**ABSTRAK**

*ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan realisasi tujuan dari ASEAN Vision 2020 yang diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan antara lain liberalisasi investasi negara ASEAN. Oleh karena itu, dibuatlah suatu rezim khusus untuk mengelola investasi yang lebih menarik dan berorientasi keluar didalam menarik investasi yaitu *ASEAN Comprehensive Investmen Agreement* (ACIA) yang berlaku pada 9 Maret 2012 sebagai gabungan atau revisi dari *ASEAN Investment Agreement* (IGA) dan *ASEAN Investmen Area (*AIA). Indonesia telah meratifikasi ACIA pada tanggal 8 Agustus 2011 sebagai komitmen kesiapan pemerintah dalam menghadapi AEC 2015. Kemudian pelaksanaannya mengacu pada *ASEAN Blueprint* yakni liberalisasi, keamanan, promosi, dan pelayanan. implementasi ACIA yang efeketif sangat bergantung dari kemauan dan komitmen dari negara anggota ASEAN untuk melakukan reformasi birokrasi dan peraturan sesuai dengan ketentuan ACIA. Sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi didalam AEC, hambatan-hambatan investasi menjadi perhatian kebijakan antara lain dengan dibentuknya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (INSW), Program Aku Cinta Indonesia (ACI), dan disahkannya DNI 2014 terkait dengan kebijakan tentang kepemilikan modal asing yang bertambah, berkurang, serta terdapatnya penambahan bidang usaha baru.

Dalam kerangka pemikiran, premis mayor yang digunakan peneliti adalah hubungan internasional, kerjasama internasional, organisasi internasional, ekonomi politik internasional, dan regionalisme. Sedangkan premis minor peneliti yaitu, Investasi, kondisi perekonoman di Indonesia, dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan premis mayor dan minor yang peneliti gunakan dalam kerangka pemikiran maka peneliti mengambil hipotesis **“Jika *ASEAN Economic Community* dapat mengatur regulasi investasi untuk meningkatkan kemampuan daya saing dalam menarik investasi diantara negara-negara anggota ASEAN, maka iklim investasi di Indonesia akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya kebijakan pemerintah untuk membangun pelayanan birokrasi dan infrastruktur ekonomi”**.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya ASEAN dalam menciptakan regulasi investasi di negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode historis, dimana penelitian ini difokuskan pada organisasi internasional dan negara anggota dalam menciptakan kondisi iklim investasi di Indonesia.

**KATA KUNCI: ASEAN, ACIA, KEBIJAKAN PEMERINTAH, IKLIM INVESTASI DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

**`**

ASEAN Economic Community (AEC) is a realization goal of the ASEAN Vision 2020 directed for regional economic integration include investment liberalization of ASEAN nations. Therefore, they invented a special regime for managing investments are more outward-looking and interest in attracting investments that the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) is effect on March 9, 2012 as a combination or revision of the ASEAN Investment Agreement (IGA) and the of ASEAN Investment Area (AIA). Indonesia has ratified the ACIA on August 8, 2011 as the commitment of government preparedness in the face of the AEC in 2015. Then the of ASEAN Blueprint implementation refers to the liberalization, security, services, and promotions. the ACIA effective implementation depends from willingness and commitment from the ASEAN member nations to reform the bureaucracy and regulations according with the provisions of the ACIA. As a government effort to create an investment of climate in the AEC, constraints to investment to the attention of policy with formed by Licensing Services One Stop (INSW), I Love Indonesian Program (ACI), and the ratification of the DNI 2014 relating to the policy on foreign capital ownership increases, decreases, as well as the presence of the addition of new areas of business.

In the framework of thought, the researchers used the major premise is international relations, international cooperation, international organizations, international political economy, and regionalism. While the researchers is the minor premise, investment, economic conditions in Indonesia, and the Indonesian Government policy Based on the major premise and the minor that researchers use in the framework so researchers hypothesis **“If the ASEAN Economic Community can arrange the regulation of investment to improve competitiveness in attracting investment among member countries of the ASEAN, the investment climate in Indonesia will increase, marked by increasing growth the national economy through government regulatory policy measures to build service bureaucracy and economic infrastructure ".** The purpose of this study is to determine how ASEAN's efforts in creating a regulation investment in the ASEAN nations and its influence on the condition of investment climate in Indonesia.

This study uses descriptive and historical method, which the research was focused on international organizations and member states in creating conditions of the investment of climate in Indonesia.

**KEYWORDS: ASEAN, ACIA, GOVERNMENT POLICY, THE INVESTMENT CLIMATE IN INDONESIA**

**ABSTRAK**

*ASEAN Economic Community (AEC)* nyaeta mangrupikeun tujuan kanyataan tina ASEAN VISION 2020 anu ditujukeun kana integrasi ekonomi kawasan diantarana ngaliberalisasikeun investasi di nagara ASEAN. kumargi kitu, didamel sapertos rezim husus kangge nguruskeun investasi anu langkung ningali kaluar sareng pikaresepeun dina narik investasi nyaeta ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) anu disatujuan waktosna kaping 9 Maret 2012 hasil gabungan atanapi ngarevisi tina *ASEAN Investment Agreement* (IGA) sareng *ASEAN Investmen Area (*AIA). Indonesia parantos ngaratifikasi ACIA kaping 8 Agustus 2011 kangge ngomitmenkeun kasiapan pamarentah dina nyanghareupan AEC 2015. Salanjutna kangge ngalaksanakeunana ngacu kana ASEAN Blueprint nyaeta liberalisasi, kaamanan, pelayanan, sareng promosi. implementasi ACIA anu efektif tergantung pisan tina kadaek jeung komitmen ti nagara anggota ASEAN kangge ngalakukeun reformasi birokrasi, sareng peraturan anu ngajalur jeung katangtuan ACIA. Kangge upaya pamarentah dina nyiptakeun kaayaan iklim dina AEC, halangan-halangan investasi janten perhatosan kabijakan diantawisna ngabentuk Pelayanan anu ngahiji dina hiji panto (INSW), Program Abi Bogoh Indonesia (ACI), sareng disahkeuna DNI 2014 ngakaitkeun sareng kabijakan sapertos kapamilikan modal asing anu nambahan, ngurangan, sareng aya anu nambahan bidang usaha anu anyar.

dina karangka pamikiran, premis mayor anu digunakeun ku nu neliti nyaeta hubungan internasional, organisasi internasional, ekonomi politik internasional, sareng regionalisme. Sedengkeun premis minor nu digunakeun nyaeta investasi, kondisi perekonomian di Indonesia, sareng kabijakan pamarentah Indonesia. Ngacu kana premis mayor sareng **minor anu ku peneliti digunakeun dina karangka pamikiran, maka peneliti nyandak hipotesis “Upami ASEAN Economic Community tiasa ngatur regulasi investasi kangge ningkatkeun kamampuan daya adu dina narik investasi diantara nagara-nagara ASEAN, maka iklim investasi di Indonesia bakal ningkat, ditandaan ku ningkatna perekonomian nasional tina upaya kabijakan pamarentah kangge ngabangun layanan birokrasi sareng infrastruktur ekonomi”**. Sareng aya oge tujuan peneliti nyaeta supados terang kumaha upaya ASEA dina nyiptakeun regulasi investasi di negara ASEAN sareng pangaruhna kangge kaayaan iklim investasi di Indonesia.

Penelitian ieu ngagunakeun metode deskriptif sareng metode historis, anu mana penelitian ieu di fokuskeun kana organisasi internasional sareng nagara anggota dina nyiptakeun kaayaan iklim investasi di Indonesia.

**Kecap konci: ASEAN, ACIA, Kabijakan Pamarentah, Iklim Investasi di Indonesia**