**ABSTRAK**

**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Wasiat Olografis Yang Hilang Atau Rusak Akibat Disimpan Notaris**

(Huruf Times New Roman, Spasi 1, Bold, Ukuran Huruf 14)

Oleh

## DEBORA IMANUEL SANTOSO

## NIM: 198100018

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

(Huruf Times New Roman, Spasi 1, Bold, Ukuran Huruf 12)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta memiliki tanggung jawab atas akta yang dibuatnya itu. Surat wasiat merupakan salah satu dari akta otentik yang dibuat di Notaris. Surat Wasiat merupakan suatu kehendak terakhir dari pihak yang membuatnya sebelum meninggal dunia. Ketika pihak yang membuat wasiat meninggal dunia maka surat wasiat baru dapat dijalankan. Notaris harus mendaftarkan surat wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dengan kurun waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pendaftaran surat wasiat ini bertujuan agar surat wasiat yang dibuat dapat terdaftar sehingga pada saat pewaris meninggal dunia, surat wasiat tersebut dapat diketahui keberadaannya. Setelah didaftarkan notaris wajib menyimpan surat wasiat tersebut di kantornya sampai pewaris meninggal dunia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap surat wasiat *olografis* yang hilang atau rusak ketika disimpan notaris, bagaimana apabila notaris tidak menyampaikan surat wasiat *olografis* ke Balai Harta Peninggalan, serta bagaimana sanksi terhadap notaris atas kelalaiannya serta bagaimana ganti rugi yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dan menerapkannya kedalam penelitian. Adapun tahap penelitian yang digunakan adalah tahap penelitian kepustakaan dimana peneliti menggunakan buku, undang- undang, jurnal, serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini serta menggunakan penelitian lapangan dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian yang ada akan diimplementasikan kedalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dalam pembuatan dan penyimpanan surat wasiat bekerja sama dengan Balai Harta Peninggalan dalam penyimpanan dan pendaftaran surat wasiat. Notaris harus mendaftarkan surat wasiat ke BHP agar surat wasiat tersebut terdaftar dan notaris selanjutnya memiliki kewajiban dalam penyimpanan surat wasiat.Notaris harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam penyimpanan akta. Apabila notaris lalai dan merugikan pihak lain maka notaris dapat dikenakan sanksi dan dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah ahli waris. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi Perdata berdasarkan Pasal 1365, Sanksi Pidana, Sanksi Kode Etik berdasarkan Pasal 6, dan Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah tanpa perantara hakim terlebih dahulu. Selain dapat dituntut dan dikenakan sanksi oleh ahli waris, Dalam jabatannya juga notaris dapat diberhentikan apabila lalai serta pemberhentian jabatan notaris akan sangat merugikan notaris itu sendiri. Maka dari itu sebaiknya terdapat aturan yang mengacu kepada tata cara penyimpanan akta dan notaris harus lebih teliti lagi dalam penyimpanan akta khususnya surat wasiat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kewajiban, Notaris, Surat Wasiat

## Lampiran 11 Template Abstrak Dalam Bahasa Inggris

***ABSTRACT***

**NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR LOST OR DAMAGED OLOGRAPHIC WILLS CAUSED BY THE NOTARY'S KEEPING**

(Huruf Times New Roman, Spasi 1, Bold, Ukuran Huruf 14)

*By*

## DEBORA IMANUEL SANTOSO

## NIM: 198100018

***(Magister of Notary)***

(Huruf Times New Roman, Spasi 1, Bold, Ukuran Huruf 12)

*Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has responsibility for the deed he made. A will is one of the authentic deeds made at a Notary. A will is the last will of the party who made it before he died. When the party making the will dies, a new will can be executed. The notary must register a will with the Probate Court within a period determined by law. Registration of this will aims to register the will made so that when the testator dies, the whereabouts of the will can be known. After being registered, the notary must keep the will in his office until the testator dies. Based on the background of the problem, the authors formulate the problem as follows, namely what is the responsibility of the notary to the olographic testament that is lost or damaged when it is kept by the notary, what if the notary does not submit the olographic will to the Probate Court, and what are the sanctions against the notary for his negligence and how compensation given to the aggrieved party.*

*This study uses a descriptive analysis research method using secondary data as the main data and primary data as supporting data. Researchers will analyze the data obtained and apply it to research. The research stage used is the library research stage where the researcher uses books, laws, journals, and other references related to this research and uses field research where the researcher will conduct interviews with informants. The results of existing research will be implemented into this study.*

*Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the Notary in making and storing wills cooperates with the Probate Court in storing and registering wills. The notary must register a will with BHP so that the will is registered and the notary then has an obligation to keep the will. The notary must be responsible for errors in keeping the deed. If the notary is negligent and harms other parties, the notary may be subject to sanctions and may be sued by the aggrieved party, in this case the heir. Sanctions that can be imposed are Civil sanctions based on Article 1365, Criminal Sanctions, Code of Ethical Sanctions based on Article 6, and Administrative Sanctions that can be imposed by the government without prior intermediary judges. Besides being able to be prosecuted and subject to sanctions by the heirs, in his position the notary can also be dismissed if he is negligent and the dismissal of the notary's position will be very detrimental to the notary himself. Therefore, there should be rules that refer to the procedure for storing deeds and notaries must be more careful in keeping deeds, especially wills.*

*Keywords: Responsibilities, Obligations, Notaries, Wills*

**ABSTRAK**

**Tanggung Jawab Notaris Pikeun Wasiat Olographic Anu Leungit Atanapi Rusak Salaku Akibat Dijaga Ku Notaris**

(Huruf Times New Roman, Spasi 1, Bold, Ukuran Huruf 14)

Oleh

## DEBORA IMANUEL SANTOSO

## NIM:198100018

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

Notaris nyaéta pejabat publik anu berwenang nyieun akta otentik sarta boga tanggung jawab kana akta anu dijieunna. Wasiat mangrupikeun salah sahiji akta otentik anu dilakukeun di Notaris. Wasiat mangrupikeun wasiat terakhir ti pihak anu ngadamelna sateuacan anjeunna maot. Nalika pihak anu nyieun wasiat maot, wasiat anyar tiasa dieksekusi. Notaris kudu ngadaptar wasiat jeung Probate Pangadilan dina jangka waktu nu ditangtukeun ku hukum. Pendaptaran wasiat ieu tujuanana pikeun ngadaptarkeun wasiat anu dilakukeun ku kituna nalika anu wasiat maot, dimana wasiat tiasa dipikanyaho. Saatos didaptarkeun, notaris kedah nyimpen wasiat di kantorna dugi ka anu wasiat maot. Dumasar kana kasang tukang masalah, nu nulis rumusan masalah saperti ieu di handap, nya éta naon tanggung jawab notaris pikeun wasiat olographic anu leungit atawa ruksak nalika disimpen ku notaris, kumaha lamun Notaris teu ngalebetkeun olographic. wasiat ka Pangadilan Probate, sarta naon sangsi ngalawan notaris pikeun lalawora sarta kumaha santunan dibikeun ka pihak aggrieved.

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analisis ngagunakeun data sékundér salaku data utama jeung data primer minangka data pangrojong. Panalungtik bakal nganalisis data anu dimeunangkeun sarta ngalarapkeunana kana panalungtikan. Tahap panalungtikan anu digunakeun nya éta tahap panalungtikan pustaka dimana panalungtik ngagunakeun buku, undang-undang, jurnal, jeung référénsi séjénna anu aya patalina jeung ieu panalungtikan sarta ngagunakeun panalungtikan lapangan dimana panalungtik baris ngayakeun wawancara jeung informan. Hasil panalungtikan anu geus aya baris dilaksanakeun dina ieu panalungtikan.

Dumasar kana hasil panalungtikan anu dilaksanakeun, bisa dicindekkeun yén Notaris dina nyieun jeung nyimpen wasiat gawé bareng jeung Pangadilan Probate dina nyimpen jeung ngadaptarkeun wasiat. Notaris kedah ngadaptarkeun wasiat sareng BHP supados wasiat kadaptar sareng notaris teras ngagaduhan kawajiban pikeun ngajaga wasiat.Notaris kedah tanggung jawab kana kasalahan dina ngajaga akta. Lamun Notaris lalai jeung ngarugikeun pihak séjén, notaris bisa dihukum jeung bisa digugat ku pihak nu dirugikeun, dina hal ieu ahli waris. Sanksi anu bisa dijatuhkan nyaeta sanksi perdata dumasar kana pasal 1365, sanksi pidana, sanksi etik dumasar kana pasal 6, jeung sanksi administratif anu bisa dijatuhkan ku pamarentah tanpa aya hakim perantara. Salian ti bisa dituntut jeung dikenai sanksi ku ahli waris, dina jabatanna notaris ogé bisa diberhentikan lamun lalai jeung pemberhentian jabatan notaris bakal ngarugikeun pisan ka notaris sorangan. Ku kituna, kudu aya aturan anu ngarujuk kana tata cara nyimpen akta sarta notaris kudu leuwih ati-ati dina ngajaga akta, utamana wasiat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kawajiban, Notaris, Wasiat