikh 23 Oktober 1993
   5.5 AKP Bil.26 Tahun 1995 bertarikh 18 Julai 1995
   5.6 AKP Bil.3 Tahun 1995 bertarikh 12 Januari 1995
   5.7 AKP Bil.15 Tahun 1995 bertarikh 15 April 1995
   5.8 AKP Bil.14 Tahun 1997 bertarikh 13 Mei 1997
   5.9 AKP Bil.1 Tahun 2006 bertarikh 13 Januari 2006

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
'RISDA EFEKTIF PEKEBUN KECIL PRODUKTIF'
"Komuniti Berdaya Desa Berjaya"
"Baja Cukup Hasil Melonjak"

(DATO' HJ MOHAMAT BIN MUDA)
Ketua Pengarah
RISDA
s.k

i. Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
ii. Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan Dan Korporat)
iii. Semua Pengarah Bahagian.
iv. Semua Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Milikan RISDA
GARIS PANDUAN PROGRAM TANAMAN SEMULA GETAH KE TANAMAN LAIN (TSGL)

1.0 TUJUAN
Garis panduan ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada semua Pusat Tanggungjawab tentang pelaksanaan program Tanam Semula Getah Ke Tanaman Lain (TSGL).

2.0 OBJEKTIF PROGRAM
i. Untuk menggantikan tanaman getah di kawasan yang tidak sesuai dengan tanaman getah atau di luar zon getah kepada tanaman lain.
ii. Meningkatkan pendapatan pekebun kecil bagi mencapai objektif pendapatan RM4,000 sebulan sekeluarga menjelang tahun 2020.
iii. Meningkatkan sumber makanan negara dan mengurangkan kadar import.

3.0 TERMA YANG DIGUNAKAN
Nama Program : Tanam Semula Getah ke Tanaman Lain (TSGL)
Kod Aktiviti/Objek : 070500/49100 (TSGL Semasa)
                    070600/49100 (TSGL Berturut)

4.0 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
4.1 Kebun mengandungi getah bertoreh, atau;
4.2 Kebun mengandungi pokok getah yang tidak ekonomi, atau;
4.3 Kebun mengandungi tunggul getah tua, atau;
4.4 Mempunyai lain-lain bukti atau dokumen rasmi yang mengesahkan ada pokok getah atau kawasan tumpuan tanaman getah
   i. Buku lesen getah lama.
   ii. Gambar satelit.
   iii. Lesen getah atau kad pendaftaran jualan pekebun kecil.
   iv. Surat pengesahan dari mana-mana agensi kerajaan.
   v. Rekod yang membuktikan lot tersebut pernah menyertai tanam semula.
vi. Rekod membuktikan lot dipohon tanam semula mengandungi pokok getah berdasarkan lot bersebelahan yang menyertai tanam semula.

5.0 PEMBIAAYAAN DAN KADAR BANTUAN

5.1 Sumber pembiayaan adalah di bawah Bantuan Langsung Kerajaan (BLK).

5.2 Kadar bantuan adalah RM 7,500 sehektar dengan pecahan ansuran seperti berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO. ANS.</th>
<th>TEMPOH</th>
<th>KADAR (RM/HEK)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Benih siap ditanam</td>
<td>5,300</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1 tahun selepas ans. 1</td>
<td>1,100</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1 tahun selepas ans. 2</td>
<td>1,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH</strong></td>
<td><strong>7,500</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.0 JENIS DAN JARAK TANAMAN

6.1 Jenis Tanaman Yang Diluluskan

i. Sawit

ii. Kelapa

iii. Koko

iv. Kopi

v. Buah-buahan (Durian, Rambutan, Durian Belanda, Ciku, Mangga, Jambu, Duku, Limau, Langsat, Belimbing, Dokong, Manggis, Cempedak, Sukun dan Nangka)

vi. Nanas

vii. Orkid

viii. Lada Hitam

6.2 Jarak Tanaman Yang Disyorkan seperti jadual berikut:
### Jadual 1: Jarak Tanaman Bagi Sawit Di Tanah Rata

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis Tanah</th>
<th>Jarak Antara Pokok</th>
<th>Jumlah Pokok Sehektar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i. Tanah Subur</td>
<td>9.1 m x 9.1 m x 9.1 m</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>ii. Tanah Marginal</td>
<td>8.8 m x 8.8 m x 8.8 m</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>iii. Tanah Gambut</td>
<td>8.5 m x 8.5 m x 8.5 m</td>
<td>160</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Jadual 2: Jarak Tanaman Sawit di Kawasan Berbukit (Kepadatan 148 pokok/hektar)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Perkara</th>
<th>Jarak Antara Teres (m)</th>
<th>Jarak Mendatar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>6.6</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Jarak Antara Pokok (m)</td>
<td>9.9</td>
<td>9.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Jadual 3: Jarak Tanaman Lain

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bil</th>
<th>Jenis Tanaman</th>
<th>Jarak Tanaman (Tanah Rata) (m x m)</th>
<th>Bil. Pokok Sehektar</th>
<th>Catatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Buah-buahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Durian</td>
<td>10.0m x 10.0m</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Rambutan</td>
<td>6.0m x 6.0m</td>
<td>208</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Mangga</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>i. Klon bersaiz besar.</td>
<td>9.1m x 6.0m</td>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ii. Klon bersaiz separa kerdil</td>
<td>7.6m x 7.6m</td>
<td>173</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>iii. Klon kerdil.</td>
<td>6.0m x 6.0m</td>
<td>278</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. Manggis</td>
<td>6.0m x 7.0m</td>
<td>208</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e. Duku</td>
<td>6.0m x 6.0m</td>
<td>278</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>f. Langsat</td>
<td>9.0m x 9.0m</td>
<td>123</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>g. Nangka</td>
<td>9.0m x 9.0m</td>
<td>123</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>h. Cempedak</td>
<td>9.0m x 9.0m</td>
<td>123</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>i. Ciku.</td>
<td>9.0m x 9.0m</td>
<td>123</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>j. Jambu Batu</td>
<td>3.0m x 3.0m, atau 1m x 6m</td>
<td>1,085</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>k. Limau Langkat / Madu</td>
<td>5.0m x 5.0m</td>
<td>400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>l. Sukun</td>
<td>9.1m x 12.2m</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>m. Bellimbing</td>
<td>6.0m x 6.0m</td>
<td>278</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>n. Dokong</td>
<td>7.5m x 7.5m</td>
<td>178</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>o. Durian Belanda</td>
<td>6.0m x 6.0m</td>
<td>278</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>p. Limau Bali</td>
<td>7.0m x 7.0m, atau 6.0m x 7.0m, atau 6.0m x 9.0m</td>
<td>204</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Koko</td>
<td>3.0m x 3.0m x 3.0m</td>
<td>1,280</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kelapa</td>
<td>9.1m x 9.1m</td>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Nanas :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>i. Josapine</td>
<td>0.9m x 0.6m x 0.3m</td>
<td>43,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ii. Gandul</td>
<td>0.75m x 0.55m x 0.25m</td>
<td>62,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>iii. Moris</td>
<td>1.2m x 0.3m x 0.6m</td>
<td>35,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kopi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>i. Liberica</td>
<td>3.0m x 3.0m x 3.0m</td>
<td>1,280</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ii. Robusta</td>
<td>2.5m x 2.75m</td>
<td>1,454</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lada Hitam</td>
<td>2.4m x 2.4m</td>
<td>1,736</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Orkid</td>
<td>0.2m x 1.0m</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tanaman segitiga sama. Perlu pokok naungan.

Sistem dwi baris

Tanaman segitiga sama. Tanaman tunggal.

Jarak tanaman berbeza mengikut jenis orkid.
7.0 BEKALAN INPUT PERTANIAN
7.1 Bagi tanaman sawit, input pertanian (benih dan baja) hendaklah dibekalkan oleh RISDA.
7.2 Bagi tanaman lain, pekebun kecil dikehendaki mendapatkan bekalan input pertanian (benih dan baja) dari sumber luar yang dijamin kualitinya.

8.0 TATACARA BAYARAN
8.1 Bayaran ansuran pertama sepenuhnya boleh dibayar setelah kebun siap ditanam.
8.2 Bayaran secara kemajuan kerja dibenarkan berdasarkan AKP yang sedang berkuatkuasa.
8.3 Bayaran ansuran berturut (Ans. 2 & Ans.3) dilakukan dalam tempoh 1 tahun.

9.0 PENUTUP
Adalah diharap Garis Panduan ini dapat membantu Ketua Pusat Tanggungjawab melaksanakan Program ini dengan cekap dan berkesan supaya objektif program dapat dicapai.