Julio 2

LEY NOTARIAL

medular que lo distingue del abogado es su imparcialidad, y en tal
condición debe actuar en un plano superior al de las partes.

Es de vital importancia, pues, la elevación del nivel de capacita-
ción jurídica del notario y su dignificación por la importante fun-
ción social que desempeña en interés de la comunidad puertorriqueña,
en esa doble función de profesional del Derecho como asesor y con-
sejero legal, árbitro de la ley, así como en la de instrumentador de
los documentos que conllevan los actos y negocios jurídicos a los
cuales les da seguridad y certeza con su pericia profesional y bajo
el manto de la fe pública de la cual es depositario.

Entendemos que esta legislación actualiza y esclarece un sin-
número de aspectos de la práctica notarial, orientada a que el no-
tario pueda desempeñar su profesión con probidad, con la compe-
tencia y destreza jurídica necesaria y con la diligencia, el cuidado y
la observación del valor ético de la verdad, que imprime al contenido
de los numerosos documentos que ante él se otorgan.

Decrétese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

TITULO I.—EL NOTARIO Y SUS FUNCIONES

Artículo 1.—
Esta ley se conocerá como la “Ley Notarial de Puerto Rico”.

Artículo 2.—
El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función
pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes,
de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que
ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes espe-
ciales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes,
dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales
tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La fe pública al nota-
rio es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función
personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma,
luar, día y hora del otorgamiento.

Artículo 3.—
El notario estará autorizado para ejercer su función en todo el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En tal función disfrutará
en plena autonomía e independencia, la ejercerá con imparcialidad
y estará bajo la dirección administrativa del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, por conducto de la Oficina de Inspección de Notarías
que por esta ley se crea.
Artículo 4.—
Además de los impedimentos que pudieran existir por ley, será incompatible el cargo de notario con cualquier cargo público cuando medie una prohibición del ejercicio del notariado por el organismo público para el cual desempeña sus funciones. Los organismos públicos notificarán a la Oficina de Inspección de Notarías las prohibiciones que establezcan.

Artículo 5.—
(a) Ningún notario podrá autorizar instrumentos en el que él intervenga como parte o que contenga disposiciones a su favor. Tampoco podrá autorizarlos si alguno de los otorgantes es pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto cuando aquél comparezca en el instrumento en calidad representativa.

(b) No producirán efecto las disposiciones a favor de parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario que autorizó el instrumento público en que se hicieron.

Artículo 6.—
El notario redactará escrituras matrículas, expedirá copias y formará Protocolos. Podrá recibir en depósito los documentos, valores y cantidades que las partes quieran depositar en la notaría como prenda de sus contratos. La admisión de estos depósitos es voluntaria y el notario podrá imponer condiciones al depositante, las cuales se consignarán en el recibo o documento de reaguardo que el notario expida.

TITULO II.—REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL NOTARIADO

Artículo 7.—
Sólo podrán practicar la profesión notarial en el Estado Libre Asociado, quienes estuvieren autorizados para ejercerla actualmente y los abogados que en el futuro fueren admitidos al ejercicio de la profesión que sean miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico, y que en lo sucesivo sean autorizados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para ejercer el notariado.

Todo notario, antes de entrar en el ejercicio de su cargo, presentará juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

48 31 L.P.R.A. sec. 5141.
de esta ley, y además en un Registro que con ese objeto se llevará en la oficina del Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el cual Registro se hará constar también su residencia y la localización de su oficina notarial, debiendo notificar cualquier cambio de residencia o de oficina notarial al mismo funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes de ocurrido.

Artículo 8.—
El Secretario de Estado expedirá para el notario una certificación en la que haga constar: el nombre y residencia del notario, así como su número de colegiado y la fecha en que el Tribunal Supremo le autorizó a ejercer la notaría; la fecha en que registró su firma, rúbrica, signo y sello como notario en el Departamento de Estado y el facsímil de su firma, signo, sello y rúbrica registrados, atestado todo ello por el Secretario de Estado. Será obligación del notario exhibir dicha certificación en una de las paredes de su oficina.

Artículo 9.—
El notario podrá nombrar otro notario para que lo sustituya cuando se ausente de su oficina por cualquier causa que no sea permanente, por un período máximo de tres (3) meses, el cual podrá prorrogarse, previa solicitud al Director de Inspección de Notarías, por tres (3) meses adicionales, de demostrarse justa causa.

Tanto el notario como su sustituto deberán notificar a la Oficina de Inspección de Notarías en un mismo escrito y bajo sus firmas la sustitución.

El notario no podrá autorizar documentos matrices a nombre del notario sustituido. Este será responsable de la custodia y conservación de los Protocolos del sustituido y como tal podrá expedir copias certificadas.

TITULO III.—DEBERES DEL NOTARIO

Artículo 10.—
Será deber de todo notario adherir y cancelar en cada escritura original que otorgare y en las copias certificadas que de ella se expidieren los correspondientes sellos de Rentas Internas y un sello que el Colegio de Abogados de Puerto Rico adoptará y expedirá por valor de un dólar ($1.00) cuyo producto de venta ingresará en los fondos de dicho Colegio.

Seren anulable o ineficaz la escritura o las copias certificadas de la misma cuando no se hubieren adherido los sellos correspondientes. No obstante, cualquiera de las partes en el documento podrá entregar al funcionario correspondiente el importe de dichos derechos, sin perjuicio a lo dispuesto en el párrafo quinto del Artículo 7 de esta ley.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico vendrá obligado a destinar cuando menos una tercera (1/3) parte del total de los ingresos que se devengan por concepto del sello notarial a programas de servicios a la comunidad, tales como asistencia legal gratuita a los indigentes, programas de educación legal continuada a los abogados y a los propios notarios. El Colegio vendrá obligado a rendir un informe anual no más tarde del mes de febrero ante el Tribunal Supremo especificando los ingresos por tal concepto en el año anterior, su utilización y sobrante.

Los notarios de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, Servicios Legales de San Juan y cualquier otra entidad u organización sin fines de lucro, certificada por el Secretario de Justicia, cuyas funciones y propósitos sean similares a las de dichas corporaciones, no vendrán obligados a adherir y cancelar los sellos a que se refiere este artículo, cuando otorgaren escrituras de personas indigentes, siguiendo los criterios de elegibilidad establecidos por dichos organismos, pero harán constar tal circunstancia en el documento.

Artículo 11.—
En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe cumplimentar y depositar en la oficina del notario autorizante la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, al momento del otorgamiento o no más tarde de los ocho (8) días siguientes al mismo.

Dicha planilla incluirá la siguiente información:

1) Número, fecha de escritura y negocio jurídico efectuado.
2) Nombre de los comparecientes, con especificación del carácter de su comparecencia y su número de Seguro Social.
3) Número de Propiedad o Catastro.

El número catastral de la propiedad se tomará de la última notificación o recibo contributivo disponible expedido por el Secretario de Hacienda.

Se dispone que la Oficina de Distrito del Negociado de Contribución sobre la Propiedad, Herencia y Donaciones del Departa-
mento de Hacienda de Puerto Rico ofrecerá el número catastral o de codificación dentro de los próximos siete (7) días siguientes de ser solicitado. De no ser posible, deberá expedir certificación negativa haciendo constar las razones por las cuales no puede ofrecer el número solicitado. Esta certificación deberá remitirse al Secretario de Hacienda en unión a la planilla informativa.

(4) Datos registrales del inmueble incluyendo folio, tomo, número de finca y pueblo.

(5) Precio de la transacción.

(6) Tipo de estructura, de ser aplicable.

(7) Tipo de propiedad y su localización y dirección.

Dicha planilla deberá ser firmada por el transmite, o por quien segregue o agrupe, quien certificará mediante su firma y su responsabilidad la veracidad de la información suministrada.

Será obligación de los notarios remitir durante los primeros diez (10) días de cada mes al Departamento de Hacienda las planillas correspondientes a las escrituras otorgadas ante ellos durante el mes anterior.

Artículo 12.— Los notarios remitirán a la Oficina del Director de Inspección de Notarías de Puerto Rico un índice mensual sobre sus actividades notariales, no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado, en el que harán constar respecto a las escrituras matrículas y los testimonios por ellos autorizados en el mes precedente, los números de orden de éstos, los nombres de los comparecientes, la fecha, el objeto del instrumento o del testimonio y el nombre de los testigos, de haber comparecido alguno.

En dicho informe el notario deberá certificar haber remitido al Departamento de Hacienda las planillas que se requieren remitir a tenor con el Artículo 11 de esta ley.

De no haber tenido actividad notarial durante algún mes, el notario enviará al Inspector de Notarías [sic] un informe negativo para ese mes.

TITULO IV.—DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS

Artículo 13.— Es escritura matriz la original que el notario ha de redactar sobre el contrato o acto sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales, o de conocimiento en su caso, firmada, signada, sellada y rubricada por el mismo notario.

Los instrumentos públicos comprenden las escrituras públicas y las actas, bien sea original o en copia certificada.

Artículo 14.— Los notarios redactarán las escrituras públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes y adaptándola a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia.

Siempre que los otorgantes entreguen al notario proyectos o minutas relativas al acto o contrato que sometan a su autorización, éste lo hará constar así, sin perjuicio de revisarlos y rectificar su redacción con anuencia de aquéllos, al efecto de que expresen clara y concretamente el sentido de las declaraciones de voluntad y los convenios que comprendan.

Artículo 15.— La escritura pública, en adición al negocio jurídico que motiva su otorgamiento y sus antecedentes y a los hechos presenciados y consignados por el notario en la parte expositiva y dispositiva contendrá lo siguiente:

(a) El número de orden que le corresponda en el Protocolo, escrito el mismo en letras al comienzo de la misma.

(b) La calificación del acto o contrato con el nombre conocido que en derecho tenga, salvo que no lo tuviere especial.

(c) El nombre del notario, su vecindad, el sitio donde radica su notaría, así como el día, mes, año y lugar del otorgamiento, que será aquél en que el último de los otorgantes firme el documento, si no hubiese testigos instrumentales.

(d) El nombre y apellido o apellidos, según fuere el caso, la edad o mayoridad, estado civil, profesión y vecindad de los otorgantes, su número de Seguro Social, de éstos tenerlo, nombre y circunstancias de los testigos, de haber alguno, según sus dichos. En caso de que cualquiera de estos otorgantes fuera casado, y no sea necesaria la comparecencia del cónyuge, se expresará el nombre y apellido de éste aunque no comparezca al otorgamiento.

(e) La fe expresa del notario de su conocimiento personal de los otorgantes o en su defecto de haberse asegurado de su identidad por los medios establecidos por esta ley, de que a su juicio éstos tienen la capacidad legal necesaria para otorgar el acto o contrato de que se trata y de haberles leído a ellos y a los testigos, en su caso, la escritura o de haber permitido que leyesen a su elección
antes de firmarla, o de la renuncia al derecho que tienen de así hacerlo.

(f) El haberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento las reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento aquellas advertencias que por su importancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse expresamente.

Artículo 16.—

Los otorgantes y los testigos firmarán la escritura y además estamparán las letras iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada una de las hojas del instrumento, las cuales rubricarán y sellará el notario.

Artículo 17.—

Serán medios supletorios de identificación, en defecto del conocimiento personal del notario:

(a) La afirmación de una persona que conozca al otorgante y sea conocida por el notario, siendo aquélla responsable de la identificación y el notario de la identidad del testigo.

(b) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta última dé fe de conocimiento el notario.

(c) La identificación por documento de identidad con retrato y firma, expedido por las autoridades públicas competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de uno de los estados de la Unión, cuyo objeto sea identificar a las personas o por pasaporte debidamente-expedido por autoridad extranjera.

Los testigos de conocimiento serán responsables de la identificación de los otorgantes, igualmente lo será el otorgante que testifique sobre la identidad de otros otorgantes no conocidos por el notario y el notario lo será del conocimiento de tales testigos.

Artículo 18.—

El notario expresará la intervención de los otorgantes, haciendo constar si lo hacen en su propio nombre o en representación de otro, salvo cuando la representación emane de la ley, en cuyo caso se acreditará la investidura del otorgante, excepto que la misma sea de conocimiento general, en cuyo caso podrá tomar el notario conocimiento de ello, haciéndolo así constar.

El representante suscribirá el documento con su propia firma sin que sea necesario que anteponga el nombre de su representado, ni use la firma o razón de la entidad que represente.
ni los parientes del notario o de las partes interesadas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 23.—
Una sola persona bastará como testigo instrumental designada por los otorgantes, si éstos lo requieren o por el notario. Cualquiera de los dos podrá, sin embargo, oponerse a que lo sean determinadas personas.

Artículo 24.—
Cuando al otorgamiento comparecieren testigos, habrá unidad de acto, lo que bajo su fe notarial hará constar el notario en la escritura.

Artículo 25.—
Siempre que cualesquiera de los otorgantes no sepa o no pueda firmar, el notario exigirá que fijen las huellas digitales de sus dos dedos pulgares. Si no los tuviera, de cualesquiera otros, junto a la firma del testigo que a ruego de tal o tales firme y al margen de los demás folios de la escritura, lo cual se hará constar por el notario en la escritura. Si el otorgante u otorgantes carecieren de dedos en las manos, el notario expresará esta circunstancia y dos (2) testigos instrumentales firmarán a su ruego.

Artículo 26.—
No será preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o casos a que se refiera, bastará que consigne una vez al final del documento, que certificará de todo lo contenido en el mismo, para que tal expresión se entienda aplicada a todas las palabras, estipulaciones, manifestaciones y condiciones reales o personales contenidas en el instrumento con arreglo a las leyes.

Artículo 27.—
No podrán usarse guarismos en la expresión de fechas y cantidades, a no ser que también se consignen en letras, exceptuando aquellos incluidos en citas directas. Tampoco podrán usarse abreviaturas ni dejarse espacios en blanco en el texto, y podrán redactarse los originales en manuscritos, siempre que se use tinta indeleble, impresos o en maquinilla con cinta indeleble o por otros mecanismos electrónicos o mecánicos que produzcan documentos indelebles y permanentes.
y la firma del notario. El requirente podrá firmar el acta si así lo desea o si lo requiere el notario.

Artículo 32.—
Se tendrán por no puestas las adiciones, apostillas, enterrregliones, raspaduras y tachaduras en los instrumentos públicos a menos que se salven a continuación del último renglón con la aprobación expresa y la firma de los que deben suscribir el documento.

Se podrán poner, sin embargo, entre paréntesis las palabras equivocadas seguido de la palabra “digo” para hacer constar que no deben leerse aquéllas.

No se reputarán blancos los espacios que resulten al fin de una línea, o cuando en la siguiente empiece un párrafo; pero en este caso deberá cubrirse el blanco con una raya o guión.

Artículo 33.—
Pondrá una parte, en un negocio jurídico, comparecer en escritura pública y efectuar una oferta a ser aceptada por otra parte en distinto documento que podrá ser otorgado en otra fecha y lugar, y ante otro notario.

En este caso la escritura principal en la cual se efectúa la oferta, contendrá también las circunstancias personales de la parte que luego comparecerá en la escritura de adhesión, como sean éstas informadas por la parte compareciente, así como el texto íntegro del negocio jurídico, sin que falte detalle a ser añadido por la escritura de adhesión. Deberá fijar también el plazo dentro del que habrá de otorgarse la escritura de adhesión, sus requisitos y las causas de revocación o caducidad de la oferta, de haberlas.

En la escritura de adhesión, además de cumplirse con los requisitos impuestos por esta ley a los instrumentos públicos, deberá relacionarse con precisión y exactitud unirsele copia certificada de la escritura de oferta a la que se refiere la adhesión, y la declaración del compareciente de que conoce, entiende y acepta la oferta hecha en dicho documento.

El notario ante quien se otorgue o protocolice la escritura de adhesión en caso de ser uno distinto al autorizando de la escritura principal, enviará a este último bajo su fe notarial, copia certificada de dicha escritura personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, y deberá, además, notificar al oferente la aceptación por correo certificado con acuse de recibo. El notario deberá hacer constar mediante nota al margen o al final de esta escritura principal la existencia de la escritura de adhesión, identificando a ésta con su número, fecha y nombre del notario autorizante. Cumplido este requisito se entenderá que el oferente conoce la aceptación de su oferta.

De ser aceptada la oferta fuera de Puerto Rico, el notario autorizante de la escritura de oferta cumplirá con lo aquí mandado al recibir la aceptación en documento auténtico y debidamente hecha, cumpliendo además, con el requisito de protocolización del Artículo 38 de esta ley.

La adhesión puede también efectuarse mediante diligencia en la misma escritura donde conste la oferta, y toda otra información que facilite la identificación y localización del notario autorizante.

Artículo 34.—
Serán nulos los instrumentos públicos:

(1) Que contengan alguna disposición a favor del notario que lo autoric.

(2) En que sean testigos los parientes de las partes en ellos interesadas en el grado de que está prohibido por el Artículo 22 de esta ley, a los parientes o criados del mismo notario.

(3) En que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma del notario.

Artículo 35.—
Serán anulables los instrumentos públicos en que el notario no dé fe del conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia en la forma establecida en el Artículo 17 de esta ley.

Artículo 36.—
Lo dispuesto en los artículos que preceden respecto a la forma de los instrumentos y su nulidad, no es aplicable a los testamentos y demás disposiciones mortis causa, los cuales se rigen por el Código Civil.

Artículo 37.—
Los documentos públicos notariales deberán redactarse en hojas de papel o planas de trece pulgadas de largo por ocho y medio pulgadas de ancho, y por la parte que hayan de encuadernarse tendrán un margen en blanco de veinte milímetros más otro de sesenta milímetros a la izquierda de la escritura y a la derecha un canto o margen de tres milímetros. Si se usare el reverso de la hoja, los márgenes del reverso coincidirán totalmente con los del anverso.
Artículo 38.—
Para que tenga eficacia de un instrumento público todo documento notarial otorgado fuera de Puerto Rico deberá ser previamente protocolizado, siendo obligación del notario cancelar los mismos derechos arancelarios, como si hubiera sido otorgado originalmente en Puerto Rico.

No será necesaria la protocolización de certificaciones expedidas fuera de Puerto Rico de las resoluciones adoptadas por una Junta de Directores de una entidad bancaria, corporación o fideicomiso; pero las mismas deberán ser debidamente autenticadas ante notario y legalizada la firma del notario.

TITULO V.—DE LAS COPIAS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 39.—
Una copia certificada es el traslado literal, total o parcial que de un documento otorgado ante notario, que libre éste o el que tenga legalmente a cargo su Protocolo, con certificación respecto a la exactitud del contenido y al número de folios que contenga el documento, así como la firma, signo y rúbrica y, en todos los folios, el sello y rúbrica del notario autorizando.

Artículo 40.—
El notario podrá, a instancia de parte, expedir copias parciales de documentos que consten en su Protocolo haciendo constar bajo su responsabilidad que en lo emitido no hay nada que ampliese, restrinja, modifique o condicione lo inserto.

Artículo 41.—
Al librarse una copia certificada, el notario consignará en la escritura matriz por nota firmada el nombre de la persona a quien se haya librado y la fecha, y el número que le corresponda a la copia según las ya expedidas. Tales datos aparecerán en las copias.

Artículo 42.—
Cuando a la escritura matriz se haya incorporado otro documento, en la copia que se expida deberá sellarse y rubricarse por el notario cada hoja del mismo y asimismo deberá el notario certificar que es copia fiel y exacta del original unido a la matriz.

Artículo 43.—
Además de los otorgantes, sus representantes y causahabientes, tienen derecho a obtener copias, en cualquier tiempo, todas las pers-

sonas a cuyo favor resulte de la escritura algún derecho, ya sea directamente, ya adquirido por acto distinto de ella y quienes acrediten a juicio del notario o Archivero Notarial concernido tener interés legítimo en el documento, salvo de testamentos antes de la muerte del testador.

Artículo 44.—
Denegada la expedición de la copia por el notario se podrá acudir formalmente o informalmente ante el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, quien oyendo al propio notario y al querellante dictará lo que proceda. Si la decisión fuese ordenando la expedición de la copia, el notario lo hará constar en la nota de expedición de la copia en la escritura matriz y en la nota de certificación de la misma copia. Tal resolución podrá hacerse en una forma breve y concisa y se le notificará al notario.

Contra la negativa del notario confirmada por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías se podrá reclamar ante la Sala competente del Tribunal Superior. Dicha Sala luego de examinar los argumentos de la persona solicitante y la resolución del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, con o sin vista, podrá ordenar la expedición de la copia o confirmar la denegación. Tal resolución será revisable mediante certiorari ante el Tribunal Supremo.

Artículo 45.—
Se facilita al notario a expedir copias certificadas, fotográficas o copias reproducidas por cualquier otro medio electrónico, de escrituras matrías, las cuales una vez certificadas por el notario serán consideradas válidas para todos los efectos legales.

Artículo 46.—
Los notarios podrán expedir copias simples de documentos matrías a solicitud de las mismas personas con derecho a solicitar copias certificadas pero sin garantía por la transcripción del instrumento. Tales copias no llevarán firma, sello o rúbrica, ni de su saca se pondrá nota al margen de la escritura matriz.

Podrá el notario dar lectura del contenido de documentos de su Protocolo a quienes demuestren, a su juicio, interés legítimo según lo dispuesto en el Artículo 43 de esta ley.

TITULO VI.—PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 47.—
Es el Protocolo la colección ordenada de escrituras matrías y
actas autorizadas durante un año natural por el notario, así como los documentos que se le incorporen.

El Protocolo será secreto y sólo podrá ser examinado según lo dispuesto en esta ley o por mandato judicial expedido conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 48.—Los Protocolos pertenecen al Estado. Los notarios los conservarán con arreglo a lo dispuesto en esta ley, siendo responsables de su integridad. Si se deteriorasen o perdiesen por falta de diligencia, los repondrán a sus expensas, pudiendo el Tribunal Supremo imponer también a su discreción las sanciones establecidas en el Artículo 62. Si hubiere motivo para sospechar la comisión de un delito se informará de ello a la autoridad competente para que se tome la acción que corresponda.

Artículo 49.—Todas las hojas del Protocolo, incluyendo sus anexos, irán foliadas en la parte superior derecha en forma permanente con el número que les pertenezca por su orden, en guarismos. Cada folio llevará el número que le corresponda según las páginas que contenga el documento.

Artículo 50.—La primera cara del primer documento de cada documento de cada Protocolo se rotulará del modo siguiente:

“Protocolo de instrumentos públicos correspondientes al año (tal).”

Del mismo modo se cerrará cada Protocolo en el último día de cada año natural, autorizando el notario la siguiente nota, a continuación de la página final del último instrumento protocolado:

“Concluye el Protocolo del año (tal) que contiene (tanto) instrumentos públicos y (tanto) folios autorizados por mí, el infrascrito notario, de lo que certifico.”

Estas notas, tanto las de apertura como las de cierre del Protocolo deberán ser firmadas, signadas, selladas, rubricadas y fechadas por el notario autorizante.

Artículo 51.—De tener más de un tomo el Protocolo para algún año, cada tomo adicional se abrirá con la siguiente nota:

Julio 2

LEY NOTARIAL

“Comienza el tomo (tanto) de mi Protocolo de instrumentos públicos correspondiente al año (tal).”

Asimismo cada tomo adicional que no sea el último deberá también cerrarse con la siguiente nota:

“Termina el (tanto) tomo de mi Protocolo de instrumentos públicos que consta de (tantos) instrumentos y (tantos) folios.”

Artículo 52.—En el segundo mes de cada año, deberán quedar encuadernados los Protocolos del año anterior con sus correspondientes índices de contenido para cada tomo. Dichos índices se harán por orden de instrumentos y deberán incluir el nombre completo de los competentes, el nombre de la persona representada, de ser éste el caso, la fecha y lugar del otorgamiento, el negocio jurídico realizado y los números de los folios que incluye el mismo.

No obstante lo anterior, podrán los notarios insertar en el Protocolo otros índices que convenga a sus prácticas y usos como tales.

Artículo 53.—El Protocolo no podrá ser extraído de la oficina que se custodie, a no ser por decreto judicial, o por autorización de la Oficina de Inspección de Notarías.

Artículo 54.—Cuando la oficina del notario se halle instalada en un edificio construido en madera o construcción mixta [sic] deberá esta oficina estar provista de cajas de acero o hierro a prueba de fuego, para guardar en ellas los Protocolos.

Artículo 55.—En caso de inutilizarse o perderse el todo o parte de un Protocolo el notario dará cuenta al Juez Presidente del Tribunal Supremo, quien ordenará reconstruir, con citación de partes, el oportuno expediente. Se cotejarán los índices y libros y examinará cuantos antecedentes fueren necesarios, procurando que se reponga en lo posible lo que se haya inutilizado o destruido. El Tribunal Supremo, a recomendación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías aprobará el expediente.

TÍTULO VII.—TESTIMONIO O DECLARACIONES DE AUTENTICIDAD

Artículo 56.—Podrá el notario, a requerimiento de parte interesada, dar testi-
monio de fe en un documento no matriz, de la legitimación de las firmas que en él aparezcan, siempre que no se trate de actos comprendidos en los incisos (1) al (6) del Artículo 1232 del Código Civil vigente, de que es traducción o copia fiel y exacta de cualquier documento que no obre en su Protocolo, o en general, de la identidad de cualquier objeto o cosa.

Sólo los notarios podrán dar testimonio de hechos, actos o contratos de mero interés particular sin perjuicio de lo dispuesto en cualesquiera leyes vigentes. Las declaraciones de autenticidad podrán comprender o no el juramento.

No podrán los notarios autorizar testimonios en los casos comprendidos en el Artículo 6 de esta ley.

El notario no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento privado de cuyas firmas legitime.

Artículo 57.—
Las fórmulas a utilizarse en los testimonios serán breves y sencillas, y comprenderán la autenticidad del acto, expresando siempre el notario que conoce personalmente a los firmantes o al testigo de conocimiento, o haciendo constar que ha suplido su conocimiento personal en la forma señalada en el Artículo 17 de esta ley.

En caso de que los interesados no sepan o no puedan leer o firmar se aplicarán las mismas normas de la escritura pública.

Artículo 58.—
Los testimonios llevarán una numeración sucesiva y continua y serán encabezados por el número que les corresponda, que será correlativo al de la inscripción en el Registro que más adelante se establece.

Artículo 59.—
Los notarios llevarán un Registro de Testimonios en notas concisas fechadas, numeradas, selladas y suscritas por ellos haciendo constar el nombre de los otorgantes y una relación sucinta del acto autenticado.

El Registro de Testimonios se llevará en libros debidamente encuadernados, con sus páginas numeradas sucesivamente, de no más de quinientos (500) hojas.

Artículo 60.—
Será nulo el testimonio, no incluido en el índice, que no lleve la
plimiento de esta ley, la cancelación de derechos o cualquier otra ley relacionada con las formalidades de los instrumentos o documentos, el Inspector deberá hacerlo constar en su informe haciendo una breve exposición de los hechos y de las razones en que se funda la controversia. Dicho informe será remitido a la Sala del Tribunal Superior, sin pago de derechos o impuestos de alguna clase para que oyendo al Inspector y al notario resuelva la controversia. La resolución recaída podrá ser revisada por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari interpuesto dentro de los treinta (30) días siguientes a ser notificados, todo ello sujeto a lo dispuesto en el Artículo 65 de esta ley.

Artículo 64.—

En caso de fallecimiento o incapacidad mental o física de carácter permanente de un notario, o cuando cesare voluntariamente o forzosamente en el desempeño de su ministerio, o en el caso de que la entidad aseguradora solicitare la terminación de la fianza, o cuando acepte un nombramiento de carácter permanente por cualquier cargo judicial o ejecutivo, el ejercicio del cual sea incompatible con el libre ejercicio de la profesión de abogado o de notario de acuerdo a las leyes de Puerto Rico, será dejar del notario, de sus herederos, sucesores o causahabientes, entregar dentro de treinta (30) días, sus Protocolos y Registros de Testimonios, debidamente encuadernados a la Oficina de Inspección de Notarías con el fin de que sean inspeccionados.

Si no verificare dicha entrega voluntariamente, dentro del indicado término, el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá dictar las órdenes correspondientes a tal efecto.

Una vez inspeccionados y aprobados los Protocolos entregados a tenor con este artículo, los mismos deberán ponerse bajo la custodia del Archivero Notarial del distrito correspondiente.

Artículo 65.—

Ningún notario podrá ser disciplinado, separado o suspendido de la Notaría excepto mediante procedimiento que cumpla en todas sus etapas con todas las garantías del debido proceso de ley, tanto en lo procesal como en lo sustantivo.

Artículo 66.—

Una vez examinados los Protocolos y los Registros de Testimonios, por los motivos establecidos en el Artículo 64, serán entregados por el Inspector al Archivero General del distrito correspondiente dándose cumplimiento al Artículo 69(d) en cuanto a los...

Regional de Testimonios cuyos affidavitaw tuvieran menos de treinta (30) años. Si del examen practicado resultare que se han dejado de adquirir las estampillas de Rentas Internas, las estampillas del im- puesto notarial o de Asistencia Legal correspondientes, el Procura- dor General deberá proceder a demandar el rembolso de las cantidades pendientes, del notario, de sus herederos, sucesores o causa- habientes, o de sus fiadores, para beneficio del Estado y del Colegio de Abogados y para Asistencia Legal, debiendo informar al Juez Presidente del resultado de dichas gestiones.

Cuando haya cesado la incapacidad del notario o cuando haya cesado en el desempeño del cargo judicial o ejecutivo que hubiera estado desempeñando, previa orden al efecto, al Archivero General del distrito le restituirá sus Protocolos, si volviera a incorporarse al ejercicio de la Notaría y así lo solicitase el notario.

Artículo 67.—

El territorio del Estado Libre Asociado se dividirá en los siguientes distritos notariales compresivos de la demarcación correspondientes a las Salas del Tribunal Superior con sus cabeceras en San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, Caguas, Bayamón, Aibonito, Utuado, Carolina, debiendo residir en cada una de esas cabeceras el respectivo Archivero General que será un notario nombrado por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, excepto lo que más adelante se dispone respecto al Archivero Notarial de San Juan. El Juez Presidente del Tribunal Supremo resolverá todo lo concerniente a dichos archivos, y sobre las renuncias y vacantes de los archiveros de protocolos, y tomará las medidas que creyere oportunas en todo lo relativo a los archivos generales. El Juez Presidente podrá delegar en el Director de la Oficina de Inspección de Notarías las facultades sobre esta materia que estime conveniente.

Los Archiveros Generales de Distritos y, en el caso del Distrito Notarial de San Juan, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías podrá expedir copias literales, totales o parciales, manuscritas, mecanografiadas, fotográficas o fotostáticas o copias reproducidas por cualquier otro medio electrónico de reproducción diseñado para obtener una reproducción exacta de un original, de las escrituras matrices bajo su custodia y mediante el pago del costo de reproducción de dichas copias más los honorarios que prescribe el arancel para la expedición de copias y el pago de los correspondien- tes sellos de Rentas Internas requeridas por ley. En el Archivo
General de San Juan los honorarios se pagarán mediante comprobantes expedidos por el colector de Rentas Internas en adición a los sellos de Rentas Internas que deberán cancelarse en las copias de las escrituras.

Las copias así expedidas de cualquier escritura, debidamente certificadas por el Archivero General de Distrito, o por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías en el caso del Archivo del Distrito Notarial de San Juan, serán admisibles en evidencia.

Las personas que en la actualidad desempeñan los cargos de Archiveros Generales continuarán desempeñando sus puestos mientras observen buena conducta o renuncien o hasta que sean destituidos por cualquier causa.

El funcionamiento del Archivo Notarial de San Juan estará a cargo del Director de Inspección de Notarías como archivero. Todos los gastos de operación que conlleva el funcionamiento del mencionado Archivo Notarial de San Juan, y los gastos de supervisión de los demás Archivos Notariales de Distrito, deberán figurar en el presupuesto anual de gastos del Tribunal Supremo.

Artículo 68.—

Los funcionarios de la actual Oficina de Inspección de Notarías continuarán desempeñando sus cargos con las mismas prerrogativas mientras observen buena conducta, no renuncien o no sean destituidos por cualquier causa justificada.

TITULO IX.—ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

Artículo 69.—

(a) Se autoriza el traslado al Archivo General de Puerto Rico de los Protocolos Notariales que se conserven en los Archivos de Protocolos Notariales de Puerto Rico, que al momento de la vigencia de esta ley tengan más de sesenta (60) años de existencia. Se autoriza además el traslado al Archivo General de Puerto Rico, en el futuro, de aquellos Protocolos que vayan con el transcurso del tiempo, alcanzando ese límite de antigüedad.

(b) El Archivo General de Puerto Rico será custodio de los Protocolos Notariales que sean trasladados al Archivo General de Puerto Rico de conformidad con el Apartado (a) de este artículo. Será deber del Archivo General tomar medidas necesarias para asegurar la debida conservación de los Protocolos que sean puestos bajo su custodia debiendo conservarlos siempre en su forma y ordenación original.

(c) Los Protocolos a que se refiere este artículo seguirán siendo secretos de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En cuanto a investigadores históricos bona fide, el Archivero General de Puerto Rico establecerá, mediante reglamento al efecto, las normas necesarias para establecer su condición y autorizar las investigaciones.

(d) El Archivero Notarial del Distrito de San Juan queda facultado, con exclusión de cualquier otro funcionario, para expedir copias de las escrituras que obren en los Protocolos a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, incluso en los casos de Protocolos trasladados al Archivo General de Puerto Rico o de aquellos documentos que mantenga bajo su custodia y de los que temporalmente tenga bajo su custodia el Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

Previa autorización del funcionario designado para administrar y reglamentar en la Rama Judicial el Programa de Administración de Documentos Públicos, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías podrá permitir la destrucción de todos aquellos Registros de Testimonios cuyo último asiento tenga más de treinta (30) años de existencia y que se encuentren depositados en el Archivo de cada Distrito Notarial.

De igual forma el Director de Inspección de Notarías podrá autorizar a los notarios a que destruyan cualquier libro de testimonios cuyo último testimonio tenga más de treinta (30) años. Dicha autorización deberá expedirse por escrito. No podrá destruirse ningún registro que no haya sido previamente examinado y aprobado por un Inspector de Protocolos. Una vez autorizada la destrucción de dichos registros, el notario podrá conservarlos en su poder, si lo desea, pero no serán recibidos en ningún Archivo Notarial, salvo que el Tribunal Supremo así lo ordenase.

Artículo 70.—

Los Notarios Archiveros podrán ser corregidos disciplinariamente por iguales causas y en la misma forma que pueden serlo los notarios, sin menoscabo de lo dispuesto en el Código Penal.51

TITULO X.—REGISTRO DE TESTAMENTOS

Artículo 71.—

Por la presente se crea un Registro de Testamentos, adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías. Las funciones y facultades de dicho Registro serán ejercidas por el Director de la

---

51 33 L.P.R.A. secs. 3001 et seq.
Oficina de Inspección de Notarías bajo la supervisión directa del Juez Presidente del Tribunal Supremo.

Artículo 72.—
El Tribunal Supremo queda facultado para establecer por reglamento todo lo relativo al funcionamiento y operación del Registro de Testamentos que por esta ley se crea en forma no incompatible con las disposiciones de la misma.

Artículo 73.—
Los notarios remitirán por correo certificado con acuse de recibo, al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, o radicarán personalmente ante éste, dentro de las veinticuatro (24) horas a partir de su otorgamiento, no contándose sábados y domingos ni los días feriados decretados por ley, una certificación autorizada por ellos con su firma y sello notarial de cada escritura matriz de otorgamiento, modificación, revocación o ampliación de testamento, o protocolización de testamento ológrafo o cerrado, haciendo constar en dicha certificación el número de la escritura o acta, la fecha, lugar y hora de su otorgamiento, y el nombre y apellido según sea el caso del testador y de los testigos, con sus circunstancias personales según aparezca del documento y cualquier otra información que sea requerida.

Artículo 74.—
Será deber del Director de la Oficina de Inspección de Notarías acusar recibo al notario de dicha certificación y mantener un Registro con el nombre y apellido o apellidos del testador y de las demás circunstancias obrantes en dicha certificación notarial.

Tales certificaciones serán conservadas bajo la custodia de dicho funcionario quien conservará las mismas en el orden que fueron remitidas. Este queda autorizado a certificar bajo su firma y sello oficial a petición por escrito de parte interesada o su abogado, acompañada de sellos de Rentas Internas por tres dólares ($3.00), si se halla anotado el otorgamiento del testamento que se interese.

Podrá también certificar mediante el pago de los mismos derechos, certificar que no aparece de las constancias obrantes en su oficina que la persona designada haya otorgado testamento.

Artículo 75.—
El Tribunal Superior no admitirá ni dará curso a petición alguna sobre declaratoria de herederos que no se presente acompañada de un certificado negativo de la Oficina de Inspección de Notarías expedida a tenor con el Artículo 74 de esta ley.

Artículo 76.—
En caso de otorgamiento de poderes, el notario cumplirá con las disposiciones de la Ley de Registro de Poderes, Ley Núm. 62 de 8 de mayo de 1937, y con el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

TÍTULO XI.—HONORARIOS NOTARIALES

Artículo 77.—
Los notarios quedan autorizados a cobrar los siguientes honorarios por sus servicios notariales:

(a) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos valuosables que medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor no exceda de diez mil dólares ($10,000.00), el notario podrá cobrar hasta la suma de cien dólares ($100.00).

(b) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos valuosables que medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de diez mil dólares ($10,000.00), pero que no exceda de quinientos mil dólares ($500,000.00), el notario devengará honorarios equivalentes al uno por ciento (1%) de su valor.

(c) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos valuosables que medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de quinientos mil dólares ($500,000.00), el notario devengará honorarios equivalentes al uno por ciento (1%) hasta dicha suma, más el medio por ciento (0.5%) por exceso a dicha suma.

(d) Por el otorgamiento de documentos notariales no valuosables, incluyendo declaraciones juradas, reconocimiento de firmas o afidávits, los honorarios se fijarán por acuerdo entre las partes y el notario.

(e) Por la expedición de copias certificadas de escrituras, se cobrará a base de la cuantía del documento, no incluyendo costas, gastos y desembolsos en la siguiente forma:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cuantía</th>
<th>Honorarios</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$0.00</td>
<td>$10,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>de $10,001.00</td>
<td>$500,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>de $500,001.00</td>
<td>en adelante</td>
</tr>
</tbody>
</table>

22 4 L.P.R.A. secs. 921 a 927.
Artículo 78.—
Los honorarios anteriormente fijados por el otorgamiento de los documentos no impiden ni limitan al notario de que, por sus gestiones previas y preparatorias, e inclusive posteriores, tales como estudios de antecedentes, título, consultas, dictámenes, preparar minutas y mandatos retribuidos en que el notario presta un servicio adicional como jurista, cobre los honorarios que crea razonables y prudentes de acuerdo con el Canon 24 de Ética Profesional sobre la fijación de honorarios.

TITULO XII.—ADMINISTRACION DE LA FIANZA

Artículo 79.—
El Fondo Especial de la Fianza Notarial estará gobernado por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.
La Junta de Gobierno tendrá las siguientes obligaciones:
(1) Establecer y mantener una reserva que sea suficiente para responder de cualquier reclamación legítima contra el Fondo Especial como consecuencia de la fianza notarial que garantice el Colegio de Abogados para cubrir los gastos necesarios para administrar, operar y proteger el Fondo Especial.
(2) Custodiar e invertir en forma prudente el balance del Fondo Especial, descontada la cantidad de reserva requerida por el párrafo anterior. La cantidad correspondiente a este balance y los intereses que devengue, podrán utilizarse o invertirse para los siguientes propósitos:
(a) Realizar estudios para modernizar el sistema de los registros de la propiedad y colaborar en el logro de dicho objetivo.
(b) Establecer y mantener un programa de educación continua para todos los abogados de Puerto Rico mediante cursos, seminarios, conferencias o cualesquiera otros programas educativos que la Junta estime apropiados.
(c) Establecer y mantener la debida coordinación con las instituciones educativas para proveer programas de educación continua para todos los miembros de la profesión legal y fortalecer la docencia en las Facultades de Derecho de nuestro país.
(d) Propiciar un programa de becas para que miembros distinguidos de la profesión, jueces del Tribunal General de Justicia, profesores y estudiantes distinguidos graduados de las Facultades

(d) El Artículo 2[1] de la Ley Núm. 80 del 13 de abril de 1916.\(^{28}\)
(e) Cualquier otra ley incompatible con las disposiciones de ésta.

Artículo 81.—Vigencia.—Esta ley comenzará a regir a los sesenta (60) días a partir de su aprobación.

*Aprobada en 2 de julio de 1987.*

Salud—Registro Demográfico; Nacimientos; Enmienda

(Sustitutivo al P. del S. 181)

**[NÚM. 76]**

[Aprobada en 2 de julio de 1987]

**LEY**

Para adicionar un nuevo inciso 2 y reenumerar los incisos 2 al 22 del Artículo 19 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de incluir en el certificado de nacimiento el lugar de residencia del recién nacido.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La dinámica de la vida moderna hace que los sistemas tradicionales tengan que ser modificados para evitar que caigan en desuso o dejen de cumplir el propósito que originalmente perseguían.

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, dispone que al nacer una persona, se inscriba en las oficinas del Registro Demográfico del municipio donde nació. El registro de los nacimientos es de gran importancia pues es el mecanismo que tiene el Estado para identificar a sus ciudadanos, con todos los derechos y deberes que esto conlleva y es la forma que los municipios tradicionalmente utilizaban para medir su crecimiento poblacional por razón de nacimientos.

En el Puerto Rico de hoy, debido a la política establecida en la prestación de servicios de salud sobre bases regionales, los hospitales de salud municipales han sido sustituidos por centros de diag-

\(^{28}\) 4 L.P.R.A. sec. 850.

---

Julio 2

**SALUD—REGISTRO DEMOGRAFICO**

**L. NÚM. 76**

nóstico. Esto ha tenido la secuela que el 99.7 por ciento de todos los nacimientos se produzcan en hospitales y el nacimiento se registre en el municipio donde ubica el hospital. Actualmente, tenemos veintitrés (23) pueblos en los cuales hay un hospital regional o subregional; esto implica que la población puertorriqueña nacza y se registre en esos veintitrés (23) municipios y por lo tanto, los restantes cincuenta y cinco (55) municipios no tengan registrada tasa de nacimiento. Es de esperarse que esta situación continuará mientras el sistema de prestación de servicios de salud continúe organizado sobre bases regionales.

Esta medida va encaminada a enmendar la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico a los fines de que se indique en un lugar prominente del certificado de nacimiento la residencia del recién nacido. Esto borrará toda preocupación de un posible sentido de desarraigo o falta de identificación de la población por haberse criado y desarrollado en un lugar distinto al de ocurrencia del nacimiento y afianzará los lazos que deben unir al ciudadano con su pueblo de origen.

**Decrétese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:**

Sección 1.—Para adicionar un nuevo inciso 2 y reenumerar los incisos 2 al 22 como incisos 3 al 23 del Artículo 19 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, enmendada,\(^{29}\) conocida como Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico para que lea como sigue:

Artículo 19.—

El certificado de nacimiento que mantendrá en sus archivos el Registrador Demográfico contendrá la información siguiente, que por la presente se declara necesaria para los propósitos legales, sociales y sanitarios que se persiguen al inscribir el nacimiento:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Lugar de residencia del recién nacido.
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sección 2.—Esta ley comenzará a regir el 1ro. de enero de 1988.

*Aprobada en 2 de julio de 1987.*

\(^{29}\) 24 L.P.R.A. sec. 1133(2), (3)–(23).