**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN DIWAARMERKING**

(Studi Kasus di Kantor Notaris-PPAT Sarwondo S.H)

**Selvina Fitriyan Damayanti, Triwanto, Josef Purwadi Setiodjati**

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Jalan Sumpah Pemuda 18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp.(0271) 853839, Fax. (0271) 854670

**selvinanonik@gmail.com**

*089649255549*

***ABSTRAK***

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses waarmerking terhadap suatu perjanjian dan mengetahui tanggungjawab notaris terhadap waarmerking dari suatu perjanjian.

Adanya keperluan untuk mengesahkan atau melegalkan sebuah dokumen menjadi mula - mula adanya sebutan Waarmeking, Legalisasi, hingga adanya Akta Notariil. Waarmerking adalah akta atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris, biasanya hal ini di tempuh apabila akta atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Metode penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dikaji dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan kajian dengan melalui wawancara. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif . Sumber data penelitian yang dilakukan ini memerlukan jenis data primer karena memerlukan data yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber. Cara pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kasus.

Hasil penelitian ini yaitu proses waarmerking terhadap suatu perjanjian yang didasarkan pada 15 ayat 2 huruf b UU No. 2 Tahun 2014 menerangkan bahwa seorang Notaris memiliki salah satu kewenangan untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Tanggung jawab notaris terhadap waarmerking dari suatu perjanjian hanya mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku waarmerking mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak pada isi atau pihak yang menanda tangani ataupun keabsahan tanda tangannya.

**Kata kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Waarmerking, Perjanjian.**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to understand the process of waarmerking an agreement and to know the notary's responsibility for waarmerking an agreement.*

*The need to ratify or legalize a document gave rise to the term Waarmeking, Legalization, and the existence of a Notary Deed. Waarmerking is when the deed or letter in question is registered in a special book made by a Notary, usually this is done if the deed or letter has been signed first by the parties, before being submitted to the Notary concerned.*

*This research method is that the research carried out is a type of empirical juridical legal research studied using a qualitative approach. Researchers conducted the study through interviews. The research carried out is descriptive research. The data source for this research requires primary data because it requires data obtained directly from interviews with informants. The data collection method used by the author is a case study.*

*The results of this research are the marketing process of an agreement which is based on 15 paragraph 2 letter b of Law no. 2 of 2014 explains that a Notary has the authority to record documents privately by registering them in a special book. The notary's responsibility for the marketing of an agreement is only to register the letter in the waarmerking book regarding the existence of the letter, but not the content or the party signing or the validity of the signature.*

***Keywords: Notary, Responsibility, Waarmerking, Agreement***

**PENDAHULUAN**

 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang 1945. Dalam masyarakat keberadaan Notaris sangat dibutuhkan dalam era saat ini karena di Indonesia dibutuhkan keaslian hukum dan bukti hukum yang di buat oleh notaris.

Di era| sa|a|t ini, ma|sya|ra|ka|t ha|nya| mengeta|hui ba|hwa| mengesa|hka|n sura|t diba|wa|h ta|nga|n a|da|la|h Lega|lisa|si. Wa|la|upun sebena|rnya| a|da| 2 (dua|) ma|ca|m pengesa|ha|n ya|ng bisa| dila|kuka|n oleh Nota|ris ya|itu Lega|lisa|si da|n Wa|a|rmerking seba|gia|n besa|r ma|sya|ra|ka|t tida|k mengeta|hui perbeda|a|n a|nta|ra| Wa|a|rmerking da|n Lega|lisa|si, seba|b mema|ng terliha|t sa|ma| a|nta|ra| Wa|a|rmerking da|n Lega|lisa|si perbeda|a|nnya| a|da|la|h jika| Lega|lisa|si Nota|ris memba|ca|ka|n da|n menera|ngka|n sura|t da|n/a|ta|u dokumen, ya|ng a|ka|n di Lega|lisa|si diha|da|pa|n pa|ra| piha|k da|n setela|h itu pa|ra| piha|k mena|nda|ta|nga|ni sura|t da|n/a|ta|u dokumen tersebut diha|da|pa|n Nota|ris da|n Nota|ris memberika|n nomor Lega|lisa|si da|n mena|nda|ta|nga|ni sura|t da|n/a|ta|u dokumen tersebut denga|n ta|ngga|l sesua|i pa|da| sa|a|t pena|nda|ta|nga|n sura|t da|n/a|ta|u dokumen tersebut. Pa|da|ha|l untuk Wa|a|rmerking, Nota|ris ha|nya| menda|fta|rka|n sa|ja| sura|t diba|wa|h ta|nga|n tersebut di da|la|m buku khusus ta|npa| menyesua|ika|n ta|ngga|l pembua|ta|n sura|t da|n/a|ta|u dokumen tida|k ha|rus sesua|i denga|n ta|ngga|l pa|da| sa|a|t Wa|a|rmerking.

A|da|nya| keperlua|n untuk mengesa|hka|n a|ta|u melega|lka|n sebua|h dokumen menja|di mula| - mula| a|da|nya| sebuta|n Wa|a|rmeking, Lega|lisa|si, hingga| a|da|nya| A|kta| Nota|riil. Kea|bsa|ha|n sebua|h dokumen merupa|ka|n sebua|h ca|ra| untuk memberika|n kekua|ta|n hukum a|ga|r bisa| menja|di a|la|t bukti ya|ng sa|h dima|ta| hukum. Jika| sa|la|h sa|tu piha|k a|ta|u pa|ra| piha|k meminta| untuk dokumennya| seba|ga|ima|na| perja|njia|n da|n la|inya| ya|ng dibua|t dilua|r Nota|ris da|n ingin disa|hka|n oleh Nota|ris a|ga|r memiliki kekua|ta|n hukum ya|ng sa|h, ma|ka| pa|ra| piha|k meminta| kepa|da| nota|ris a|ga|r dokumen tersebut di Wa|a|rmerking a|ta|u dilega|lisa|si.

Ma|sya|ra|ka|t a|wa|m seba|gia|n besa|r ya|ng mengira| ba|hwa| wa|a|rmerking a|da|la|h ta|nggung ja|wa|b da|ri nota|ris, pa|da|ha|l da|la|m perta|nggung ja|wa|ba|nnya| pa|ra| piha|k ya|ng bersa|ngkuta|n sering menya|la|hka|n nota|ris jika| terja|di sengketa| da|la|m perja|njia|n ya|ng diwa|a|rmerking tersebut pa|da|ha|l da|la|m unda|ng - unda|ng ya|ng terda|hulu ma|upun unda|ng - unda|ng ya|ng ba|ru suda|h dijela|ska|n tenta|ng ba|ta|s - ba|ta|s ta|nggung ja|wa|b nota|ris.

Seiring berja|la|nnya| wa|ktu Nota|ris sering-ka|li terjera|t ka|sus sengketa| da|la|m Wa|a|rmerking, Pa|da|ha|l Nota|ris suda|h menja|la|nka|n wewena|ngnya| sesua|i denga|n Unda|ng-unda|ng Ja|ba|ta|n Nota|ris. Ja|di, penelitia|n ini bertujua|n untuk mengeta|hui ta|nggung ja|wa|b da|n wewena|ng seora|ng Nota|ris da|la|m menja|la|nka|n ja|ba|ta|nnya| serta| seja|uh ma|na| Nota|ris berta|nggung ja|wa|b da|la|m perja|njia|n diwa|a|rmerking oleh Nota|ris da|n ca|ra| penyelesa|ia|n Nota|ris jika| terja|di sengketa| da|la|m perja|njia|n ya|ng tela|h diwa|a|rmerking.

**METODE**

Metode penelitia|n ini a|da|la|h penelitia|n ya|ng dila|kuka|n ini merupa|ka|n jenis penelitia|n hukum yuridis empiris dika|ji denga|n pendeka|ta|n kua|lita|tif. Peneliti mela|kuka|n ka|jia|n denga|n mela|lui wa|wa|nca|ra|. Penelitia|n ya|ng dila|kuka|n ini a|da|la|h penelitia|n ya|ng bersifa|t deskriptif . Sumber da|ta| penelitia|n ya|ng dila|kuka|n ini memerluka|n jenis da|ta| primer ka|rena| memerluka|n da|ta| ya|ng diperoleh la|ngsung da|ri wa|wa|nca|ra| na|ra|sumber. Ca|ra| pengumpula|n da|ta| ya|ng diguna|ka|n penulis a|da|la|h studi ka|sus.

**HA**|**SIL DA**|**N PEMBA**|**HA**|**SA**|**N**

Proses wa|a|rmerking terha|da|p sua|tu perja|njia|n di Nota|ris Ba|pa|k Sa|rwondo,SH sela|ku Nota|ris-PPA|T. Sukoha|rjo ya|itu dida|sa|rka|n pa|da| Pa|sa|l 15 a|ya|t 2 huruf b UU No. 2 Ta|hun 2014 menjela|ska|n ba|hwa| seora|ng Nota|ris memiliki sa|la|h sa|tu kewena|nga|n untuk membukuka|n sura|t di ba|wa|h ta|nga|n denga|n menda|fta|r da|la|m buku khusus. Pekerja|a|n ini di sebut seba|ga|i penda|fta|ra|n sura|t diba|wa|h ta|nga|n denga|n kode register a|ta|u wa|a|rmerking. Ya|ng ma|na| da|la|m wa|a|rmerking ini, seora|ng Nota|ris a|ka|n menda|fta|rka|n sura|t/dokumen keda|la|m buku penda|fta|ra|n sura|t di ba|wa|h ta|nga|n ya|ng diba|wa| oleh pa|ra| klien kepa|da|nya|. Sura|t/dokumen ya|ng dima|ksud a|ka|n di wa|a|rmerking oleh Nota|ris dibua|t oleh pa|ra| piha|k ya|ng terka|it da|n diba|wa| ke ha|da|pa|n Nota|ris denga|n kondisi tela|h dita|nda|ta|nga|ni oleh pa|ra| piha|k sehingga| sura|t di ba|wa|h ta|nga|n ini bia|sa|nya| suda|h memiliki ta|ngga|l sehingga| a|ka|n berbeda| a|nta|ra| ta|ngga|l pena|nda|ta|nga|na|n da|n ta|ngga|l penda|fta|ra|n sura|t/dokumen. Sura|t/ dokumen ya|ng a|ka|n di dida|fta|rka|n da|la|m buku khusus Nota|ris (wa|a|rmerking), memua|t bebera|pa| isi, ya|itu:

1. Nomor urut sura|t ya|ng dida|fta|rka|n;
2. Ta|ngga|l sura|t ya|ng dida|fta|rka|n;
3. Ta|ngga|l pembukua|n sura|t ya|ng dida|fta|rka|n;
4. Sifa|t sura|t ya|ng dida|fta|rka|n
5. Pa|ra| Piha|k ya|ng mena|nda|ta|nga|ni sura|t.

Bunyi Wa|a|rmerking;

“Semua|nya| dica|ta|t da|n dibukuka|n pa|da| da|fta|r ya|ng tela|h disedia|ka|n pa|da| buku da|fta|r khusus ya|ng tela|h disedia|ka|n. Setela|h di wa|a|rmerking ma|ka| sura|t/dokumen tersebut a|ka|n diberi tera|a|n ca|p/stempel serta| pa|ra|f da|n ta|nda| ta|nga|n Nota|ris. Serta| sura|t/dokumen tersebut juga| a|ka|n terca|ta|t seca|ra| hukum da|n da|pa|t dija|dika|n seba|ga|i a|la|t bukti jika| terja|di sua|tu perma|sa|la|ha|n hukum dikemua|dia|n ha|rinya|.”

A|wa|l mula| pa|ra| piha|k tida|k memba|ya|r nota|ris sa|ja| untuk membua|t wa|a|rmerking ka|rena| pemba|ya|ra|n nota|ris untuk membua|t wa|a|rmerking mungkin dia|ngga|p terla|lu ma|ha|l a|ta|u tida|k efisien ba|gi bebera|pa| piha|k. Sela|in itu, a|da| pertimba|nga|n hukum da|n a|dministra|si ya|ng mungkin membua|t mereka| memilih ja|lur la|in.

 Wa|a|rmerking bertujua|n untuk a|kta| diba|wa|h ta|nga|n seba|ga|i bentuk kesepa|ka|ta|n a|nta|ra| pa|ra| piha|k ya|ng diketa|hui oleh nota|ris dima|sukka|nnya| a|kta| tersebut ke da|la|m buku khusus ya|ng disedia|ka|n nota|ris. Na|mun ha|k da|n kewa|jiba|n pa|ra| piha|k a|da| pa|da| sa|a|t pena|nda|ta|nga|na|n a|kta| di ba|wa|h ta|nga|n ya|ng tela|h dila|kuka|n pa|ra| piha|k, buka|n sa|a|t penda|fta|ra|n kepa|da| nota|ris.

Menurut belia|u pa|da| da|sa|rnya| wa|a|rmerking nota|ris ha|nya| mela|kuka|n penda|fta|ra|n seda|ngka|n lega|lisa|si perja|njia|n dibutuhka|n ka|rena| dida|la|m a|kta| tersebut berisika|n pa|ra| piha|k ya|ng tela|h memberika|n penega|sa|n terka|it kebena|ra|n ta|nda| ta|nga|n mereka| serta| dila|kuka|n a|ta|s da|sa|r kesepa|ka|ta|n pa|ra| piha|k ya|ng berkepentinga|n .

Ba|ta|sa|n wa|ktu untuk wa|a|rmerking a|ta|u a|pa|ka|h sebua|h dokumen da|ri wa|a|rmerking ya|itu wa|a|rmerking tida|k memiliki ba|ta|sa|n wa|ktu tertentu. A|ka|n teta|pi, setia|p dokumen ya|ng di wa|a|rmerking mungkin memiliki ta|ngga|l da|luwa|rsa| a|ta|u ma|sa| berla|ku tertentu terga|ntung pa|da| konteksnya|. Misa|lnya|, untuk dokumen hukum seperti kontra|k, ta|ngga|l da|luwa|rsa| a|ta|u ma|sa| berla|kunya| a|ka|n dia|tur oleh hukum ya|ng berla|ku da|n ketentua|n da|la|m perja|njia|n tersebut.

Berda|sa|rka|n ha|sil penelitia|n da|n wa|wa|nca|ra| la|ngsung denga|n Ba|pa|k Sa|rwondo sela|ku Nota|ris, dika|rena|ka|n da|la|m terja|dinya| wa|a|rmerking, sura|t/dokumen tersebut tela|h dibua|t sebelum di la|kuka|n penda|fta|ra|n kepa|da| Nota|ris, sehingga| menja|dika|n Nota|ris tida|k memiliki ta|nggung ja|wa|b seca|ra| hukum a|ta|s isi da|ri sura|t/dokumen ya|ng tela|h dibua|t. Ta|nggung ja|wa|b tersebut sepenuhnya| dita|nggung oleh pa|ra| piha|k ya|ng terika|t sehingga| pa|ra| piha|k ha|rus membua|tnya| pernya|ta|a|n ya|ng sebena|rbena|rnya| da|la|m sura|t/dokumen tersebut.

Belia|u menjela|ska|n ba|hwa| bila| da|la|m sua|tu wa|a|rmerking terja|di wa|npresta|si perja|njia|n ma|ka| ya|ng berkewa|jiba|n berta|nggung ja|wa|b a|da|la|h pa|ra| piha|k dika|rena|ka|n da|la|m terja|dinya| wa|a|rmerking sura|t a|ta|u dokumen tersebut tela|h dibua|t sebelum dila|kuka|n penda|fta|ra|n kepa|da| nota|ris sehingga| menja|dika|n nota|ris tida|k memiliki ta|nggung ja|wa|b tersebut seca|ra| hukum a|ta|s isi da|ri sura|t a|ta|u dokumen ya|ng tela|h dibua|t. Ta|nggungja|wa|b tersebut sepenuhnya| dita|nggung oleh pa|ra| piha|k ya|ng terika|t sehingga| pa|ra| piha|k ha|rus membua|t pernya|ta|a|n ya|ng sebena|r bena|rnya| da|la|m sura|t a|ta|u dokumen tersebut.

Menurut pa|k Sa|rwondo sela|ku nota|ris ka|bupa|ten Sukoha|rjo bila| terja|di sengketa| pa|da| perja|njia|n ya|ng diwa|a|rmerking a|ta|s sura|t a|ta|u perja|njia|n ya|ng tela|h dida|fta|rka|n nota|ris. Nota|ris memiliki keterba|ta|sa|n perta|nggung ja|wa|ba|n ya|itu ha|nya| untuk memberika|n pernya|ta|a|n pembena|ra|n ba|hwa| pa|ra| piha|k ya|ng terika|t da|la|m sura|t a|ta|u dokumen ya|ng diwa|rmerking nota|ris ha|nya| berha|k memberika|n kesa|ksia|n ba|hwa| mema|ng a|da| sura|t a|ta|u dokumen tersebut. Seora|ng nota|ris disini ha|nya|la|h seba|ga|i piha|k la|in a|ta|u piha|k ketiga| ya|ng turut serta| mengeta|hui sura|t a|ta|u dokumen ya|ng tela|h dibua|t da|n disetujui pa|ra| piha|k untuk disepa|ka|ti da|n dida|fta|rka|n dida|la|m buku khusus nota|ris da|n bila|ma|na| a|da| sengketa| nota|ris ha|nya| menja|di sa|nksi

Konsekuensi hukum a|pa|bila| a|da| kepa|lsua|n ta|ngga|l di perja|njia|n ya|ng diwa|a|rmerking a|da|la|h kepa|lsua|n ta|ngga|l da|la|m sebua|h perja|njia|n ya|ng di wa|a|rmerking dia|ngga|p seba|ga|i pema|lsua|n dokumen a|ta|u penipua|n, a|kiba|t da|ri a|da|nya| perbua|ta|n tersebut da|pa|t menca|kup pemba|ta|la|n perja|njia|n, tuntuta|n hukum, da|n sa|nksi pida|na| terha|da|p piha|k ya|ng terliba|t da|la|m tinda|ka|n tersebut.

Risiko kea|ma|na|n terka|it denga|n wa|a|rmerking menurut belia|u da|la|m pra|kteknya| proses wa|a|rmerking rela|tif a|ma|n ka|rena| meliba|tka|n nota|ris ya|ng bertinda|k seba|ga|i piha|k independen ya|ng mengesa|hka|n kea|slia|n dokumen. Na|mun, risiko kea|ma|na|n da|pet muncul a|pa|bila| a|da| kecura|nga|n a|ta|u pema|lsua|n ya|ng meliba|tka|n nota|ris a|ta|u piha|k ya|ng terliba|t da|la|m proses tersebut. Oleh ka|rena| itu, penting untuk memilih nota|ris ya|ng terperca|ya| da|n memeriksa| dokumen denga|n cerma|t sebelum di wa|a|rmerking.

Penga|ruh wa|a|rmerking terha|da|p lega|lita|s sua|tu dokumen menurut belia|u ya|itu Dokumen-dokumen ya|ng diwa|a|rmerk oleh nota|ris memiliki lega|lita|s ya|ng kua|t da|n dia|kui seca|ra| hukum. Nota|ris bertinda|k seba|ga|i sa|ksi ya|ng independen da|n netra|l da|la|m proses pengesa|ha|n dokumen, sehingga| memberika|n kepa|stia|n da|n kea|bsa|ha|n hukum ba|gi pa|ra| piha|k ya|ng terliba|t.

Dokumen-dokumen seperti a|kta| nota|ris, sura|t wa|sia|t, perja|njia|n jua|l beli, da|n la|in seba|ga|inya|, setela|h diwa|a|rmerk oleh nota|ris, menja|di bukti ya|ng sa|h da|n da|pa|t diperta|nggungja|wa|bka|n di ma|ta| hukum. Kebera|da|a|n nota|ris seba|ga|i peja|ba|t ya|ng berwena|ng da|la|m mengesa|hka|n dokumen tersebut memberika|n perlindunga|n hukum ba|gi ma|sya|ra|ka|t.

Penting ba|gi setia|p individu a|ta|u perusa|ha|a|n untuk mema|stika|n ba|hwa| dokumen-dokumen mereka| diwa|a|rmerk oleh nota|ris guna| menja|ga| lega|lita|s da|n kea|bsa|ha|n dokumen tersebut di ma|sa| depa|n.

**KESIMPULA**|**N**

Proses wa|a|rmerking terha|da|p sua|tu perja|njia|n ya|ng dida|sa|rka|n pa|da| 15 a|ya|t 2 huruf b UU No 2 Ta|hun 2014 menera|ngka|n ba|hwa| seora|ng Nota|ris memiliki sa|la|h sa|tu kewena|nga|n untuk membukuka|n sura|t di ba|wa|h ta|nga|n denga|n menda|fta|r da|la|m buku khusus. Pekerja|a|n ini di sebut seba|ga|i penda|fta|ra|n sura|t diba|wa|h ta|nga|n denga|n kode register a|ta|u wa|a|rmerking. Ya|ng ma|na| da|la|m wa|a|rmerking ini, seora|ng Nota|ris a|ka|n menda|fta|rka|n sura|t/dokumen keda|la|m buku penda|fta|ra|n sura|t di ba|wa|h ta|nga|n ya|ng diba|wa| oleh pa|ra| klien kepa|da|nya|. Sura|t/dokumen ya|ng dima|ksud a|ka|n di wa|a|rmerking oleh Nota|ris dibua|t oleh pa|ra| piha|k ya|ng terka|it da|n diba|wa| ke ha|da|pa|n Nota|ris denga|n kondisi tela|h dita|nda|ta|nga|ni oleh pa|ra| piha|k sehingga| sura|t di ba|wa|h ta|nga|n ini bia|sa|nya| suda|h memiliki ta|ngga|l sehingga| a|ka|n berbeda| a|nta|ra| ta|ngga|l pena|nda|ta|nga|na|n da|n ta|ngga|l penda|fta|ra|n sura|t/dokumen.

58

Ta|nggung ja|wa|b nota|ris terha|da|p wa|a|rmerking da|ri sua|tu perja|njia|n ha|nya| menda|fta|rka|n sura|t tersebut ke da|la|m buku wa|a|rmerking mengena|i a|da|nya| sura|t tersebut, teta|pi tida|k pa|da| isi a|ta|u piha|k ya|ng mena|nda| ta|nga|ni a|ta|upun kea|bsa|ha|n ta|nda| ta|nga|nnya|. Pa|sa|l 15 a|ngka| 2 huruf b Unda|ng-unda|ng tenta|ng ja|ba|ta|n nota|ris a|ta|u disingka|t denga|n ka|ta| UUJN, wewena|ng Nota|ris untuk menda|fta|rka|n sura|t di ba|wa|h ta|nga|n da|n menca|ta|tnya| da|la|m buku khusus. Buku khusus tersebut bia|sa| disebut buku da|fta|r sura|t di ba|wa|h ta|nga|n. Kewena|nga|n ini bisa| disebut juga| denga|n istila|h Wa|a|rmerking a|ta|u register.

**DA**|**FTA**|**R PUSTA**|**KA**|

**Buku denga**|**n Editor**

A|djie , Ha|bib. 2009. *Hukum Nota*|*ris Indonesia*|*.* Ba|ndung : Refika| A|dita|ma|

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum A*|*ca*|*ra*| *Perda*|*ta*| *Indonesia*|. Yogya|ka|rta| : Liberty.

Muha|mma|d , A|bdulka|dir. 2014. *Hukum Perda*|*ta*| *Indonesia*|. Ba|ndung : Citra| A|ditya| Ba|kti.

Subekti. 1991. *Hukum Perja*|*njia*|*n*. Ja|ka|rta| : Interma|sa|.

A|li, Za|inuddin. 2016. *Metode Penelitia*|*n Hukum*. Ja|ka|rta| : Sina|r Gra|fika|.

A|sser-A|nema|-Verda|m.1953. *Mr.C.A*|*sser’s Ha*|*ndleiding tot de beoefening va*|*n het Nederla*|*nds Burgerlijk Recht*. Zwolle: Va|n Bewijs.

N.G. Yuda|ra|. 2006. *Pokok-pokok Pemikira*|*n disekita*|*r keduduka*|*n da*|*n fungi Nota*|*ris serta*| *a*|*kta*| *Nota*|*ris*