**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Indonesia memberlakuan bebas visa kunjungan untuk warga negara Tiongkok menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan tenaga kerja asing illegal asal Tiongkok di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Penulisan ini dilakukan dengan metode “library research” atau studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan tersebut terbukti banyak disalahgunakan oleh turis asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Sehingga keberadaan tenaga kerja asing illegal asal Tiongkok di Indonesia dimana setelah berjalan selama 1 (satu) tahun kebijakan bebas visa yang pada awalnya bertujuan untuk menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, justru banyak disalahgunakan oleh WNA terutama Tiongkok untuk mencari lahan pekerjaan di Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. 2) Kebijakan bebas visa tersebut mengancam kedaulatan NKRI dimana kebijakan bebas visa tersebut berpotensi menjadi ancaman Indonesia karena masuknya oknum-oknum yang mempunyai niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. Seperti yang banyak terjadi pada tahun 2016 dimana banyaknya warga negara Tiongkok yang melakukan penyulundupan narkoba, kejahatan siber, dan yang paling marak saat ini adalah banyaknya kasus menjadi TKA illegal dimana banyak dari mereka yang bekerja menjadi buruh kasar bahkan petani di beberapa daerah padahal sebenarnya pekerjaan menjadi buruh kasar dan petani masih bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, akibatnya banyak dari masyarakat lokal tersebut menganggap bahwa pemerintah hanya memperhatikan tenaga kerja asing tetapi kepada warga negaranya sendiri tidak memberikan lapangan pekerjaan akibatnya muncul gesekan sosial antara masyarakat lokal dan TKI illegal tersebut. Kebijakan bebas visa tersebut jika tidak dijalankan dengan dibarengi pengawasan yang ketat dan tidak sesuai keadaan keamanan yang tidak madai maka akan mangancam stabilitas lahan pekerjaan dan keaadilan sosial kesejahteraan untuk masyarakat lokal.

**Kata Kunci : Implikasi, Kebijakan Bebas Visa kunjungan , TKA ilegal**

**ABSTRACT**

This research aims to find the Indonesian government policy to apply free visa visits to Chinese citizens to be one of the factors causing the existence of foreign workers of illegal origin of China in Indonesia. In addition, also to determine the possibility of potential threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia. This research is using the method of "library research" or literature study in which the authors collect some data, including library material sourced from books, and documents and regulations related to this research. The results obtained from this research are as follows: 1) The free visa enforcement policy is proven to be one of main aliby by tourists from China to work in Indonesia. So that the existence of foreign workers illegal origin of China in Indonesia where after running for 1 (one) year free visa policy that was originally intended to attract foreign tourists to visit Indonesia, it is much abused by foreigners, especially China to find employment in Indonesia without any letter than make them legal to work in. 2) The visa-free policy threatens the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia where the visa-free policy has the potential to become an Indonesian threat due to the inclusion of unscrupulous individuals to undermine national security by the mode of being tourists. As is often the case in 2016 where many Chinese citizens are committing drug trafficking, cyber crime, and at this moment are the many cases of illegally employed laborers where many of them work as unskilled laborers and even farmers in some areas when in fact the work becomes unskilled labor and farmers can still be done by the local community, consequently many of the local people assume that the government only pay attention to foreign workers but to its own citizens do not provide jobs due to social friction arise between local communities and the illegal workers. The visa-free policy, if not accompanied by close supervision and inappropriate mismatching security conditions, would threaten the stability of employment land and social welfare prosperity for local communities

***Keywords: Implications, Free Visa Policy, Illegal labour***

**ABSTRAK**

Panalungtikan ieu ngagadudahan tujuan kangge milari hasil tina dikaluarkeunna kabijakan bebas visa kangge turis ti warga Nagara Tiongkok anu janten salahsahiji faktor ayana pagawe asing illegal ti nagara Tiongkok di Indonesia. Miwal ti eta kangge terang kana kamungkinan ayana sabab ancaman kana kadaulatan NKRI. Penulisan ieu dipigawe kalawan padika “library research” atawa studi kepustakaan di mana nu nulis ngumpulkeun sajumlah data,ngawengku bahan pustaka anu bersumber ti buku-buku,sarta dokumen-dokumen sarta aturan-aturan anu nyambung kalawan panalungtikan ieu. Kenging anu ditampa ti panalungtikan ieu teh minangka berikut: 1) Kawijakan pemberlakuan bebas visa datangna kasebat kabuktian seueur disalahgunakeun ku turis kawit Tiongkok kanggo didamel di Indonesia. Ku kituna ayana tanagi damel sejen illegal kawit Tiongkok di Indonesia di mana sanggeus mapan salila 1 (hiji) warsih kawijakan bebas visa anu dina mimitina boga tujuan kanggo metot para wisatawan mancanagara kanggo nganjang ka Indonesia,malahan seueur disalahgunakeun ku WNA utamana Tiongkok kanggo milari lahan pagawean di Indonesia tanpa dilengkepan kalawan dokumen resmi sarta henteu ngiring prosedur anu sakedahna. 2) Kawijakan bebas visa kasebat ngancem kadaulatan NKRI di mana kawijakan bebas visa kasebat boga potensi ngarobah kaayaan anceman Indonesia margi asupna oknum-oknum anu ngagaduhan niat jahat kanggo ngarusak kaamanan nasional kalawan modus minangka wisatawan. Sepertos anu seueur lumangsung dina warsih 2016 di mana lobana wargi nagara Tiongkok anu ngalakukeun penyulundupan narkoba,kajahatan siber,sarta anu nu mawi marak ayeuna nyaeta lobana perkawis barobah kaayaan TKA illegal di mana seueur ti maranehanana anu didamel barobah kaayaan buruh dugal sumawonten patani di sababaraha wewengkon padahal saleresna pagawean barobah kaayaan buruh dugal sarta patani tiasa keneh dipigawe ku balarea lokal,balukarna seueur ti balarea lokal kasebat nganggap yen pamarentah ngan nengetan tanagi damel sejen nanging ka wargi nagarana sorangan henteu mikeun lapang pagawean balukarna wedal gesekan sosial antawis balarea lokal sarta TKI illegal kasebat. Kawijakan bebas visa kasebat lamun henteu dijalankeun kalawan dibarengan pengawasan anu heureut sarta henteu luyu kaayaan kaamanan anu henteu madai mangka bade mangancam stabilitas lahan pagawean sarta keaadilan sosial karaharjaan kanggo balarea lokal.

**Sanggem Konci : Implikasi,Kawijakan Bebas Visa, padamal asing teu legal**