**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze and evaluate the implementation of legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) according to national and international laws. This research aims to identify and understand the steps taken by the government in protecting migrant workers, especially those facing legal problems abroad, as well as explore effective and applicable legal protection models. Through this research, it is hoped that in-depth insights into policies and practices for the protection of migrant workers, as well as recommendations to strengthen existing legal protection in accordance with national and international standards. The research used is a normative research method with literature research involving the collection and analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the implementation of legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) is regulated in national law through Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which includes the placement, rights, and obligations of PMI, as well as the responsibilities of various related parties. At the international level, the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Family Members serves as the main legal instrument. To address the legal problems faced by migrant workers abroad, the Indonesian government, through BP2MI and the Ministry of Foreign Affairs, provides legal and advocacy services, including working with Indonesian advocates and negotiating with destination countries. An effective legal protection model includes the presence of BP2MI representatives in the countries of placement and the improvement of the quality and competitiveness of PMI through training and education, in line with the constitutional mandate to protect all Indonesian citizens.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam melindungi pekerja migran, khususnya yang menghadapi masalah hukum di luar negeri, serta menggali model perlindungan hukum yang efektif dan aplikatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam mengenai kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran, serta rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum yang sudah ada sesuai dengan standar nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup penempatan, hak dan kewajiban PMI, serta tanggung jawab berbagai pihak terkait. Di tingkat internasional, Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menjadi instrumen hukum utama. Untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi PMI di luar negeri, pemerintah Indonesia melalui BP2MI dan Kementerian Luar Negeri menyediakan layanan hukum dan advokasi, termasuk bekerja sama dengan advokat Indonesia dan bernegosiasi dengan negara tujuan. Model perlindungan hukum yang efektif mencakup kehadiran perwakilan BP2MI di negara-negara penempatan dan peningkatan kualitas dan daya saing PMI melalui pelatihan dan pendidikan, sesuai dengan mandat konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.

**RINGKESAN**

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngaévaluasi palaksanaan perlindungan hukum pikeun Buruh Migran Indonésia (PMI) nurutkeun hukum nasional jeung internasional. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun mikanyaho jeung ngarti léngkah-léngkah anu dilaksanakeun ku pamaréntah pikeun nangtayungan Buruh Migran Indonésia (PMI), hususna nu keur nyanghareupan masalah hukum di luar negeri, ogé milari modél-modél perlindungan hukum anu éféktif jeung bisa diterapkeun. Ngaliwatan ieu panalungtikan, dipiharep bisa meunangkeun wawasan anu leuwih jero ngeunaan kawijakan jeung prak-prakan panyalindungan pikeun Buruh Migran Indonésia (PMI), ogé ngarékoméndasi pikeun nguatkeun panangtayungan hukum anu geus aya luyu jeung standar nasional katut internasional. Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta métode panalungtikan normatif kalawan panalungtikan kapustakaan ngawengku ngumpulkeun jeung nganalisis bahan hukum primér, sekundér jeung tersiér. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén palaksanaan perlindungan hukum pikeun Pekerja Migran Indonésia (PMI) diatur dina undang-undang nasional ngaliwatan Undang-Undang Nomer 18 Taun 2017 ngeunaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonésia, anu ngawengku panempatan, hak jeung kawajiban Buruh Migran Indonésia (PMI), ogé tanggung jawab sagala rupa pihak nu aya patalina. Di tingkat internasional, Konvénsi Internasional 1990 ngeunaan Perlindungan Hak Sadaya Buruh Migran Indonésia (PMI) sareng Anggota Kulawargana mangrupikeun instrumen hukum utama. Pikeun ngungkulan pasualan hukum anu disanghareupan ku Buruh Migran Indonésia (PMI) di luar nagri, pamaréntah Indonésia ngaliwatan BP2MI jeung Kamentrian Luar Negeri nyadiakeun layanan hukum jeung advokasi, diantarana gawé bareng jeung advokat Indonésia sarta negosiasi jeung nagara tujuan. Modél perlindungan hukum anu éféktif ngawengku ayana wawakil BP2MI di nagara-nagara penyebaran sarta ngaronjatkeun kualitas jeung daya saing Buruh Migran Indonésia (PMI) ngaliwatan palatihan jeung atikan, luyu jeung amanat konstitusional pikeun nangtayungan sakumna warga nagara Indonésia.