**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan ekspor karet Indonesia ke China sebelum dan sesudah penerapan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) pada tahun 2005-2010.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui sumber-sumber baik berupa buku, jurnal, skripsi, telaah pustaka (*Library Research*) dan situs-situs resmi yang berkaitan ACFTA dan ekspor karet Indonesia ke negara China. Dengan menggunakan *time series* tahunan mulai dari tahun 2000-2010. Teknik analisa penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada periode tahun 2005 hingga tahun 2010 perkembangan ekspor karet alam Indonesia ke negara China menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan negara China tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku karet alam. Jumlah konsumsi yang semakin meningkat mengakibatkan China mengimpor karet dari Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara ekspor karet terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif *(comparative advantage)* terhadap karet alam dalam perdagangannya di pasar internasional. Hal ini terlihat dari nilai RCA yang lebih besar dari satu. Ini juga menunjukan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam ekspor karet alam ke China.

**Kata Kunci: ACFTA, Perdagangan Bebas, Ekspor, Karet, Indonesia-China**

**ABSTRACT**

This thesis aims to explain comparison of Indonesian rubber exports to China before and after the implementation of the ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) in 2000-2010.

The research method used descriptive qualitative. Using secondary data collection. In this study the authors obtained data through the resources either in the form of books, journals, thesis, review of the literature and official sites relating to the ACFTA and export rubber Indonesia to China using the annual time series 2000-2010. The author’s technique is analyzes qualitative data analysis techniques. The author will analyze and explain the problem based on the data obtained and then associate them with theories and concepts that used.

This study show that in the period of the year 2000 until 2010 the development of exports of natural rubber Indonesia to China before and after the implementation of ACFTA shows an increasing trend. Because China is not able to meet the needs of raw natural rubber so China importing rubber from Indonesia. Indonesia as one of the country's rubber export in the world. Indonesia also has a comparative advantage against its trade in natural rubber in the international markets. This is apparent from the value of the RCA is greater than one. It also showed that Indonesia has a comparative advantage in natural rubber exports to China.

**Keywords: ACFTA, Free Trade, Export, Rubber, Indonesia-China**

**ABSTRAK**

Tujuan tina skripsi ieu nyaéta pikeun ngajelaskeun perbandingan ékspor karét Indonésia ka China sateuacan sareng saatos palaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) taun 2005-2010.

Métode panaliti anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kualitatif déskriptif. Téhnik ngumpulkeun data ngagunakeun kumpulan data sekundér. Dina ulikan ieu panulis nampi data ngalangkungan sumber dina bentuk buku, jurnal, tesis, panalungtikan perpustakaan sareng situs resmi anu aya hubunganana sareng ACFTA sareng ékspor karét Indonésia ka China. Ku nganggo séri waktos taunan dimimitian ti 2000-2010. Teknik analisis panulis mangrupikeun téknik analisis data kualitatif. Panulis bakal nganalisis sareng ngajelaskeun masalah dumasar kana data anu dicandak teras nyaritakeun éta téori sareng konsep anu dianggo.

Hasil panaliti ieu nunjukkeun dina periode 2005 dugi 2010 tina kamekaran ékspor karét alami Indonésia ka China nunjukkeun tren anu beuki ningkat. Ieu sabab nagara China henteu tiasa nyumponan kabutuhan bahan baku karét alam. Angkanna konsumsi nyababkeun China ngimpor karét ti Indonesia. Indonesia mangrupikeun salah sahiji nagara ékspor karét pangbadagna di dunya. Indonésia ogé ngagaduhan kaunggulan komparatif pikeun karét alami dina perdagangan di pasar internasional. Ieu tiasa katingal tina nilai RCA langkung ageung ti hiji. Ieu ogé nunjukkeun yén Indonésia ngagaduhan kauntungan komparatif dina ékspor karét alami ka China.

**Kata konci: ACFTA, Perdagangan Bebas, Ékspor, Karét, Indonesia-China**