# **ABSTRAK**

Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap TKI, pemerintah Indonesia mengambil suatu tindakan, yaitu kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI untuk Arab Saudiyang terhitung efektif sejak tanggal 1 Agustus 2011. Moratorium merupakan sebuah langkah awal yang diambil pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan langkah berikutnya dalam upaya perlindungan TKI di Arab Saudi. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri? Lalu bagaimana bentuk kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan TKI di Arab Saudi?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerjanya yang bekerja di Arab Saudi, yaitu moratorium pengiriman TKI, dan MoU dengan Arab Saudi perihal perlindungan TKI. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut perlindungan tenaga kerja.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah analisis *deskripsi*yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Sehingga kasus kekerasan yang dialami oleh para TKI bisa berkurang di saat ini dan di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Indonesia, Moratorium, MoU, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

# **ABSTRACT**

*With the many cases of violence against Indonesian labor migrants (TKI), the Indonesian government took an action, namely the moratorium policy or the temporary suspension of shipping for migrant workers from Saudi Arabia effective effective since August 1, 2011. Moratorium is a first step taken by the Indonesian government to prepare the next step in the protection of TKI in Saudi Arabia. What attracts the author's attention to research is: How is the Indonesian government's effort in providing protection to migrant workers working abroad? Then how the form of agreement between the government of Indonesia and Saudi Arabia in the protection of migrant workers in Saudi Arabia?*

*The purpose of this study is to know, explore and describe the efforts of the Indonesian government in protecting its workforce working in Saudi Arabia, namely the moratorium on the sending of migrant workers, and the MoU with Saudi Arabia concerning the protection of labor migrants. The benefit or usefulness of this research is theoretically, this research is expected to be useful to add the treasury of development of science of International Relations, especially concerning labor protection.*

*The method used in conducting this research is a description analysis that aims to describe a phenomenon in terms of efforts of the Indonesian government in protecting TKI in Saudi Arabia. Description is an attempt to answer the question who, what, where, when, or how; So it is an attempt to report what happened.*

*The results of this study are: to know the efforts of the Indonesian government in providing protection to workers who work abroad. So the cases of violence experienced by the workers can be reduced in the present and in the future.*

***Keywords:*** *Indonesian Workers, Moratorium, MoU, Protection of Indonesian Workers.*

# **ABSTRAK**

Kalawan seueurna perkawis kekerasan ka Tanaga Kerja Indonesia (TKI), pamarentah Indonesia nyokot hiji tindakan,yaktos kawijakan moratorium atanapi eureunna samentara pengiriman TKI ka Arab Saudi anu kaetang efektif sa atoskaping 1 Agustus 2011. Moratorium mangrupa hiji langkah tipayun anu dicandak pamarentah Indonesia kanggo nyiapkeun langkah kapayunna dina usaha nangtayungan TKI di Arab Saudi. Perkawis anu metot perhatosan nu nulis kanggo nalungtik nyaeta: Kumaha usaha pamarentah Indonesia dina masihan panangtayungan ka TKI anu didamel di jabi nagari? Kaliwat kumaha wangun kasapukan antawis pamarentah Indonesia sareng Arab Saudi dina panangtayungan TKI di Arab Saudi?

Aya oge tujuan panalungtikan ieu teh kanggo milari terang, ngaeksplorasi sarta ngajentrekeun usaha pamarentah Indonesia dina nangtayungan tanagi damel na anu didamel di Arab Saudi,yaktos moratorium pengiriman TKI, sarta MoU kalawan Arab Saudi perihal panangtayungan TKI. Sedengkeun mangpaat atawa pamakean ti panalungtikan ieu teh sacara teoritis,panalungtikan ieu dipambrih kapake kanggo nambahan hasanah pangembangan elmu Hubungan Internasional,hususna anu ngaitan kana panangtayungan tanagi damel.

Padika anu dipake dina ngalakukeun panalungtikan ieu teh analisis deskripsi anu gaduh tujuan kanggo ngagambarkeun hiji fenomena dina perkawis usaha pamarentah Indonesia dina nangtayungan TKI di Arab Saudi. Deskripsi nyaeta usaha kanggo ngawalon patarosan saha, naon, di mana,iraha,atanapisabaraha; janten mangrupi usaha ngalaporkeun naon anu lumangsung.

Kenging ti panalungtikan ieu teh kanggo milari terang usaha pamarentah Indonesia dina masihan panangtayungan ka TKI anu didamel di jabi nagari. Ku kituna perkawis kekerasan anu dialaman ku para TKI tiasa ngurangan di waktos ayeuna sareng di mangsa kapayunna.

**Kecap Konci:** Tanagi Damel Indonesia,Moratorium,MoU,Panangtayungan Tanagi Damel Indonesia.