**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS 1982 (*United Nations Convension on the Sea*) yang kemudian diratifikasi dengan UU No 17 Tahun 1985. Indonesia mempunyai 18,000 pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dengan luasnya wilayah lautan Indonesia, perbatasan laut Indonesia merupakan hal yang rawan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan, dan batas-batas wilayah Negara merupakan manifestasi kedaulatan territorial suatu Negara. Maka keamanan perbatasan laut merupakan hal penting dalam menjaga kedaulatan Negara. Potensi keamanan Indonesia di perkirakan 6,7 juta ton per tahun. Dan Indonesia mengalami kerugian akibat *illegal fishing* mencapai 30 trililiun pertahun. Dalam upaya menanggulangi keamanan perbatasan laut Indonesia telah membuat alur laut kepulauan Indonesia untuk menjadi jalur lalu lintas internasional yang melintas perairan Indonesia. Kemudian untuk keamanan Indonesia membutuhkan suatu badan tunggal yang disebut *Sea and Coast Guard*, pembentukan *Sea and Coast Guard* menimbulkan dampak strategis bagi keamanan maritime di kawasan ASEAN. Dan keikutsertaan Indonesia dalam *Regional Plan Of Action* untuk memberantas *illegal fishing* serta mengoptimalan Vassel *Monitoring System* dan *Monitoring*, *Controlling* dan *Surveillance*.

Sampai saat ini, pembangunan kelautan dan perikanan telah memberikan sumbangan yang cukup bearti bagi perekonomian nasional dan peningkatan penerima Negara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang harus segera mendapatkan penanganan tersendiri. Berbagai masalah tersebut, antara lain masih maraknya praktek pencurian ikan (*illegal fishing*), prilaku Internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan Indonesia dalam bidang keamanan perbatasan laut dan pengaruhnya terhadap penanganan illegal fishing. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodepenelitian deskriptif dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam upaya Republik Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan perbatasan laut yang berpengaruh pada *illegal fishing*.

Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat ( sovereignty) Negara atas laut merupakan hak Negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Oleh karena itu agenda pengamanan laut Indonesia yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan.

**Kata kunci : Kebijakan Indonesia, Perbatasan Laut, *Illegal Fishing***

**ABTRACT**

Indonesia is an archipelagic nation with vision of the archipelago, so the sea areas should refer to the 1982 UNCLOS (United Nations convension on the Sea) which was then ratified by Law No. 17 of 1985. Indonesia has 18,000 islands and 2/3 of a sea territory. With a vast area of ​​ocean Indonesia, the Indonesian sea border is prone to lawlessness in the border region, and the boundaries of the territory is a manifestation of territorial sovereignty of a State. Then the sea border security is essential in maintaining the sovereignty of the State. Indonesian security potential in the estimate of 6.7 million tons per year. And Indonesia suffered losses due to illegal fishing at 30 trililiun year. In an effort to tackle Indonesia's marine border security has made the Indonesian archipelagic sea lanes to be international traffic passing through Indonesian waters. Then to the Indonesian security requires a single entity called the Sea and Coast Guard, the formation of Sea and Coast Guard strategic impact for maritime security in the ASEAN region. And Indonesia's participation in the Regional Plan of Action to combat illegal fishing and mengoptimalan Vassel Monitoring System and Monitoring, Controlling and Surveillance.

Until now, the development of marine and fisheries has contributed quite bearti the national economy and the increase in recipient countries. However, implementation is still faced with many obstacles that have to get special handling. Various problems, including rampant illegal fishing practices (illegal fishing), International behavior.

The purpose of this study was to describe Indonesia's policy in the field of marine border security and its influence on the handling of illegal fishing. This research was conducted using descriptive metodepenelitian and literature study as data collection techniques in an attempt Republic of Indonesia to address security issues that affect the marine border illegal fishing.

Sovereignty (sovereignty) and the right to sovereignty (sovereignty) over the sea state is a right of the State to organize, control, protection, and processing over the sea in order to protect national interests at sea. Therefore the Indonesian maritime security agenda comprehensive and integrated is a must.

**Keywords: Indonesian Policy, Sea Border, *Illegal Fishing***

**RINGKESAN**

Nagara Indonesia nyaeta Nagara kapuloan berwawasan nusantara,ku kituna wangkid wilayah di laut kedah nunjuk dina UNCLOS 1982 (United Nations Convension on the Sea) anu saterusna diratifikasi kalawan UU No 17 Warsih 1985. Indonesia ngagaduhan 18 , 000 pulo sarta 2/3 wilayahnya mangrupi lautan. Kalawan lega na wilayah lautan Indonesia,perbatasan laut Indonesia mangrupa perkawis anu werit palanggaran hukum di wewengkon perbatasan,sarta wangkid-wangkid wilayah Nagara mangrupa manifestasi kadaulatan territorial hiji Nagara. Mangka kaamanan perbatasan laut mangrupa perkawis peryogi dina ngajagi kadaulatan Nagara. Potensi kaamanan Indonesia di perkirakan 6,7 juta ton per warsih. Sarta Indonesia ngalaman rugel alatan illegal fishing ngahontal 30 trililiun pertahun. Dina usaha menanggulangi kaamanan perbatasan laut Indonesia atos midamel alur laut kapuloan Indonesia kanggo barobah kaayaan jalur lalar-liwat internasional anu ngaliwat perairan Indonesia. Saterusna kanggo kaamanan Indonesia merlukeun hiji awak tunggal anu disebut Sea and Coast Guard,pembentukan Sea and Coast Guard ngabalukarkeun akibat strategis kanggo kaamanan maritime di wewengkon ASEAN. Sarta keikutsertaan Indonesia dina Regional Plan Of Action kanggo numpes illegal fishing sarta mengoptimalan Vassel Monitoring System sarta Monitoring,Controlling sarta Surveillance.

Dugi ayeuna,pangwangunan kelautan sarta perikanan atos mikeun sumbangan anu cekap bearti kanggo perekonomian nasional sarta kanaekan panarima Nagara. Nanging,palaksanaan na dihadapkan keneh dina sagala rupa hahalang anu kedah geura-giru meunangkeun penanganan tersendiri. Sagala rupa masalah kasebat,antawis sanes maraknya keneh praktek pencurian lauk (illegal fishing),prilaku Internasional.

Tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo mendeskripsikeun kawijakan Indonesia dina widang kaamanan perbatasan laut sarta pangaruh na ka penanganan illegal fishing. Panalungtikan ieu dipigawe ngagunakeun metodepenelitian deskriptif sarta studi kepustakaan minangka teknik pengumpulan data dina usaha Republik Indonesia kanggo menanggulangi masalah kaamanan perbatasan laut anu boga pangaruh dina illegal fishing.

Kadaulatan (sovereignty) sarta hak berdaulat ( sovereignty) Nagara luhur laut mangrupa hak Negara kanggo ngalakukeun pengaturan, penangtayungan. Sarta pengolahan luhur laut guna nangtayungan kapentingan nasional di laut. Ku margi eta agenda pengamanan laut Indonesia anu komprehensif serta terpadu mangrupa keharusan.

**Sanggem konci : Kawijakan Indonesia, Perbatasan Laut, *Illegal Fishing***