**ABSTRAK**

Perjanjian kerjasama Indonesia dengan Jepang resmi ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007, oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana menteri Shinzo Abe. Perjanjian ini, merupakan bagian dari kerjasama dibidang Ekonomi Indonesia dengan jepang antara lain mencakup sektor pertanian, perikanan, perindustrian, pembangunan infrastruktur dan penanaman modal. Dengan adanya kerjasama ini, perlu upaya untuk memasuki pasar Jepang, Indonesia harus memiliki hal-hal antara lain sistem pemasaran, pengawasan mutu, produk, pelabelan dan sertifikat hasil uji. Karenanya, Negara Jepang adalah salah satu Negara yang sangat teliti.

Premis mayor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kerjasama Internasional, Organisasi Internasional, Perdagangan Internasional, sedangkan untuk premis minor yang di gunakan yaitu perdagangan bebas, teori investasi, konsep investasi di Asia, konsep kebijakan, teori pembangunan, teori kebijakan dan teori ekspor dan impor. Kemudian untuk Teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian ini yaitu kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan premis mayor dan minor yang peneliti gunakan dalam kerangka pemikiran maka peneliti mengambil hipotesis: Jika Kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam Sektor Agribisnis dapat memberi keuntungan terhadap kedua negara tersebut, khususnya Indonesia maka akan terjadi Peningkatan dalam hal ekspor Rumput Laut Indonesia ke Jepang, ditandai dengan meningkatnya permintaan ekspor rumput laut Indonesia ke Jepang.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan serta pengaruhnya terhadap ekspor rumput laut Indonesia ke Jepang dalam sektor Agribisnis. Kerjasama Indonesia-Jepang dalam sektor Agribisnis juga menjadikan cara pemerintah Indonesia untuk mendapatkan investor dalam membangun perekonomian.

Hasil penelitian ini yaitu kerjasama rumput laut Indonesia dengan Jepang sebagai salah satu pendapatan Indonesia, kerjasama ini juga guna untuk meningkatkan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia di pasar Jepang. Kemudian, kerjasama ini dapat membantu Indonesia untuk menyamakan kedudukan dengan negara ASEAN melalui prospek Hubungan Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement).

**Kata kunci : kerjasama Indonesia-Jepang dalam ekspor rumput laut, saling menguntungkan bagi kedua negara tersebut.**

**ABSTRACT**

Cooperation agreement with Japan Indonesia officially signed on August 20, 2007, by President Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Shinzo Abe. This agreement is part of the cooperation in the field of economy of Indonesia with Japan among others include agriculture, fisheries, industry, infrastructure development and capital investment. With this cooperation, it is worth the effort to enter the market Japan, Indonesia should have among other things a system of marketing, quality control, product, labeling and certificate of test results. Therefore, Japan is one country that is very thorough.

Major premise used in this study i.e., international cooperation, international organizations, international trade, while for the minor premise in use, namely free trade, investment theory, the concept of investment in Asia, the concept policy, development theory, the theory and the theory of policy export and import. Then for the data collection Techniques used in this research, namely librarianship and interviews. Based on the premise of major and minor that researchers use in the framework of thought then researchers take the hypothesis: if Indonesia's cooperation with Japan in the Agribusiness Sector can give an advantage against the two countries, in particular Indonesia It will be improved in terms of export Seaweed Indonesia to Japan, marked by the growing demand for export seaweed Indonesia to Japan.

This research aims to find out how the development and its effects on the exports of seaweed Indonesia to Japan in sectors of agribusiness. Indonesia-Japan cooperation in Agribusiness sector also makes Indonesia the Government way to get investors in building the economy.

The results of this study, namely the cooperation Indonesia seaweed with Japan as one of Indonesia's revenue, this cooperation also in order to improve market access for the export products of Indonesia in Japan market. Later, this cooperation can help Indonesia to equalize with ASEAN countries through the prospect of Indonesia's relationship with Japan in IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement).

Keywords: Indonesia-Japan cooperation in exporting seaweed, mutually beneficial to both countries.

**RINGKESAN**

perjangjian kerjasama Indonesian kalawan Jepang sacara resmi nandatanganan on August 20, 2007, ku Présidén Susilo Bambang Yudhoyono jeung Perdana Mentri Shinzo Abe. perjangjian ieu mangrupa bagian ti gawé babarengan di Indonésia kalawan Ekonomi Jepang, antara séjén ngawengku tatanén, perikanan, industri, ngembangkeun infrastruktur jeung investasi. Kalawan partnership ieu, kudu nyobian ngalebetkeun pasar Jepang, Indonésia kudu boga diantara hal séjén sistem pamasaran, kontrol kualitas, panyiri produk na sertifikasi hasil uji. Ku alatan éta, Nagara Jepang hiji nagara nu pisan perhatian.

premis nu utama dipaké dina pangajaran ieu aya di International Gotong royong, International Organization, Trade Cibeureum, bari keur premis minor dina pamakéan anu dagang bébas, tiori investasi, konsep investasi di Asia, konsep kawijakan, tiori ngembangkeun, tiori kawijakan jeung Teori ékspor jeung impor. Lajeng pikeun téhnik pendataan nu dipaké ku ieu panalungtikan nya éta pustaka jeung wawancara. Dumasar kana premis mayor jeung minor anu peneliti make di kerangka peneliti nyandak hipotesa: Upami gawé babarengan antara Indonésia sarta Jepang dina Agribisnis bisa mawa mangpaat pikeun duanana nagara, utamana Indonésia, aya bakal ngaronjat di ékspor juket laut Indonésia ka Jepang, ditandaan ku cara ningkatkeun ékspor paménta juket laut ti Indonesia nepi ka Jepang.

 Ulikan ieu objektif pikeun manggihan cara ngembangkeun sarta pangaruhna kana ékspor juket laut Indonésia ka Jepang dina sektor agribisnis. Indonesia-Jepang kerjasama dina sektor agribisnis oge ngadamel jalan pamaréntah Indonésia pikeun meunangkeun investor dina pangwangunan ékonomi.

Hasil ulikan ieu téh kerjasama juket laut Indonesian kalawan Jepang salaku salah sahiji panghasilan Indonésia, kerjasama ieu ogé dina raraga ningkatkeun aksés pasar pikeun produk export Indonesian di pasar Jepang. Lajeng, kerjasama ieu bisa mantuan Indonesia mun equalize kalawan nagara ASEAN ngaliwatan prospek hubungan Indonésia kalawan Jepang dina IJEPA (pasatujuan Indonesia Jepang Ékonomi Partnership).

Konci: Indonesia-Jepang kerjasama dina ékspor juket laut, saling mangpaatna pikeun duanana nagara.