# **ABSTRAK**

Hiu merupakan *apex predator* (predator atas) yang sangat berpengaruh sebagai pemegang kontrol rantai makanan dalam ekosistem laut. Dalam penelitian ini, ditemukan banyak praktek *shark finning* karena permintaan pasar akan produk hiu yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan akan obat tradisional China yang terbuat dari sirip hiu dapat meningkatkan kejantanan, atau meningkatkan gengsi sosial karena makanan hiu dianggap mewah, terlihat dari harga makanan sirip hiu yang cukup fantastis.

Oleh karena itu, banyak yang melakukan penangkapan hiu besar-besaran tanpa mengetahui apa ancaman yang akan terjadi apabila hiu punah. Kepunahan hiu tidak berdampak terhadap populasi hiu saja tetapi dapat mengganggu ekosistem laut dan dapat menjadi ancaman bagi manusia.

WWF (*World Wildlife Fund For Nature*) melakukan berbagai upaya untuk dapat menanggulangi kepunahan hiu dari ancaman praktek *shark finning* tersebut. Dimulai dari kampanye yang dinamakan SOSHARKS (*Save Our Sharks*), mengumpulkan petisi, melakukan pengecekan menu di hotel dan restoran di Indonesia dan menyelenggarakan simposium hiu dan pari bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Dalam penelitian ini apa yang melatari peneliti memilih topik ini adalah: Bagaimana WWF dapat mengimplementasikan program-programnya sebagai upaya dalam menanggulangi praktek *shark finning* dari ancaman kepunahan hiu di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dan bagaimana upaya yang dilakukan WWF, selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisa keefektifan upaya-upaya tersebut WWF di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya, dan secara praktis diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan menyadarkan para pembaca akan pentingnya peran hiu dan keseimbangan ekosistem laut.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan positivistik, hal ini bertujuan agar dapat membantu mengetahui penyebab dari indikasi permasalahan dan akibat dari sebab permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, agar dapat diketahui juga bagaimana upaya dari suatu kelompok kepentingan non-pemerintah dalam menanggulangi akibat dari permasalahan ini.

Sedangkan tujuan hasil dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor munculnya *shark finning*, untuk mengetahui bagaimana dan upaya WWF terkait permasalahan kepunahan hiu dan ancaman dari *shark finning* di Indonesia

***Kata kunci:******Ancaman, Shark finning, Upaya, WWF, Indonesia, Kampanye***

# ***ABSTRACT***

*Sharks are apex predators (top predators) that are very influential as food chain control holders in marine ecosystems. In this study, many shark finning practices have been found due to market demand for high shark products. This is due to the belief in traditional Chinese medicine made from shark fins can increase masculinity, or increase social prestige because shark food is considered luxurious, seen from the price of shark fin food is quite fantastic.*

*Therefore, many are making massive shark catches without knowing what threats will occur if the shark is extinct. The extinction of sharks has no impact on shark populations but can disrupt marine ecosystems and can pose a threat to humans.*

*WWF (World Wildlife Fund For Nature) made various efforts to overcome the extinction of sharks from the threat of shark finning practice. Starting from a campaign called SOSHARKS (Save Our Sharks), collecting petitions, checking the menu at hotels and restaurants in Indonesia and organizing a shark and pariah symposium with the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries.*

*In this research what underlies the researchers choose this topic is: How WWF can implement programs as an effort in tackling the practice of shark finning from the threat of extinction of sharks in Indonesia?*

*The purpose of this research is to know what and how WWF effort is done, but also to know and analyze the effectiveness of WWF's efforts in Indonesia. The benefit of this research is theoretically expected to be a reference for the next researchers, and it is practically expected to become knowledge and to make the readers aware of the importance of the role of shark and the balance of marine ecosystems.*

*The method used in this research is descriptive qualitative research method, then by using positivistic approach, it is aimed to help to know the cause of indication of problem in this research. This approach is also done to find out the cause of the cause of the problem. In addition, in order to know also how the efforts of a non-governmental interest groups in tackling the consequences of the problem.*

*As for the results of this study are: To know what the shark finning factor, to know how and efforts WWF-related problems of extinction sharks and threats from shark finning in Indonesia*

***Keywords: Threat, Shark finning, Effort, WWF, Indonesia, Campaign***

# **ABSTRAK**

Hiu anu *apex predator* (luhureun prédator) gede pisan pangaruh sakumaha Panyekel sahiji kadali ranté dahareun dina ekosistem sagara. Dina ulikan ieu, eta kapanggih loba lila hiu finning pikeun produk hiu di paménta pasar anu tinggi. Ieu alatan dina kapercayaan kadokteran Cina tradisional dijieun tina fins hiu nambahan virility, atawa ningkatkeun pamor sosial pikeun hiu dahareun dianggap méwah a, sakumaha ditempo ti harga fins hiu dahareun ieu ngan saukur hebat.

Ku alatan éta, loba nu ngalakukeun mancing hiu tanpa nyaho naon anu lumangsung lamun anceman hiu punah. The punah tina hiu teu boga dampak dina populasi hiu nyalira tapi bisa ngaruksak ekosistem laut na bisa jadi hiji ancaman pikeun manusa.

WWF *(World Wide Fund for Nature)* sangkan usaha bisa Cope jeung anceman punah tina hiu ti hiu finning latihan eta. Dimimitian tina kampanye disebut SOSHARKS *(Save Our Sharks)*, ngumpulkeun petisi, dipariksa menu di pangatur hiu symposia hotél sarta restoran di Indonésia sarta sarta sinar ku Departemen Maritim sarta Perikanan Indonésia.

Dina ulikan ieu peneliti milih underlie naon topik ieu: Kumaha bisa WWF dilaksanakeun program dina upaya Cope jeung praktek hiu hiu finning tina kapunahan di Indonesia?

Tujuan pangajaran ieu pikeun manggihan naon jeung kumaha usaha tina WWF rengse, tapi oge pikeun ngaidentipikasi jeung nganalisis éféktivitas usaha tina WWF di Indonésia. Mangpaat panalungtikan sacara téoritis diperkirakeun janten rujukan pikeun panalungtikan salajengna, sarta praktis diperkirakeun jadi pangaweruh jeung enlighten pamiarsa nu pentingna peran hiu jeung kasaimbangan ékosistem laut.

Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif panalungtikan kualitatif deskriptif, lajeng ngagunakeun pendekatan positivist, éta boga tujuan pikeun mantuan nangtukeun ngabalukarkeun indikasi masalah dina pangajaran ieu. pendekatan ieu oge apal kana hasil tina ngabalukarkeun masalah. Sajaba ti éta, dina urutan uninga ogé kumaha usaha tina grup kapentingan non-wewenang di tackling hasil tina masalah.

Sedengkeun pikeun hasil ulikan ieu téh: Pikeun nalungtik naon faktor hiu finning, apal kana kumaha jeung usaha isu WWF-patali tina ancaman kapunahan of hiu jeung hiu finning di Indonésia

***Kata Konci: Ancaman, hiu finning, usaha, WWF, Indonesia, Kampanye***