# “PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM ATAS KECAKAPAN BERTINDAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS BIPOLAR”

**TESIS**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Sidang Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan

Universitas Pasundan

Disusun Oleh :

**SYEMMY RIHANAH NURDIN**

**NPM: 208100036**

Di bawah Bimbingan:

**Dr. UDIN NARSUDIN, S.H., Sp. N., M.H.**

**Dr. NANDA ANISA LUBIS, S.H., M.Kn.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**TAHUN 2023**

**ABSTRAK**

**“ PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM ATAS KECAKAPAN BERTINDAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS BIPOLAR ”**

Oleh

**Syemmy Rihanah Nurdin**

**NIM: 208100036**

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas kecakapan bertindak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas bipolar dalam melakukan perjanjian dan Untuk mengkaji dan memahami Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan bipolar untuk mengambil tindakan hukum sehubungan dengan penyelesaian perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam melakukan perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. Pengumpulan bahan hukum digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan analitis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bipolar dalam melakukan perjanjian secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Pasal 433 KUH perdata sudah tidak selaras dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Penyandang disabilitas dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perlindungan hukum secara empiris berupa pengampuan, pengampuan harus dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri (Pasal 32 UU Nomor 8 Tahun 2016) dan kedua pendampingan dalam hal ini pendamping harus berkompetensi untuk mendampingi. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa supaya masyarakat khususnya penyandang disabilitas mental dan keluarganya memiliki akses atas pengobatan dan *treatment* sehingga penyandang disabilitas mental dapat berada pada kondisi yang lebih stabil atau bahkan sembuh sehingga mereka dapat mengambil keputusan atau melakukan perbuatan hukum secara mandiri sebagai pemenuhan hak asasinya.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Bipolar, kecakapan, perjanjian

***ABSTRACT***

***"APPLICATION OF LEGAL CERTAINTY TO ACTION CAPABILITY CARRIED OUT BY PERSONS WITH BIPOLAR DISABILITIES"***

***By***

***Syemmy Rihanah Nurdin***

***NIM: 208100036***

***(Master of Notary Study Program)***

*This research aims to analyze legal certainty regarding the acting skills carried out by people with bipolar disabilities in entering into agreements and to examine and understand legal protection for people with bipolar disorder to take legal action in connection with the completion of agreements. This research is normative legal research, because this research examines law as a norm related to legal certainty and protection for people with disabilities in entering into agreements. The research method used is the normative juridical method, which is a type of research used to examine the application of norms or legal norms that are enforced in positive law or laws that are still in force and have the power to bind legal subjects. Collecting legal materials uses document or library studies. Processing of legal materials is carried out using an analytical approach. The results of this research show that legal protection for people with bipolar disabilities in entering into normative agreements does not yet have strict and adequate regulations. Article 433 of the Civil Code is no longer in harmony with Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Empirical legal protection is in the form of pardon, pardon must be carried out with a district court decision (Article 32 of Law Number 8 of 2016) and secondly, in this case the chaperone must be competent to accompany. Protection provided indirectly by the government by improving mental health services so that people, especially people with mental disabilities and their families, have access to medication and treatment so that people with mental disabilities can be in a more stable condition or even recover so that they can make decisions or take legal action. independently as a fulfillment of their human rights.*

*Keywords: Legal Certainty, Bipolar, skills, agreements*

**ABSTRAK**

**"APLIKASI KEPASTIAN HUKUM KANA KAMAMPUAN TINDAKAN ANU DILAKSANAKEUN KU JALMA ANU CACAD BIPOLAR"**

Ku

Syemmy Rihanah Nurdin

NIM: 208100036

(Program Magister Notaris)

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis kapastian hukum ngeunaan kaparigelan akting anu dilaksanakeun ku jalma-jalma anu cacad bipolar dina nyieun kasepakatan sarta pikeun nalungtik jeung mikanyaho perlindungan hukum pikeun jalma anu karusuhan bipolar pikeun ngalakukeun tindakan hukum anu aya hubunganana sareng parantosan perjanjian. Ieu panalungtikan mangrupa panalungtikan hukum normatif, sabab ieu panalungtikan nalungtik hukum minangka norma anu patali jeung katangtuan hukum jeung perlindungan pikeun jalma-jalma anu cacad dina nyieun perjanjian. Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta métode yuridis normatif, nya éta jenis panalungtikan anu digunakeun pikeun nalungtik larapna norma atawa norma hukum anu ditegakkeun dina hukum positip atawa undang-undang anu masih lumaku sarta ngabogaan kakuatan pikeun ngabeungkeut subyek hukum. Ngumpulkeun bahan hukum ngagunakeun studi dokumén atawa perpustakaan. Ngolah bahan hukum dilaksanakeun ngagunakeun pendekatan analitis.Hasil ieu panalungtikan nembongkeun yen panyalindungan hukum pikeun jalma kalawan disabilities bipolar dina asup kana pasatujuan normatif teu acan gaduh aturan ketat tur nyukupan. Pasal 433 KUHP geus teu luyu deui jeung Undang-Undang Nomer 19 Taun 2011 ngeunaan Ratifikasi Konvénsi Hak Penyandang Disabilitas jeung Undang-Undang Nomer 8 Taun 2016 ngeunaan Penyandang Disabilitas. Perlindungan hukum émpiris dina wangun pardon, pardon kudu dilaksanakeun kalawan putusan pangadilan kacamatan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Taun 2016) jeung kadua, dina hal ieu chaperone kudu kompeten pikeun pendamping. Perlindungan anu disayogikeun sacara henteu langsung ku pamaréntah ku cara ningkatkeun palayanan kaséhatan méntal supados masarakat, khususna anu cacad méntal sareng kulawargana, ngagaduhan aksés kana pangobatan sareng perawatan supados anu cacad jiwa tiasa dina kaayaan anu langkung stabil atanapi malah pulih supados tiasa. nyieun kaputusan atawa ngalakukeun tindakan hukum mandiri salaku minuhan Hak Asasi Manusia maranéhanana.

Kata Kunci: Kapastian Hukum, Bipolar, kaahlian, kasapukan

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theori & Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Undang-Undang Legis Prudence,* Kencana Prana Media Group, Jakarta : Volume I Pemahaman Awal, 2010.

Arief, Sidharta. Meuwissen *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ayub Sani Ibrahim, *Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2011.

Ayub Sani Ibrahim, *Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2011.

C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

CST Kansil. *Pengantar hukum dan yurisprudensi Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Herlin Budiono dari C. Asser-L.E.H. Rutten, *Verbintenissenrecht, Algemen Leer de Overeenkomsten*, W.E.J. Tjeenk Wiliing, Zwolle, 1975, hal. 179 dalam buku *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2008.

Habib Adjie, Dr, S.H., M.Hum. Kapita Selekta Notaris dan PPAT tahun 2020, Indonesia Notary Community (INC).

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Hart, H, *Konsep Hukum terjemahan M. Khozim Cetakan ke Tujuh,* Nusa media, Bandung, 2015.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2008.

I Ketut Oka setiawan, "Hukum Perikatan" Sinar Grafika, Cetakan kelima 2020.

Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual- Beli"

Johnny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Laurentius M Panggabean dan Dee Rona, *Apakah Aku Bipolar?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

Manullang, Fernando M. E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.

Maramis WF, *Retardasi Mental Dalam Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa,* Airlangga University Press, Surabaya, 1994.

Maslim, Rudi. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dab DSM-5*, Ilmu kedokteran Jiwa FK Unika Atma Jaya, Jakarta, 2013.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muzakkir. Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf, Jakarta:Prenada Media, 2019.

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013.

Nurmiati Amir*, Gangguan Bipolar,* FKUI, Jakarta, 2013.

Albert Wirya, *et al, Asesmen Hukum Pengampuan di Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial:* Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 330, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

R. Tony Prayogo. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (2), 2016.

Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Satrio, J. Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Semarajaya, I. Putu Widhi, I. Nyoman Mudana, and I. Made Pujawan. “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja *Outsourcing* Pada Koperasi Karyawan"

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar),* Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Liberty, 2002.

**Jurnal**

Anna Arstein-Kerslake, *An Empowering* *Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity, Societies2018,8,25, www.mdpi.com/journal/societies.*

"Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2, 2019.

Ilham Nailul Huda*. "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Ruang Publik Pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)", JIL : Journal of Indonesian Law, 2022*

Ruaida Murni dan Mulia Astuti, ”Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita”, E Journal Kemsos, Vol.1, no.3, 2015.

Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A’yun A’yun. "*Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", Mitsaqan Ghalizan, 2021

Staci Converse, *Guardianship Reform:Supported Decision-Making and Maine’s* *New Probate Code, Maine Bar Journal | Volume 33, Fall/Winter, 2018.*

Steven Schwartz,Abnormal A Discovery Approach Psychology, California : Mayfield Publishing Company, 2000.

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”, *Indonesia Journal of Disability Studies,* Vol. 1, No. 1, 2014.

Zulkarnain Ridwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.

Lestari, N. P. Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2008.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*“, Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (2), 2016.

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance” *Indonesia Journal of Disability Studies,* 1 (1), 2014.

Setiawan, E. A, Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Selaku Subyek Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, 2018.

Semuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

**Hasil Wawancara**

Wawancara denga psikolog Dien Nurdini, Spsi. pada tanggal 1 September 2023.

Wawancara dengan Notaris Muhamad Alawi, selaku Notaris di Kota Bogor, Pada Hari Rabu tanggal 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Dr Myra M.Kes, Sp KJ.

Wawancara dengan Dr. Ketut Putri Ariani, SpKJ (K) psikiater di Kota Denpasar pada Tanggal 22 Mei 2023

Wawancara dengan Notaris Dani Ardiati, S.H. Mkn., selaku Notaris di Kabupaten Bogor, pada hari Rabu, 10 Mei 2023

Wawancara dengan Notaris Meli Herdayani, S.H., Mkn., selaku Notaris di Kabupaten Cianjur, pada hari Kamis, 18 Mei 2023.

Wawancara dengan Notaris Taufik Wahyudi, S.H. Mkn., selaku Notaris di Kota Bekasi, pada hari Kamis, 25 Mei 2023

Wawancara dengan Z di Kota Bogor, tanggal 30 Mei 2023

**Website**

[*http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html. diakses pada 19*](http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html.%20diakses%20pada%2019)

*https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.170*

[*https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan\_bipolar*](https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_bipolar)*.*

*https://lahargokembaren.com/gangguan-bipola*

*https://www.bipolarcareindonesia.org/p/apa-itu-bipolar.html*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang Undang Penyandang Disabilitas) dalam Lembaran Negara Tahun 2016 No. 69.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa