**ABSTRAK**

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yuridiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yuridiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut

Dapat dilihat bangsa Indonesia sekarang telah menjadi “mangsa pasar” golongan sindikat narkoba, bahaya narkoba yang mengancam generasi muda pada umumnya akan tetapi kalangan orang dewasa juga tidak menutup kemungkinan menjadi pecandu narkoba. Opini yang berkembang tentang narkoba adalah yang menjadi primadona baik bagi kalangan muda ataupun tua, dimana pengguna narkoba akan mendapatkan resiko yang terbesar yaitu kematian.

Hal yang perlu dicermati dari kemunculan berbagai jenis kejahatan adalah sifat dari kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal batas wilayah negara, oleh karena itu setiap negara harus menyadari betapa pentingnya batas-batas wilayahnya, serta kedaulatannya yang harus di hormati oleh negara lain. Sehingga apa yang terjadi di negaranya pada dasarnya merupakan kewenangannya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas wilayah.

**ABSTRAK**

Di éra globalisasiieu, sacara faktual batas antawis nagara beuki kabur sanajan sacara yuridiksi angger teu robih. Tapi para palaku kajahatan teu kenal batas wilayah jeung batas yuridiksi, maranéhna operasi ti hiji wilayah nagara ka nagara nu lian sacara bébas. Upami éra globalisasi nembé kaluar atanapi berkembang sababaraha taun kapengker, para palaku kajahatan tos lami ngagunakeun konsep globalisasi nu teu dihadapkeun ka rambu-rambu hukum, malah anu kajantenan di sababaraha nagara di dunia wanci kiwari, hukum jeung sababaraha katerbatasanna jadi pelindung jang para palaku kajahatan éta.

Tiasa ditingal yén bangsa Indonesia kiwari tos janten ”mangsa pasar” golongan sindikat narkoba, bahaya narkoba anu ngancam budak ngora anu umumna, tapi teu nutup kemungkinan ogé nu tos sepuh gé janten pecandu narkoba. Opini anu berkembang ngeunaan narkoba nyaéta anu jadi primadona jang nu ngora jang nu sepuh ogé, dimana pengguna narkoba bakal kénging résiko pang ageungna nyaéta maot.

Hal anu kedah dicermattan tina bijilna sababarahiji jinis kajahatan ieu teu kenal batas wilayah nagara, kusabab éta sababaraha nagara kedah sadar pentingna batas-batas wilayah nagarana, sarta kadaulatanna anu kedah dihormatan ku nagara nu lian. Jadi naon anu kajadian di nagarana téh mangrupikeun kawenanganna, utamina ngeunaan hal-hal nu patali jeung pelanggaran batas-batas wilayah.