KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER

NOMOR [[1](#K1)] TAHUN [[2](#K2)]

TENTANG

[[3](#K3)]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa [[4](#K4)]; 2. bahwa [[5](#K5)]; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf [[6](#K6)], huruf [[7](#K7)], dan huruf [[8](#K8)] perlu menetapkan Keputusan [[9](#K9)] tentang [[10](#K10)]; | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2. Undang-Undang Nomor [[11](#K11)] Tahun [[12](#K12)] tentang [[13](#K13)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[14](#K14)] Nomor [[15](#K15)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[16](#K16)]); 3. Undang-Undang Nomor [[17](#K17)] Tahun [[18](#K18)] tentang [[19](#K19)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[20](#K20)] Nomor [[21](#K21)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[22](#K22)]) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[23](#K23)] Tahun [[24](#K24)] tentang [[25](#K25)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[26](#K26)] Nomor [[27](#K27)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[28](#K28)]); 4. Undang-Undang Nomor [[29](#K29)] Tahun [[30](#K30)] tentang [[31](#K31)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[32](#K32)] Nomor [[33](#K33)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[34](#K34)]) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[35](#K35)] Tahun [[36](#K36)] tentang [[37](#K37)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[38](#K38)] Nomor [[39](#K39)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[40](#K40)]); 5. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[41](#K41)] Tahun [[42](#K42)] tentang [[43](#K43)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[44](#K44)] Nomor [[45](#K45)]); 6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[46](#K46)] Tahun [[47](#K47)] tentang [[48](#K48)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[49](#K49)] Nomor [[50](#K50)]) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[51](#K51)] Tahun [[52](#K52)] tentang [[53](#K53)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[54](#K54)] Nomor [[55](#K55)]); 7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[56](#K56)] Tahun [[57](#K57)] tentang [[58](#K58)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[59](#K59)] Nomor [[60](#K60)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[61](#K61)] Tahun [[62](#K62)] tentang [[63](#K63)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[64](#K64)] Nomor [[65](#K65)]; 8. Peraturan Dewan Komisioner Nomor [[66](#K66)] Tahun [[67](#K67)] tentang [[68](#K68)]; 9. Peraturan Dewan Komisioner Nomor [[69](#K69)] Tahun [[70](#K70)] tentang [[71](#K71)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Nomor [[72](#K72)] Tahun [[73](#K73)] tentang [[74](#K74)]; 10. Peraturan Dewan Komisioner Nomor [[75](#K75)] Tahun [[76](#K76)] tentang [[77](#K77)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Nomor [[78](#K78)] Tahun [[79](#K79)] tentang [[80](#K80)]; 11. Peraturan Kepala Eksekutif Nomor [[81](#K81)] Tahun [[82](#K82)] tentang [[83](#K83)]; 12. Peraturan Kepala Eksekutif Nomor [[84](#K84)] Tahun [[85](#K85)] tentang [[86](#K86)] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor [[87](#K87)] Tahun [[88](#K88)] tentang [[89](#K89)]; 13. Peraturan Kepala Eksekutif Nomor [[90](#K90)] Tahun [[91](#K91)] tentang [[92](#K92)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepala Eksekutif Nomor [[93](#K93)] Tahun [[94](#K94)] tentang [[95](#K95)]; | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| MEMUTUSKAN: | | | |
|  | | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER TENTANG [[96](#K96)]. | |
|  |  |  | |
| KESATU | : | [[97](#K97)] | |
|  |  |  | |
| KEDUA | : | [[98](#K98)] | |
|  |  |  | |
| KETIGA | : | [[99](#K99)] | |
|  |  |  | |
| KEEMPAT | : | [[100](#K100)] | |
|  |  |  | |
| [[101](#K101)] | : | [[102](#K102)] | |
|  |  |  | |
|  |  | [[103](#K103)] | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  | Ditetapkan di Jakarta | |
|  |  | pada tanggal [[104](#K104)] [[105](#K105)] [[106](#K106)] | |
|  |  | KETUA DEWAN KOMISIONER | |
|  |  | LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  | [[107](#K107)] | |

Keterangan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Isi dengan nomor Keputusan ditetapkan. |
|  | Isi dengan tahun Keputusan ditetapkan. |
|  | Isi dengan Judul Keputusan dengan huruf kapital.  KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER  NOMOR [1] TAHUN [2]  TENTANG    [3]  DEWAN KOMISIONER  LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, |
|  | * Isi dengan pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukkan Keputusan; * Dapat mengacu pada RDK; * Alasan pembentukan dapat mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dengan urutan penempatan berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis. |
|  |
|  | Isi dengan semua huruf yang memuat konsideran diatas. |
|  |
|  |
|  | Isi dengan nama jenis Keputusan ini:  Keputusan Dewan Komisioner |
|  | Isi dengan judul Keputusan ini. |
| DASAR HUKUM:   * Isi dengan Dasar Hukum lain yang memuat dasar kewenangan pembentukan Keputusan; * Isi dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; * Peraturan yang akan dicabut, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum; * Isi dengan urutan memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang–undangan (hierarki) dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. | |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PDK yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PKE. |
|  | Isi dengan tahun PKE. |
|  | Isi dengan judul PKE. |
|  | Isi dengan nomor PKE. |
|  | Isi dengan tahun PKE. |
|  | Isi dengan judul PKE. |
|  | Isi dengan nomor PKE. |
|  | Isi dengan tahun PKE. |
|  | Isi dengan judul PKE. |
|  | Isi dengan nomor PKE. |
|  | Isi dengan tahun PKE. |
|  | Isi dengan judul PKE. |
|  | Isi dengan nomor PKE. |
|  | Isi dengan tahun PKE. |
|  | Isi dengan judul PKE. |
|  | Isi dengan judul Keputusan dengan format peruntukan. |
|  | Masing-masing Diktum dapat diisi dengan:   1. Pembentukan tim atau kepanitiaan; 2. Nama pihak yang menjadi anggota kepanitiaan atau tim; 3. Tugas, kewenangan, atau kewajiban masing-masing anggota kepanitiaan atau tim; 4. Masa tugas atau jangka waktu kepanitiaan atau tim. |
|  |
|  |
|  |
|  | Diisi dengan diktum terakhir yang diperlukan. |
|  | Diisi dengan:  Keputusan Dewan Komisioner ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  | Isi dengan tujuan atau kepada pihak mana saja KDK disampaikan.  Contoh:  Salinan Keputusan Dewan Komisioner ini disampaikan kepada pihak sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. |
|  | Diisi dengan tanggal KDK ditetapkan. |
|  | Diisi dengan bulan KDK ditetapkan. |
|  | Diisi dengan tahun KDK ditetapkan. |
|  | Isi dengan Nama Ketua Dewan Komisioner (dengan huruf kapital). |
|  | Contoh untuk KDK:  Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 29 Juni 2018  KETUA DEWAN KOMISIONER  LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,  ttd,-  HALIM ALAMSYAH |