**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum,artinya bahwa Negara indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia tahun 1945[[1]](#footnote-1). Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan artiyna hukum perupakan pedoman manusia hidup, bertingkah laku, dan berhubungan dengan sesama manusia dan hukumlah yang mengatur segalakehidupan manusia.Setiap tindakan warga Negara diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, peraturan dan ketentuannya masing-masing. Hukum mangatur dan menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Salah satu bidang hukum adalah bidang hukum pidana yang mengatur tantang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.Sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang mana disertai sanksi (ancaman). Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

Salah isatu itindak ipidana iyang iselalu imejadi isorotan iadalah itindak ipidana ikorupsi idimana itindak ipidana ikorupsi iini iselalu ieksis iterjadi idikalangan ipejabat iNegara, ipejabat iBUMN, imaupun idilingkungan iorang-orang iyang imemiliki ikekuasaan iyang imengunakan ikesempatan itersebut imelakukan itindak ipidana ikorupsi isehingga imenyebabkan ikerugian ipada iperekonomian iNegara iatau ikas iNegara. iInilah iyang imenjadi itantangan itersendiri ibagi ipara ipenegak ihukum ibaik idari ikejaksaan, ikepolisian, idan ikomisi ipemberantasan ikorupsi i(KPK) iagar ibisa imemberatas ikorupsi isampai ikeakar-akarnya.

Korupsi ibukanlah ikata iyang iasing ibagi inegeri iini. iKorupsi idi iNegara ikita isudah i ibisa idikatakan itergolong i*extra-ordinary* i*crime* iatau isering idi isebut idengan ikejahatan iluar ibiasa ikarena itelah imerusak idan imerugikan itidak ihanya iperekonomian iNegara, itetapi italah imelumpuhkan ipilar-pilar ibudaya, imoral, ipolitik, idan itatanan ihukum inasional. iKorupsi imampu imelumpuhkan ipembangunan iNegara.Dalam imasyarakat, itindak ipidana ikorupsi idapat iditemukan idalam iberbagai imodus iaperandi idan idapat idilakukan ioleh isiapa isaja idari iberbagai iprofesi, istrata isocial idan iekonomi.

Indonesia isebenarnya isudah imempunyai iperaturan imengenai ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi isejak itahun i1971 itentang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi.Namun. iKarena iperaturan iini idianggap isudak itidak imampu ilagi iuntuk imengikuti iperkembangan ihukum idalam imenangani imaka iterbentuklah iUU iNomor i31 itahun i1999 itentang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi, iyang ikemudian idi iubah imelalui iUU iNomor i20 itahun i2001 itentang ipemberantasan i

tindak ipidana ikorupsi iyang idiharapkan idapat imeningkatkan iketerbukaan, itransparasi, idan iakuntabilitas idisetiap iinstansi.[[2]](#footnote-2)

Pasal i2 iayat i(1) iUU iNomor i31 iTahun i1999 ijo. iUU iNomor i i20 itahun i2001 imenjelaskan ibahwa isetiap iorang iyang isecara imelawan ihukum imelakukan iperbuatan imemperkaya idiri-sendiri iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi iyang idapat imerugikan ikeuangan iNegara iatau iperekonomian iNegara. iSelanjutnya ipada ipasal i3 iUU iNomor i31 itahun i1999 ijo. iUU iNomor i20 itahun i2001 ijuga imenjelaskan itentang iperilaku ikoruptif idalam ipenyalahgunaan iwewenang.Pasal-pasal itersebut imenerangkan isecara iterperinci imengenai iperbuatan iyang ibisa idikenakan isanksi ipidana ikarena ikorupsi.

Pasal i3 iUU iNomor i31 iTahun i1999 ijo. iUU iNomor i20 iTahun i2001 imenyatakan isetiap iorang iyang idengan itujuan imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi, imenyalahgunakan ikewenangan, ikesempatan, iatau isarana iyang iada ipadanya ikarena ijabatan iatau ikedudukan iyang idapat imerugikan ikeuangan iNegara iatau iperekonomian iNegara,dipidana ipenjara iatau ipidana ipenjara ipaling isingkat i1 i(satu) itahun idan ipaling ilama i20 i(dua ipuluh) itahun idan iatau idenda ipaling isedikit iRp i50.000.000 i(lima ipuluh ijuta) idan ipaling ibanyak iRp. i1.000.000.000 i(satu imilyar irupiah).

Sangat ipenting iuntuk imenghubungkan istrategi iatau iupaya ipemberantasan ikorupsi idengan imelihat ikarkteristik idari iberbagai ipihak iyang iterlibat iserta ilingkungan idimana imereka ibekerja iatau iberoperasi. iAda ibegitu ibanyak istrategi i

atau iberbagai icara iyang idi isesuaikan idengan ikonteks imasyarakat imaupun iorganisasi iyang iada idalam imasyarakat. iDi iIndonesia ikorupsi ibisa idikatakan isudah imenjadi ibudaya ikarna ikejahatan itersebut idilakukan iturun itemurun ioleh ipejabat iNegara iyang imengunakan ikesempatan idalam ijabatannya.Untuk imemberantas ikorupsi idi iIndonesia iseminimal imungkin itidak ihanya imelihat idari ihukuman iyang idijatuhkan itetapi iada ifaktor ipenting iyang iharus idikejar idalam imemberantas itindak ipidana ikorupsi iyaitu ibagaimana imengembalikan iaset ihasil ikejahatan.

Orientasi ipenegakan ihukum itindak ipidana ikorupsi idi iIndonesia iyang idiinginkan ioleh imasyarakat ibaru isebatas ihukuman iartinya ibahwa imasyarakat iseakan-akan i isudah ipuas idengan ipidana iyang idijatuhi idengan ihukuman iyang iberat, ipadahal itidak iada imanfaatnya iketika ipelaku ikejahatan ikorupsi idijatuhi ipidana iyang iberat ikecuali ipelaku ipidana itersebut imenderita itetapi ibagaimana idengan iuang iyang isudah idia iambil iyang iseharusnya iuang itersebut isemaksimal imungkin idikembalikan.Korupsi iterus imeningkat isetiap itahunnya, ibaik idari ijumlah ikasus iyang imerugikan ikeuangan iatau ikas iNegara imaupun idari isegi ikualitas itindak ipidana itersebut iguna imenguntungkan idiri isendiri iatau iorang ilain.

Oleh ikarena ipermasalahan itersebut, ipenulis imencoba imengkaji iyang iserupa idengan ipenjelasan idiatas, iyaitu ikorupsi iyang idilakukan ioleh iASN, idalam ikasus iini ikepala idesa iyang imengunakan ianggaran idesa iyang iseharusnya idigunakan iuntuk ipembangunan iserabi imasjid, iBumDes,, idan iperbuatan ijalan idan ijembatan inamun idigunakan iuntuk ikeperluan ipribadinya. iTerdakwa ibernama iWASITO ididakwa imelakukan itindak ipidana ikorupsi iyang idilakukan iuntuk imemperkaya idiri isendiri. iDakwaan iprimair idengan ipasal i2 iayat i(1) ijo. iPasal i18 i

Undang-undang iNomor i31 itahun i1999 itentang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi isebagaimana idiubah idengan iUndag-undang iNomor i20 itahun i2001 itentang iperubahan iatas iUndang-undang iNomor i31 itahun i1999 itentang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi. iDakwaan isubsidair ipasal i3 ijo ipasal i18 iUndang-undang iNomor i31 itahun i1999 itentang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi isebagaimana idiubah idengan iUndag-undang iNomor i20 itahun i2001 itentang iperubahan iatas iUndang-undang iNomor i31 itahun i1999 itentang ipemberantasan itindak ipidana ikorupsi.

Pada iputusan iNomor i: iPDS-01/PCTAN/10/2021 iterdakwa idinyatakan itidak iterbukti isecara isah idan imayakinkan ibersalah imelakuan itindak ipidana isebagaimana iyang ididakwakan idalam idakwaan iprimair. iMenyatakan iterdakwa iWASITO itelah iterbukti isecara isah idan imeyakinkan ibersalah imelakukan itindak ipidana?korupsi? isebagaimana idakwaam isubsidair. iMenjatuhkan ipidana ikepada iterdakwa ioleh ikarena iitu idengan ipidana i1 i(satu) itahun idan i6 i(enam) ibulan iserta idenda isebesar iRp. i50.000.000.00,- i(lima ipuluh ijuta irupiah) idengan iketentuan iapabila ipidana idenda itersebut itidak idibayar imaka idiganti idengan ikurungan iselama i1(satu) ibulan.

Perbuatan iyang idilakukan ipada ipokoknya imengunakan idana idesa iyang iseharusnya idigunakan iuntuk ipembangunan iserabi imasjid, iBumDes,, idan iperbuatan ijalan idan ijembatan itetapi idigunakan iuntuk ikegiatan ilomba idesa idan isisanya idigunakan iuntuk ikeperluan ipribadinya. iPerbuatan iterdakwa ididakwa imemperkaya iatau imenguntungkan idiri isendiri idan imerugikan ikeuangan iNegara isebesar iRp. i176.737.469.00 i(seratus itujuh ipuluh ienam ijuta itujuh iratus itujuh iempat i

enam iSembilan irupiah). iNamun, ikerugian iNegara idikembalikan imelalui ikejaksaan inegeri ipacitan isebelum isidang iselesai idan imenjadi ipertimbangan ihakim iuntuk imemutus iterdakwa iWASITO ikarna itelah iberi’tikad ibaik idan imeringankan iputusannya.

Dari iuraian idiatas, imaka ipenulis itertarik imelakukan ipenelitian iterhadap iputusan iini iyaitu iapakah isudah itepat ipasal iyang idikenakan ipada iterdakwa isebagai iKepala iDesa, idan iapakah ipasal iyang idijatuhkan ikepada iterdakwa isudak isesuai. iBerdasarkan iuraian ilatar ibelakang itersebut ipenulis itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian idan ihasilnya iakan idituangkan idalam ikarya itulis idengan ijudul i: iTindak iPidana iKorupsi idan iPertanggungjawaban ipidana i(analisis iputusan iNomor i91/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn iSby).

B.Rumusan iMasalah

Berangkat idari irumusan ilatar ibelakang idiatas, imaka irumusan imasalah isebagai iberikut:

1. Apa iyang imembedakan iantara i“perbuatan imelawan ihukum idan ipenyalagunaan iwewenang” idalam itindak ipidana ikorupsi…?
2. Bagaimana ikonsistensi ihakim idalam ipenerapan iputusan iperkara ipidana i“perbuatan imelawan ihukum idan ipenyalahgunaan iwewenang” idalam itindak ipidana ikorupsi…?
3. Tujuan iPenelitian
4. Untuk imengetahui iperbedaan iantara i“perbuatan imelawan ihukum idan ipenyalahgunaan iwewenang” idalam itindak ipidana ikorupsi.
5. Untuk imengetahui ibagaimana ikonsistensi ihakim idalam ipenerapan iputusan iperkara ipidana i“perbuatan imelawan ihukum idan ipenyalagunaan iwewenang” idalam itindak ipidana ikorupsi.

D. iManfaat iPenelitian

Kegunaan ipenelitian iyang idiharapkan idari ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i:

1. Sebagai iinformasi ibagai ikalangan imahasiswa, ikalangan iintelektual iyang iberniat imempelajari, imengetahui, idan imengkaji ilebih ilanjut imengenai iproses ihukum iyang iditulis idalam ipenelitian iini.
2. Secara iteoristis, ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan iinformasi idalam iperkembangan iilmu ihukum iyang iberkaitan idengan imasalah iyang idibahas idalam ipenelitian iini.
3. Secara ipraktis, idapat imemberikan ijawaban iatas ipermasalahan iyang iditeliti. iDan idari ihasil ipenelitian iini idapat imenjadi imasukan ibagi ipraktisi ihukum isehingga idapat idijadikan idasar iberfikir idan ibertindak ibagi iaparat-aparat ihukum.
4. Bagi ipenulis, isebagai iproses ipembelajaran iyang iberharga idalam ipenulisan ikarya iilmiah, isealigus ihasil ipenelitian iini isebagai ibahan ipustaka ibagi ipenulis iutamanya idapat idipergunakan iuntuk imengkaji ilebih ilenjut itentang ihukum ipidana.

E.METODE iPENELITIAN

Metode ipenelitian iadalah isuatu iusaha iuntuk imenemukan, idan imenguji ikebenaran isuatu ipengetahuan, iusaha imana iyang imengunakan imetode isecara iilmiah. iDalam imetode ipenelitian, ikhususnya ipenelitian itentang ikejahatan itindak ipidana ikorupsi iharus imemiliki isasaran iutama iyang ibertujuan iuntuk imenguraikan iyang imenjadi ilatar ibelakang idari isetiap ilangkah idalam iproses iyang ilazim idi itempuh idalam ikegiatan ipenelitian ikejahatan itindak ipidana ikorupsi iyang ikemudian imemberikan ialternatif-alternatif idan ipetunjuk idalam ipenulisan iskripsi, iantara iteori idan ipraktif ilapangan[[3]](#footnote-3).

Untuk iitu ipeneliti imembagi imetode ipenelitian iini idalam ibeberapa ibagian, iantara ilain i:

1. Metode ipendekatan

Metode ipendekatan iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipendeketan iyuridis inormatif, iyaitu inormatif idimana ihukum idikonsepkan isebagai iapa iyang itertulis idalam iperaturan iperundang-undangan i(law iin ibooks) iatau i ihukum iyang idikonsepkan isebagai ikaidah iatau inorma iyang imerupakan ipatokan iberprilaku imanusia iyang idianggap ipantas. iPenelitian ihukum inormatif iini ididasarkan ikepada ibahan ihukum iprimer idan iskunder, iyaitu ipenelitian iyang imengacu ikepada inorma-norma iyang iterdapat idalam iperaturan iperundang-undangan.

1. Jenis idan isumber ibahan ihukum

Dalam ipenelitian itulisan iyang imengunakan ipendekatan inormative,maka ibahan iyang idigunakan idiperoleh imelalui ipenelusuran ibahan ihukum iatau istudi ipustaka iterhadap ibahan ihukum iprimer, iskunder, idan itarsier

1. Bahan ihukum iprimer iyaitu ibahan ihukum iyang iterdiri iaturan ihukum inasional iyang idiurut iberdasarkan ihierarki, imulai idari iundang-undang idasar i1945, iundang-undang, iperaturan ipemerintah, idan iaturan ilain idibawah iundang-undang.
2. Bahan ihukum isekunder iyaitu ibahan ihukum iyang idiperoleh idari ibuku iteks, ijurnal-jurnal iasing, ipendapat ipara isarjana,. iKasus-kasus ihukum, iserta isymposium iyang idilakukan ipara ipakaryang iterkait idengan itindak ipidana ikorupsi.
3. Bahan ihukum itersier iyaitu ibahan iyang imemberikan ipetunjuk iatau ipenjelasan ibermakna iterhadap ibahan ihukum iprimer idan isekunder, iseperti ikamus ihukum, iensiklopedia, idan ilain-lain. iSumber ihukum idiperoleh idari iperpustakaan, iBrowsing, ibuku-buku, iundang-undangn iperaturan-peraturan, iserta ipendapat ipara iahli.
4. Spesifikasi ipenelitian

Spesifikasi ipenelitian idata imerupakan ilangkah iterakhir idalam isuatu ikegiatan ipenelitian. iYang idimaksud idengan ianalisis iyaitu iproses ipengumpulan idata iyang iberdasarkan iatas isegala idata iyang isudah idi iolah. iAnalisis idata iini imerupakan ipenjelasan idari ihasil-hasil ipenelitian i

yang idi iperoleh. iMetode ianalis iyang idigunakan ipeneliti iadalah ikualitatif. iPenelitian iini ibertujuan imengambarkan isecara iakurat idan isistematis iyang idiperoleh, idimana idengan imetode iini idiharapkan iakan imemperoleh ijawaban imengenai ipokok ipermasalahan idari ipenelitian iini. iDalam ihal iini ipeneliti iakan imempelajari itentang ikejahatan itindak ipidana ikorupsi iyang iselanjutnya idi ianalisis iuntuk imencapai ikejelasan imasalah iyang iakan idibahas idan ihasilnya iberupa ibentuk ipenelitian iskripsi.

F. i iKajian ipusaka

Korupsi

Istilah ikorupsi iberasal idari ibahasa iatin iyaitu i“*corupive*” iatau i“*coruptus*”. iKata icorruption iberasal idari ikata icorrummpore i(suatu ikata ilatin iyang itua). iDari ibahasa ilain iinilah iyang ikemudian idiikuti idalam ibahasa ierofa iseperti iinggris i: icorruption, icorruo; iprancis i: icorruption; iBelanda i: icorruptive i(korrupie). iDalam iensikopedia iIndonesia idisebutkan ibahwa ikorupsi i( idari ilatin icorruption i= ipenyuapan; idan icorrumpore i= imerusak). iYaitu igejala ibahwa ipara ipejabat ibadan-badan iNegara imenyalahgunakan iterjadinya ipenyuapan, ipemalsuan, iserta iketidak iberesan ilainnya[[4]](#footnote-4).

Secara ietimologi ikorupsi ibermakna iorang-orang iyang imemiliki ikekuasaan iberkeinginan imelakukan ikecurangan isecara itidak isah iuntuk imemperoleh iuang i

atau ikeuntungan ipribadi i*(derog* i*(esp* i*of* i*people* i*with* i*authority* i*of* i*fower)* i*wiling* i*to* i*act* i*dishonestly* i*or* i*illegally* i*in* i*return* i*for* i*money* i*or* i*person* i*gain).* iJuga ibermakna ikejahatan, ikerusakan, ikebusukan, ikeburukan, ikecurangan, ipenyimpangan, ikebejatan, iketidakjuuran, imenyuap, ipenipuan, itidak ibermoral, ipenyimpangan, idari ikata ikesucia, ikata-kata iatau iucapan iyang imenghina iatau imemfitnah, iseperti iyang iterungkap idalam i*the* i*lexion* i*Webter* i*Distionery:*

*“* i*corruption* i*the* i*act* i*of* i*corrupting,* i*or* i*the* i*state* i*of* i*being* i*corrupt;* i*putrefactive,* i*decomposition,* i*putrid* i*matter,* i*moral* i*percersion;* i*depravity* i*corruption* i*the* i*act* i*of* i*corrupting.* i*Or* i*the* i*state* i*of* i*being* i*corrupt;* i*putrefactive,* i*decomposition,* i*putrid* i*matter,* i*moral* i*perversion;* i*depravity,* i*perversion* i*of* i*integrity,* i*corrupt* i*of* i*dishonest* i*proceedings;* i*brihry;* i*perversion* i*from* i*a* i*state* i*of* i*purity,* i*debasement,* i*as* i*of* i*a* i*language,* i*a* i*debased* i*from* i*of* i*a* i*word”* i*(the* i*lexion,* i*1987)*

Secara itertimonologis ikorupsi idiistilahkan ioleh iBank ipembangunan iAsia idan ilembaga itranparansi iinternasional isebagai iperilaku-perilaku iorang-orang iyang ibekerja idisektor ipublic iswasta, ibaik ipolitisi imaupun ipengawai inegeri, iyang isecara itidak iwajar idan itidak ilegal imemperkaya idiri iatau imemperkaya iorang ilain, iatau imenyuruh iorang ilain iberbuat iserupa idengan imenyalahgunakan ikewenangan iatau ikedudukan iyang imereka iemban[[5]](#footnote-5).

Pengertian ikorupssi isecara iharfiah idapat iberupa i:

1. Kejahatan, ikebusukan, idapat idisuap, itidak ibermoral, ikebejatan idan iketidakjujuran.
2. Perbuatan iyang iburuk iseperti ipengelapan iuang, ipenerimaan iuang isogok idan isebagainya.

Robbert iKlitgaard imendefinisikan i*“corruption* i*is* i*the* i*abuse* i*of* i*public* i*powes* i*of* i*private* i*benefit”*(korupsi iadalah ipenyalahgunaan ikekuasaan ipublic iuntuk ikeuntungan ipribadi idan igolongan). iTidak iberbeda idengan iyang idikemukakan ioleh iKitgaard, iUnesco iCourier i(1996) imendefinisikan ikorupsi isebagai itindakan ipenyimpangan ijabatan ipublic idemi ikeuntungan idan igolongan i(*misuse* i*of* i*office* i*for* i*personal* i*gain* i). iBegitu ipula ipengakuan ikomisi ipemberantasan ikorupsi i(KPK) ibahwa ikorupsi iadalah isetiap iperilaku iyang imengarah iuntuk imerugikan imasyarakat idan iperilaku iuntuk imemperkaya idiri isendir[[6]](#footnote-6).

G. i iSistematika iPenulisan

untuk imempermudah idalam ipenulisan iskripsi iini, imaka imenggunakan isistematika ipenulisan iskripsi isebagai iberikut i:

BAB i1 i: iPENDAHULUAN

Dalam iBab iini, ipenulis iakan imenguraikan itentang ilatar ibelakang imasalah, itujuan ipenelitian, imanfaat ipenelitian, imetonologi ipenelitian, ikerangka idan isistematika ipenulisan.

BAB iII i:Perbedaan iAntara iPerbuatan iMelawan iHukum iDan iPenyalahgunaan iWewenang iDalam iTindak iPidana iKorupsi

Dalam ipenulisan iini, ipenulis imemberikan igambaran isecara iumum itentang ibentuk iperbuatan imelawan ihukum idan ipenyalahgunaan iwewenang idalam itindak ipidana ikorupsi.

BAB iIII i: iKonsistensi iHakim iDalam iPenerapan iPutusan iPerkara iPidana i“Perbuatan iMelawan iHukum” iDalam iTindak iPidana iKorupsi

Dalam iBab iini, ipenulis iakan imenganalisis ikasus itersebut isecara irinci idan isesuai idengan iUndang-undang iyang iberlaku.

BAB iIV i: iPenutup

Penulis imenyimpulkan iserta imemberikan isaran imengenai ipenetian iyang itelah idibahas idi ibab-bab isebelumnya.

1. Pasal 1ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-2)
3. Amirudin & Zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, 2012 jakarta. Hal 118 [↑](#footnote-ref-3)
4. IGM Nurdjana, Sistem Peradilan pidana dan budaya laten korupsi “ persepektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: putaka belajar, 2010), hal. 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Hakim Muda Harahap,*Ayat-Ayat Korupsi,* (Yogyakarta: Gama Media, 2019), Hal. 11-12. [↑](#footnote-ref-6)