**ABSTRAK**

Filipina yang penduduknya didominasi oleh penduduk dengan agama Khatolik, mengalami teror-teror dan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Moro yang mayoritas beragama muslim di bagian negara Filipina Selatan selama berpuluh-puluh tahun yang ingin berusaha memisahkan diri dari Filipina. Sejak tahun 70-an, gerakan ini dipimpin oleh Moro National Liberation Front (MNLF), lalu kemudian pada tahun 80-an didominasi oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF) yaitu pecahan dari MNLF yang lebih radikal. Abu Sayyaf Group kemudian muncul akibat dari dua gerakan sebelumnya pada tahun 90-an. Kelompok Abu Sayyaf sangatlah kecil tetapi sangat radikal di Filipina Selatan. Mereka menggunakan pemboman, pembunuhan, penculikan dan pemerasan untuk mengupayakan berdirinya sebuah negara Islam yang merdeka di Mindanao bagian Barat dan daerah Sulu, dimana daerah Filipina Selatan merupakan populasi tertinggi umat Muslim tinggal.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong kelompok teroris Abu Sayyaf untuk mendirikan negara Islam di Filipina. Untuk mengetahui program pemerintah Filipina dalam memberantas aksi teror di Filipina. Dan untuk mengetahui implementasi program pemerintah Filipina dalam memberantas aksi teror kelompok Abu Sayyaf. Dalam menganalisis penulis menggunakan kerangka konseptual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana pemerintah Filipina dalam menjalan kan program untuk menanggulangi aksi kelompok terorisAbu Sayyaf di Filipina.

Hasil dari penelitian ini adalah: ASG lahir sebagai organisasi yang menggunakan metode terorisme karena para anggotanya percaya bahwa terorisme dapat memberikan hasil yang segera dapat dilihat (*immediate result*). Dalam hal kebijakan dan kelembagaan, pemerintah Filipina tidak memiliki dokumen yang koheren dan terintegrasi, namun memiliki arahan eksekutif yang cukup komprehensif setidaknya diatas kertas. Dalam hal kebijakan, seluruh elemen penggentaran yang dibahas dalam penelitian ini menjadi bagian dari upaya penanggulangan terorisme pemerintah Filipina, termasuk retaliasi militer. sedangkandalam hal penggentaran melalui penangkalan di tingkat taktis, upaya pengerasan target yang dijalankan oleh pemerintah Filipina paling terlihat disektor penerbangan dan maritim yang memang dipandu oleh standar internasional. Dan dilihat dari upaya penggentaran melalui hukuman, retaliasi militer melalui berbagai operasi penghilang kapabilitas teroris yang di pimpin militer Filipina memimpin di depan sementara kepolisian memainkan peran pendukung. Filipina memiliki hukum Anti-Terorisme tersendiri yang baru dikeluarkan lima tahun lalu, namun belum pernah digunakan untuk memproses teroris karena berbagai kelemahan.

**Kata Kunci**: Abu Sayyaf Group, Keamanan Nasional, Terorisme.

**ABSTRACT**

*The population-dominated Philippines with Catholicism, suffered terror and rebellion by the Muslim-majority Moro in the southern Philippines for decades seeking to break away from the Philippines. Since the 70s, the movement was led by the Moro National Liberation Front (MNLF), and then in the 80s was dominated by the Moro Islamic Liberation Front (MILF), a fraction of the more radical MNLF. The Abu Sayyaf Group later emerged as a result of two previous movements in the 90s. The Abu Sayyaf group is very small but very radical in the southern Philippines. They use bombings, assassinations, kidnappings and extortion to seek the establishment of an independent Islamic state in western Mindanao and Sulu, where the southern Philippines is the highest population of Muslims living.*

*This paper aims to determine the factors that drive the Abu Sayyaf terrorist group to establish an Islamic state in the Philippines. To find out the Philippine government's program to combat acts of terror in the Philippines. And to know the implementation of the Philippine government program in combating terrorist acts of the Abu Sayyaf group. In analyzing the author using a conceptual framework.*

*The method used in this study is descriptive that aims to describe a phenomenon, events, events that occur in the present moment. This method is used to describe how the Philippine government is running a program to tackle the actions of the Abu Sayyaf terrorist group in the Philippines.*

*The results of this study are: ASG was born as an organization that uses terrorism methods because its members believe that terrorism can provide immediate results. In terms of policies and institutions, the Philippine government does not have a coherent and integrated document, but has sufficiently comprehensive executive directives at least on paper. In terms of policy, all elements of the reverberations discussed in this research are part of the Philippine government's counter-terrorism efforts, including military retaliation. whereas in the case of counter-terrorism at the tactical level, targeted hardening efforts run by the Philippine government are most visible in aviation and maritime sectors which are guided by international standards. And judging from the punishment effort, military retaliation through various terrorist abolition operations led by the Philippine military leads ahead while the police play a supporting role. The Philippines has its own Anti-Terrorism law just five years ago, but it has never been used to process terrorists because of weaknesses.****Keywords****: Abu Sayyaf Group, National Security, Terrorism.*

**ABSTRAK**

Populasi Filipina didominasi ku padumuk agama Katolik, ngalaman teror jeung pemberontakeun ku urang Moro anu utamana Muslim kidul Filipina di bagean nagara pikeun dekade anu hoyong breakaway ti Ciamis. Kusabab 70an, gerakan ieu dipingpin ku Nasional Pambebasan Front Moro (MNLF), lajeng dina 80s ieu dikawasa ku Moro Islam Pambebasan hareup (MILF), nu mangrupakeun pecahan ti MNLF leuwih radikal. Abu Sayyaf Grup lajeng muncul salaku hasil tina dua gerak saméméhna dina 90an. Kelompok Abu Sayyaf mangrupakeun leutik tapi pisan radikal di Filipina kidul. Aranjeunna dipake bom, pembunuhan, nyulik sarta pemerasan neangan ngadegna hiji kaayaan bebas Islam di Mindanao barat jeung wewengkon Sulu, dimana wewengkon Filipina kidul mangrupa populasi pangluhurna Muslim hirup.

Makalah tujuan pikeun ngaidentipikasi faktor anu ajak grup téroris Abu Sayyaf pikeun ngadegkeun hiji kaayaan Islam di Pilipina. Uninga program pamaréntah Filipina pikeun merangan meta téroris di Filipina. Tur uninga palaksanaan program pamaréntah Filipina pikeun ngabasmi grup teror Abu Sayyaf. Dina analisa nyeratna ngagunakeun kerangka konseptual.

Metodeu dipake dina ieu panalungtikan nyaéta deskriptif anu boga tujuan pikeun ngajelaskeun fenomena, kajadian, acara anu lumangsung dina jaman kiwari. Metoda ieu dipake pikeun ngatur nerangkeun kumaha pamarentah Filipina di ngajalankeun program katuhu pikeun tackling meta sahiji group teroris Abu Sayyaf di Filipina.

Hasil ulikan ieu teh: ASG lahir salaku hiji organisasi anu ngagunakeun metode terorisme sabab anggotana yakin yen terorisme tiasa masihan hasil saharita nu bisa ditempo (hasilna saharita). Dina watesan kawijakan jeung institusi, pamarentah Filipina teu boga dokumen koheren jeung terpadu, tapi ngabogaan direktif eksekutif cukup komprehensif sahenteuna dina kertas. Dina watesan kawijakan, sadaya unsur deterrence anu dibahas dina ulikan ieu janten bagian tina usaha counter-terorisme pamarentah Filipina urang, kaasup kalang militer. sedengkeun dina watesan deterrence ngaliwatan deterrence di tingkat taktis, usaha target hardening undertaken ku sektor paling katingali dina pamarentah Filipina ngeunaan aviation jeung maritim memang dipandu ku standar internasional. Sarta ditilik ku usaha tina deterrence ngaliwatan hukuman, kalang militer ngaliwatan rupa operasi busting kamampuhan teroris, mingpin militer Filipina di nuju bari pulisi maenkeun peran ngarojong. Pilipina boga hukum anti terorisme sorangan nembe dikaluarkeun lima taun ka tukang, tapi geus kungsi dipake pikeun ngolah teroris a lantaran rupa-rupa drawbacks.

**Kecap Konci:**Abu Sayyaf Group, Kaamanan Nasional, Terorisme.