**ABSTRAK**

Kerjasama perdagangan antar negara merupakan suatu keniscayaan yang harus terjadi karena setiap negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Indonesia dengan Australia telah melaksanakan kerjasama perdagangan sejak lama. Bentuk kerjasama perdagangan yang telah belangsung antara Indonesia dengan Australia adalah bidang ekspor impor daging sapi.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengurangan impor daging sapi yang dilakukan Indonesia dari Australia ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap kerjasama perdagangan kedua negara tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif yaitu menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang impor daging sapi melalui data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dari sumber yang dianggap valid, karena sangat berkaitan dengan obyek penelitian, baik dalam bentuk kepustakaan maupun wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama Indonesia dengan Australia dalam bidang impor daging sapi memberikan gambaran bahwa ekspor impor daging sapi tidak ada hambatan yang berarti. Kendati demikian, Indonesia tidak berharap selamanya menjadi importir. Oleh karena itu Indonesia sempat melakukan pengurangan impor daging sapi dari Australia. Tujuannya agar dapat memacu peternak sapi Indonesia lebih produktif. Kebijakan yang diambil Indonesia yaitu untuk melakukan peninjauan kembali sumber impor daging sapi serta struktur peningkatan kuantitas dan kualitasnya, peningkatan produktivitas peternakan sapi, program pembelajaran dan pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi yang memenuhi syarat kebutuhan atas permintaan harus diimbangi dengan kesehatan, pengembangan transportasi yang relevan untuk *chain suplly* daging sapi secara merata, memberikan kesepakatan kerja yang jelas dan terbuka. Sekalipun tidak lepas dari resiko bahwa pengurangan impor daging sapi Australia telah berdampak pada ketidakstabilan harga daging sapi di Indonesia yaitu daging sapi menjadi mahal dan tidak terjangkau semua lapisan masyarakat di Indonesia. Kemudian Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan Australia untuk mengimpor daging sapi lebih banyak, sehingga persediaan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi menjadi terbatas secara kualitas dan kuantitas. Demikian pula hubungan kerjasama perdagangan tergangu, karena terpaksa harus mengurangi keuntungan dari hasil kerjasama tersebut, baik Australia maupun Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu “Jika ada pengurangan kuota impor daging sapi Australia, maka dapat berpengaruh terhadap hubungan kerjasama perdagangan kedua negara” dapat dapat diterima.

Kata Kunci: Ekspor, impor, daging sapi, kerjasama Perdagangan.

**ABSTRACT**

*Trade cooperation between countries is a necessity that must occur because each country will not be able to meet his own needs. Indonesia and Australia have conducted trade cooperation for a long time. Forms of trade cooperation which already lasts between Indonesia and Australia is the export of beef imports.*

*This study focuses on the reduction of beef imports by Indonesia from Australia in terms of its impact on the trade cooperation between the two countries.*

*The method used in this research is descriptive qualitative analytic approach that is showing some of the facts that occurred from several sources that describe the form of cooperation between Indonesia and Australia in the field of imports of beef through the data obtained. Data collection was conducted from sources deemed valid, because it is related to the object of research, both in the form of literature and interviews.*

*The results showed that Indonesian cooperation with Australia in the field of beef imports suggests that the export of beef imports no major obstacles. However, Indonesia does not expect forever be an importer. Therefore, Indonesia had to make cuts of beef imported from Australia. The goal is to be able to spur the Indonesian cattle farmers more productive. Measures taken Indonesia, to conduct a review of the sources of imports of beef and structures increased quantity and quality, increased productivity of dairy farms, learning programs and education, improving the quality and quantity of beef that qualifies the need for the request to be balanced with health, development of relevant transportation for suplly chain of beef evenly, providing employment agreement clear and open. Though not free from the risk that the reduction in imports of Australian beef has an impact on price volatility of beef in Indonesia, namely beef to be expensive and not affordable all levels of society in Indonesia. Then Indonesia can not meet the demand of Australia to import more beef, so the supply to meet the needs of beef to be limited in quality and quantity. Similarly, trade cooperation relations tergangu, because forced to reduce the advantage of the results of such cooperation, both Australia and Indonesia.*

*In line with these findings, the hypothesis that "If there is a reduction in Australia's beef import quota, it can affect the relationship of trade cooperation between the two countries" can be accepted.*

*Key Word: export, import, beef, trade cooperation.*

**ABSTRAK**

*Gawe bareng widang dagang diantara nagara mangrupakan hiji kapastian nu kudu aya, lantaran nagara taya nu miwanda kamampuan pikeun nyumponan pengabutuhna sorangan. Indonesia jeung Australia geus lumangsung gawe bareng widang dagang teh kawilang geus lila. Wujud gawe bareng dagang nu geus lumangsung antara Indonesia jeung Australia nyaeta widang ekspor impor daging sapi nu saban tahun taya kendatnya.*

*Panalungtikan ieu museurkeun perhatian kana pengurangan impor daging sapi nu dilakukan ku Indonesia ti Australia kalayan ditilik tina pangaruhna kana gawe bareng widang dagang kadua nagara eta.*

*Tata cara nu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta deskriptif analitik kalayan ngaliwatan kualitatif (ajen) nyaeta ngajentrekeun sababaraha fakta nu kungsi kajadian tina sababaraha sungapan data kalayan mere gambaran dina jinis gawe bareng antara Indonesia jeung Australia di widang impor daging sapi ngaliwatan data nu teges. Ngumpulkeun data dilakukeun ti sungapan data nu dianggap valid, lantaran aya pisan patalina jeung obyek panalungtikan, rek dina kapustakaan nyakitu deui tina hasil paguneman.*

*Hasil panalungtikan nunjukkeun yen gawe bareng Indonesia jeung Asutralia dina bidang impor daging sapi geus mere gambaran yaitu dina ekspor impor daging sapi taya panghalang nu meungpeukan. Sanajan kitu, Indonesia teu miharep salilana jadi tukang ngimpor wae. Alatan kitu, Indonesia kungsi ngurangkan impor daging sapi ti Australia. Tujuanana mah taya lian sangkan ngahudang sumanget nu ngurus sapi di Indonesia kalayan ngahasilkeun nu leuwih mucekil. Kawijakan nu ditangtukeun ku Indonesia nyaeta pikeun ngareret deui sungapan impor daging sapi katut struktur ngaronjatkeun jumlah jeung ajen, ngarionjatkeun produktivitas nu miara sapi, program diajar jeung ngatik, kualitas jeung kuantitas sapi pikeun nyumponan syarat kabutuhan peminta nu dibarengan ku kasehatan, ngembangkeun transportasi nu saluyu pikeun runtuyan ngirim daging sapi nu walatra, mere kasapukan gawe nu jentre tur nembrak. Sanajan kitu teu lesot tina rasiko yen ngurangan impor daging sapi ti Australia teh geus ngabalukarkeun kana taya kapancegan harga daging sapi di Indonesia nyaeta daging sapi jadi mahal tur teu kahontal ku balarea di Indonesia. Saterusna Indonesia teu bisa nyumponan pamenta Australia pikeun ngimpor daging sapi, antukna keur nyumponan kabutuhan daging sapi teh kawatesanan kualitas katut kuantitasna. Nyakitu deui patalina jeung gawe bareng widang dagang geus kaganggu, nepika kapaksa kudu ngurangan kauntungan tina hasil gawa bareng widang dagang tea, rek Australia nyakitu deui Indonesia.*

*Sajalan jeung hasil panalungtikan tea, mangka hipotesis nu diajukeun nyaeta “Saumpama aya pengurangan kuota impor daging sapi Australia, mangka bias mangarungaruhan kana hiubungan gawe barengn didang dagang kadua nagara teh bisa ditarima.*

*Kecap Konci: ekspor, impor, daging sapi, gawe dagang bareng.*

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, inayah, serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan bahan skripsi dengan judul Pengurangan Kuota Dagimg Sapi Australia dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Perdangangan Kedua Negara. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi ujian akhir untuk meraih gelar sarjana strata 1 Program Studi Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, do’a, motivasi, bantuan moral, serta bantuan material, sehingga peneliti bersemangat untuk menyelesaikannya dengan tepat target. Pada kesempatan ini, peneliti tidak berlebihan kiranya untuk menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan yang diberikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak …………………………………………
2. …………………………….
3. ……………………………………………………………………………….

Seluruh Dosen dan Staff Pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama penulis menempuh pendidikan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

1. ……………………..

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan penulis dalam penguasaan referensi serta wawasan keilmuan. Kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan karya tulis yang lebih baik pada masa akan datang sangat harapan.

Penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan para pembaca umumnya. Semoga dapat dijadikan sumber kelengkapan referensi dan informasi bagi semua peminat yang ingin memperdalam dibidangnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang memerlukan.

Bandung,………………………..2015

Penulis,

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. **DATA PERSONAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N a m a | : |  |
| Tempat, tanggal lahir | : |  |
| Alamat | : |  |
| Alamat Email | : |  |
| No. Telepon | : |  |
| Agama | : |  |
| Tinggi Badan | : |  |
| Berat Badan | : |  |

1. **PENDIDIKAN FORMAL**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **AKTIVITAS KEORGANISASIAN** |
|  |
|  |
|  |

1. **PENGALAMAN KERJA**

1.

2.

1. **ORANG TUA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Ayah | : |  |
| Pekerjaan | : |  |
| Alamat | : |  |
| Nama Ibu | : |  |
| Pekerjaan | : |  |
| Alamat | : |  |

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Halaman |
| **ABSTRAK**…………………………………………………………………....... | | i |
| **ABSTRACT**……………………………………………………………………. | | ii |
| **ABSTRAK**……………………………………………………………………... | | iii |
| **KATA PENGATAR**…………………………………………………………… | | iv |
| **RIWAYAT HIDUP PENULIS**……………………………………………….. | | vi |
| **DAFTAR ISI**………………………………………………………………….. | | vii |
| **DAFTAR TABEL**…………………………………………………………….. | | ix |
| **DAFTAR LAMPIRAN**………………………………………………………. | | x |
|  | |  |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** |  |
|  | A. Latar Belakang Penelitian……………………………………..... | 1 |
|  | B. Indentifikasi Masalah………………………………………....... | 14 |
|  | 1. Pembatasan Masalah……………………………………….. | 15 |
|  | 1. Rumusan Masalah………………………………………….. | 15 |
|  | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………………………... | 15 |
|  | 1. Tujuan Penelitian…………………………………………... | 15 |
|  | 1. Kegunaan Penelitian……………………………………….. | 16 |
|  | 1. Kegunaan Teoritis dan Hipotesis………………………………. | 16 |
|  | 1. Kegunaan Praktis……………………………………........... | 14 |
|  | 1. Hipotesis……………………………………………………. | 22 |
|  | 1. Operasionalisasi Variabel dan Indikator…………………… | 22 |
|  | 1. Skema Kerangka Teoritis…………………………………... | 23 |
|  | 1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data……………………….. | 23 |
|  | 1. Tingkat Analisis…………..………………………………... | 23 |
|  | 1. Metode Penelitian……….…………………………………. | 24 |
|  | 1. Teknik Pengumpulan Data…………………………………. | 24 |
|  | 1. Lokasi dan Lamanya Penelitian………………………………... | 25 |
|  | 1. Sistematika Penulisan………………………………………….. | 26 |
|  |  |  |
| **BAB II** | **HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA BIFDANG EKSPOR IMPOR DAGING SAPI** |  |
|  | 1. Negara dan Hubungan Internasional…………………………….. | 27 |
|  | 1. Pembentukan Negara…………………………………………. | 27 |
|  | 1. Hubungan Internasional………………………………………. | 33 |
|  | 1. Kerjasama Internasional………………………………………. | 37 |
|  | 1. Kerjasama Antar Negara………………………………………… | 40 |
|  | 1. Hubungan Internasional…………………………………………. | 43 |
|  | 1. Perdagangan Internasional…………………………………… | 44 |
|  | 1. Kerjasama Perdagangan……………………………………... | 50 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **BAB III** | **KERJASAMA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA** |  |
|  |  |  |
|  | 1. Hubungan Kerjasama Indonesia Dengan Australia……………. | 61 |
|  | 1. Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan Australia……........... | 66 |
|  |  |  |
| **BAB IV** | **PENGURANGAN KUOTA IMPOR DAGING SAPI AUSTRALIA TERHADAP KERJASAMA PERDAGANGAN KEDUA NEGARA** |  |
|  |  |  |
|  | 1. Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Bidang Impor Daging Sapi……………………………………………………………... | 79 |
|  | 1. Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan Australia…………… | 97 |
|  | 1. Pengaruh Pengurangan Kuota Impor Daging Sapi Terhadap Kerjasama Perdagangan RI-Australia………………………….. | 106 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **BAB V** | **P E N U T U P**……………………………………………………… | 113 |
| Daftar Pustaka…………………………………………………………………... | | 117 |
| Lampiran ……………………………………………………………………… | | 119 |

**DAFTAR TABEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hal |
|  |  |  |
| Tabel 1.1 | Operasionalisasi Veriabel dan Indikator………………………….. | 22 |
|  |  |  |
| Tabel 4.1 | Kuota Impor Daginng Sapi Tahun 2012-2014…………………… | 87 |
|  |  |  |
| Tabel 4.2 | Kuota Daging Sapi dan Sapi Kumulatif Tahun 2012 2014…….... | 88 |
|  |  |  |

**DAFTAR GAMBAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GAMBAR | |  | Hal |
|  | |  |  |
| 1.1 | Peguragan Kuota Impor Daging Sapi Australia dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Perdagangan Kedua Negara……………....... | | 23 |

**DAFTAR GRAFIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIK | |  | Hal |
|  | |  |  |
| 4.1 | Impor Daging Sapi Beku AustraliaTahun 2012-2014……………. | | 84 |
|  | Impor Sapi Australia Tahun 2012-2014………………………….. | | 85 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran |  | Hal |
|  |  |  |
| 1 | Formulir Permohonan Penerbitan Surat Pra Riset/Penelitian Skripsi Fisip Unpas Ke Kementerian Perdagangan……………... | 117 |
| 2 | Formulir Permohonan Penerbitan Surat Untuk Pra Riset/Penelitian Skripsi Fisip Unpas Ke PDII-LIPI……………... | 118 |
| 3 | Surat Bukti Penelitian dari Kementrian Perdagangan………..…. | 119 |
| 4 | Surat Bukti Penelitian dari PDII-LIPI………………………..…. | 120 |
|  |  |  |

**DAFTAR GAMBAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GAMBAR |  | Hal |
|  |  |  |
| 2.1 | Fungsi Pelatihan Keterampilan Dasar…………………………... | 38 |