# ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini ditulis dengan tujuan mengetahui bagaimana pengaruh adanya *Food Agriculture Organization* (FAO) dalam upaya menangani krisis pangan dan ketahanan yang terjadi di Indonesia melalui program-program yang diselenggarakan oleh FAO. Penulis berusaha menganalisis mengenai implementasi FAO dan strategi-strategi nya dalam menangani krisis pangan serta latar belakang dan faktor-faktor agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia.

Implementasi dan keberhasilan FAO menjadi faktor utama penulis dalam penelitian kali ini. Penulis berupaya mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan FAO dan ketahanan pangan di Indonesia. Penulis juga dibantu oleh kerangka konseptual antara lain, Teori Ketahanan Pangan Robelt Maltus, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Teori Kepentingan Nasional, Konsep *Food Security*, dan Konsep Organisasi Internasional untuk mengidentifikasi isu ketahanan pangan di Indonesia dan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh FAO.

Melalui kerangka konseptual yang telah disusun, penulis berupaya menjelaskan usaha yang dapat dilakukan oleh negara dan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem perekonomian yang berpengaruh terhadap sistem ketahanan pangan agar tidak lagi terjadi masalah krisis pangan kedepannya. Kemudian harus adanya keterkaitan kontribusi antara masyarakat Indonesia, pemerintah dan organisasi internasionalnya yaitu *Food Agriculture Organization* (FAO).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh penulis. Bahwa, peran FAO melalui program nya berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Implementasi FAO sangat membantu Indonesia mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

***Kata Kunci:*** *FAO, Indonesia, Krisis Pangan, Food Security*

# ABSTRACT

This proposals research report was written with the aim of knowing how the influence of the Food Agriculture Organization (FAO) in an effort to deal with the food crisis and resilience that occurred in Indonesia through programs organized by FAO. The author tries to analyze the FAO implementation and its strategies in dealing with the food crisis as well as the background and factors to prevent a food crisis from occurring in Indonesia.

The implementation and success of FAO are the main factors for the authors in this research. The author seeks to identify problems related to FAO and food security in Indonesia. The author is also assisted by a conceptual framework, among others, Robelt Maltus' Food Security Theory, Economic Growth Theory, National Interest Theory, Food Security Concept, and International Organization Concept to identify food security issues in Indonesia and how the FAO is implementing it.

Through the conceptual framework that has been prepared, the author seeks to explain the efforts that can be made by the state and the Indonesian government to improve the economic system that affects the food security system so that food crises do not occur in the future. Then there must be a linkage of contributions between the Indonesian people, the government and its international organization, namely the Food Agriculture Organization (FAO).

The results of this study are in accordance with the hypothesis that has been made by the author. That, the role of FAO through its programs has an effect on food security. The implementation of FAO is very helpful for Indonesia to maintain and improve food security.

***Keywords:*** *FAO, Indonesian, Food Crisis, Food Security*

# ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir Panalungtikan ieu ditulis kalayan tujuan pikeun terang kumaha pangaruh Organisasi Pertanian Pangan (FAO) dina upaya ngungkulan krisis pangan sareng katahanan anu kajantenan di Indonésia ngalangkungan program anu diayakeun ku FAO. Panulis nyobian nganalisis palaksanaan FAO sareng stratégi na dina kaayaan krisis pangan ogé latar sareng faktor pikeun nyegah krisis pangan di Indonésia.

Palaksanaan sareng kasuksésan FAO mangrupikeun faktor utami pikeun panulis dina panilitian ieu. Panulis narékahan pikeun ngaidentipikasi masalah anu aya hubunganana sareng FAO sareng kaamanan pangan di Indonésia. Panulis ogé dibantuan ku kerangka konsép, diantarana, Téori Kaamanan Pangan Robelt Maltus, Téori Tumuwuh Ékonomi, Téori Minat Nasional, Konsép Kaamanan Pangan, sareng Konsép Organisasi Internasional pikeun ngaidentipikasi masalah kaamanan pangan di Indonésia sareng kumaha FAO ngalaksanakeunana .

Ngaliwatan kerangka konsép anu parantos disiapkeun, panulis narékahan ngajelaskeun usaha anu tiasa dilakukeun ku nagara sareng pamaréntah Indonésia pikeun ningkatkeun sistem ékonomi anu mangaruhan sistem kaamanan pangan sahingga krisis pangan henteu kajantenan di pikahareupeun. Maka kedah aya hubungan antara masarakat Indonésia, pamaréntah sareng organisasi internasionalna, nyaéta Organisasi Pertanian Pangan (FAO).

Hasil tina panilitian ieu saluyu sareng hipotésis anu parantos dilakukeun ku panulis. Éta, peran FAO ngalangkungan program-programna mangaruhan kana katahanan pangan. Palaksanaan FAO pisan ngabantosan pikeun Indonésia ngajaga sareng ningkatkeun katahanan pangan.

**Kata konci:** FAO, Indonesia, Krisis Pangan, Kaamanan Pangan