**Contoh Format Kesepakatan Kerjasama dengan Pola Swakelola Tipe II**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA**  ……… <nama K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran>  **DENGAN**  ……… < nama K/L/PD Pelaksana Swakelola>  **TENTANG**  **SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN**  ……… < nama paket pekerjaan swakelola> | |
| **Nomor** : ….. < penomoran dari K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran> | |
| **Nomor** : ….. < penomoran dari Pelaksana Swakelola> | |
| Pada hari ini ………………… <hari, tanggal> bertempat di …………. <kota tempat penandatanganan kesepakatan kerja sama>, yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| 1. …… <nama PA/KPA>, …… <jabatan> selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran <dipilih yang sesuai>, yang berkedudukan di ……… <alamat K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran>, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.   dan   1. …… <nama pimpinan K/L/PD Pelaksana Swakelola>, …… <jabatan>, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …… < nama K/L/PD Pelaksana Swakelola>, yang berkedudukan di ……… <alamat K/L/PD Pelaksana Swakelola>, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. | |
| Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. | |
| PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang <judul  Kesepakatan Kerja Sama>, dengan ketentuan sebagai berikut: | |
| **PASAL 1** | |
| **MAKSUD DAN TUJUAN** | |
| **PASAL 2** | |
| **RUANG LINGKUP** | |
| **PASAL 3** | |
| **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK** | |
| 1. Hak PIHAK KESATU:    1. …..    2. ….. dst. |  |
| 1. Hak PIHAK KEDUA:    1. …..    2. ….. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| dst. |  |
| 1. Kewajiban PIHAK KESATU:    1. …..    2. ….. dst. |  |
| 1. Kewajiban PIHAK KEDUA:    1. …..    2. ….. dst. |  |
| **PASAL 4** | |
| **PEMBIAYAAN** | |
| Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran ……. | |
| **PASAL 5** | |
| **JANGKA WAKTU** | |
| (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama ….. (…..) bulan/tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. | |
| (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat …. (….) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini. | |
| **PASAL 6** | |
| **PENGAKHIRAN KERJA SAMA** | |
| Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:   1. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK. 2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. 3. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini. | |
| **PASAL 7** | |
| **PENUTUP** | |
| Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola. | |
| Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.  Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. | |
| PIHAK KESATU  *<tanda tangan dan cap serta dibubuhi meterai> [nama lengkap]* | PIHAK KEDUA  *<tanda tangan dan cap serta dibubuhi meterai> [nama lengkap]* |