**ABSTRAK**

**Negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah rawan akan kasus *Illegal Unreported Unregulated Fishing.* Kejahatan perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara (*transnational Crime)* yang merugikan bagi sumber daya laut dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Maraknya kegiatan *IUU Fishing* terutama oleh kapal Vietnam tersebut telah mengancam kelangsungan hidup industry perikanan Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu Menteri Susi Pudjiastuti mulai menyusun sebuah program/kebijakan pemberantasan *Illegal fishing* agar dapat memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan perikanan dengan cara ditenggelamkan di tempat. Dasar dibuatnya kebijakan penenggelaman kapal tersebut adalah bagian dari agenda Poros Maritim oleh Presiden Joko Widodo.**

**Penelitian ini menggunakan perspektif realis yang menekankan bahwa aktor utamanya merupakan negara dan memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasionalnya sehingga berfokus pada *struggle of power or real politic.* Menurut Machiavelli, seorang pemimpin negara harus memiliki *power* (power) dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan tercapai keamanan nasional, khususnya dalam penanganan kasus *Illegal fishing* di perairan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan perspektif keamanan oleh Barry Buzan, dimana terdapat ancaman *Exsistential threat* (ancaman nyata) dalam proses sekuritisasi kegiatan *IUU Fishing* di perairan Natuna Indonesia.**

**Kata Kunci: *IUU Fishing,* Keamanan Maritim*,* Kebijakan Penenggelaman Kapal Vietnam**

***ABSTRACK***

***An island nation like Indonesia, which has abundant resources, is vulnerable to the Illegal Unreported Fishing case. Fisheries crime is a form of transnational crime that is detrimental to marine resources with biological diversity in them. The rise of illegal fishing activities, especially by Vietnamese vessels, has threatened the survival of the Indonesian fishing industry. So that the Indonesian government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, namely Minister Susi Pudjiastuti, began to formulate a program / policy to eradicate illegal fishing in order to give a deterrent effect to the perpetrators of fisheries crimes by sinking in place. The basis for making the ship sinking policy is part of the Maritime Axis agenda by President Joko Widodo.***

***This study uses a realist perspective that emphasizes that the main actor is the state and takes into account the costs and benefits of each of its actions in the interests of national security so that it focuses on the struggle of power or real politics. According to Machiavelli, a state leader must have power in order to meet the country's interests and achieve national security, especially in handling Illegal Fishing cases in Indonesian waters. This study also uses a security perspective by Barry Buzan, where there is an existential threat (real threat) in the securitization process of IUU fishing activities in the Natuna waters of Indonesia.***

***Keywords: illegal fishing, maritime security, Vietnam sinking policy***

**ABSTRAK**

**Hiji nagara pulo sapertos Indonesia, anu ngagaduhan sumber daya seueur, rentan kana kasus fishing Harlegal Unreported. Kajahatan perikanan mangrupikeun kejahatan transnasional anu ngabahayakeun sumber laut anu gaduh kabébasan dina biologis. Kebangkitan kagiatan fishing ilegal, khususna ku kapal Vietnam, ngancam kasalametan industri fishing Indonésia. Janten pamaréntahan Indonésia ngalangkungan Departemen Maritim sareng Perikanan, nyaéta Menteri Susi Pudjiastuti, mimiti ngarumuskeun program / kabijakan pikeun ngabasmi perikanan haram supaya masihan pangaruh anu teu parah pikeun pelaku perbuatan perikanan ku ngalelep dina tempatna. Dasar keur ngadamel kawijakan anu ngalelepkeun kapal mangrupikeun bagian tina agenda Maritim Axis ku Présidén Joko Widodo.**

**Panaliti ieu nganggo sudut pandang réalistis anu nekenkeun yén aktor utama mangrupikeun kaayaan sareng ngiringan biaya sareng kauntungan masing-masing tina tindakan pikeun kapentingan kaamanan nasional sahingga fokus kana perjuangan kakawasaan atanapi politik nyata. Numutkeun ka Machiavelli, pamimpin nagara kedah ngagaduhan kakuatan pikeun nyumponan kapentingan nagara sareng ngahontal kaamanan nasional, khususna dina nangani kasus Pelarangan Haram di cai Indonésia. Ulikan ieu ogé ngagunakeun sudut pandang kaamanan ku Barry Buzan, dimana aya ancaman eksistensial (ancaman nyata) dina prosés securitization tina kagiatan fishing IUU di perairan Natuna Indonésia.**

**Kecap Konci: Fishing Illegal, Kaamanan Maritim, kawijakan ngalelepkeun kapal Vietnam**