**ABSTRAK**

Rohingya adalah etnis yang paling menderita di dunia, ini terjadi karena perlakuan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya, bahkan etnis Rohingya dikatakan manusia perahu karna tidak memiliki kewarganegaraan setelah dihilangkannya status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Banyaknya faktor yang menjadi akar konflik dalam perseteruan di Myanmar membuat kasus-kasusnya menjadi sorotan dunia internasional. Indonesia sebagai negara yang sama-sama berada dalam ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nation*) terus berupaya dalam membantu menangani kasus pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya, seperti upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia kepada pemerintah Myanmar, dan memberikan bantuan kemanusiaan, menerima pengungsi etnis Rohingya, selain itu Indonesia berhasil membangun sekolah dan rumah sakit untuk keberlangsungan hidup masyarakat etnis Rohingya di Rakhine Myanmar. Aktifnya Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang sangat peduli terhadap etnis Rohingya. Namun upaya-upaya tersebut tidak semudah yang dibayangkan, terdapat banyak hambatan dan kendala yang di alami pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus ini, seperti adanya prinsip *non-intervensi* yang di anut oleh ASEAN termasuk Indonesia dan Myanmar, dan juga prinsip Myanmar yang masih menganut system isolasionalisme yang lebih bersifat tertutupnya negara Myanmar dari negara-negara lainnya.

Kata kunci : pelanggaran HAM, Indonesia, Myanmar, etnis Rohingya

***ABSTRACT***

*Rohingya is the most suffering ethnic in the world, this happened because of discrimination treatment by Myanmar government to ethnic Rohingya, even ethnic Rohingya said boat man because do not have citizenship after the removal of citizenship status by Myanmar government. The multitude of factors that became the root of the conflict in the feud in Myanmar made its cases into the international spotlight. Indonesia as an ASEAN State (Association of Southeast Asian Nation) continues its efforts in helping to deal with human rights violations that affect Rohingyas, such as Indonesia's diplomatic efforts to the Myanmar government, and providing humanitarian assistance, receiving Rohingya ethnic refugees, besides Indonesia managed to build schools and hospitals for the survival of Rohingya ethnic community in Rakhine Myanmar. Indonesia actively in the effort to solve this case can not be separated from the support of Indonesian people who are very concerned about ethnic Rohingya. However, these efforts are not as easy as one might imagine, there are many obstacles and obstacles in the Indonesian government's efforts to resolve the case, such as the principle of non-intervention in ASEAN, including Indonesia and Myanmar, as well as the Myanmar-based principles isolationalism that is more of a closed nature of the state of Myanmar from other countries.*

*Keyword: Human Right Violation, Indonesia , Myanmar, Rohingya Etnic*

**ABSTRAK**

Rohingya mangrupakeun hiji étnis anu paling sangsara di dunya,ha lieu kajantenan kusabab diskriminasi ku pamaréntah Myanmar, malah etnis Rohingya disebat jalma parahu kusabab teu miboga kabangsaan sanggeus dileupaskeun status kawarganagaeaanna ku pamaréntah Myanmar. Lobana faktor nu jadi akar konflik dina sengketa di Myanmar ngadamel kasus na jadi sorotan Internasional. Indonésia minangka nagara nu duanana aya di ASEAN (*Asosiasi Of Tenggara Asian Nations*) terus ngausahakeun pikeun mantuan nungkulan kasus nu ngalangar HAM di Rohingya, sakumaha usaha diplomatik Indonesia ka pamaréntah Myanmar, jeung nyadiakeun bantuan kamanusaan, narima lunta Rohingya. sagigireun, Indonesia ngawangun sakola jeung rumah sakit keur urang Rohingya di Rakhine Myanmar. Indonesia aktif dina ngarengsekeun hal ieu teu bisa dipisahkeun tina rojongan ti urang Indonesia anu paduli pisan ngeunaan Rohingya. Tapi usaha ieu moal kitu basajan, aya loba hambadan na ngalaman pamaréntah Indonésia dina upaya ngarengsekeun ieu kasus, sapertos prinsip non-intervensi nu dianut ku ASEAN, kaasup Indonésia sarta Myanmar, kitu ogé prinsip Myanmar anu masih nganut kana sistem isolasionalisme.

Kecap konci: ngalangar HAM, Indonesia, Myanmar, etnis Rohingya