# DAFTAR ISI

## I. PENDAHULUAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Latar Belakang Masalah</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Permasalahan dan Ruang Lingkup</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>D.</td>
<td>Kerangka Teoritis dan Konseptual</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>E.</td>
<td>Sistematika Penulisan</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## II. TINJAUAN PUSTAKA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Tinjauan Terhadap Praperadilan</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pengertian dan Sejarah Praperadilan</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Acara Praperadilan</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan di dalam KUHAP</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Wewenang Praperadilan</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Tinjauan Terhadap Korupsi</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pengertian Korupsi dan Sifat Korupsi</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Ciri-Ciri Korupsi dan Faktor Penyebab Korupsi</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Faktor Penghambat Penegakan Hukum</td>
<td>33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## III. Metode Penelitian

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Pendekatan Masalah</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Sumber dan Jenis Data</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Penentuan Narasumber</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>D.</td>
<td>Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data</td>
<td>38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
E. Analisis Data

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kewenangan Lembaga Praperadilan dalam Memutus Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

B. Faktor Penghambat yang ditemui oleh Lembaga Praperadilan dalam Memutus Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

V. Penutup

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA