**ABSTRAK**

Kantor imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang adalah unit kerja dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melakukan tugas tanggung jawab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang memberikan izin untuk masuk dan keluar warga negara asing di wilayah republlik indonesia dan melakukan pengawasan dan perlindungan warga negara asing yang berada di wilayah indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsi imigrasi, yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalamm memberikan layanan imigrasi, penegakan hukum, keamanan neggara dan fasilitator penerbangan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa Peran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dalam mengatasi pelanggaran Izin Tinggal Terbatas KITAS Warga Negara Asing Malaysia di Indonesia belum berperan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masi terjadi adanya Pelanggaran keimigrasian KITAS setiap tahunnya meskipun pada tahun 2020 dan 2021 menurun karena adanya pandemic Covid-19, akan tetapi masih terdapat adanya Warga Negara Asing Malaysia yang melakukan pelanggaran KITAS di Indonesia.

Jenis metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Metode ini mementingkan pada sumber tertulis atau studi literatur yang bersangkutan dengan skripsi ini.

**Kata Kunci: Imigrasi, Kemenkumham, Kitas, Warga Negara Asing**

## ABSTRACT

The immigration office of the non-bailable class of immigration is a labor unit under the protection of the human rights ministry of the republic of Indonesia that does what should be done in 2011 on providing access to and outside foreign citizens in Indonesia's republic and providing protection and protection for foreign citizens in Indonesia. In carrying out the duties and functions of immigration, which are part of the national government's affairs in providing immigration services, law enforcement, neggara security and public-welfare aviation facilitators.

From the research conducted, it can be said that the role of the Immigration Office Class I Non TPI Pemalang in overcoming violations of the Limited Stay Permit of Malaysian Foreign Citizens in Indonesia has not played a maximum role, this is because there are still immigration violations of KITAS every year even though in two thousand and twenty and twenty one decreased due to the Corona Virus Disease-19 pandemic, but there are still Malaysian Foreign Citizens who violate KITAS in Indonesia.

The type of method used in this study is qualitative research methods, with types of descriptive analysis. It presupposes on written sources or literature studies associated with this study.

**Keywords: Immigration, Ministry of Law and Human Rights, Kitas, Foreign Citizens**

## RINGKESAN

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang mangrupa satuan kerja dina naungan Kamentrian Hukum sarta Hak Asasi Manusa RI sarta ngalaksanakeun tugas jeung tanggung jawab dina UU No. wewenang RI sarta ngalaksanakeun pangawasan panangtayungan warga nagara asing anu cicing di wilayah RI. Dina ngalaksanakeun tugasna salaku fungsi imigrasi, anu mangrupa bagian tina urusan administrasi sipil dina méré administrasi imigrasi, penegak hukum, kaamanan nasional, fasilitator jeung kasajahteraan masyarakat.

Saupama ieu dilaksanakeun, bisa disingget saupama peran Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pemalang dina ngungkulan palanggaran Izin Tinggal Terbatas KITAS ngamungkinkeun Warga Negara Asing Malaysia di Indonésia pikeun maksimalkeun peran ieu, hal ieu téh lantaran can aya KITAS. . Pelanggaran imigrasi tunggal taun kamari taun 2020 saatos 2021 alat pandémik Covid-19 turun, tapi masih aya urang asing Malaysia anu ngalakukeun pelanggaran KITAS di Indonesia.

 Metode ieu dipaké dina skripsi nyata, métode analisis kualitatif, tipe jasa deskriptif-analitik. Ieu metode nekenkeun sumber tinulis atawa kajian pustaka anu patali jeung ieu skripsi.

**Kata Konci: Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM, Kitas, Warga Nagara Asing**