ABSTRAK

Wilayah perbatasan menjadi wilayah yang menarik perhatian banyak pihak , baik dalam konteks internal maupun eksternal. Secara umum ada 6 aspek pemasalahan di wilayah perbatasan, antara lain : Kebijakan Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Pengelolaan SDA, Kelembagaan dan Kewenangan pengelolaan serta Kerjasama Antarnegara. Penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja kelembagaan pertahanan non-militer dengan strategi pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar untuk mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden SBY(2004-2014), hal itu direalisasikan pada pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2004-2009 serta pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sesuai dengan Perpres No.12 Tahun 2010. Metode yang digunakan pada laporan praktikum ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan teori – teori yang ada. Hasil kajian mengindikasi bahwa setelah hadirnya BNPP dapat mengatasi permasalahan infrastruktur, ideologi, dan kelembagaan dapat teratasi, dan diperlukan juga ketahanan ekonomi di wilayah perbatasan. Maka dapat dikatakan bahwa, upaya-upaya yang diterapkan oleh pemerintahan SBY selama 2 (dua) periode di perbatasan entikong – tebedu memberikan perubahan yang signifikan, tetapi dalam paradigma perbatasan entikong sebagai beranda depan Indonesia belum optimal.

Kata kunci : Masalah perbatasan, Ketahanan Ekonomi, Kebijakan Pemerintahan SBY

ABSTRACT

*The border region into an area of ​​interest to many parties, both in the context of internal and external. Generally there are six aspects pemasalahan in the border region, among others: Policy Development, Economic and Social Culture, Defence and Security, Management of Natural Resources, Institutional and Intergovernmental Cooperation Authority as well as the management. Providing for defense implemented by maximizing the performance of institutional non-military defense with development strategies and procurement of basic infrastructure to support surveillance and border security. For the sake of the public welfare is uneven, the border region became one of the national priorities of President SBY (2004-2014), it is realized in the manufacture of the National Medium Term Development Plan (RJPMN) from 2004 to 2009 and the establishment of the National Agency for Border Management (BNPP) in accordance with Presidential Decree No.12 of 2010. Method used in this lab report is descriptive method of analysis is a method used to describe and analyze a phenomenon with the theory - the theory. The study results indicated that after the presence of BNPP can overcome the problems of infrastructure, ideology, and institutions can be resolved, and is also required economic resilience in the border region. It can be said that, the efforts applied by the SBY administration for 2 (two) periods in Entikong border - Tebedu provide a significant change, but in the paradigm Entikong border as the front porch of Indonesia is not yet optimal.*

*Keywords : border issues, Economic security, SBY Policy*

ABSTRAK

Wilayah perbatasan janten wilayah anu metot perhatikeun kanggo seueur pihak, boh dina konteks internal atawa eksternal. sacara umum aya 6 (genep) aspek permasalahan di wilayah perbatasan, nyaeta : Kebijakan Pembangunan, Ekonomi jeung Sosial Budaya, Pertahanan jeung Keamanan, Pengelolaan SDA, Kalembagaan jeung kewenangan, Pengelolaan sareng Kerjasama antar Nagara. Demi ngawujudkeun kasajahteraan masyarakat anu ngarata, wilayah perbatasan janten salah sahiji prioritas nasional pamarentah Presiden SBY (2004-2014), hal eta direalisasikeun dina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 sareng pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sami sareng Perpres No.12 tahun 2010. Metode nu di angge kanggo laporan praktikum ieu nyaeta metode deskriptif analisis nyaeta metode anu diangge kanggo ngaggambarkeun sareng nganalisis fenomena ngangge teori-teori anu aya. Hasil kajian ngindikasikeun nyaeta saatos ayana BNPP tiasa ngaleureuskeun permasalahan infrasturktur, ekonomi, ideologi, sareng kalembagaan tiasa dileureuskeun. Mangka tiasa disebutkeun yen,usaha-usaha anu dilarapkeun ku pamarentahan SBY salami 2 (dua) periode di perbatasan entikong - tebedu mikeun parobahan anu signifikan,nanging dina paradigma perbatasan entikong minangka beranda payun Indonesia teuacan optimal.

Sanggem konci : Masalah perbatasan,Ketahanan Ekonomi,Kawijakan Pamarentahan SBY