**ABSTRAK**

Globalisasi yang dilengkapi dengan ideologi pasar bebas serta pengurangan intervensi Negara merupakan konsekuensi paling penting. Transisi ekonomi dan politik dari Negara bekas jajahan menyebabkan tumbuhnya kejahatan transnasional. Hal yang menarik disini adalah kerja sama yang dilakukan Negara-negara di dunia dalam rangka menjaga negaranya dari berbagai macam ancaman kejahatan transnasional yang semakin beragam. Serta penggunaan media massa sebagai alat komunikasi politik yang efektif, murah dan cepat terutama di masa globalisasi seperti saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan Peran Organisasi Kepolisian, ICPO-INTERPOL dalam memerangi berbagai tindak kejahatan di dunia terutama kejahatan transnasional di Indonesia, implementasi kampanye global *“Turn Back Crime”* ICPO-INTERPOL dalam memerangi kejahatan transnasional dan *goals* dari ICPO-INTERPOL itu sendiri yaitu demi terciptanya dunia yang lebih aman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam hal ini adalah kampanye*“Turn Back Crime”* kepolisian sebagai upaya memerangi kejahatan transnasional di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah: untuk mengetahui kejahatan transnasional yang semakin beragam, sehingga bukan hanya kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantasnya, namun juga keikut sertaan dari berbagai pihak seperti masyarakat dan sektor pemerintah maupun non-pemerintah untuk berperan aktif dalam melawan berbagai tindak kejahatan transnasional

Hasil dari penelitian ini adalah: ICPO-INTERPOL meluncurkan kampanye *“Turn Back Crime”*. Kampanye seperti ini dinilai efektif dalam membantu Para Penegak hukum terutama kepolisian dalam melawan segala tindak kejahatan terutama kejahatan transnasional dengan dikemas yang dipahami oleh masyarakat luas sehingga pesan yang disampaikan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan transnasional.

**Kata kunci: ICPO-INTERPOL, Kejahatan Transnasional, Kampanye *“Turn Back Crime”.***

**ABSTRACT**

 Globalization is equipped with free market ideology as well as the reduction of state intervention is the most important consequences. Economic and political transitions of the State of the former colonies led to the growth of transnational crime. The interesting thing here is the cooperation among countries in the world in order to keep the country from various threats of transnational crime. And the use of mass media as a means of political communication that is effective, inexpensive and fast especially in the age of globalization as it is today.

 The purpose of this study was to determine, explain the role of the Police Organization, ICPO-INTERPOL in combating crime in the world, especially transnational crime in Indonesia, the implementation of the global campaign "Turn Back Crime" ICPO-INTERPOL in combating transnational crime and goals of the ICPO-INTERPOL itself for make a safer world.

 The method used in this research is descriptive, which is describe and explain a phenomenon that occurs in this case is the campaign "Turn Back Crime" policing as efforts to combat transnational crime in Indonesia. The results of this study are: to determine transnational crime is increasingly diverse, so that not only the police as law enforcement officers to combat, but also the participation of various stakeholders such as public and government sectors as well as non-government to participate actively in the fight against transnational crimes

 The results of this study are: ICPO-INTERPOL launched the "Turn Back Crime". Campaigns such as this is considered effective in helping the law enforcers especially the police in the fight against all crime, especially transnational crime with a packed understood by the public at large so that the message of this campaign will raise public awareness about the dangers of transnational crime.

**Keywords: ICPO-INTERPOL, Transnational Crime, Campaign "Turn Back Crime"**

**RINGKESAN**

Globalisasi téh dilengkepan ku idéologi pasar bebas ogé ngurangan pipilueun wilayah téh konsékuansi pangpentingna. Transisi Ékonomi jeung pulitik nagara urut koloni ngarah ka tumuwuhna kajahatan Transnasional. Hal metot di dieu nyaéta midamel babarengan antara nagara di dunya guna ngajaga nagara ti sagala rupa ancaman kajahatan transnasional téh beuki rupa-rupa. Jeung pamakéan média massa minangka sarana komunikasi pulitik anu éféktif jeung gancang. Murah utamana dina umur globalisasi sakumaha anu kasebut ayeuna.

Tujuan pangajaran ieu pikeun nangtukeun, ngajelaskeun peran Organisasi Pulisi, ICPO-INTERPOL ngalawan kajahatan di dunya, utamana kajahatan Transnasional di Indonésia, palaksanaan kampanye global "Turn Back Crime" ICPO-INTERPOL di ngalawan kajahatan jeung tujuan tina ICPO-INTERPOL Transnasional sorangan misalna pikeun nyiptakeun dunya nu leuwih tentrem.

Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta deskriptif, nu ngagambarkeun jeung ngajelaskeun fenomena nu lumangsung dina kasus ieu kampanye "Turn Back Crime" Pulisi salaku usaha pikeun merangan kajahatan Transnasional di Indonésia. Hasil ulikan ieu: pikeun nangtukeun kajahatan Transnasional téh beuki rupa-rupa, ku kituna teu ngan pulisi salaku aparat penegak hukum pikeun merangan, tapi ogé partisipasi rupa pamangku kapentingan saperti séktor publik jeung pamarentahan ogé non-pamarentahan pikeun ilubiung aktip dina gelut ngalawan kejahatan Transnasional

Hasil ulikan ieu panalitian nyaéta: ICPO-INTERPOL dibuka nu "Turn Back Crime". Kampanye saperti ieu dianggap éféktif dina nulungan nu ngamaksa hukum utamana pulisi dina gelut ngalawan sadaya kajahatan, utamana kajahatan Transnasional jeung dipakétkeun dipikaharti ku masarakat ku kituna talatah ngadugikeun bakal ngangkat kasadaran masarakat ngeunaan bahaya kajahatan Transnasional.

**Kecap Konci: ICPO-INTERPOL, Transnasional, Kampanye "Turn Back Crime".**