# ABSTRAK

Pada akhir tahun 1950-an di Teluk Minamata Jepang, terjadi penyakit kelainan pada sistem saraf pusat yang disebabkan oleh adanya pelepasan limbah *methyl* merkuri oleh sebuah pabrik kimia ke Teluk Minamata. Merkuri (raksa) merupakan unsur kimia beracun berbahaya yang kerap digunakan di lingkungan sekitar seperti pada alat kesehatan, kosmetik, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, pertambangan emas skala kecil (PESK), dan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada tahun 2013 akhirnya terdapat 92 negara termasuk Indonesia yang hadir pada *diplomatic conferences* dan berhasil menyetujui sebuah konvensi yang mengatur mengenai pengelolaan merkuri yang selanjutnya akan disebut sebagai “*Minamata Convention on Mercury*.”

Indonesia merupakan negara pertama di Kawasan Asia Tenggara yang meratifikasi Konvensi Minamata dan negara pertama yang memiliki Rencana Aksi Nasional melalui Peraturan Presiden No. 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Dalam hal ini, terlihat jelas bagaimana Indonesia menunjukkan pada dunia internasional upaya serius dari Indonesia untuk mengurangi dan menghapus merkuri di dunia. Peran aktif Indonesia selanjutnya ditunjukkan oleh momentum Indonesia menjadi *President of Bureau* COP-4 Konvensi Minamata dimana Indonesia menjadi negara yang menyelenggarakan Konvensi Minamata.

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif ataupun kepustakaan (*library* research) yakni lebih terfokus kepada informasi-informasi ataupun kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, maupun informasi dari instansi yang terkait dengan penlitian tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Indonesia memiliki peran serta posisi yang strategis di Konvensi Minamata, dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan strategi RAN-PPM (Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri) dan diikuti juga dengan terlaksananya COP-4 Konvensi Minamata yang diselenggarakan oleh Indonesia.

***Kata Kunci: Merkuri, Peran Indonesia, RAN-PPM, Konvensi Minamata.***

# ABSTRACT

*In the late 1950s in Minamata Bay, Japan, there was an abnormality in the central nervous system caused by the release of methyl mercury waste by a chemical factory into Minamata Bay. Mercury is a dangerous toxic chemical element that is often used in the surrounding environment such as in medical devices, cosmetics, coal-fired power plants, Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) that endanger human health. In 2013 finally there were 92 countries including Indonesia who attended the diplomatic conferences and succeeded in agreeing a convention that regulates the management of mercury, hereinafter referred to as the “Minamata Convention on Mercury.”*

*Indonesia is the first country in the Southeast Asia Region to ratify the Minamata Convention and also have a National Action Plan through* Peraturan Presiden No. 21 tahun 2019 *concerning the National Action Plan for the Reduction and Elimination of Mercury. In this case, it is clear how Indonesia showing to the international world about the serious efforts of Indonesia to reduce and eliminate mercury. Indonesia's active role was further demonstrated by the event that Indonesia became President of Bureau COP-4 Minamata Convention where Indonesia became the country that held the Minamata Convention.*

*The research method used by the author in this study is a descriptive or library research method, which is more focused on information or studies originating from books, journals, articles, magazines, newspapers, as well as information from agencies related to the research.*

*The results of this study are that Indonesia has a strategic role and position in the Minamata Convention, as evidenced by Indonesia's success in implementing the RAN-PPM strategy (National Action Plan for Mercury Reduction and Elimination) and followed by the implementation of COP-4 Minamata Convention organized by Indonesia.*

***Keywords: Mercury, Role of Indonesia, RAN-PPM, Minamata Convention***

# ABSTRAK

Dina ahir 1950-an di Teluk Minamata, Jepang, aya abnormalitas dina sistim saraf pusat disababkeun ku sékrési runtah métil raksa ku pabrik kimia kana Teluk Minamata. Merkuri (merkuri) nyaéta unsur kimia anu ngabahayakeun anu mindeng dipaké di lingkungan sabudeureun saperti dina alat-alat médis, kosmétik, pembangkit listrik tenaga batubara, pertambangan emas skala leutik (PESK), jeung sajabana anu ngabahayakeun pikeun kaséhatan manusa. Dina taun 2013 ahirna aya 92 nagara kaasup Indonésia anu ngahadiran konférénsi diplomatik sarta junun satuju konvénsi anu ngatur pengelolaan merkuri, anu satuluyna disebut "Konvénsi Minamata ngeunaan Merkuri."

Indonésia mangrupa nagara munggaran di Wewengkon Asia Tenggara anu ngaratifikasi Konvénsi Minamata sarta nagara munggaran anu ngabogaan Rencana Aksi Nasional ngaliwatan Perda Présidén No. 21 Taun 2019 ngeunaan Rencana Aksi Nasional pikeun Pengurangan sareng Penghapusan Merkurius. Dina hal ieu, jelas kumaha Indonesia nunjukkeun ka dunya internasional usaha serius Indonesia pikeun ngirangan sareng ngaleungitkeun merkuri di dunya. Peran aktif Indonésia satuluyna dibuktikeun ku momentum Indonésia pikeun jadi Présidén Biro COP-4 Konvénsi Minamata dimana Indonésia jadi nagara anu ngayakeun Konvénsi Minamata.

Métode panalungtikan anu digunakeun ku pangarang dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif, anu leuwih museur kana informasi atawa kajian anu asalna tina buku, jurnal, artikel, majalah, koran, ogé informasi ti instansi anu aya patalina jeung panalungtikan.

Hasil tina ieu panalungtikan nya éta Indonésia miboga kalungguhan jeung kalungguhan anu strategis dina Konvénsi Minamata, dibuktikeun ku suksésna Indonésia dina ngalaksanakeun strategi RAN-PPM (Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkurius) sarta dituluykeun ku palaksanaan COP-4. Konvénsi Minamata diayakeun ku Indonésia.

**Kata Kunci: Merkurius, Peran Indonésia, RAN-PPM, Konvénsi Minamata.**