**ABSTRAK**

**PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang telekomunikasi di Indonesia. Berdasarkan penelitian di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, peneliti menemukan permasalahan yaitu semakin menurunnya aset lancar dan semakin naiknya liabilitas jangka pendek selama periode 2015-2018.**

**Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi non-partisipan. Untuk analisis data yang digunakan dengan teknik analisa rasio keuangan.**

**Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian selama 4 periode diperoleh hasil sebagai berikut: rasio likuiditas 2015-2018 dapat dikatakan bahwa perusahaan dikategorikan sangat sehat karena melebihi standar rasio likuiditas minimum yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah menurunnya aset lancar yang disebabkan oleh penurunan pada aset keuangan lainnya ,** **Terus meningkatnya liabilitas jangka pendek disebabkan oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar terkait beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi selain itu, di sebabkan oleh peningkatan pada pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Saran dari peneliti adalah sebaiknya perusahaan memperbaiki tingkat likuiditasnya dengan mengurangi utang agar tidak terlalu banyak membayar beban perusahaan dan menetapkan standar besarnya uang muka yang dapat dipatuhi oleh pelanggang dan pemasok.**

**Kata Kunci: Likuiditas**

***ABSTRACT***

***PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, one of the major companies engaged in telecommunications in Indonesia. Based on research at PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, researchers found a problem that is the decrease in current assets and the increase in short-term liabilities during period 2015-2018.***

***The research method used is descriptive research method. Technique of data collecting is done by library research and field research in the form of interview and non-participant observation. For data analysis used with technique of financial ratio analysis. Based on the data obtained from the results of the study over the 4 periods the following results were obtained: the 2015-2018 liquidity ratio can be said that the company is categorized as very healthy because it exceeds the standard minimum liquidity ratio determined based on the Minister of State Owned Enterprises Regulation Number: PER-10 / MBU / 2014. Factors that influence this are the decrease in current assets caused by a decrease in other financial assets, the continued increase in short-term liabilities due to an increase in accrued expenses related to operating expenses, maintenance and telecommunications services in addition, caused by an increase in loans long-term maturity in one year. Suggestions that the company should improve its liquidity level by reducing debt so as not to pay too much of the company's burden and set a standard amount of down payment that can be obeyed by customers and suppliers.***

***Keywords: Liquidity***

**ABSTRAK**

**PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, salah sahiji perusahaan utama anu terlibat dina telekomunikasi di Indonésia. Dumasar kana panalungtikan di PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, peneliti mendakan masalah nyaéta panurunan dina aset ayeuna sareng naékna liabilitas jangka pondok salami periode 2015-2018.**

**Métode panaliti anu digunakeun nya éta métode panalungtikan déskriptif. Téhnik pangumpulan data anu dilakukeun ku riset perpustakaan sareng panalungtikan lapangan dina bentuk wawancara sareng observasi non-pamilon. Pikeun analisis data anu digunakeun ku téhnik analisis rasio kauangan. Dumasar data anu diperoleh tina hasil panilitian salami 4 période hasil ieu diandapkeun: rasio kecairan 2015-2018 tiasa nyarios yén perusahaan dikategorikeun salaku séhat pisan sabab langkung seueur rasio kecairan minimum standar ditangtukeun dumasar kana Peraturan Menteri Perusahaan Bisnis Milik Nagara: PER-10 / MBU / 2014.**

**Hal-hal anu mangaruhan ieu panurunan dina aset ayeuna disababkeun ku panurunan dina aset kauangan sanés, teras ningkat kana tanggungan jangka pondok kusabab paningkatan dina biaya accrued pakait sareng operasi, pangropéa sareng jasa jasa telekomunikasi salian ti, disababkeun ku paningkatan pinjaman kematangan jangka panjang dina sataun. Saran ti peneliti nyaéta yén perusahaan kedah ningkatkeun tingkat liquidity ku ngirangan hutang supados henteu mayar teuing beban kana perusahaan sareng nyetél jumlah standar pembayaran anu tiasa diturut ku para nasabah sareng supplier.**

**Konci: Likuiditas**