ABSTRAK

Kejahatan transnasional dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius bagi suatu negara, tidak terlepas negara Indonesia. Salah satu dari kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa adalah kejahatan peredaran narkoba. Dengan banyaknya jalur tikus serta masih lemahnya pengawasan perbatasan terhadap jalur pelabuhan laut, sungai, maupun udara dan darat, menjadikan Indonesia rawan akan kejahatan transnasional terutama masalah peredaran narkoba yang berasal dari Thailand yang akhir-akhir ini mulai meningkat. Thailand termasuk kedalam negara dengan sebutan jaringan Segitiga Emas yang beranggotakan dua negara lainnya yaitu Myanmar dan Laos. Istilah kata Segitiga Emas ini digunakan untuk negara pusat produksi penyelundupan dan perdagangan narkoba terbesar di Asia Tenggara. Myanmar sebagai salah satu penghasil opium terbesar di dunia sementara, Laos sebagai negara penghasil opium terbesar kedua. Opium dari kedua negara tersebut kemudian diselundupkan keluar melalui Thailand dan dari situ menyebar ke kawasan lain di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Untuk itu, dalam menangani peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia dibutuhkan penanganan yang lebih terorganisir, seperti organisasi NCB-Interpol Indonesia yang dirasa mampu menangani kejahatan transnasional seperti masalah peredaran narkoba dengan melakukan kerjasama informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan menyelenggarakan kerjasama antar negara.
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan perkembangan narkoba di Indonesia dan apa saja yang melatarbelakangi peredaran narkoba masuk ke Indonesia, serta dapat mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan NCB-Interpol Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba dari Thailand.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, dan berdasarkan fakta-fakta.

 Hasil dari penelitian ini adalah : Dengan adanya peran NCB-Interpol Indonesia baik melalui kerjasama eksternal, seperti bekerjasama dengan NCB-Bangkok serta ASEANAPOL dan membangun jaringan e-ADS *(Electonic ASEANAPOL Database System)* maupun internal dengan menggandeng instansi dalam negeri seperti BNN, Dirjen Bea dan Cukai serta Imigrasi dalam memerangi peredaran narkoba dari Thailand, terbukti efektiv memudahkan dalam mendeteksi sejak dini dimana penyelundupan dan peredaran narkoba tersebut berada, serta dengan keberadaan NCB-Interpol Indonesia mampu mengoptimalkan target kinerja instansi dalam negeri tersebut dalam menangani masalah peredaran narkoba.

Kata Kunci : *Kejahatan Transnasional, Segitiga Emas, Narkoba, Thailand, NCB-Interpol Indonesia*

ABSTRACT

Recently, transnational crime is seen as a serious threat towards a nation, including Indonesia. One of the most crucial forms of transnational crimes due to involving the future of a generation is the crime of drug abuse. With the amount of many methods to smuggle drugs and the weak supervision on nation borders through the sea or ocean routes, rivers, air and even land, has made Indonsia vunerable to transnational crime and mainly the circulation of drugs coming from Thailand which have been on the rice. Thailand is one of the countries included in network named Golden Triangle with two other member countries which are Myanmar and Laos. The term Golden Triangle is used for the countries which are the second main source of opium. Opium from both countries are then smuggled through Thailand and spread to other regions in South East Asia, including Indonesia. For that, on handling the smuggling and circulation of drugs to Indonesia, a more organized method is needed, such as the facility of an organization like NCB-Interpol Indonesia which is capable on handling ttransnational crime by the use of information sharing in terms with the development of science and technology, as well as creating co-operation with other countries.

The aim of this research is to explore and describe the development of drugs in Indonesia and what has been the main causes of drug circulation to neter Indonesia, as well as to be informed on what lengths NCB-Interpol Indonesia has gone through to fight against drugs circulation from Thailand.

The method used in this research is descriptive analysis, a method aimed to picture, analyze and clarify symptoms based on observations and events systematically, and based on facts.

The result of this research is that : with the role of NCB-Interpol Indonesia, through the use of external co-operation, and co-operating with NCB-Bangkok and ASEANAPOL and creating an e-ADS (*Electronic ASEAN Database System*) network, and also internally by collaborating with domestic agencies such as BNN, Dirjen Bea Cukai and Immigration on combating drug circulation from Thailand was proven to be effective, and find it easier to detect where smuggling occurs and the existence of NCB-Interpol Indonesia is able to optimalize the targets in domestic agencies on handling the problem of drugs circulating.

Key Words : *Transnational Crime, Golden Triangle, Drugs, Thailand, NCB-Interpol Indonesia*

ABSTRAK

Kajahatan transnasional kiwari ditingal janten salah sahiji ancaman anu serius kanggo nagara, kalebet indonesia. Salah sahiji tina kejahatan transnasional anu paling bahaya nyaeta nyangkut kana masa depan generasi hiji bangsa nyaeta nyebarna narkoba. Saking nu seueurna jalur anu terselubung, palabuhan laut, walungan sinareng udara sareng darat, ngajantenkeun indonesia rawan tina kajahatan transnasional utamina tina paredaran narkoba ti Thailand anu tina akhir ieu karaos ningkat. Thailand kalebet kana nagara nu disebatna jaringan Segitiga Emas, anggota na aya di dua nagara lain, sapertos Myanmar sareng Laos. Istilah Segitiga Emas dianggo kanggo pusat nagara anu ngaproduksi selundupan sinareng perdagangan narkoba nu ageung di Asia Tenggara. Myanmar salah sahiji penghasil opium nu ageung di dunia, samentawis Laos janten nagara penghasil opium ka ageung nu kaduana. Opium ti kadua nagara eta lajeungna disulundupkeun kaluar ngalangkungan Thailand, ti dinya nyebar deui ka kawasan lain di Asia Tenggara ka lebet oge nagara Indonesia. Kusabab kitu, tina ngalakonan peredaran narkoba anu lebet ka Indonesia, dibutuhkeun penanganan anu langkung ka organisir, sapertos organisasi NCB-Interpol Indonesia nu diraos mampu nangani kajahatan transnasional sapertos masalah peredaran narkoba sareng ngalakukeun kerjasama informasi nu sajalan sareng perkembangan elmu pengetahuan sareng teknologi, sarta ngayakeun kerjasama antar nagara.

Ayana ti tujuan panalitian ieu nyaeta kanggo ngajabarkeun sareng deskripsi perkembangan narkoba di indonesia, sarengan naon wae anu ngajanteneun latar belakang tina peredaran narkoba anu lebet ka indonesia, sareng tiasa uninga upaya nu tos dilakukeun ku NCB-Interpol Indonesia tina merangan peredaran narkoba ti Thailand.

Metode panalitian nu dianggo tina panalitian ieu nyaeta, metode deskriptif analisi, nyaeta metoda nu tujuan na ngagambarkeun, nga analisis sareng nga klarifikasi gejala-gejala tina hasil pengamatan ti sababaraha hiji kajadian nu secara sistematis, faktual sareng berdasarkeun fakta-fakta.

Hasil tina panalungtikan ieu nyaeta : Tina ayana peran NCB-Interpol Indonesia, ngalalui kerjasama eksternal, sapertos kerjasama sareng NCB-Bangkok sareng ASEANAPOL sareng ngabangun jaringan e-ADS (*Electronic ASEANAPOL Database System)* atanapi internal sapertos ngagandeng instansi dalam negeri sapertos BNN, Dirjen Bea sareng Cukai, sarta Imigrasi tina merangan peredaran narkoba ti Thailand, kabuktos efektip ngagampangkeun dina ngadeteksi awal dimana nyelundupkeun sareng ngedarkeun narkoba, sarta NCB-Interpol Indonesia mampu ngaoptimalkeum target kinerja instansi dalam negeri tina nangani masalah paredaran narkoba.

Kecap Konci : *Kajahatan Transnasional, Segitiga Emas, Narkoba, Thailand, NCB-Interpol Indonesia.*