**ABSTRAK**

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di manage dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa kepentingan nasionalnya terusik.

Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim wilayah teritori di laut China selatan yang melibatkan 6 (enam) negara, 4 (empat) negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunei) dengan China dan Taiwan, menurut argumennya masing–masing bahwa sebagian wilayah laut China selatan adalah wilayah kedaulatannya.

Sebuah kawasan atau negara dibelahan bumi ini akan menjadi primadona bagi kawasan atau negara lain manakala kawasan atau Negara tersebut mempunyai aspek strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan kawasan dan negara tertentu. Demikian halnya dengan kasus Laut China Selatan, ada dua aspek yang membuat Laut China Selatan menjadi penting bagi negara yaitu letaknya yang strategis dan serta potensi ekonominya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul dalam penelitian ini yaitu : “Klaim Tiongkok Atas Laut China Selatan Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Wilayah Taiwan”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui apa saja upaya Taiwan dalam menghadapi konflik Laut China Selatan dan upaya penyelesaian konflik melalui Mahkamah Arbitrase Internasional dalam kerangka UNCLOS II.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan berguna untuk wawasan dan pengetahuan seputar Ilmu Hubungan Internasional, dan juga penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembuat keputusan dan bagi pihak - pihak yang melakukan penelitian sebagai bahan. Selain sebagai sebuah bahan diharapkan menjadi pembanding, sehingga dapat dilakukan perubahan dan perbaikan dalam menangani permasalahan tentang konflik Laut China Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis suatu bentuk yang menggambarkan secara cermat suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi untuk kemudian menganalisa mengapa gejala dan masalah tersebut dapat terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya Taiwan *claimant states* dalam menghadapi klaim Tiongkok atas Laut China Selatan yang dapat mengancam kedaulatan wilayahnya. Dalam hal ini Taiwan yang diwakili salah satu negara *claimant states* yaitu Filipina mengadukan klaim Tiongkok atas Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional. **(kata kunci : Konflik Laut China Selatan)**

**ABSTRACT**

Conflicts of interest among countries in any region have the potential to cause conflicts and may create instability both globally and regionally, conflicts of interest originating from economic, political, social interests if not properly managed, may lead to direct conflict involving military forces Among certain countries who feel their national interests are disturbed.

Similarly, the development of conflicts over territorial claims in the South China Sea involving 6 (four) countries, 4 (four) ASEAN member countries (Malaysia, Philippines, Vietnam, Brunei Darussalam) with China and Taiwan, according to their respective arguments that some of the marine areas Southern China is the territory of sovereignty.

An area or country in this part of the world will be excellent for other regions or countries when the region or Country has a strategic aspect that can affect both directly and indirectly to the interests of certain regions and countries. Likewise with the case of the South China Sea, there are two aspects that make the South China Sea becomes important for the country that is its strategic location and potential of its economy. Based on the description above, the authors chose the title in this study are: "Democratic Republic Of China's Southern China Sea Claims And Its Impact on Taiwan's Region's Sovereignty"

The purpose of this research is to know to know what are the efforts of Taiwan in facing South China Sea conflict and conflict resolution effort through International Court of Arbitration in UNCLOS II framework.

Furthermore, the usefulness of this research is theoretically expected to be useful for the insight and knowledge of International Relations Science, and also this research is expected to be useful for decision makers and for those who conduct research as material. Aside from being a material it is expected to be a benchmark, so that changes and improvements can be made in handling issues concerning the South China Sea conflict. The research method used in this study is Descriptive Analysis of a form that describes carefully a symptom or problem studied in the situation to then analyze why these symptoms and problems can occur.

The result of this study is the Taiwan claimant states' effort in the face of China's claim to the South China Sea that could threaten its territorial sovereignty. In this case, Taiwan is represented by one of the states claimant states that the Philippines complained of China's claim on the South China Sea to the International Arbitration Court**. (Keywords: South China Sea Conflict)**

**ABSTRAK**

Tabrakan kapentingan anteur nagara-nagara di wewengkon manapun boga potensi menyebabkeun konflik sarta tiasa nyiptakeun instabilitas sae sacara global atawa regional, Konflik kapentingan anu bersumber ti kapentingan ekonomi, pulitik, sosial lamun henteu di manage kalawan sae, tiasa boga tungtung lumangsung na konflik sacara langsung anu melibatkeun kakiatan militer anteur nagara-nagara nu tangtu anu rumaos kapentingan nasional na terusik.

Kitu perkawis na kalawan hal mekar konflik klaim wilayah teritori di laut China kidul anu melibatkeun 6 (genep) negara (Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura) kalawan China sarta Taiwan,nurutkeun argumennya masing sewang yen sapalih wilayah laut China kidul nyaeta wilayah kadaulatanna.

Hiji wewengkon atawa nagara dibelahan bumi ieu bade barobah kaayaan primadona kanggo wewengkon atawa nagara sanes manakala wewengkon atawa Nagara kasebat ngagaduhan aspek strategis anu tiasa mangaruhan boh langsung atawa henteu langsung ka kapentingan wewengkon sarta nagara nu tangtu. Kitu perkawis na kalawan perkawis Laut China Kidul,aya dua aspek anu midamel Laut China Kidul barobah kaayaan peryogi kanggo nagara yaktos tempatna anu strategis sarta sarta potensi ekonomi na. Dumasar babaran di luhur mangka nu nulis milih judul dina panalungtikan ieu yaktos : “Klaim Tiongkok Luhur Laut China Kidul Sarta Akibat na Ka Kadaulatan Wilayah Taiwan”

Sedengkeun tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo terang kanggo terang naon wae usaha Taiwan dina nyanghareupan konflik Laut China Kidul sarta usaha penyelesaian konflik ngaliwatan Mahkamah Arbitrase Internasional dina carangka UNCLOS II. Selanjutnya pamakean panalungtikan ieu teh sacara teoritis dipambrih kapake kanggo wawasan sarta kauninga seputar Elmu Hubungan Internasional,sarta oge panalungtikan ieu dipambrih kapake kanggo para nu nyieun kaputusan sarta kanggo pihak - pihak anu ngalakukeun panalungtikan minangka bahan. Jabi minangka hiji bahan dipambrih barobah kaayaan bandingan,ku kituna tiasa dipigawe parobahan sarta perbaikan dina nungkulan masalah ngeunaan konflik Laut China Kidul. Padika panalungtikan anu dipake dina panalungtikan ieu teh Deskriptif Analisis hiji wangun anu ngagambarkeun sacara cermat hiji gejala atawa masalah anu ditalungtik dina kaayaan kanggo saterusna menganalisa naha gejala sarta masalah kasebat tiasa lumangsung.

Kenging ti panalungtikan ieu teh usaha Taiwan claimant states dina nyanghareupan klaim Tiongkok luhur Laut China Kidul anu tiasa ngancem kadaulatan wilayahnya . Dina perkawis ieu Taiwan anu diwakilan salah sahiji nagara claimant states yaktos Filipina ngadukeun klaim Tiongkok luhur Laut China Kidul ka Mahkamah Arbitrase Internasional. **(sanggem konci : Konflik Laut China Selatan)**