# **ABSTRAK**

Kerjasama Militer Indonesia – Rusia Terhadap Perkembangan Kekuatan TNI AU. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, 2017.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, Dengan wilayah seluas ini ditambah lagi wilayahnya yang sangat strategis membuat Indonesia perlu memperkuat segala armada angkatan bersenjatanya guna mempertahankan dan mengamankan wilayahnya yang sangat luas. Keamanan juga perlu ditingkatkan dengan melaksanakan patroli-patroli dalam wilayah kedaulatan NKRI.

maka dari itu diperlukan adanya pertahanan yang kuat, TNI Angkatan udara merupakan bagian dari TNI yang bertugas pada matra udara. Tetapi akibat embargo dan minimnya anggaran pertahanan membuat kesiapan personil dan alat utama sistem senjata TNI AU sangat minim.

Berdasarkan masalah tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Kerjasama Militer Indonesia – Rusia Dalam Perkembangan Kekuatan TNI AU?” Sebagai acuan terhadap masalah penelitian, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep seperti Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri, Kerjasama Internasional, Konsep pengaruh, Politik Internasional, Konsep Ancaman dan Keamanan, Jati Diri TNI, Militer, dan Pandangan realisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan data yang satu dengan data yang lainnya berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang digunakan, maka hipotesis yang diambil sebagai berikut “Jika kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia (2003-2014) dibidang Militer berjalan sesuai MOU, maka kualitas Alusista TNI-AU meningkat, berpengaruh dalam meningkatkan kekuatan TNI-AU, hal ini ditandai dengan adanya perkembangan Alutsista dan pelatihan yang diberikan Rusia sehingga kualitas dan kuantitas armada TNI-AU meningkat”.

Berdasarkan perolehan dan pengolahan data, dari hipotesis di atas teruji bahwa Kerjasama Militer Indonesia – Rusia memiliki pengaruh dalam peningkatan kekuatan TNI-AU, terutama peningkatan kemampuan teknis personil dan jumlah alutsista, tetapi Kerjasama Militer Indonesia – Rusia ini tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan TNI-AU, karena penambahan Alutsista masih berada di bawah standar ideal kebutuhan pertahanan Indonesia.

Kata Kunci: Kerjasama Militer Indonesia - Rusia, TNI-AU

# **ABSTRACT**

Military Cooperation between Indonesia and Russia on the Development of the Power of the Air Force. International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Pasundan University, Bandung, 2017.

Indonesia is the largest archipelagic country in the world consisting of 13,466 islands. With such an area as well as a very strategic area, Indonesia needs to strengthen its fleet of armed forces in order to maintain and secure its vast territory. Security also needs to be enhanced by implementing patrols within the territory of the Republic of Indonesia's sovereignty.

it is necessary that a strong defense, the TNI Air Force is part of the TNI who served on the air dimra. But due to embargo and lack of defense budget make the readiness of personnel and the main tool of weapon system AU is very minimal.

Based on the issue, the following problem was formulated: "How is the Implementation of Military Cooperation between Indonesia and Russia in the Development of the Power of the Air Force?" As a reference to the research problem, theories and concepts such as International Relations, Foreign Policy, International Cooperation, , International Politics, Concepts of Threats and Security, Military, Military, and Realism Views. The research method used in this research is Descriptive Analysis method, which is a method that describes the reality and the situation based on data one with other data based on the theory and concepts used, the hypothesis is taken as follows "If cooperation between the government of the Republic of Indonesia with the Government of the Russian Federation (2003-2014) in the Military field running in accordance with the MOU, the quality of Alusista TNI-AU increased, influential in increasing the strength of the TNI-AU, this is marked by the development of Alutsista and training given Russia so the quality and quantity of the TNI- AU increase ".

Based on the acquisition and processing of data, the above hypothesis is tested that the Indonesia-Russia Military Cooperation has an influence in increasing the strength of the TNI-AU, especially the improvement of technical personnel capability and the number of defense equipment, but this Russian-Russian Military Cooperation does not give a significant influence on the strength of the TNI -AU, because the addition of Alutsista is still below the ideal standard of defense needs of Indonesia.

Keywords: Indonesian Military Cooperation - Russia, Indonesian Army Air Force (TNI-AU).

# **ABSTRAK**

Kerjasama Militer Indonesia-Rusia Ka Hal mekar Kakiatan TNI AU. Program Studi Elmu Hubungan Internasional, Fakultas Elmu Sosial sarta Elmu Pulitik,Universitas Pasundan,Bandung,2017.

Indonesia nyaeta nagara kapuloan pangbadagna di dunya anu diwangun ti 13.466 pulo, Kalawan wilayah salega ieu ditambih deui wilayahnya anu strategis pisan midamel Indonesia peryogi nguatkeun saniskanten armada angkatan nyekel pakarang na guna ngabela sarta ngamankeun wilayahnya anu lega pisan. Kaamanan oge peryogi dironjatkeun kalawan milampah patroli-patroli dina wilayah kadaulatan NKRI.

mangka ti eta diperlukeun kitu kaayaanana pertahanan anu kiat,TNI Angkatan hawa mangrupa haturan ti TNI anu ngabogaan tugas dina matra hawa. Nanging alatan embargo sarta minimnya anggaran pertahanan midamel kesiapan personil sarta pakakas utami sistem pakarang TNI AU minim pisan.

Dumasar masalah kasebat, dirumuskeun masalah minangka katut “Bagaimana Implementasi Kerjasama Militer Indonesia-Rusia Dina Hal mekar Kakiatan TNI AU?” Minangka acuan ka masalah panalungtikan, diungkabkeun teori-teori sarta konsep-konsep sepertos Hubungan Internasional, Pulitik Jabi Nagari, gawe babarengan Internasional, Konsep pangaruh, Pulitik Internasional, Konsep Anceman sarta Kaamanan, Jati Diri TNI,Militer,sarta Tetempoan realisme. Padika panalungtikan anu dipake dina panalungtikan ieu teh padika Deskriptif Analisis, yaktos padika anu ngagambarkeun kanyataan sarta kaayaan dumasar data anu hiji kalawan data anu lianna dumasar dina teori sarta konsep-konsep anu dipake, mangka hipotesis anu dicokot minangka katut “Jika kerjasama antawis pamarentah Republik Indonesia kalawan Pamarentah Federasi Rusia (2003-2014) dibidang Militer mapan luyu MOU, mangka kualitas Alusista TNI-AU meningkat, boga pangaruh dina ngaronjatkeun kakiatan TNI-AU,perkawis ieu ditandaan kalawan kitu kaayaanana hal mekar Alutsista sarta palatihan anu dibikeun Rusia ku kituna kualitas sarta kuantitas armada TNI-AU meningkat”.

Dumasar perolehan sarta pengolahan data, ti hipotesis di luhur teruji yen Kerjasama Militer Indonesia-Rusia ngabogaan pangaruh dina kanaekan kakiatan TNI-AU, utamana kanaekan pangabisa teknis personil sarta jumlah alutsista, nanging Kerjasama Militer Indonesia-Rusia ieu henteu masihan pangaruh anu signifikan ka kakiatan TNI-AU, margi penambahan Alutsista aya keneh handap standar ideal kaperluan pertahanan Indonesia.

#  Sanggem Kunci: Kerjasama Militer Indonesia - Rusia,TNI-AU.