ABSTRAK

Tahun 1956 merupakan tonggak kesepakatan perdagangan pertama kedua negara. Sejak itu, hubungan kedua negara terus berkembang pesat. Awalnya memang tidak mudah. Ini disebabkan adanya perbedaan politik, terutama perbedaan sistem ekonomi kedua negara. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat menghalangi kuatnya keinginan kedua negara untuk memperkuat hubungannya. Pada tahun 2003 dalam rangka kunjungan Presiden Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri ke Rusia ditandatangani Deklarasi Tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Rusia pada tahun 2006, dan Presiden Rusia Vladimir V.Putin melawat Indonesia pada tahun 2007. Hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara sedang berkembang secara dinamis. Menurut data Dinas Bea Cukai Federasi Rusia pada tahun 2011 volume perdagangan Rusia-Indonesia mencapai 2,17 milyar dolar AS (bertambah 13% jika dibandingkan dengan tahun 2010). Ekspor mencapai 640 juta dolar AS, impor mencapai 1,53 milyar dolar AS. Pada paruh pertama tahun 2012 neraca perdagangan cenderung menjadi rata-rata, sementara pada tahun-tahun sebelumnya saldo positif dimiliki pihak Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Peningkatan Hubungan Kerjasama Ekonomi Perdagangan Dan Investasi Ri-Rusia Ditinjau Dari Sidang Komisi Bersama Ri-Rusia. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan khasanah Ilmu Hubungan Internasional, selanjutnya secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembuat keputusan dan bagi pihak-pihak yang berkpentingan sebagai bahan masukan dan perbandingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis suatu bentuk yang menggambarkan secara cermat suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam suatu situasi untuk kemudian menganalisa mengapa gejala dan masalah tersebut terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah Peningkatan Hubungan Kerjasama Ekonomi Perdagangan Dan Investasi Ri-Rusia Ditinjau Dari Sidang Komisi Bersama Ri-Rusia. Dalam hal ini yang bertanggung jawab lansung adalah Indonesia dan Rusia. **(Kata Kunci : Perdagangan dan investasi)**

ABSTRACT

1956 is a milestone in the first trade agreement between the two countries. Since then, relations between the two countries continues to grow rapidly. Initially it was not easy. This was due to political differences, primarily differences in the economic systems of both countries. However, these differences can not hinder the strong desire of both countries to strengthen the relationship. In 2003 the visit of Indonesian President Megawati Sukarnoputri to Russia signed the Declaration On Framework for Relations of Friendship and Partnership between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st century. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono visited Russia in 2006, and Russian President Vladimir V.Putin visit Indonesia in 2007. Trade and economic ties between the two countries were developing dynamically. According to data from the Customs Service of the Russian Federation in 2011 Russia-Indonesia trade volume reached 2.17 billion US dollars (increase of 13% compared to 2010). Exports reached 640 million US dollars, imports reached 1.53 billion US dollars. In the first half of 2012 the trade balance tends to be average, while in previous years the positive balance owned by the Indonesian side.

The purpose of this study is the Improvement of Economic Relations Trade and Investment Cooperation Ri-Russian Joint Commission Meeting Seen From Ri-Russian. While the usefulness of this research is theoretically expected to be useful to add insight, knowledge, and the repertoire of International Relations, hereinafter practically This study is expected to be useful for decision makers and for those who berkpentingan as input and comparison. The method used in this research is descriptive analysis of a form that describes accurately a symptom or problem under study in a situation to then analyze why the symptoms and the problem occurs.

The results of this study are Increasing Economic Relations Trade and Investment Cooperation Ri-Russian Joint Commission Meeting Seen From Ri-Russian. In this case the responsible directly is Indonesia and Russia. **(Keyword: Trade and Investment)**

ABSTRAK

1956 nyaeta milestone di kasapukan dagang kahiji antara dua nagara. Saprak harita, hubungan antara dua nagara terus tumuwuh gancang. Mimitina ieu teu gampang. Ieu alatan béda pulitik, utamana béda dina sistem ekonomi boh nagara. Tapi, béda ieu teu bisa ngahalangan kahayang kuat boh nagara pikeun nguatkeun hubungan. Dina 2003 nganjang Présidén Indonésia Megawati Soekarnoputri ka Rusia ditandatanganan Deklarasi On kerangka pikeun Hubungan tina silaturahim jeung Partnership antara Republik Indonesia jeung Féderasi Rusia dina abad 21. Présidén Indonésia Susilo Bambang Yudhoyono dilongok Rusia taun 2006, jeung Présidén Rusia Vladimir V.Putin nganjang Indonesia dina 2007. Trade jeung dasi ékonomi antara dua nagara anu ngembang dinamis. Nurutkeun data ti Service Adat istiadat of Féderasi Rusia dina taun 2011 volume dagang Rusia-Indonesia nepi 2,17 milyar dollar AS (kanaékan 13% dibandingkeun jeung 2010). Ékspor nepi 640 juta dollar AS, impor ngahontal 1,53 milyar dolar AS. Dina satengah munggaran 2012 kasaimbangan dagang nuju jadi rata, sedengkeun di taun saméméhna kasaimbangan positif milik sisi Indonésia.

Tujuan pangajaran ieu téh perbaikan Hubungan Ékonomi Trade jeung Gawé babarengan Ri-Rusia Rapat Investment Joint Komisi Katingal Ti Ri-Rusia. Sedengkeun usefulness panalungtikan ieu sacara téoritis dipiharep bisa mangpaat pikeun nambahan wawasan, pangaweruh, jeung repertoire of Hubungan International, hereinafter praktis ulikan ieu dipiharep bisa mangpaat pikeun makers kaputusan jeung jalma anu berkpentingan salaku input jeung ngabandingkeun. Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta analisis deskriptif hiji wangun anu ngagambarkeun akurat hiji gejala atawa masalah dina ulikan dina kaayaan pikeun saterusna nganalisis naha gejala jeung masalah lumangsung.

Hasil ulikan ieu Ngaronjatna Hubungan Ékonomi Trade jeung Gawé babarengan Ri-Rusia Rapat Investment Joint Komisi Katingal Ti Ri-Rusia. Dina hal ieu tanggung jawab langsung nyaéta Indonesia jeung Rusia. **(Kata kunci : Perdagangan jeung investasi)**