**Pelindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan *Cyber Notary* oleh Notaris dalam Jabatannya sebagai Penyelenggara Layanan Kepercayaan (Trust) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**IRIANI RATNA DEWI**

Program Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan Bandung.

**ABSTRAK**

Perkembangan di dunia kenotariatan dikenal dengan adanya sistem *Cyber Notary*, dari peluang tersebut timbul pula tantangan mengenai rentannya terjadi penyalahgunaan data didunia maya. Tujuan dari penelitian ini guna melihat bagaimana penggunaan data pribadi oleh Notaris dalam pelaksanaan *Cyber Notary*, serta sejauh mana Pertanggungjawaban Notaris terhadap Data Pribadi tersebut menurut Undang-undang Pelindungan Data Pribadi juncto Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yang kemudian didukung dengan penilitan lapangan. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban Notaris selaku Pengendali Data dalam menggunakan Data Pribadi Penghadap, serta memberikan batasan kepada Notaris mengenai sejauh mana tanggung jawab keamanan data pribadi milik penghadap oleh Notaris yang juga diatur di dalam Pasal 15, 16, 17 dan 19 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Notaris harus andal dan menjamin keamanan dan kerahasiaan klien atau pihak yang bersangkutan. Peraturan mengenai Pelindungan data pribadi sifatnya melindungi dan menjamin hak dasar warga negara, memberikan kepastian hukum kepada warga negara, serta melindungi Notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci : Cyber Notary, Pelindungan Data Pribadi, Keamanan dan Kerahasiaan Data, Tanggung jawab Notaris

***ABSTRACT***

*Developments in the notary world, known as a Cyber Notary system, from this opportunity also arise challenges regarding the vulnerabulity of data misuse in Cyberspace. The purpose of this study is to see how the use of personal data by a Notary in the implementation of Cyber Notary, as well as the extent of Notary-s Liability for the Personal Data according ti the Personal Data Protection Law juncto The Transaction and Electonic Information Law.*

*This research used a normative juridical approach, by focusing on library research to obtain secondary data. Specification of the research is descriptive analysis. Stages of research is literature study, which was then supported by field research. Data collection techniques used are literature studies and interviews, then analyzed data collected by juridical qualitative.*

*The results of the study show that the Personal Data Protection Act provides legal certainty regarding the responsibility of Notaries in using Appearers' Personal Data as Data Controllers for their needs in the digital era or Cyber ​​Notary, and provides limits to Notaries regarding the extent of responsibility for the security of personal data belonging to appearers by Notaries which are also regulated in Articles 15, 16, 17 and 19 of the Information and Electronic Transaction Law that Notaries must be reliable and guarantee the security and confidentiality of the client or party concerned. Regulations regarding the protection of personal data protect and guarantee the basic rights of citizens, provide legal certainty to citizens, and protect notaries in carrying out their duties.*

*Keywords: Cyber ​​Notary, Personal Data Protection, Data Security and Confidentiality, Notary Responsibilities*

**ABSTRAK**

Kamekaran di dunya notaris, anu katelah sistem *Cyber ​​​​Notary*, tina kasempetan ieu ogé muncul tangtangan ngeunaan kerentanan panyalahgunaan data di dunia maya. Tujuan tina ulikan ieu nyaéta pikeun ningali kumaha panggunaan data pribadi ku Notaris dina palaksanaan *Cyber ​​​​Notary*, ogé ageungna Tanggung Jawab Notaris pikeun Data Pribadi numutkeun Undang-undang Perlindungan Data Pribadi juncto Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan yuridis normatif, kalawan ngutamakeun panalungtikan pustaka pikeun meunangkeun data sekunder. Spésifikasi panalungtikan anu digunakeun nyaéta deskriptif analitik. Tahap panalungtikan anu dilaksanakeun nya éta panalungtikan pustaka, anu saterusna dirojong ku panalungtikan lapangan. Téhnik ngumpulkeun data anu geus dikumpulkeun dianalisis sacara kualitatif sacara yuridis

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén Undang-undang Perlindungan Data Pribadi méré kapastian hukum ngeunaan tanggung jawab Notaris dina ngagunakeun Data Pribadi Penampil salaku Pengontrol Data pikeun kaperluan maranéhanana dina jaman digital atawa *Cyber ​​Notary*, sarta méré wates ka Notaris ngeunaan Tanggung jawab pikeun kaamanan data pribadi anu dipimilik ku Notaris anu ogé diatur dina Pasal 15, 16, 17 sareng 19 Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik yén Notaris kedah dipercaya sareng ngajamin kaamanan sareng karahasiaan klien atanapi pihak anu dimaksud. Perda ngeunaan panyalindungan data pribadi ngajaga jeung ngajamin hak-hak dasar warga nagara, méré kapastian hukum ka warga nagara, jeung ngajaga notaris dina ngalaksanakeun tugasna.

Kata konci: Cyber ​​​​Notary, Perlindungan Data Pribadi, Kaamanan sareng Rahasia Data, Tanggung Jawab Notaris

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

Alwesius, “Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris”, cet.1, LP3H “Inp Jakarta”, Jakarta, 2018

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, “*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*”, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

R.A Emma Nurita, “*Cyber Notary Pemahanam Awal Dalam Konsep Pemikiran”*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Rosa Agustina, “*Perbuatan Melawan Hukum”*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003

Ronny Hanitijio, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994

Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20”*, Alumni, Bandung, 1994.

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ditermahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibjo, Balai Pustaka, Jakarta Timur 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang *perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang *Pelindungan Data Pribadi.*

Sumber lainnya :

Bhakti, R T A. *Kedudukan Pihak Yang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya*. 2015, Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Putera Batam. Vol.3 No.1. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/972>

Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D, *Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2019

Ridwan, M. *Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concept Of Cyber Notary*. 2020, Jurnal Akta. Volume 7 Issue 1. 61-68. p.61. DOI: 10.30659/akta.v7i1.9432

Udin Narsudin, Urgensi E-Notary di saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum, *https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/*