1. CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG KEGIATAN USAHA DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG SEBENARNYA

SURAT PERNYATAAN

TENTANG KEGIATAN USAHA DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA SEBENARNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............................................................................. (1)

NPWP : ............................................................................. (2)

Alamat Tempat Tinggal : ............................................................................. (3)

Alamat Posel/*e-Mail* : ............................................................................. (4)

Nomor *Handphone* : ............................................................................. (5)

Bertindak selaku wakil/kuasa Wajib Pajak\*):

Nama : ............................................................................. (6)

NPWP : ............................................................................. (7)

Alamat : ............................................................................. (8)

Alamat Posel/*e-Mail* : ............................................................................. (9)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak bertempat kedudukan di kantor virtual dan memiliki:

1. susunan pengurus dengan perincian sebagai berikut\*\*:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat Tempat Tinggal : (12)

Jabatan : (13)

Nomor *Handphone* : (14)

Alamat Posel/*e-Mail* : (15)

1. kegiatan usaha utama..................................(16) dan kegiatan usaha lainnya..................(17)
2. tempat kegiatan usaha utama Pengusaha Kena Pajak berlokasi di\*\*\*:
3. alamat : ........................................ (18)
4. Provinsi : ......................................... (19)
5. Kab/Kota : ........................................ (20)
6. Kecamatan : ......................................... (21)
7. Desa/Kel. : ......................................... (22)
8. NITKU : ......................................... (23)
9. Nama Penanggung Jawab : ......................................... (24)
10. Nomor Identitas Penanggung Jawab : ......................................... (25)
11. Jabatan : ......................................... (26)
12. tempat kegiatan usaha lainnya\*\*\*\*
13. alamat : ........................................................................... (27)
14. Provinsi : ........................................................................... (28)
15. Kab/Kota : ........................................................................... (29)
16. Kecamatan : ........................................................................... (30)
17. Desa/Kel. : ........................................................................... (31)
18. NITKU : ........................................................................... (32)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

.................., ........................20 (33)

Wakil/Kuasa Wajib Pajak\*),

|  |
| --- |
| METERAI |

................................................. (34)

\*Coret yang tidak perlu

\*\*Cantumkan seluruh data pengurus

\*\*\*Dalam hal tidak memiliki Tempat Kegiatan Usaha lain selain di Kantor Virtual maka dapat diisi dengan data Kantor Virtual

\*\*\*\*Jika ada, bisa ditambahkan lebih dari 1 (satu)

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

………………………….. (1)

Nomor : ........................................... (2) ….......................... (3)

Lampiran : ........................................... (4)

Hal : Permohonan untuk Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai

Yth. Kepala KPP..................................... (5)

.............................................................. (6)

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan   
Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai, dengan ini saya bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa\*):

Nama : ........................................................................... (7)

NPWP : ........................................................................... (8)

Alamat Posel : ........................................................................... (9)

mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.

Demikian permohonan kami sampaikan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa\*),

............................................... (10)

NPWP ..................................... (11)

1. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............................................................................. (1)

NPWP : ............................................................................. (2)

Alamat : ............................................................................. (3)

Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa\*):

Nama : ............................................................................. (4)

NPWP : ............................................................................. (5)

Alamat : ............................................................................. (6)

Alamat Posel : ............................................................................. (7)

dengan ini menyatakan bahwa:

* + - 1. Wajib Pajak memenuhi kriteria\*\*):

memfasilitasi penerbitan cek dan/atau bilyet giro;

menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan Dokumen:

1. surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
2. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:
3. menyebutkan penerimaan uang; atau
4. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan,

dengan rata-rata sebanyak ……………….. (8) dokumen dalam 1 (satu) bulan.

* + - 1. Wajib Pajak bersedia untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Pemungut Bea Meterai.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan Wajib Pajak sebagai Pemungut Bea Meterai.

.................., ........................20... (9)

Wajib Pajak/wakil/kuasa\*),

|  |
| --- |
| METERAI |

.................................................. (10)

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI

………………………….. (1)

Nomor : ........................................... (2) ….............................. (3)

Lampiran : ........................................... (4)

Hal : Permohonan Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Yth. Kepala KPP..................................... (5)

.............................................................. (6)

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai, dengan ini saya bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa\*):

Nama : .............................................................................. (7)

NPWP : .............................................................................. (8)

Alamat Posel : .............................................................................. (9)

mengajukan permohonan pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai karena tidak lagi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena………………………………….….... (10)

Demikian permohonan kami sampaikan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa\*),

.................................................. (11)

NPWP ....................................... (12)

1. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK LAGI MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

SURAT PERNYATAAN

TIDAK LAGI MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............................................................................. (1)

NPWP : ............................................................................. (2)

Alamat : ............................................................................. (3)

Bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa\*):

Nama : ............................................................................. (4)

NPWP : ............................................................................. (5)

Alamat : ............................................................................. (6)

Alamat Posel : ............................................................................. (7)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak:

tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemungut Bea Meterai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

bersedia untuk melakukan penyetoran dan pelaporan atas pemungutan Bea Meterai yang menjadi kewajibannya; dan

menyadari sepenuhnya segala akibat dari pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai.

.................., ........................20... (8)

Wajib Pajak/wakil/kuasa\*),

|  |
| --- |
| METERAI |

.................................................... (9)