**ABSTRAK**

Tiongkok telah menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia berkat dari keberhasilan pembangunan perekonomian dan infrastruktur, selain itu dalam dua dekade kebelakang Tiongkok telah mengalami peningkatan kapasitas militer secara massif dimana hal tersebut secara langsung berdampak kepada Negara – Negara di Kawasan Indo – Pasifik, yang sekaligus terlibat sengketa dan konflik dengan Tiongkok

Pengembangan kapasitas militer Tiongkok memberikan dampak negatif kepada kompleks keamanan di Indo – Pasifik yang menuju pada pola *enmity* atau permusuhan selain itu, terjadi polaritas yang tajam dimana Tiongkok sebagai salah satu kekuatan utama di Kawasan menjadi sangat dominan secara kapasitas militer berbanding dengan Negara – negara di sekitarnya

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah regional security complex untuk meninjau dampak penguatan militer Tiongkok terhadap kompleks keamanan Kawasan Indo – Pasifik, serta concordance theory dalam menganalisa hubungan sipil, militer dan elit politik di Tiongkok yang selama ini tidak banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, berdasarkan pada pola hubungan persetujuan tida institusi tersebut akan terlihat karakteristik interaksi sipil dan militer di Tiongkok.

**Kata Kunci:** *.* Tiongkok, Militer, Indo – pasifik

***ABSTRACT***

 *China has become one of the most influential countries in the world thanks to its successful economic and infrastructure development. Apart from that, in the past two decades, China has experienced a massive increase in military capacity, which has a direct impact on countries in the Indo-Pacific region, which at the same time involved in disputes and conflicts with China*

 *The development of China's military capacity has had a negative impact on the security complex in the Indo-Pacific which has led to a pattern of enmity or hostility. Apart from that, there has been a sharp polarity where China as one of the main powers in the region has become very dominant in terms of military capacity compared to the countries around it.*

 *The main theory used in this research is regional security complex to review the impact of strengthening China's military on the security complex of the Indo Pacific region, as well as concordance theory in analyzing the relationship between civil, military, and political elites in China which has not been discussed much by previous researchers. Based on the relationship pattern of non institutional agreements, the characteristics of civil and military interactions in China will be seen.*

***Keywords****: China, Military , Indo – Paific*

***RINGKESAN***

 *Cina geus jadi salah sahiji nagara paling boga pangaruh di dunya berkat pangwangunan ékonomi jeung infrastruktur na suksés. -Wilayah Pasifik, anu dina waktos anu sareng aub dina sengketa jeung konflik kalawan Cina*

 *Kamekaran kapasitas militer Cina geus boga dampak negatif kana kompleks kaamanan di Indo-Pasifik anu ngabalukarkeun pola permusuhan atawa mumusuhan. wewengkon geus jadi pohara dominan dina hal kapasitas militér dibandingkeun jeung nagara sabudeureun éta.*

 *Téori utama anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta komplék kaamanan régional pikeun ngécéskeun dampak nguatkeun militér Cina dina komplek kaamanan di wewengkon Indo-Pasifik, kitu ogé téori konkordansi dina nganalisis hubungan antara elit sipil, militer jeung pulitik di Cina anu miboga Teu kungsi dibahas loba ku panalungtik saméméhna.Dumasar kana pola hubungan pasatujuan non-institusional, karakteristik interaksi sipil jeung militér di Cina bakal katempo*.

***Kata Konci*** *: Cina, Militer, Indo – Pasifik*