**ABSTRAK**

Kebijakan “Pintu terbuka” yang diterapkan oleh Den Xioping merupakan titik awal dari perubahan sistem ekonomi yang pada awalnya sangat tertutup menjadi terbuka dengan dunia luar. Dari situlah China bangkit yang membawanya menjadi negara kuat pada saat ini, komitmen China dalam Liberalisasi ekonomi dapat terlihat dengan masuk ke dalam keanggotaan WTO dan APEC. 625 juta penduduk merupakan sebuah angka yang sangat menarik perhatian China. Sehingga China ingin mendominasi kawasan Asia Tenggara.ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia tenggara harus bisa proaktif dan merespon hal tersebut, untuk menjaga stabilitas ekonomi politik dan menjamin kesejahteraan negara anggotanya.

Premis mayor yang digunakan adalah hubungan internasional, politik luar negeri, kepentingan nasional,Ekonomi politik internasional, politik internasional, teori ketergantungan. Premis minor yang digunakan yaitu kebijakan empat modernisasi China, kebijakan pintu terbuka China, kebijakan liberalisasi ekonomi China, Politik internasional ASEAN. sehingga hipotesis peneliti adalah: **“Kebijakan liberalisasi ekonomi China dalam produk-produk industri barang dan jasa yang bersifat masif merupakan tantangan sekaligus peluang dalam memelihara perdamaian dan stabilitas serta kesejahteraan bagi eksistensi ASEAN di kawasan Asia pasifik.”** Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain: untuk mengetahui kebangkitan ekonomi China. untuk mengetahui pengaruh dari politik luar negeri china terhadap eksistensi ASEAN di Asia pasifik. Untuk mengetahui respon ASEAN terhadap politik luar negeri China dalam menjaga stabilitas ekonomi politik di kawasan Asia pasifik dan Asia tenggara. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi ASEAN.

Kesimpulan: Hambatan non-tarif dan prinsip non-intervensi, merupakan tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam upayanya memelihara perdamaian dan stabilitas serta kesejahteraan kawasan ditengah keberhasilan China dalam kebijakan liberalisasi ekonominya yang bisa terlihat dari dominasi produk-produk barang dan jasa China yang bersifat masif di pasar ASEAN. AIIB dan proyek *one belt one road* merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh ASEAN dalam mendukung MEA untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci: Liberalisasi Ekonomi China, Non-tarif, Dominasi, Eksistensi ASEAN.

ABSTRACT

The "Open Door" policy adopted by Den Xioping is the starting point of a shift from an initially closed system of open economy to the outside world. From there China rises that brought it into a strong state at this time, China's commitment in economic liberalization can be seen by entering into membership of the WTO and APEC. 625 million inhabitants is a number that attracts the attention of China. So China wants to dominate the Southeast Asian region. ASEAN as a regional organization in Southeast Asia should be proactive and respond to it, to maintain political economic stability and ensure the welfare of its member countries.

The major premises used are international relations, foreign policy, national interests, international political economy, international politics, dependency theory. The minor premises used are China's four modernization policies, China's open door policy, China's economic liberalization policy. the researcher's hypothesis is: "China's economic liberalization policy in massive goods and services industries is a challenge as well as an opportunity to maintain peace and stability and prosperity for the existence of ASEAN in the Asia Pacific region." The objectives to be achieved by researchers, between another: to know China's economic revival. to know the influence of China's foreign policy towards the existence of ASEAN in Asia pacific. To know the ASEAN response to China's foreign policy in maintaining the stability of political economy in the Asia Pacific and Southeast Asia. To find out the opportunities and challenges facing ASEAN.

Conclusion: Non-tariff barriers and non-intervention principles are a challenge faced by ASEAN in its efforts to maintain peace and stability and regional welfare amid China's success in its economic liberalization policies that can be seen from the dominance of massive products and services in the ASEAN market. AIIB and one belt one road project are opportunities that can be utilized by ASEAN in supporting the MEA to achieve the welfare of its people.

Keywords: Economic Liberalization of China, Non-tariff, Dominance, ASEAN's Existence.

Abstrak

Kawijakan "panto muka" diadopsi ku Den Xioping téh titik awal tina parobahan dina sistem ekonomi nu ieu mimitina pisan ditutup keur muka ka dunya luar. Ti dinya kebangkitan Cina nu dipingpin anjeunna pikeun jadi nagara kuat di momen, komitmen Cina pikeun liberalisasi ekonomi bisa ditempo kalayan asupna kana kaanggotaan WTO jeung APEC. 625 juta mangrupakeun inohong pisan metot di suku Cina urang. Jadi Cina hayang ngadominasi Tenggara.ASEAN wilayah Asia salaku tenggara organisasi régional Asia kudu proaktif jeung ngabales eta, pikeun miara kuatna ékonomi pulitik jeung mastikeun karaharjaan anggota na.

premis nu utama dipaké nyaéta hubungan internasional, kawijakan luar nagri, kapentingan nasional, ékonomi pulitik internasional, pulitik internasional, téori kagumantungan. premis nu minor dipake nyaeta kawijakan modernisasi Cina urang opat, kawijakan muka panto Cina, kawijakan liberalisasi ekonomi Cina urang. ku kituna hipotesis urang téh: "The policy of liberalisasi ekonomi Cina di produk barang sarta jasa industri téh penah masif duanana tantangan jeung kasempetan dina ngajaga karapihan jeung stabilitas jeung karaharjaan pikeun ayana ASEAN di wewengkon Asia-Pasifik." The tujuan bisa kahontal ku panalungtik, antara séjén: uninga kebangkitan ékonomi Cina. pikeun nangtukeun efek kawijakan luar nagri china urang kana ayana ASEAN di Asia Pasifik. Pikeun nangtukeun respon ASEAN kana kawijakan luar nagri Cina di kuatna ékonomi pulitik di wewengkon Asia-Pasifik jeung Asia Tenggara. Uninga kasempetan jeung tantangan nyanghareup ASEAN.

Kacindekan: Non-tarif halangan jeung prinsip non-campur, mangrupakeun tantangan Nyanghareupan ku ASEAN di usaha na ngajaga karapihan jeung stabilitas sarta karaharjaan di wewengkon Ditengah kasuksésan Cina dina kawijakan liberalisasi ekonomi bisa ditempo ti dominasi produk, barang sarta jasa Cina nu mangrupa masif di pasar ASEAN , AIIB salah sabuk na hiji proyék jalan mangrupa kasempetan nu bisa dieksploitasi ku ASEAN di rojongan ti MEA pikeun ngahontal karaharjaan.

Konci: Cina liberalisasi Ékonomi, non-tarif, ayana dominasi, ASEAN.