**ABSTRAK**

Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia, pemerintah memberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan ini telah direvisi sebanyak 2 kali dan akhirnya pada maret 2016 sebanyak 169 negara diberikan fasilitas bebas visa. Selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing, kebijakan ini juga diharapkan dapat memenuhi target 20 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2019 serta meningkatkan cadangan devisa negara.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan bebas visa, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan bebas visa kunjungan di era Joko Widodo. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan wisata Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif berdasarkan paradigma penelitian pandangan liberalisme yang membahas tentang bagaimana suatu permasalahan yang terkait dengan pembahasan dapat relevan dengan metode penelitian yang dilakukan.

Sejak diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dengan persentase kenaikan sebesar 7 hingga 10% setiap tahun. Masuknya WNA ke Indonesia dengan bebas dapat menimbulkan berbagai masalah keimigrasian, banyaknya Tenaga Kerja Asing Ilegal, kejahatan *cyber*, hingga kasus penyelundupan Narkoba. Dalam hal ini, pemerintah serta Direktorat Jendral Imigrasi telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia.

**Kata Kunci: Kebijakan Bebas Visa, Pariwisata, Direktorat Jendral Imigrasi.**

***ABSTRACT***

In order to increase the number of foreign tourists to Indonesia, the government imposed a Free Visa Policy. This policy has been revised 2 times and finally in March 2016 a total of 169 countries were granted visa-free facilities. In addition to increasing foreign tourist visits, this policy is also expected to meet the target of 20 million tourist visits in 2019 and increase the country's foreign exchange reserves.

This research was conducted to find out how the level of tourist arrivals in Indonesia before and after the enactment of a Free Visa Policy, and to find out and analyze how the implementation of a free visa policy in the era of Joko Widodo. It is hoped that this research can provide information and contributions to become a material for science studies, especially in the development of international relations science related to Indonesian tourism.

The method used in this study is a descriptive method based on the paradigm of a liberalism view of research that discusses how a problem related to the discussion can be relevant to the research method conducted.

Since enactment of a Free Visa Policy, foreign tourist arrivals to Indonesia continue to increase every year with a percentage increase of 7 to 10% every year. The entry of foreigners to Indonesia freely can lead to various immigration issues, the number of illegal foreign workers, cyber crime, to cases of drug smuggling. In this case, the government and the Directorate General of Immigration have made several efforts to improve supervision of foreigners entering Indonesia.

**Key Word: Free Visa Policy, Tourism, Directorate General of Immigration.**

**ABSTRAK**

Dina raraga ngaronjatkeun tina jumlah wisatawan asing ka Indonésia, pamaréntah ditumpukeuna Kawijakan Bebas Visa. Kawijakan ieu geus dirévisi dua kali tur tungtungna dina Maret 2016 jumlahna aya 169 nagara anu dibérékeun fasilitas visa gratis. Salian ngaronjatkeun kunjungan wisata asing, Kawijakan ieu ogé diharepkeun pikeun minuhan target 20 juta kunjungan wisata di 2019 jeung nambahanana tina cadangan devisa nagara urang.

Panalungtikan ieu dipigawé pikeun manggihan sabaraha tingkat kadatangan wisatawan di Indonesia saméméh jeung sanggeus nu berlakuna tina Kawijakan Bebas Visa, sarta pikeun manggihan jeung nganalisis kumaha palaksanaan Kawijakan Bebas Visa di jaman Joko Widodo. Hal ieu ngaharepkeun yén ieu panalungtikan bisa méré informasi jeung kontribusina keur Janten hiji bahan pikeun studi elmu, utamana dina ngembangkeun hubungan internasional ngarupakeun élmu nu patali jeung pariwisata Indonésia.

Metodeu dipaké dina pangajaran ieu téh métode déskriptif ieu dumasar kana paradigma tempoan liberalisme panalungtikan anu ngabahas kumaha masalah patali jeung sawala bisa relevan kana metoda panalungtikan anu dilakukeun.

Tina awal dilaksanakeun tina Kawijakan Bebas Visa, kadatangan wisata asing ka Indonésia terus nambahan ti unggal taun ku nambahanana perséntase tina 7 nepi ka 10% unggal taun. Asupna asing ka Indonésia kalawan bébas bisa ngakibatkeun rupa isu imigrasi, jumlah pagawé asing haram, kajahatan cyber, mun kasus nyalurkeun narkoba. Dina hal ieu, pamaréntah jeung Direktorat Jenderal Imigrasi geus dijieun sababaraha upaya ningkatkeun pengawasan WNA ka Indonesia.

**Kata Kunci: Kawijakan Bebas Visa, Pariwisata, Direktorat Jendral Imigrasi.**