**ABSTRAK**

**CV. Cihanjuang Inti Teknik (CINTEK) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Turbin sebagai Penggerak Listrik Tenaga *Micro Hydro* (PLTMH). Bergerak dengan *basic*teknik sukses membuat mesin pengolah makanan dan mesin pembangkit listrik tenaga air atau *micro hydro* dengan mesin skala kecil. Maka, CV. CINTEK melakukan inovasi terbaru dari sebuah produk minuman tradisional yaitu minuman khas priyangan yakni Bandrek.**

**CV. CINTEK Cimahi, terdapat peraturan baru yakni dari pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 yang peraturannya adalah 25% dari jumlah *netto*(Laba bersih)perbulan dan pada tanggal 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 Tahun 2013 yang dalam perhitungannya 1% dari omzet perbulan dan tidak melebihi peredaran bruto 4,8 M dalam 1 tahun. Dan CV. CINTEK Cimahi termasuk kriteria dari PP No 46 Tahun 2013, maka terdapat perbedaan perhitungan mengenai pengenaan setelah dikeluarkannya peraturan. Selain itu, pimpinan perusahaan masih belum memahami secara rinci tentang ketentuan PPh badan PP No 46 Tahun 2013 karena tidak adanya petugas khusus yang menangani masalah perpajakan.**

**Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan Perhitungan dalam pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 17 dan PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh CV. CINTEK Cimahi, juga untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pada CV. CINTEK Cimahi telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai pihak ketiga yang harus menghitung dan melaporkan.**

**CV. CINTEK Cimahi telah melakukan kesalahan perhitungan karena CV. CINTEK Cimahi masih menghitungkan PPh badannya berdasarkan pasal 17 sedangkan pada 1 juli 2013 sudah harus menggunakan PP No 46 Tahun 2013.**

**Saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu untuk masa yang akan dating sebaiknya CV. CINTEK Cimahi terlebih dahulu memahami peraturan perpajakan yang berlaku tentang kewajiban perhitungan, pengenaan dan penyetoran.**

**Kata Kunci :Perbandingan PPh Badan pasal 17 dan PP No 46 Tahun 2013**

***ABSTRACT***

***CV. Cihanjuang Inti Teknik (CINTEK) is a company engaged in the manufacture of turbines as drivers of Micro Hydro Power (MHP). Moving to the basic techniques to make successful food processing machine and engine power plants or micro hydro water with small scale machines. Thus, CV. CINTEK the latest innovation from a traditional beverage product that is the typical drink priyangan Bandrek.***

***CV. CINTEK Cimahi, there are new regulations that of article 17 of Law No. 36 of 2008 that the rules are 25% of the net amount (net income) per month and on July 1, 2013 the government issued Government Regulation No. 46 Year 2013, which in its calculation of the turnover of 1% per month and of gross income does not exceed 4.8 M in 1 year. And CV. CINTEK Cimahi including the criteria of Regulation No. 46 Year 2013, so there are differences in the calculation of the imposition after the issuance of regulations. In addition, the head of the company is still not understood in detail about the corporate income tax provisions of Regulation No. 46 Year 2013 in the absence of special officers who deal with tax issues.***

***This study aims to analyze the comparative calculation of the imposition of income tax under Article 17 and Regulation No. 46 Year 2013, which is done by CV. CINTEK Cimahi, also to determine whether the calculation of income tax on the CV. CINTEK Cimahi in accordance with applicable tax laws. Therefore, this research is expected to assist the company in evaluating the fulfillment of tax obligations as a third party must calculate and report.***

***Based on the research results, CV. CINTEK Cimahi have miscalculated because the CV. CINTEK Cimahi still compute his income tax under section 17 while on 1 July 2013 it will have to use PP No. 46 Year 2013.***

***The suggestions that researchers can provide that for the foreseeable future should resume. CINTEK Cimahi first understand the tax laws concerning liability calculation, imposition and remittance.***

***Keywords: Comparison of Corporate Income Tax and Article 17 of Regulation No. 46 Year 2013***

**ABSTRAK**

**CV. Cihanjuang Inti Teknik (CINTEK) nyaeta hiji parusahaan anu usik di widang pebuatan turbin minangka penggerak lisrik tenaga *Microhydro* (PLTMH). Usik kalayan basic teknik sukses nyieun mesin pengolah kadaharan sarta mesin membangkit listrik tanaga cai jeung mesin skala leutik. Mangka, CV. CINTEK ngalakonan inovasi panganyarna ti hiji produk inuman tradisional nyaeta inuman has priyangan nyaeta bandrek.**

**CV. CINTEK aya aturan kakara nyaeta ti pasal 17 UU No. 36 warsih 2008 anu aturanana nyaeta 25% ti jumlah Netto (Laba bersih) perbulan sarta dina tanggal 1 Juli 2013 pamarrentah ngaluarkeun PP No 46 warsih 2013 anu dina itungan 1% ti omzet perbulan sarta heunte ngaleuwihan peredaran bruto 4,8 M dina 1 warsih. Sarta CV. CINTEK kaasup kriteria ti PP No 46 warsih 2013, mangka aya beda itungan ngeunaan pengenaan saeunggeus dikaluarkeun aturan. Sajaba eta, lulugu parusahaan masih taacan nyurtian sacara rinci ngeunaan katangtuan PPh badan PP No 46 warsih 2013 lantaran heunte aya patugas husus anu nungkulan masalah perpajakan.**

**Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisa perbandingan itungan dina pangeunaan pajeug panghasilan pasal 17 sarta PP No 46 warsih 2013 anu dipigawe ku CV CINTEK geus luyu jeung aturan pajeg anu lumaku. Kukituna panalungtikan ieu dihareup bisa mantuan perusahaan dina ngevaluasi pamenuhan kawajiban parpajakana minangka katilu anu kudu ngitung sarta ngalaporkeun. Dumasar hasil panalutikan, CV. CINTEK geus ngalakonan kasalahan itungan lantaran CV CINTEK masih ngitung PPh badan dumasar pasal 17 sedangkeun dina kaping 1 Juli 2013 tos kedah ngagunakaeun paraturan pamarentah (PP) No 46 warsih 2013.**

**Saran anu tiasa panaliti maparin nyaeta pikeun mangsa anu baris datang leuwih hade CV CINTEK leuwih tiheula nyurtian aturan parpajakan anu lumaku ngenaan kawajiban itungan, paneunaan sarta panyetoran.**

**Kecap Konci: Perbandingan PPh Badan pasal 17 sarta PP No 46 warsih 2013.**