# ABSTRAK

Konflik atas sengketa perbatasan, perebutan akses sumber daya alam dan pasar barang ekspor serta kontrol atas jalur pelayaran maritim merupakan konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, Permasalahan ini spesifiknya di wilayah Laut China Selatan dimulai sejak negara Tiongkok mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947 di wilayah perairan Natuna. Dan masuk kedalam pelanggaran hukum internasional, yang berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk memahami Dinamika Konflik di Laut China Selatan. Yang kedua untuk memahami upaya ASEAN terhadap penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Dan yang ketiga yakni untuk mengetahui Strategi Defense Diplomacy Indonesia di LCS Dalam Menghadapi Tiongkok Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional dan khususnya Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia. Selanjutnya secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas mengenai hasil dari strategi defense diplomacy yang dibentuk oleh Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif dan historis. Dimana deskriftif yang mengumpulkan, menyusun, dan mengintrepretasikan data yang ada untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dalam hal ini yakni pada upaya impelentasi Defense Diplomacy yang diterapkan Indonesia di wilayah LCS sebagai Wujud Ketegasan dan Penolakan atas Klaim Tiongkok

Hasil dari penelitian adalah: dengan adanya bentuk ketegasan dari pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan strategi diplomasi pertahanan yakni meningkatkan sektor Institusi(TNI AD, AL, AU, Polri, Bakamla) maka dapat dikatakan bahwa strategi ini bisa menurunkan ketegangan negara Indonesia dan Tiongkok yang berujung kepada hasil akhir yakni resolusi konflik.

Kata kunci: Laut China Selatan, Defense Diplomacy, Tiongkok, Indonesia

# ABSTRAK

Konflik luhur sengketa perbatasan,perebutan akses asal tanagi alam sarta pasar barang ekspor sarta kontrol luhur jalur pelayaran maritim mangrupa konflik anu lumangsung di wewengkon Asia Tenggara,Masalah ieu spesifiknya di wilayah Laut China Kidul dimulai saprak nagara Tiongkok kaluronpeta anu ngawincik kadaulatan Tiongkok luhur Laut Tiongkok Kidul dina warsih 1947 di wilayah perairan Natuna. Sarta lebet kedalam palanggaran hukum internasional,anu dumasar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) warsih 1982,hususna hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu teh anu kahiji kanggo nyurtian Dinamika Konflik di Laut China Kidul. Anu kadua kanggo nyurtian usaha ASEAN ka penyelesaian konflik di Laut China Kidul. Sarta anu katilu nyaeta kanggo terang Strategi Defense Diplomacy Indonesia di LCS Dina Nyanghareupan Tiongkok Sedengkeun mangpaat atawa pamakean ti panalungtikan ieu teh sacara teoritis,panalungtikan ieu dipambrih tiasa mikeun sumbangsih dina hasanah keilmuan,hususna dina disiplin elmu Hubungan Internasional sarta hususna Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia. Selanjutnya sacara praktek panalungtikan ieu dipambrih tiasa mikeun informasi ka balarea sacara lega ngeunaan kenging ti strategi defense diplomacy anudijieun ku Indonesia. Padika panalungtikan anu dipake dina ngalakukeun panalungtikan ieu teh deskriptif sarta historis.di manten deskriftif anu ngumpulkeun,nyusun,sarta mengintrepretasikeun data anu aya kanggo ngagambarkeun hiji fenomena anu aya dina perkawis ieu nyaeta dina usaha impelentasi Defense Diplomacy anu dilarapkeun Indonesia di wilayah LCS minangka Wujud Ketegasan sarta Tampikan luhur Klaim Tiongkok Kenging ti panalungtikan adalah: kalawan kitu kaayaanana wangun ketegasan ti pamarentah Indonesia kalawan kaluron strategi diplomasi pertahanan nyaeta ngaronjatkeun sektor Institusi(TNI AD,AL,AU,Polri,Bakamla) mangka tiasa disebutkeun yen strategi ieu tiasa nurunkeun ketegangan nagara Indonesia sarta Tiongkok anu boga tungtung ka kenging ahir nyaeta resolusi konflik.

Sanggem kunci: Laut China Kidul,Defense Diplomacy,Tiongkok,Indonesia

# ABSTRACT

Conflicts over border disputes, struggles over access to natural resources and export goods markets as well as control over maritime shipping lanes are conflicts that occur in the Southeast Asia region. South in 1947 in the Natuna waters. And enter into a violation of international law, which is based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982, in particular the rights to manage the Exclusive Economic Zone (EEZ) area.

The purpose of this research is the first to understand the Dynamics of Conflict in the South China Sea. The second is to understand ASEAN's efforts towards resolving conflicts in the South China Sea. And the third is to find out Indonesia's Defense Diplomacy Strategy in the South China Sea in Facing China. While the benefits or uses of this research are theoretical, this research is expected to contribute to the scientific treasures, especially in the discipline of International Relations and in particular the Indonesian Defense Diplomacy Strategy. Furthermore, practically this research is expected to be able to provide information to the public at large about the results of the defense diplomacy strategy established by Indonesia.

The research method used in conducting this research is descriptive and historical. Where is descriptive which collects, compiles, and interprets existing data to describe a phenomenon that exists in this case, namely the efforts to implement Defense Diplomacy implemented by Indonesia in the SCS region as a form of firmness and rejection of China's claims.

The results of the research are: with the firmness of the Indonesian government by issuing a defense diplomacy strategy, namely increasing the institutional sector (TNI AD, Navy, AU, Polri, Bakamla), it can be said that this strategy can reduce tensions between the Indonesian and Chinese states which lead to results. Finally, conflict resolution.

Keywords: South China Sea, Defense Diplomacy, China, Indonesia