RINGKASAN


Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus diikuti calon mempelai, terutama calon mempelai pria. Persyaratan-persyaratan tersebut secara ketat harus dipenuhi mengingat perkawinan dalam masyarakat hukum adat bukan hanya bersatunya pria dan
wanita, akan tetapi bersatunya dua kerabat menjadi kerabat baru. Persyaratan-persyaratan dan atau larangan kawin yang diatur UU No.1 tahun 1974 (Pasal 6 s.d.11) walaupun ada beberapa perbedaan.

Hukum Perkawinan Suku Dayak Ngaju tidak menghendaki terjadinya perceraian. Perceraian dicegah dengan memberlakukan persyaratan yang berat sebelum perkawinan. Persyaratan serta ketentuan akibat perjanjian diatur dalam perjanjian antara kedua calon pasangan suami istri. Salah satu hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah akibat dari perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Diantara pokok-pokok yang diatur dalam hal perceraian adalah tentang harta. Harta-harta dimiliki oleh suami istri adalah harta bawaan (bahasa Dayak Ngaju : Pimbit) dan harta bersama yang diperoleh keduanya selama hidup bersama sebagai suami istri. Pesoalan harta yang menimbulkan konflik adalah harta pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan (bahasa Dayak Ngaju : Tamanang). Apalagi apabila harta tersebut merupakan harta bawaaan yang diperoleh dari warisan orang tua. Permasalahan ini sering menyebabkan perselisihan yang hebat antara kedua kerabat dari kedua suami istri yang tak mempunyai keturunan tersebut.

Persyaratan dan atau larangan serta akibat-akibat dari perceraian yang diatur oleh Hukum Perkawinan Dayak Ngaju diselaraskan dengan persyaratan dan akibat dari perceraian yang diatur oleh-oleh Undang-undang Perkawinan
No.1 Tahun 1974 terdapat beberapa persamaan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur oleh Hukum Adat Dayak Ngaju baik sekali bila dihargai oleh Negara.