|  |  |
| --- | --- |
| **$Kejaksaan$** | **P-27** |

**“UNTUK KEADILAN”**

**SURAT KETETAPAN PENCABUTAN**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN**

**NOMOR : $nomor\_print$**

**KEPALA $Kejaksaan$**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membaca | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Tentang adanya alasan baru / putusan pra peradilan / putusan akhir $pengadilan$ yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah dalam perkara atas nama tersangka : | | | |  | Nama Lengkap | : | $nama$ | |  | Tempat Lahir | : | $tempat\_lahir$ | |  | Umur / Tanggal Lahir | : | $umur$/$tgl\_lahir$ | |  | Kebangsaan atau  Kewarganegaraan | : | $kebangsaan$ | |  | Tempat Tinggal | : | $tempat\_tinggal$ | |  | Agama | : | $agama$ | |  | Pekerjaan | : | $pekerjaan$ | |  | Pendidikan | : | $pendidikan$ | |  | Melanggar Pasal | : | $melanggar\_pasal$ | | 2. | Berita Acara Pendapat Jaksa Penuntut Umum. | | | | 3. | Putusan Pra Peradilan / Putusan akhir dari $pengadilan$ tanggal $tgl\_putusan$ Nomor $nomor\_putusan$, mengenai tidak sahnya penghentian penuntutan. | | | |
| Menimbang | |  |  | | --- | --- | | a. | Bahwa ternyata dari hal-hal tersebut pada butir 1, 2, dan 3 diatas terdapat alasan baru sebagai berikut : | |  | Keterangan tersangka $ket\_tsk$ | |  | Keterangan saksi $ket\_saksi$ | |  | Dari benda $benda$ dari petunjuk $petunjuk$, atau | | b. | Bahwa putusan pra peradilan / putusan akhir dari $pengadilan$ tersebut menyatakan penghentian penuntutan tidak sah berdasarkan alasan sebagai berikut :  $alasan\_tdk\_sah$ | |
| Mengingat | |  |  | | --- | --- | | 1. | Pasal 140 (2) d KUHAP; | | 2. | Pasal 80 jo 82 (3) b KUHAP. | |

**MENETAPKAN :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan $kejaksaan$ tanggal $tgl\_ba$ Nomor $nomor\_print$ atas nama tersangka $nama$ | | 2 | Melanjutkan Penuntutan perkara atas nama tersangka $nama$ | | 3 | Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ditetapkan di | : | $di$ | | Pada tanggal | : | $tgl\_di$ |   **KEPALA $Kejaksaan$**  **$nama\_penandatangan$**  **Pangkat/NIP $pangkat\_penandatangan$/ $nip\_penandatangan$** |

Turunan :

1. Ketua Pengadilan Negeri

2. lnstansi Penyidik Ybs.

3. Kepala RUTAN ...........

4. Tersangka/keluarga/Penasehat Hukum

Tembusan :

$tembusan$