**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN “TIONGHOA” YANG BERAGAMA ISLAM DI INDONESIA**

**TESIS**

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Sidang Tesis**

**Pada Tanggal ...... Bulan ..... Tahun .....**

**Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Disusun Oleh**

**VIORA SEPTARINI TOGAS**

 **NPM : 208100031**

Di bawah Bimbingan :

1. Dr. Udin Narsudin, S.H., Sp.N., M.Hum
2. Fransiskus Davy Gunadi Natanegara, S.H.,Sp.N



**PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**DAFTAR ISI**

[**LEMBAR JUDUL LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK i**](#_Toc297680)

[***ABSTRACT* ii**](#_Toc297681)

[**ABSTRAK iii**](#_Toc297682)

[**KATA PENGANTAR iv**](#_Toc297683)

[**DAFTAR ISI vii**](#_Toc297684)

[**BAB I PENDAHULUAN 1**](#_Toc297685)

[A. Latar Belakang Penelitian 1](#_Toc297686)

[B. Identifikasi Masalah 16](#_Toc297687)

[C. Tujuan Penelitian 16](#_Toc297688)

[D. Kegunaan Penelitian 17](#_Toc297689)

[E. Kerangka Pemikiran 17](#_Toc297690)

[F. Metode Penelitian 35](#_Toc297691)

[1. Spesifikasi Penelitian 35](#_Toc297692)

[2. Metode Pendekatan 35](#_Toc297693)

[3. Tahap Penelitian 36](#_Toc297694)

[4. Teknik Pengumpulan Data 38](#_Toc297695)

[5. Metode Analisis Data 39](#_Toc297696)

[6. Lokasi Penelitian 39](#_Toc297697)

[7. Jadwal Penelitian 40](#_Toc297698)

[G. Sistematika Penulisan 40](#_Toc297699)

[**BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI PERATURAN DAN MACAMMACAM HUKUM WARIS DI INDONESIA 43**](#_Toc297700)

[A. Ketentuan Waris Berdasarkan Hukum Adat 43](#_Toc297701)

[B. Ketentuan Hukum Waris Perdata 44](#_Toc297702)

[1. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 44](#_Toc297703)

[2. Unsur-unsur Pewarisan 47](#_Toc297704)

[3. Syarat-syarat Pewarisan 49](#_Toc297705)

[4. Sifat Hukum Waris Perdata 51](#_Toc297706)

[5. Tidak Patut dan Tidak Cakap Menjadi Ahli Waris 52](#_Toc297707)

[6. Mewaris Langsung Atau Mengganti 54](#_Toc297708)

[7. Asas-Asas Hukum Kewarisan 55](#_Toc297709)

[C. Hukum Waris Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam 66](#_Toc297710)

[1. Sistem Hukum Waris Islam 66](#_Toc297711)

[2. Harta Warisan 67](#_Toc297712)

[3. Pewaris *(Muwarist)* 69](#_Toc297713)

[4. Ahli Waris *(Warits)* 70](#_Toc297714)

[5. Asas-Asas Hukum Waris Islam 71](#_Toc297715)

[**BAB III KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN SISTEM HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN “TIONGHOA” YANG BERAGAMA ISLAM DI INDONESIA 74**](#_Toc297716)

[A. Sistem Hukum Waris Bagi Warga Keturunan (Tionghoa) yang beragama muslim Di Indonesia 74](#_Toc297717)

[B. Penerapan Aturan Waris Bagi Warga Keturunan (Tionghoa) yang beragama muslim Di Indonesia 76](#_Toc297718)

[C. Penolakan Waris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 83](#_Toc297719)

[D. Penolakan Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam 87](#_Toc297720)

[E. Pelaksanaan Sistem Penolakan Waris Di Indonesia 92](#_Toc297721)

[**BAB IV ANALISIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM WARIS UNTUK WARGA NEGARA KETURUNAN (TIONGHOA) DAN AKIBAT HUKUM DARI PENOLAKAN WARIS MENURUT KUHPREDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA 95**](#_Toc297722)

[A. Penerapan Sistem Waris Bagi Warga Keturunan (tionghoa) Yang Beragama Islam Di Indonesia Di Hubungkan Dengan Teori Kepastian Hukum 95](#_Toc297723)

[B. Pelaksanaan dan Penerapan Sistem Waris Bagi Warga Keturunan (Tionghoa) Yang Beragama Islam Di Indonesia 97](#_Toc297724)

[C. Sistem Penolakan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam 101](#_Toc297725)

[**BAB V PENUTUP 109**](#_Toc297726)

[A. Kesimpulan 109](#_Toc297727)

[B. Saran 111](#_Toc297728)

[**DAFTAR PUSTAKA 43**](#_Toc297729)

**ABSTRAK**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM WARIS BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN “TIONGHOA” YANG BERAGAMA ISLAM DI INDONESIA**

**Oleh**

**VIORA SEPTARINI TOGAS**

**NPM : 208100031**

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

Mati dan lahirnya seseorang merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat mati nya seseorang akan meninggalkan harta peninggalan semasa dia hidup yang mana hal ini disebut warisan. Melihat keanekaragaman adat dan agama di Indonesia, pluralisme ini membuat sistem hukum waris setiap golongan masyarakat berbeda-beda. Setelah lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menggunakan sistem penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Sejak itu sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk artinya sudah tidak dibedabedakan.

Masyarakat yang memeluk agama Islam akan berpedoman kepada sistem hukum waris Islam yang ketentuannya ada di dalam Al-Qur’ran, masyarakat adat menggunakan hukum waris adat dan warga keturunan (tionghoa) memakai Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Budaya seseorang tidak menghalangi untuk memiliki agama yang di percayainya. Seperti warga keturunan timur asing (tionghoa) yang memeluk agama islam.

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 penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Fenomena ini sangat menarik untuk dipelajari untuk mengetahui kepastian hukum mengenai sistem hukum waris yang dipakai untuk warga negara keturunan (tionghoa) yang bergama islam di Indonesia.

Kata Kunci : Keturunan (tionghoa), Hukum Waris,tionghoa muslim.

***ABSTRACT***

***LEGAL CERTAINTY IN THE APPLICATION OF INHERITANCE LAW***

***FOR MUSLIM “CHINESE” DESCENDANTS IN INDONESIA***

*By*

*VIORA SEPTARINI TOGAS*

*NPM: 208100031*

*(Magister of Notary)*

*The death and the birth of someone is a kind of law phenomenon which creates legal consequences. When someone died, he might leave a legacy. Regarding to this condition, cultures and religious pluralism in Indonesia creates different legal systems for each ethnic group.Since citizenship is governed by Law Number 12 of 2006 as it is regulated in Article 163 Indische Staatsregeling, there is no more social distinction. Muslim citizen will hold guidelines toward Islamic Inheritance Law system as it is stated inthe Qur'an. While Indigenous people will use Customary Law, and Chinese citizen will use Civil Code Law. Someone's cultural issue does not inhibit them to embrace any religion they are believe in. As well as Chinese descendants who are Muslim.*

*This research used Normative Juridical approach method which involved library research to obtain secondary data. Also used Analytic Descriptive method as research specification.The research stage is supported by field research as well. Moreover, the data collection was analyzed using juridical qualitative.*

*This phenomenon is interesting to be learned to understand legal certainty regarding inheritance law system for Muslim Chinese descendants in Indonesia.*

*Keywords :Chinese Descendants, Inheritance Law, Muslim Chinese*

**ABSTRAK**

**KEPASTIAN HUKUM DINA NERAPKEUN HUKUM WARIS PIKEUN WARGA NAGARA TURUNAN “TIONGHOA” NU NGAGEM ISLAM DI INDONESIA**

**Oleh**

**VIORA SEPTARINI TOGAS**

**NPM : 208100031**

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

Maot jeung gumelarna jalma mangrupa hiji peristiwa hukum nu ngabalukarkeun hukum, balukar tina maotna hiji jalma tangtu ninggalkeun harta mangsa hirup nu katelahna warisan. Nilik ku rupa-rupana adat jeung agama di Indonesia , ieu *pluralisme* téh nyababkeun sistem hukum waris di unggal masarakat jadi bédabéda. Sanggeus medalna Undang-undang Nomer 12 Taun 2006 Ngeunaan Kewarganegaraan ngagunakeun sistem penggolongan sakumaha diatur dina Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Saprak harita geus euweuh deui penggolongan penduduk, nu hartina geus teu dibéda-bédakeun.

Masarakat nu ngagem agama Islam pedomanana nyaéta kana sistem hukum waris Islam anu tangtuna aya dina Al-Qur’an, masarakat adat ngagunakeun hukum waris adat jeung warga turunan (tionghoa) ngagunakeun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Budaya hiji jalma teu ngahalangan pikeun ngagem agama nu dipercayana. Saperti warga turunan timur asing (tionghoa) nu ngagem Islam.

Ieu panalungtikan ngagunakeun metode pamarekan yuridis normatif, kalayan museurkeun kana panalungtikan pabukon pikeun nyangking data sekunder. Spesifikasi panalungtikan nu digunakeun nyaéta déskriptif analitis. Tahap panalungtikan nu dilaksanakeun nyaéta panalungtikan pabukon, nu saterusna dirojong ku panalungtikan di lapangan. Téknik ngumpulkeun data anu geus dikumpulkeun dianalisis kalayan yuridis kualitatif.

Ieu fénoména ngirut pisan pikeun ditalungtik sangkan mikanyaho kepastian hukum ngeunaan sistem hukum waris anu digunakeun pikeun warga nagara turunan (tionghoa) nu ngagem Islam di Indonésia.

Kecap konci: Turunan (tionghoa), Hukum Waris, tionghoa muslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bukr u r :

A.Pitlo, *Hu*r*ku*r*m Waris Me*r*nu*r*ru*r*t Kitab U*r*ndang - U*r*ndang Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata Be*r*landa* (alih Bahasa oler h M. Isa Arier f), Inter rmasa, Jakarta 1990.

A.Pitlo, *Hu*r*ku*r*m Waris Me*r*nu*r*ru*r*t Kitab U*r*ndang-U*r*ndang Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata Be*r*landa,* Inter rmasa, Jakarta,2008.

Abdul Ghofrur Anshori,r *Hu*r*ku*r*m Ke*r*warisan Islam di Indone*r*sia E*r*ksiste*r*nsi dan Adaptibilitas*, Ekonisia, r Ekonisia, Yogyakarta,2005.r

Abdurrahman, r *Kompilasi Hu*r*ku*r*m Islam Di Indone*r*sia*, Akademika Prressindo,2002.r

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.r

Ahmad Rofiq, *Hu*r*ku*r*m Islam di Indone*r*sia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.r Ahmad Ali, *Me*r*ngu*r*ak Tabir Hu*r*ku*r*m*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.r

Ali Afandi, *Hu*r*ku*r*m Waris, Hu*r*ku*r*m Ke*r*lu*r*arga, Hu*r*ku*r*m Pe*r*mbu*r*ktian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.r

Ani Sri Rahayu, r *Pe*r*ndidikan Pancasila dan Ke*r*wargane*r*garaan,* Bumi Aksara, r Jakarta, 2015.

Djaja S. Meliala, r *Hu*r*ku*r*m Waris Me*r*nu*r*ru*r*t Kitab U*r*ndang-U*r*ndang Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata*, Nuansa Ar ulia, 2018. r

Efr endi Pr eranginr*, Hu*r*ku*r*m Waris*, Raja Grafindo Per rsada, Jakarta, 2005.

Efr endi Pr erangin, r*Hu*r*ku*r*m Waris, Rajawali Pe*r*rs,* Jakarta, 1997.

Eman Sruparman*, Hu*r*ku*r*m Waris Indone*r*sia dalam Pe*r*rspe*r*ktif Islam, Adat dan BW* , Bandung, 2005.r

Eman Sruparman, r*Intisari Hu*r*ku*r*m Waris Indone*r*sia, Ce*r*takan ke*r-II, Mandar Maju, r Bandung, 1991.r

Habib Adjie, r *Pe*r*mbu*r*ktian Se*r*bagai Ahli Waris De*r*ngan Akta Notaris,* Mandar Maju, r Bandung, 2008.r

Herliren Brudiono, r*Pe*r*warisan dan Su*r*rat Wasiat, Citra Aditya Bakti*, Bandung,2024

H. J. De r Graff dkk, *Cina Mu*r*slim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos*, Tiara Wacana, Yogyakarta. 2004.

Hamdani, *Konse*r*p Takharu*r*j Alte*r*rnatif Pe*r*mbagian Warisan*, Al-Hisab Jurnal r Ekonomi Syariah, Acreh, 2020.r

Karel Wowor, r *Hu*r*ku*r*m Harta Warisan Atas Tanah Me*r*nu*r*ru*r*t Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata,* Lex r Privatum, r Vol. 7, No. 6, 2015.

Kong Yuanzi, r*Mu*r*slim Tionghoa Che*r*ng Ho: Miste*r*ri Pe*r*rjalanan Mu*r*hibah di Nu*r*santara*, Pustaka Poprulr er Obor. Jakarta, 2005.r

Kuncoroningkrat, r*Be*r*be*r*rapa Pokok Antropologi*, Dian Rakyat, Jakarta,1992.

Louis Maklruf, r*Al Mu*r*njid fi al-Lu*r*ghah wa al-I’lam*, Beirr ut Dar Masyriq, 1986, hlm. r 577.

M.Ali Hasan, *Hu*r*ku*r*m Warisan Dalam Islam* , Jakarta Bulan Bintang 1996.r

M. Idris Ramulyo, r *Pe*r*rbandingan Hu*r*ku*r*m Ke*r*warisan Islam de*r*ngan Ke*r*warisan Kitab U*r*ndang-u*r*ndang Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

M. Idris Ramulyo, r *Pe*r*rbandingan Pe*r*laksanaan Hu*r*ku*r*m Ke*r*warisan Islam de*r*ngan Ke*r*warisan Me*r*nu*r*ru*r*t Kitab U*r*ndang-U*r*ndang Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994.

Mohamad Muhibbin dan Abdr ul Wahid, r *Hu*r*ku*r*m Ke*r*warisan Islam Se*r*bagai Pe*r*mbaru*r*an Hu*r*ku*r*m Positif di Indone*r*sia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri, r *Ke*r*ku*r*atan Hu*r*ku*r*m Su*r*rat Ke*r*te*r*rangan Ahli Waris bagi Golongan Bu*r*mipu*r*te*r*ra yang diku*r*atkan ole*r*h Camat*, Notaire r Journal of Notarial Law,Vol. 2, 2019.r

Muhammad Ali Ash Shabruni, r*Pe*r*mbagian Waris Me*r*nu*r*ru*r*t Islam,*  Gema Insani r Press, Dr epok, 1995.r

Munir Fruady, r*Konse*r*p Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.r

Oemar salim, r*Dasar-Dasar Hu*r*ku*r*m Waris di Indone*r*sia*, Rineka Cipta, Jakarta, r 2006.

Otje r Salman dan Mustofa Haffas, r*Hu*r*ku*r*m Waris Islam*, Rafika Aditama, Bandung,2006.r

Petr er Mahmrud Marzruki, r*Pe*r*ne*r*litian Hu*r*ku*r*m*, Cet.6, Kr encana Prrenada Mrerdia Group, r 2005.

Petr er Mahmrud Marzruki, r*Pe*r*ngantar Ilmu*r *Hu*r*ku*r*m*, Kencana, Jakarta, 2008.r

R. Soeroso.r*Pe*r*ngantar Ilmu*r *Hu*r*ku*r*m*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rachman Budiono, r *Pe*r*mbaharu*r*an Hu*r*ku*r*m Ke*r*warisan Islam di Indone*r*sia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. r

Salim HS*, Pe*r*ngantar Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata Te*r*rtu*r*lis (BW)* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Sigit Sapto Nugrohor*, Hu*r*ku*r*m Waris Adat Di Indone*r*sia, Pu*r*staka Iltizam*, Solo, 2016.

Soerjono Sruer kanto, dan Sri Mahmrudi, r*Pe*r*ne*r*litian Hu*r*ku*r*m Normative*r *Su*r*atu*r *Tinjau*r*an Singkat,* Raja Grafindo Persada, 2003.r

Subr ekti, r *Pokok-Pokok Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata, Ce*r*t. 15,* Jakarta: PT Inter rmasa, 1980.

Sudikno Mrertokrusr umo, r *Pe*r*ne*r*mu*r*an Hu*r*ku*r*m*, Liber rty, Yogyakarta, 1999.

Suparta dan Djredjren Zainruddin, r*Fiqih*, PT. Toha Putra, Sremarang, 2005.r

Udin Narsrudin dan Vrerlyta Swislyn, r*Ke*r *Mana Hartaku*r *Akan Be*r*rlabu*r*h?,* Elr ex rMedia Komprutindo, Jakarta 2021. r

Udin Narsrudin, r*Ke*r*te*r*rangan Waris*, Alumni Bandrung, Tangrerang Srelatan, r2016.

Usman, r*Ikhtisar Hu*r*ku*r*m Waris Islam*, Darul r Ulr um Prressr, Serang : 1993r

Usman dan Somawinata, r*Fiqih Me*r*waris*, Gaya Mer dia Pratama, Serang, 1993r

Wilbert D. Kolkman, r et.al (r eds), r *Hu*r*ku*r*m Te*r*ntang Orang Hu*r*ku*r*m Ke*r*lu*r*arga dan Hu*r*ku*r*m Waris di Be*r*landa dan Indone*r*sia*, Pustaka Larasan, Dr enpasar, r 2012.William Setiawan Marthianr usr *, Le*r*gitime*r *Protie*r *dalam Hal Pe*r*mbe*r*rian Hibah Wasiat be*r*rdasarkan Hu*r*ku*r*m Waris Bu*r*rge*r*rlijk We*r*tboe*r*k, Notaire*r *Jou*r*rnal of Notarial Law, Vol. 2 No. 2*, 2019.

Peratruran Prerr undangr-undangan : r

Kitab Undangr-undang Hr ukr um Prerdata (Brur rgerlijk Wretborek), ditrermahkan olreh R. r Subr ekti dan R Tjitrosr udibjo, Balai Prustaka, Jakarta Timrur 2014.r

Undangr-Undang rRepr ur blik Indonesia rNomor 12 Tahun r2006 *Te*r*ntang Ke*r*wargane*r*garaan*

Undangr -Undang Rr epr ublik Indonr esia r Urndang – Undang Nomor 1 Tahr ur n 1974 *Te*r*ntang Pe*r*rkawinan ju*r*ncto U*r*ndang - U*r*ndang* Nomor 16 Tahun 2019r *Te*r*ntang pe*r*ru*r*bahan atas U*r*ndang -u*r*ndang Nomor 1 Tahu*r*n 1974 Te*r*ntang Pe*r*rkawinan*

Undangr -Undang Rr epr ublik Indonr esia r Urndang – Undang Nomor 1 Tahr ur n 1974 *Te*r*ntang Pe*r*rkawinan ju*r*ncto U*r*ndang - U*r*ndang* Nomor 16 Tahun 2019r *Te*r*ntang pe*r*ru*r*bahan atas U*r*ndang -u*r*ndang Nomor 1 Tahu*r*n 1974 Te*r*ntang Pe*r*rkawinan*

Peratr uran Premrerintah Nomor 54 Tahrun 2007 trentang r*Pe*r*laksanaan Pe*r*ngangkatan Anak.*

Undangr -Undang Rr epr ublik Indonr esia r Urndang – Undang Nomor 5 Tahr ur n 1960 *Te*r*ntang Pe*r*ratu*r*ran Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

 Jurnal : r

Haryadi Sutanto & Hr enny Tanr uwidjaja, r *Ke*r*du*r*du*r*kan Ahli Waris te*r*rhadap Harta Warisan Se*r*se*r*orang yang didu*r*ga Me*r*ninggal Du*r*nia (Ke*r*adaan Tidak Hadir), Ju*r*rnal Pe*r*rspe*r*ktif, Vol. 22 No. 3,* 2017.

Indah Sari, *Pe*r*mbagian Hak Waris Ke*r*pada Ahli Waris Ab Inte*r*stato Dan Te*r*stamantair Me*r*nu*r*ru*r*t Hu*r*ku*r*m Pe*r*rdata Barat (BW), Ju*r*rnal Ilmiah Dirgantara Faku*r*ltas Hu*r*ku*r*m U*r*nive*r*rsitas Su*r*ryadarma, Volu*r*me*r *5 Nomor 1*, 2014.

Irma Fatmawati, *Hu*r*ku*r*m Waris Pe*r*rdata (Me*r*ne*r*rima dan Me*r*nolak Warisan ole*r*h Ahli Waris se*r*rta Akibatnya)*, Deer pr ublish, Slr eman, r 2020.

 E-r Journal :r

Aden Lr ukmandan dan Moch. Djais, r *Imple*r*me*r*ntasi Hak-hak Ahli Waris E*r*rfste*r*lling Te*r*rhadap Harta Warisan*, [http://ejr](http://ejournal.undip.ac.id/) [ournalr](http://ejournal.undip.ac.id/) [.undip.ac.ir](http://ejournal.undip.ac.id/) [d](http://ejournal.undip.ac.id/) , diundr uh pada 6 Marr et r 2024 pukr ul 16.13.