# **ABSTRAK**

Pola Hubungan Internasional meliputi semua interaksi yang melibatkan fenomena nasional yang melintasi batas teritorial dan sosial suatu negara. Keanekaragaman bangsa dan negara dalam praktek hubungan internasional menjadi sesuatu yang rumit. Interaksi tersebut karena adanya kepentingan, yaitu kepentingan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Lalu disini kepentingan yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dengan cara impor beras melalui negara Vietnam ke Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan mencegah terjadinya krisis pangan.

Adapun tujuan penelitian ini ada tiga yaitu untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa: pola kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Vietnam dalam impor beras, kondisi dan tingkat kebutuhan beras dalam negeri Indonesia, dan implementasi Kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri Indonesia. Sedangkan manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis mampu memberikan kontribusi positif dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan yang berperan sebagai solusi terhadap Kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri Indonesia.

Metode penulisan disini menggunakan pendekatan *Neo-Liberalism* yang mana perlu adanya kerjasama antar negara dan guna mendapatkan sebuah kepentingan negara satu sama lain, kerangka teori menjadi sebuah pisau analisis untuk mengemukakan sebuah fenomena perihal kerjasama indonesia-vietnam dalam memenuhi kebutuhan impor beras dalam negeri indonesia, konsep ketahanan pangan, dan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantara lain yaitu observasi, wawancara, studi pustaka yang mana melihat buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet dan sumber-sumber lain mengenai kerjasama indo-vietnam dan impor beras terhadap pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa impor beras Vietnam ke Indonesia pada tahun 2013-2018 memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan beras indonesia guna memperkuat ketahanan pangan dan mencegah terjadinya krisis pangan, dengan hasil impor beras yang telah dilakukan indonesia melalui Vietnam memang diperlukan, meskipun pada tahun 2016-2017 keluar sebuah redaksi untuk diberhentikannya impor namun indonesia masih saja mengimpor beras meskipun sedikit, bisa dilihat indonesia memang masih mengimpor dan itu menunjukan bahwasannya Indonesia masih kekurangan beras guna memenuhi kebutuhan stok cadangan beras. Tahun demi tahun impor beras dan kebutuhan beras indonesia semakin meningkat dikarenakan beberapa indicator. Sehingga diharapkan kerjasama impor beras dengan Vietnam ke Indonesia dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri guna memperkuat ketahangan pangan , mencegah terjadinya krisis pangan dan kestabilan politik yang ditopang dengan stabilnya harga beras.

**Kata Kunci :Kerjasama Indonesia-Vietnam, Impor Beras, Kebutuhan Beras Dalam Negeri**

# ***ABSTRACT***

*Patterns of International Relations include all interactions involving national phenomena that cross a country's territorial and social boundaries. The diversity of nations and countries in the practice of international relations becomes complicated. The interaction is due to the interests, namely the interests of a country to meet its domestic needs. Then here the intended interest is to meet domestic rice needs by importing rice through the country of Vietnam to Indonesia to strengthen food security and prevent food crises.*

*The objectives of this study are three, namely to find out, study, and analyze: the pattern of cooperation carried out by the Indonesian and Vietnamese governments in rice imports, the conditions and levels of domestic rice demand in Indonesia, and the implementation of the Cooperation between Indonesia and Vietnam in meeting Indonesia's domestic rice needs. While the benefits and uses of this research are theoretically capable of making a positive contribution in making a decision or policy that acts as a solution to the Cooperation between Indonesia and Vietnam in meeting Indonesia's domestic rice needs.*

*The writing method here uses the Neo-Liberalism approach which requires cooperation between countries and in order to gain an interest in each other's countries, the theoretical framework becomes a knife of analysis to propose a phenomenon regarding Indonesia-Vietnam cooperation in meeting the needs of Indonesian domestic rice imports, the concept food security, and the author uses several data collection techniques including observations, interviews, literature studies which look at books, scientific papers, theses, dissertations, the internet and other sources on cooperation in Vietnam and rice imports to meet rice needs in the country of Indonesia.*

*The results showed that the import of Vietnamese rice to Indonesia in 2013-2018 provided benefits to meet Indonesia's rice needs in order to strengthen food security and prevent food crises, with the results of Indonesia's imported rice through Vietnam indeed needed, although in 2016-2017 An editor came out to stop importing, but Indonesia still imports rice, although a little, it can be seen that Indonesia is still importing and it shows that Indonesia is still short of rice to meet the needs of rice stock reserves. Year after year rice imports and Indonesian rice demand are increasing due to several indicators. It is hoped that the cooperation in importing rice with Vietnam to Indonesia can meet domestic rice needs in order to strengthen food security, prevent food crises and political stability supported by stable rice prices.*

**Keywords : Indonesia and Vietnam Cooperation, Rice Imports, Rice Needs**

# **ABSTRAK**

Pola Hubungan Internasional kalebet sagala interaksi anu ngalibetkeun fénoména nasional anu nyebrang wates nagara sareng sosial. Bhinéka bangsa sareng nagara dina ngalaksanakeun hubungan internasional janten rumit. Interaksi ieu disababkeun ku kapentingan, nyaéta kapentingan hiji nagara pikeun nyumponan kabutuhan rumah tangga. Teras di dieu minat anu ditujukeun nyaéta pikeun nyayogkeun kabutuhan sangu domestik ku cara ngimpor paré ka nagara Vietnam ka Indonésia pikeun nguatkeun kaamanan pangan sareng nyegah krisis kadaharan.

Tujuan tina paniliti ieu tilu, nyaéta pikeun milarian, ngulik, sareng nganalisa: pola kerjasama anu dilaksanakeun ku pamaréntah Indonésia sareng pamaréntah Vietnam dina impor béas, kaayaan sareng tingkat kabutuhan béas domestik di Indonésia, sareng ngalaksanakeun Kerjasama Indonésia sareng Vietnam dina nyumponan kabutuhan béas rumah tangga di Indonésia. Sedengkeun kauntungan sareng panggunaan ieu panalungtikan sacara téoritis tiasa ngadamel kontribusi anu positif dina ngadamel kaputusan atanapi kawijakan anu tindakan minangka solusi pikeun Sabilulungan antara Indonesia sareng Vietnam dina nyumponan kabutuhan béas domestik Indonésia.

Metode panulis di dieu nganggo pendekatan Neo-Liberalism anu butuh kerjasama antara nagara sareng pikeun gaduh minat di unggal nagara anu sanés, kerangka teoritis janten péso analisa pikeun ngajukeun fenomena ngeunaan kerjasama Indonésia-Vietnam dina nyumponan kabutuhan impor parumah Indonésia, konsép kaamanan pangan, sareng panulis ngagunakeun sababaraha téknik pangumpulan data kalebet observasi, wawancara, studi literatur anu ningali buku, kertas ilmiah, tesis, disertasi, internet sareng sumber sanésna gawé babarengan di Vietnam sareng impor beas pikeun nyumponan kabutuhan béas di Nagara Indonesia.

Hasilna nunjukkeun yén impor béas Vietnam ka Indonesia dina taun 2013-2018, ngagaduhan mangpaat pikeun nyayuhan kabutuhan béas Indonésia pikeun nguatkeun kaamanan kadaharan sareng nyegah krisis dahareun, kalayan hasil tina Indonesia diimpor sangu ngalangkungan Vietnam memang diperyogikeun, sanaos di 2016-2017 Sawatara editor kaluar pikeun ngeureunkeun ngimpor, tapi Indonesia tetep ngimpor béas, sanaos sakedik, éta tiasa katingali yén Indonesia masih ngimpor sareng éta nunjukkeun yén Indonésia masih pondok tina béas pikeun nyumponan kabutuhan cadangan saham béas. Taun sanggeus impor béas sataun sareng paménta béas Indonésia nambahan kusabab sababaraha indikasi.Harepan éta kerjasama dina ngimpor paré sareng Vietnam ka Indonésia tiasa nyumponan kabutuhan sangu di rumah tangga pikeun nguatkeun kaamanan kadaharan, nyegah krisis krisis sareng stabilitas pulitik anu dirojong ku harga béas anu stabil.

**Kecap konci : Gawé bareng Indonésia sareng Vietnam, Beas Impor, Kabutuhan Sangu**