# **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara terkaya akan keanekaragaman hayati di kawasan yang sangat sensitif, karena biota Indonesia tersebar di lebih dari 18.000 pulau, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya konsep ekowisata cocok untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Konsep ekowisata telah dikembangkan sejak tahun 80-an, sebagai pencarian jawaban dari upaya meminimalkan dampak negatif bagi kelestarian keanekaragaman hayati, yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata yaitu dengan melindungi sumber daya alam dan budaya, serta menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi untuk masyarakat lokal. Konsep ekowisata yang terdiri dari komponen pelestarian lingkungan (alam dan budaya), peningkatan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, telah diperkenalkan dan dikembangkan dengan sukses di banyak negara berkembang.

Kerangka pemikiran yang bersifat deduktif, yang memuat teori-teori yang bersifat premis mayor, yaitu : Politik internasional, kerjasama internasional, politik luar negeri dan premis minornya, yaitu : Diplomasi, Pariwisata Nasional dan Ekowisata Indonesia.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis dan historis analitis yang disertai teknik pengumpulan data kepustakaan serta mengadakan kunjungan ke instansi-instansi terkait guna mendapatkan data yang mendukung permasalahan dalam judul skripsi yang penulis bahas.

Berdasarkan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional, penulis mengajukan hipotesis : **“Dengan program pengembangan ekowisata oleh Kemeterian Pariwisata Indonesia melalui program program pelestarian kekayaan biota alam maka berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Indonesia”.**

Berdasarkan pengujian hipotesis, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan ekonomis wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki obyek wisata alam yang sangat luas, sehingga memungkinkan wisatawan mancanegara sedikit membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang antik atau kerajinan tangan dari masyarakat daerah di Indonesia.

Kata kunci : Ekowisata dan wisatawan mancanegara.

**ABSRTACT**

Indonesia is the richest country of biodiversity in a highly sensitive region, as Indonesia's biota is spread over more than 18,000 islands, as Indonesia is rich in biodiversity. The concept of ecotourism is suitable for developing tourism in Indonesia. The concept of ecotourism has been developed since the 80s, as a search for answers to minimize negative impacts on biodiversity sustainability, caused by tourism activities by protecting natural and cultural resources, and generating economic benefits for local communities. Ecotourism concept consisting of environmental conservation component (nature and culture), increasing community participation, and enhancing local economic growth, has been introduced and developed successfully in many developing countries.

A framework of deductive thinking, which contains major premise theories, namely: international politics, international cooperation, foreign policy and its minor premises, namely: Diplomacy, National Tourism and Ecotourism of Indonesia.

This thesis research uses analytical and analytical descriptive analytical method which accompanied by library data collection technique and visited to related institution to get data that support problem in thesis title which writer discuss.

Based on theories of International Relations, the authors propose a hypothesis: **"With the program of ecotourism development by Tourism Ministry of Indonesia through the program of conservation of natural biota, the impact on the increasing visits of foreign tourists visiting Indonesia"**.

Based on hypothesis testing, the authors conclude that the economic considerations of foreign tourists to visit Indonesia because Indonesia has a very wide natural attractions, thus allowing foreign tourists spend a little money to buy antiques or handicrafts from local communities in Indonesia.

Keywords: Ecotourism and foreign tourists.

**ABSTRAK**

**(Basa Sunda)**

Indonésia mangrupa biodiversiti richest di wewengkon nu sensitip pisan, sabab nu biota Indonesia nyebarkeun ngaliwatan leuwih ti 18.000 pulo, sabab Indonesia nagara beunghar konsép biodiversiti ekowisata téh cocog pikeun ngamekarkeun wisata di Indonesia. Konsep ekowisata geus maju ti 80s, salaku milarian waleran ti usaha ngaleutikan tabrakan négatip dina konservasi biodiversiti, disababkeun ku aktivitas wisata anu ngajaga sumber daya alam jeung budaya, ogé ngahasilkeun untung dina widang ékonomi keur masarakat satempat. Konsep ekowisata nu diwangun ku komponén pelestarian lingkungan (alam jeung budaya), ngaronjat partisipasi masarakat, sarta ngamajukeun pertumbuhan ékonomi lokal, geus diwanohkeun jeung dimekarkeun hasil di loba nagara berkembang.

Kerangka keur nalar deduktif, nu ngawengku téori yén anu premis mayor, nyaéta: pulitik internasional, kerjasama internasional, kawijakan luar nagri jeung premis minor, nyaéta: diplomasi, Pariwisata Nasional na ekowisata Indonésia.

panalungtikan skripsi migunakeun métode déskriptif analitik jeung téhnik pendataan analitik sajarah jeung literatur sakumaha ogé datangna ka lembaga relevan dina urutan pikeun ménta data pikeun ngarojong masalah nu nyeratna dibahas judul skripsi.

Dumasar kana Teori Hubungan Internasional, anu pangarang nempatkeun maju hipotesa: "**Jeung program ngembangkeun wisata ku Pariwisata Kemeterian Indonesian ngaliwatan biota alam program kabeungharan pelestarian lajeng dampak dina jumlah rising wisatawan asing ngadatangan Indonesia**".

Dumasar hipotésis, pangarang disimpulkeun yen pertimbangan ékonomi wisatawan ngadatangan Indonesia kusabab Indonésia boga atraksi alam pisan lega, sahingga wisatawan saeutik belanja duit keur meuli antik atawa karajinan tina komunitas lokal di Indonesia.

Konci: ekowisata sarta turis asing.