**ABSTRAK**

IJEPA nyaeta kemitraan ekonomi komplek skahiji kanggo Indonesia. IJEPA mimiti diimplementasikeun saprak 1 Juli 2008 sanggeus ngaliwatan sesi negosiasi anu paos sarta matak cape saprak 2005. IJEPA henteu ngan diwangun tijangji-pasini perdagangan bebas nanging diwangun tisagalarupa macem perkawis sepertos fasilitasi investasi sarta gawe babarengan Kanggo Indonesia, IJEPA peryogi pisan leuwih margi IJEPA henteu ngan dipake minangka hiji jalan kanggo mempenetrasi pasar Jepang nanging oge minangka hiji jalan kanggo ngaronjatkeun tanagi saing industry manufaktur Indonesia sacara sakabeh. Tujuan kasebat dihontal ku cara implementasi ngaliwatan MIDEC dumasar pilar kerjasama IJEPA. Sedengkeun tujuan kanggo ngagampangkeun nu nulis dina ngabereskeun skripsi ieu sarta tiasa dipertanggungjawaban dina penulisannya ,mangka tujuan anu bade dihontal adalah: kanggo terang,mengeksplorasi,sarta mendeskripsikeun motif kabentukna kerjasama ekonomi anteur nagara. Hubungan perdagangan Indonesia sarta Jepang dina carangka IJEPA. Hal mekar industri di Indonesia pasca kerjasama kalawan Jepang dina konteks IJEPA. Sedengkeun pamakean tipanalungtikan ieu yaktos tiasa barobah kaayaan bahan kanggo pengembangan elmu social hususna widang elmu Hubungan Internasional ngeunaan potensi di widang industry sarta kapentingan hubungan bilateral kanggo ngaronjatkeun pertumbuhan ekonomi sarta minangkawangun tanggelwalon dina menempuh program studi (strata hiji) S1 minangka sarat kelulusan dina program prodi Hubungan Internasional Fakultas FISIP di UniversitasPasundan. Dina carangka pamikiran hubungan internasional, pulitik jabinagari, diplomasi, gawe babarengan internasional, gawe babarengan bilateral, jangji-pasini internasional, kapentingan nasional, ekonomi pulitik internasional, neoliberalisme, free trade wewengkon (fta),sajarah kerjasama IJEPA. Dumasar premis mayor sarta minor anu peneliti anggo dina carangka pamikiran mangka penelirti nyokot hipotesis: **“Kalawan di implementasikanna program-program kerjasama antawis Pamarentah Indonesia kalawan Pamarentah Jepangdina Economic Partnership Agreement (IJEPA) di widang perindustrian luyu kalawan kapentingan. Mangka, implikasinya kaperindustrian di Indonesia tiasa nguntungkeun sarta mere mangpaat sarta pertumbuhanna teras meningkat.”**

Kacindekan tipanalungtikan ieu yaktos, Salila lima dekadeu pamungkas, Indonesia sarta Jepang atos menjalin hubungan diplomatic utamana dina widang ekonomi. Sacara politis, nagara sanes anu atos leuwih tiheula ngajalin kerjasama Bilateral kalawan Jepang di mana Indonesia nambahanaksespasarbarangsartajasasedengkeunJepangmemperluasprodukna,pertumbuhanIndustri di Indonesia sepertosanuurangtingal di Indonesia ieudidomonasipisankumerek-merekJepang. **SanggemKunci: KerjasamaEkonomi Indonesia-Japan,Program-program IJEPA,Industri di Indonesia,PertumbuhanIndustri di Indonesia Pasca IJEPA.**