**ABSTRAK**

Maraknya berbagai serangan bom di tanah air telah mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap terorisme. Negara merupakan otoritas tertinggi dalam menjalankan sebuah kebijakan dan memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dari ancaman maupun serangan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara (terorisme). Dalam menanggulangi terorisme, perlu adanya kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Baik itu kerjasama ruang lingkup nasional maupun internasional. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: Sejauh mana aksi terorisme dapat mengancam keamanan di Indonesia? Bagaimana koordinasi antara NCB-Indonesia dan BNPT dalam menyusun program-program untuk memerangi terorisme di Indonesia? Lalu bagaimana program-program NCB-Indonesia dan BNPT dalam memerangi aksi terorisme di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana aksi terorisme dapat mengancam keamanan di Indonesia, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana koordinasi NCB-Indonesia dan BNPT dalam menyusun program-program untuk memerangi terorisme di Indonesia, terakhir untuk mengetahui bagaimana program-program NCB-Indonesia dan BNPT dalam memerangi aksi terorisme di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini adalah, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh NCB-Indonesia dan BNPT. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kajian isu hubungan internasional, khususnya bidang keamanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana koordinasi dan program-program yang dijalankan antara NCB-Indonesia dan BNPT dalam memerangi aksi terorisme di Indonesia. Selanjutnya, metode *Ex Post-Facto* yaitu metode yang bertujuan untuk mengungkap sesuatu yang telah terjadi. Dalam hal ini, mengungkap kasus-kasus terorisme yang telah terjadi di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah: untuk memerangi terorisme di Indonesia, NCB-Indonesia bekerjasama dengan lembaga kepolisian di negara lain dan sesama negara anggota Interpol. NCB-Indonesia juga membuat suatu inovasi yang berupa sistem dan aplikasi pendeteksi teroris. Selain itu, NCB-Indonesia memberikan pelatihan dan pembimbingan bagi para personelnya dalam meningkatkan kemampuan serta keterampilan penanganan terorisme. NCB-Indonesia melakukan operasi-operasi di perbatasan darat, laut maupun udara untuk menangkap teroris yang melintas di wilayah negara anggota Interpol. Di sisi lain, BNPT berkoordinasi dengan 32 kementerian dan lembaga dalam menanggulangi terorisme. BNPT melakukan penegakan hukum (dengan tetap menghormati HAM) terhadap para pelaku aksi teror di Indonesia. Ada juga program deradikalisasi, kontra deradikalisasi, dan kontra naratif. NCB-Indonesia dan BNPT bekerjasama terkait dengan dugaan adanya data organisasi teroris.

Kata Kunci: Terorisme, Keamanan, Kerjasama Internasional.

***ABSTRACT***

*The rise of various bomb attacks in the country has prompted the government to give more serious attention to terrorism. The state is the highest authority in carrying out a policy and should protect all its citizens from threats and attacks by state and non-state actors (terrorism). In tackling terrorism, there needs to be cooperation between one institution and another. Be it cooperation in national or international scope. What attracted the author's attention to research is: To what extent can acts of terrorism threaten security in Indonesia? How is the coordination between NCB-Indonesia and BNPT in developing programs to combat terrorism in Indonesia? Then how are the programs of NCB-Indonesia and BNPT in combating acts of terrorism in Indonesia?*

*The purpose of this study is to determine the extent to which acts of terrorism can threaten security in Indonesia, then to find out how the coordination of NCB-Indonesia and BNPT in preparing programs to combat terrorism in Indonesia, lastly to find out how the programs of NCB-Indonesia and BNPT in combating acts of terrorism in Indonesia. The benefits of this research are, it is hoped that it can provide knowledge about counter-terrorism efforts carried out by NCB-Indonesia and BNPT. Furthermore, this research is also expected to add insight into the study of international relations issues, especially in the security sector.*

*The method used in this research is descriptive, which aims to describe or explain how the coordination and programs run between NCB-Indonesia and BNPT in combating acts of terrorism in Indonesia. Furthermore, the Ex Post-Facto method is a method that aims to reveal something that has happened. In this case, revealing cases of terrorism that have occurred in Indonesia.*

*The results of this study are: to combat terrorism in Indonesia, NCB-Indonesia cooperates with police agencies in other countries and fellow Interpol member countries. NCB-Indonesia also made an innovation in the form of a terrorist detection system and application. In addition, NCB-Indonesia provides training and mentoring for its personnel in improving their capabilities and skills in dealing with terrorism. NCB-Indonesia conducts operations on land, sea, and air borders to arrest terrorists crossing the territory of Interpol member countries. On the other hand, BNPT coordinates with 32 ministries and agencies in tackling terrorism. BNPT enforces the law (concerning human rights) against perpetrators of terror acts in Indonesia. There are also deradicalization, counter deradicalization, and counter-narrative programs. NCB-Indonesia and BNPT cooperate to the alleged existence of terrorist organization data.*

*Keywords: Terrorism, Security, International Cooperation.*

**ABSTRAK**

Marakna sagala rupa serangan bom di Indonesia parantos nyorong pamarentah haturan mikeun perhatian anu langkung serius ka terorisme. Nagara mangrupa otoritas pangluhurna dina ngajalankeun hiji kawijakan sarta ngabogaan kawajiban haturan nangtayungan sakumna wargina ti anceman atawa serangan anu dipigawe ku aktor nagara atawa non-nagara (terorisme). Dina menanggulangi terorisme, peryogi kitu kaayaanana kerjasama antawis hiji lembaga kalawan lembaga lianna. Sae eta kerjasama rohang wengkuan nasional atawa internasional. Perkawis anu metot perhatian nu nulis haturan nalungtik adalah: Sajauh manten aksi terorisme iasa ngancem kaamanan di Indonesia? Kumaha koordinasi antawis NCB-Indonesia sarta BNPT dina nyusun program-program haturan merangan terorisme di Indonesia? Kaliwat kumaha program-program NCB-Indonesia sarta BNPT dina merangan aksi terorisme di Indonesia?

Tujuan panalungtikan ieu teh haturan uninga sajauh manten aksi terorisme tiasa ngancem kaamanan di Indonesia, salanjutna haturan uninga kumaha koordinasi NCB-Indonesia sarta BNPT dina nyusun program-program haturan merangan terorisme di Indonesia, pamungkas haturan uninga kumaha program-program NCB-Indonesia sarta BNPT dina merangan aksi terorisme di Indonesia. Sedengkeun mangpaat panalungtikan ieu teh, dipambrih iasa mikeun kauninga ngeunaan usaha penanggulangan terorisme anu dipigawe ku NCB-Indonesia sarta BNPT. Selanjutnya, panalungtikan ieu oge dipambrih iasa nambahan wawasan kajian isu hubungan internasional, hususna widang kaamanan.

Metode anu digunakeun dina panalungtikan ieu teh Deskriptif, anu boga tujuan haturan mendeskripsikeun atawa ngeceskeun kumaha koordinasi sarta program-program anu dijalankeun antawis NCB-Indonesia sarta BNPT dina merangan aksi terorisme di Indonesia. Salanjutna, metode Ex Post-Facto yaktos metode anu boga tujuan haturan ngungkab hiji hal anu parantos lumangsung. Dina perkawis ieu, ngungkab perkawis-perkawis terorisme anu parantos lumangsung di Indonesia.

Hasil ti panalungtikan ieu teh haturan merangan terorisme di Indonesia, NCB-Indonesia migawe bareng kalawan lembaga kapulisian di nagara sanes sarta sasama nagara anggota Interpol. NCB-Indonesia oge midamel hiji inovasi anu mangrupi sistem sarta aplikasi pendeteksi teroris. sajaba ti eta, NCB-Indonesia mikeun palatihan sarta pembimbingan haturan para personelnya dina ngaronjatkeun pangabisa sarta keterampilan penanganan terorisme. NCB-Indonesia ngalakukeun operasi-operasi di perbatasan darat, laut atawa hawa haturan nyerek teroris anu ngaliwat di wilayah nagara anggota Interpol. Di sisi sanes, BNPT berkoordinasi kalawan 32 kementerian sarta lembaga dina menanggulangi terorisme. BNPT ngalakukeun penegakan hukum (kalawan angger ngajenan HAM) ka para palaku aksi teror di Indonesia. Aya oge program deradikalisasi, kontra deradikalisasi, sarta kontra naratif. NCB-Indonesia sarta BNPT migawe bareng patali jeung dugaan kitu kaayaanana data organisasi teroris.

Kecap Konci: Terorisme, Kaamanan, Kerjasama Internasional.