**MAKALAH**

**WAWASAN NUSANTARA**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen pengampu : Muhammad Nurul Huda, SH, MH



**Oleh :**

**MOH MUHLIS**

**PROGRAM STUDI TEKHNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

**TAHUN AJARAN 2021/2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya bisa menyusun dan menyajikan makalah yang berisi tentang ”Wawasan Nusantara” sebagai salah satu tugas kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan makalah ini dan dapat menjadi acuan dalam menyusun makalah-makalah atau tugas-tugas selanjutnya.

Penulis juga memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat kesalahan pengetikan dan kekeliruan sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud penulis.

# DAFTAR ISI

[Kata Pengantar……………………………………………………………………](#_Toc18326)

[Daftar Isi………………………………………………………………………….](#_Toc18327)

**BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………..**

[A. Latar Belakang………………………………………………………………](#_Toc18329)

[B. Rumusan Masalah…………………………………………………………...](#_Toc18330)

### BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………

1. Pengertian Wawasan Nusantara ………………………………….
2. Hakikat Wawasan Nusantara ………………………………………..
3. Kedudukan Wawasan Nusantara………………………………………
4. Ajaran Dasar Wawasan Nusantara ………………………………………
5. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara………………………………
6. Dasar Hukum Wawasan Nusantara…………………………………………
7. Fungsi Wawasan Nusantara…………………………………………………
8. Tujuan Wawasan Nusantara………………………………………………….
9. Peranan Wawasan Nusantara…………………………………………………..
10. Manfaat Wawasan Nusantara…………………………………………………...

### BAB III PENUTUP …………………………………………………………....

1. Kesimpulan ......................................................................................

**DAFTAR PUSTAKA** ................................................................................

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara. jadi Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa.Sebagai Negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki Wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa pengertian, hakikat, dan kedudukan Wawasan Nusantara?
2. Apa pengertian Geopolitik?
3. Apa pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa?
4. Bagaimana perwujudan wawasan nusantara?
5. Bagaimana Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia?
6. Apa saja aspek-aspek dan unsur-unsur wawasan nusantara?
7. Apa yang dimaksud dengan wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia ?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Wawasan Nusantara.**

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata *Wawasan* dan*Nusantara*. Wawasan berasal dari kata *Wawas* (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata *nusa* dan *antara. Nusa* artinya pulau atau kesatuan kepulauan. *Antara* artinya menunjukkan letak antara dua unsur.

Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, ian yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut *prof. Wan Usman,* “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”
2. Menurut *GBHN 1998*, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.
4. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. **Hakikat Wawasan Nusantara.**

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wila yah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.

1. **Kedudukan Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut.

* Pancasila sebagai falsaah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil
* UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
* Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional.
* Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional
* GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasioal.

1. **Ajaran Dasar Wawasan Nusantara.**

Untuk menjamin persatuan dan kesatuan Dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan yang diberi nama Wawasan Nusantara.Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan nusantara :

1. Landasan Idiil Pancasila

Pancasila diakui sebagai ideology dan dasar Negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaa, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.

1. Landasan Konstitusional : UUD 1945

UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. **Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara**

Terdapa Tiga Unsur Dasar yaitu :

Wadah(Contour), isi ( Content), dan tata laku (Conduct)

1. Wadah

Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik-suprastrukturpolitik.

1. Isi

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang etrdapat dalam pembukaan UUD 1945.

1. Tata Laku

Tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari, tata laku batiniah dan tata laku lahiriah.

1. **Dasar Hukum Wawasan Nusantara**

Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut.

* Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973.
* Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN.
* Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

1. **Fungsi Wawasan Nusantara**

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut.

**- Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum -** Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

**- Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MHDKK** - yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut.

1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembagunan nasional.
3. **Tujuan Wawasan Nusantara**

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan- kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan- kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

1. **Peranan Wawasan Nusantara**

Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk :

* + Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
  + Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hi-dupnya. Oleh karena itu pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri.
  + Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Ke- pentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mu-dah terjalin hubungan persahabatan.Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

1. **Manfaat Wawasan Nusantara**

Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
5. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.Kesatuan wawasan nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.academia.edu/30165952/makalah_wawasan_nusantara_sebagai_geop> olitik\_indonesia

<http://tofacanchujitsuna.blogspot.co.id/2015/09/makalah-wawasan-nusantara-> sebagai.html

<http://xcontohmakalah.blogspot.co.id/2013/10/wawasan-nusantara-sebagai-> geopolitik.html