**ABSTRAK**

Kondisi militer Indonesia saat ini bila dibandingkan dengan negara lain masih jauh tertinggal dengan negara lain, dalam hal ini pemerintah mempuyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kondisi alutsista dan Industri militer saat ini. Dengan kondisi saat ini yang dimana Indonesia yang tertinggal jauh keadaan alutsista dan Industri militernya, Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara yang mempuyai Industri militer yang lebih maju dan lebih modern dari Indonesia. Salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan adalah Jerman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan alutsista Indonesia dan perkembangan bagaimana keadaan alutsista Indonesia yang dimana kerjasama tersebut dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia, bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan dan pencapaian pemenuhan alutsista dan modernisasi alutsista yang semakin maju di era sekarang.

Jenis metode yang digunakan penulis dalam rangka skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.

Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia mengalokasikan dana yang besar untuk meningkatkan alutsista yang tertinggal jauh dengan negara lain, Indonesia melakukan pengembangan dan peningkatan alutsista. Dalam kerjasama ini Indonesia mempuyai banyak keuntungan diantaranya pelatihan Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Jerman, pelatihan teknisi-teknisi Indonesia ke Jerman, pengembangan teknologi yang melalui Transfer Of Technology (TOT).

**Kata Kunci : Kerjasama Indonesia-Jerman dalam meningkatkan,**

**Alutsista Indonesia.**

**ABSTRACT**

The current condition of the Indonesian military when compared to other countries is still far behind that of other countries, in this case the government has a very important role in improving the condition of the defense equipment and military industry today. With the current condition in which Indonesia is lagging far behind the defense system and its military industry, Indonesia must establish cooperation with countries that have military industries that are more advanced and more modern than Indonesia. One of the countries which cooperates with Indonesia in the defense sector is Germany.

This study aims to determine the development of Indonesian defense equipment and how the development of Indonesian defense equipment is where the cooperation in the development of Indonesia's defense industry, how Indonesia meets the needs and achievement of defense equipment and modernization of defense equipment that is increasingly advanced in the current era.

The type of method used by the author in the framework of this thesis is a qualitative method. Qualitative method is a method that emphasizes aspects of deeper understanding of a problem rather than seeing a problem.

From this research it can be concluded that the Indonesian government allocated a large amount of funds to increase defense equipment that is lagging far behind other countries, Indonesia undertook the development and improvement of defense equipment. In this collaboration Indonesia has many advantages including training of the Indonesian National Army with the German Army, training of Indonesian technicians to Germany, technology development through Transfer of Technology (TOT).

**Keywords: Indonesian-German cooperation in improving,  
Indonesian defense equipment.**

**ABSTRAK**

Kaayaan militér Indonesia ayeuna upami dibandingkeun nagara-nagara sanés masih jauh dibanding nagara-nagara sanés, dina hal ieu pamaréntah ngagaduhan peran anu penting dina ningkatkeun kaayaan alat pertahanan sareng industri militer ayeuna. Kalayan kaayaan ayeuna di Indonesia jauh jauh tinggaleun sistem pertahanan sareng industri militerna, Indonésia kedah netepkeun kerjasama sareng nagara-nagara anu ngagaduhan industri militer anu langkung maju sareng modern ti Indonésia. Salah sahiji nagara anu damel sareng Indonesia dina séktor pertahanan nyaéta Jérman.

Panaliti ieu ditujukeun pikeun nangtukeun pangwangunan alat pertahanan Indonésia sareng kumaha kamekaran peralatan pertahanan Indonésia dimana kerjasama dina kamekaran industri pertahanan Indonésia, kumaha Indonesia nyumponan kabutuhan sareng prestasi alat pertahanan sareng modéren peralatan pertahanan anu beuki maju dina jaman ayeuna.

Jinis metode anu digunakeun ku panulis dina kerangka skripsi ieu mangrupikeun metode kualitatif. Métode kualitatif mangrupikeun metode anu nekenkeun aspék pamahaman anu langkung jero tibatan ningali masalah.

Tina hasil panalungtikan ieu, tiasa disimpulkeun yén pamaréntah Indonésia nyayogikeun dana ageung pikeun ningkat alat pertahanan anu jauh jauh tinggaleun nagara-nagara sanés, Indonésia ngalaksanakeun pangwangunan sareng perbaikan alat pertahanan. Dina kolaborasi ieu Indonésia ngagaduhan seueur kauntungan kalebet pelatihan Tentara Nasional Indonésia sareng Tentara Jerman, latihan teknisi Indonésia ka Jerman, pamekaran téknologi ngaliwatan Transfer of Technology (TOT).

**Kata konci: Gotong royong Indonesia-Jerman dina ningkatkeun,  
Alat pertahanan Indonésia.**