# **ABSTRAK**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Pajak) memiliki status hukum dan kewenangan khusus dalam penyidikan tindak pidana pajak, namun terdapat keterbatasan dalam wewenang mereka, seperti tidak dapat melakukan penangkapan, penahanan, atau menghentikan penyidikan untuk alasan pemulihan pendapatan negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur wewenang PPNS Pajak, namun tidak memberikan ruang untuk penghentian penyidikan demi pemasukan negara. Pelaksanaan kewenangan PPNS Pajak juga menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 yang melampaui batas wewenang yang diatur oleh hukum acara pidana Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan PPNS Pajak dalam penyidikan tindak pidana pajak dan status hukum mereka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPNS Pajak dalam pemeriksaan bukti permulaan menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan KUHAP. Selain itu, keterbatasan kewenangan PPNS Pajak menghambat proses penyidikan, khususnya dalam hal penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan wewenang PPNS Pajak untuk memaksimalkan pemulihan kerugian pendapatan negara dan mencegah penyelesaian kasus melalui proses persidangan yang memakan waktu dan biaya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pajak, Status Hukum dan Kewenangan PPNS Pajak, Sistem Peradilan Pidana Indonesia

**ABSTRACT**

The Civil Servant Investigator (PPNS Tax) has legal status and specific authority in investigating tax criminal acts, but there are limitations in their powers, such as not being able to make arrests, detain suspects, or stop investigations for the purpose of revenue recovery. The General Taxation Provisions Law and Law No. 7 of 2021 regulate the powers of PPNS Tax but do not allow for the termination of investigations for the sake of state revenue. The implementation of PPNS Tax authority also raises legal issues, particularly in Ministry of Finance Regulation No. 177/PMK.03/2022, which exceeds the powers regulated by criminal procedural law in Indonesia.

This study aims to examine the powers of PPNS Tax in investigating tax crimes and their legal status within the Indonesian criminal justice system. The research findings show that the authority of PPNS Tax in investigating initial evidence raises legal issues because it contradicts the Criminal Procedure Code (KUHAP). Additionally, the limitations on PPNS Tax authority hinder the investigation process, especially in making arrests, detentions, and stopping investigations. Therefore, there is a need for an expansion of PPNS Tax authority to maximize the recovery of state revenue losses and avoid the lengthy and costly trial process.

Keywords: Tax Crimes, Legal Status and Authority of PPNS Tax, Indonesian Criminal Justice System

**RINGKESAN**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Pajak) gaduh status hukum sareng kawenangan husus dina nalungtik tindak pidana pajak, nanging aya watesan dina kawenanganana, sapertos henteu tiasa ngalakukeun panangkapan, panahanan, atanapi ngeureunkeun panyidikan pikeun alesan pamulihan pendapatan nagara. Undang-Undang Ketentuan Umum sareng Tatacara Perpajakan sareng Undang-Undang Nomor 7 Taun 2021 ngatur kawenangan PPNS Pajak, tapi teu masihan ruang pikeun ngeureunkeun panyidikan demi pendapatan nagara. Palaksanaan kawenangan PPNS Pajak ogé nyababkeun masalah hukum, utamina dina Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 anu ngaleuwihan kawenangan anu diatur ku hukum acara pidana di Indonesia.

Panilitian ieu tujuanana pikeun nalungtik kawenangan PPNS Pajak dina panyidikan tindak pidana pajak sareng status hukumna dina sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil panilitian nunjukkeun yén kawenangan PPNS Pajak dina nalungtik bukti permulaan nyababkeun masalah hukum sabab bertentangan jeung KUHAP. Salian ti éta, watesan kawenangan PPNS Pajak ngahalangan prosés panyidikan, khususna dina ngalakukeun panangkapan, panahanan, sareng ngeureunkeun panyidikan. Ku alatan éta, diperlukeun perluasan kawenangan PPNS Pajak pikeun maksimalkeun pamulihan karugian pendapatan nagara sarta nyingkahan prosés sidang anu panjang sareng mahal.

Kecap Konci: Tindak Pidana Pajak, Status Hukum sareng Kawenangan PPNS Pajak, Sistem Peradilan Pidana Indonesia