**ABSTRAK**

Kondisi perekonomian global yang melambat saat ini merupakan dampak dari kebijakan *The Federal Reserve* ketika kebijakan pelonggaran moneter yang dikenal quantitive easing diakhiri (*tapering off*) disertai dengan ketidakpastian kenaikan suku bunga (*Fedrate*). Kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah (depresiasi) sehingga pertumbuhan ekonomi makro Indonesia turut melambat mengingat Indonesia sebagai negara net importir bahan baku industri dan barang konsumsi serta eksportir utama komoditas. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: kebijakan moneter apa yang dikeluarkan oleh *The Federal Reserve* pasca krisis ekonomi Amerika 2008 dan pengaruhnya terhadap dinamika pembangunan ekonomi Indonesia? Serta bagaimana upaya stabilitas kebijakan nilai tukar rupiah dalam merespon kebijakan moneter The Fed?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan *The Federal Reserve* pasca krisis ekonomi Amerika 2008 terhadap dinamika pembangunan ekonomi dunia, Untuk mengetahui sejauhmana stabilitas kebijakan nilai tukar rupiah dalam merespon tindakan moneter *The Fed*. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya menyangkut Ekonomi Politik Internasional. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi para pembuat dan pengkaji kebijakan ekonomi di Indonesia dalam menyikapi dan merespon pengaruh eksternal seperti kebijakan moneter *The Federal Reserve.*

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini perkembangan kebijakan moneter *The Federal Reserve* terhadap stabilitas nilai tukar rupiah secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah: Stabilitas rupiah dapat terpelihara bagi pembangunan ekonomi di Indonesia apabila adanya harmonisasi dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara terencana dalam menekan defisit neraca transaksi berjalan.

**Kata Kunci: Kebijakan The Federal Reserve, Pembangunan Ekonomi Indonesia.**

**iv**

**ABSTRACT**

Slowing global economic conditions today is the impact of the Federal Reserve's policy of monetary easing when policy known as quantitative easing ends (tapering off) is accompanied by uncertainty over interest rate hikes (Fedrate). This condition causes the exchange rate weakening (depreciation) so that Indonesia's macro economic growth also slow considering Indonesia as a net importer of raw materials and consumer goods industries as well as major exporters of commodities. Things that interest the author to examine is: what monetary policy issued by the Federal Reserve after the 2008 US economic crisis and its effect on the dynamics of economic development of Indonesia? And how the efforts to create stability of the exchange rate policy in response to the Fed's monetary policy?

The purpose of this study was to determine how the policy of the Federal Reserve after the US economic crisis in 2008 to the dynamics of world economic development, to determine the extent of the stability of the exchange rate policy in response to the Fed's monetary action. Furthermore, this study is expected to be useful and beneficial for the development of the science of International Relations, in particular concerning the International Political Economy. Furthermore, this study is expected to be useful as a comparison for the makers and the assessment of economic policy in Indonesia in addressing and responding to external influences such as the Federal Reserve's monetary policy.

The method used in conducting this study is a description intended to describe a phenomenon in terms of the development of monetary policy the Federal Reserve to the stability of the rupiah systematically researched and searched for a solution. The description is an attempt to answer the questions who, what, where, when or how; be an attempt to report what happened.

Results from this study are: The stability of the rupiah can be maintained for economic development in Indonesia if the harmonization and coordination of fiscal and monetary policy is planned well in reducing the current account deficit.

**Keywords: The Federal Reserve Policy, Indonesia Economic Development .**

**v**

**ABSTRAK**

Kaayaan ekonomi global ayeuna anu lesu mangrupakeun dampak kawijakan Federal Reserve ngeunaan akhirna kawijakan moneter easing (tapering off) anu dibarengan ku kateupastian naekna suku bunga (Fedrate). Ieu kaayaan ngabalukarkeun rupiah lemah (depreciation) kituna tumuwuhna ékonomi makro Indonesia oge lambat kumargi Indonesia salaku nagara importir bahan baku jeung industri barang konsumén sarta eksportir utama komoditi . Hal anu dipikaresep panulis nalungtik nyaeta: kawijakan moneter naon dikaluarkeun ku Federal Reserve sanggeus krisis ékonomi 2008 jeung pangaruha kana dinamika pangwangunan ékonomi Indonésia? Jeung kumaha usaha tina kuatna kawijakan ngarespon kana kawijakan moneter the Fed?

Tujuan pangajaran ieu pikeun nangtukeun kumaha kawijakan ti Federal Reserve sanggeus krisis ékonomi dina 2008 ka dinamika pangwangunan ékonomi dunya, pikeun nangtukeun tina kuatna kawijakan nilai tukar ngaresponse kana kalakuan moneter Fed. Saterusna, ulikan ieu dipiharep bisa mangpaat tur aya guna na pikeun pengembangan élmu Hubungan Internasional, hususna ngeunaan Ekonomi Pulitik International. Saterusna, ulikan ieu dipiharep bisa mangpaat minangka babandingan pikeun pamarentah jeung peneliti kawijakan ékonomi di Indonesia dina ngarespon kana pangaruh luar saperti kawijakan moneter Féderal Reserve .

Métode anu digunakeun dina ngalakonan ulikan ieu mangrupa pedaran dimaksudkeun pikeun ngagambarkeun fenomena dina watesan perkembangan kawijakan moneter Federal Reserve ka stabilitas rupiah nu sistematis jeung pikeun diulik solusina. Deskripsi téh usaha ngajawab patarosan saha, naon, di mana, iraha atawa kumaha; jadi usaha ngalaporkeun naon anu lumangsung.

Hasil ti ulikan ieu nyaéta: Stabilitas rupiah bisa dijaga pikeun pangwangunan ékonomi di Indonesia lamun aya harmonisasi jeung koordinasi kawijakan fiskal jeung moneter guna ngurangan deficit akun pambayaran.

**Konci: Kawijakan Federal Reserve, Pertumbuhan Ékonomi Indonésia.**

vi