**ABSTRAK**

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Demokrat Rakyat Laos terbentuk sejak terjalinnya pembukaan diplomatik kedua negara yang terjadi pada 30 Agustus tahun 1957 bidang dan hampir tidak ada masalah yang berarti namun tidak ada kerjasama yang signifikan. Investasi di bidang pendidikan melalui KBRI Vientiane di adakan melalui beberapa program dalam rangka peningkatan sumber daya manusia negara Laos untuk mendorong Laos keluar dari status *Least Developed Country* pada tahun 2020`

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui lebih dalam mengenai diplomasi KBRI Vientiane dalam bidang pendidikan pada tahun 2010-2016 pengaruhnya terhadap meningkatnya dan semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia-Laos. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam bidang kerjasama bilateral antara Indonesia-Laos khususnya mengenai peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane dalam bidang pendidikan.

Metode penelitian Kualitatif eksploratif dan deskriptif Metode penelitian kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dan realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode di mana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan. Dalam prakteknya, tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Laos melalui diplomasi KBRI Vientiane.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam mempelajari Indonesia memiliki tanggung jawab moril kepada Laos sebagai bagian dari negara anggota ASEAN, yang tentunya Indonesia harus lebih berperan dalam peningkatan kualitas negara Laos khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia terlebih Indonesia menyandang sebagai negara besar di ASEAN.

**Kata Kunci: Hubungan Bilateral, KBRI Vientiane, Diplomasi, dan Pendidikan.**

**ABSTRACT**

The bilateral relationship between Indonesia and the Lao People's Democratic Republic is formed since the establishment of the diplomatic opening that occurred on 30 August 1957 and the field is almost no significant problems but no significant cooperation. Investment in education through the Embassy in Vientiane held through several programs in order to increase human resources to encourage countries Laos Laos out of the Least Developed Country status in 2020`

The purpose of this research is to find out more about the diplomacy Embassy in Vientiane in the field of education in 2010-2016 influence on the rising and increasingly closer bilateral relations between Indonesia and Laos. While the benefit or usefulness of this study theoretically, this study is expected to be useful for To broaden knowledge about the various aspects of the interrelated fields of bilateral cooperation between Indonesia and Laos in particular on the role of the Indonesian Embassy in Vientiane in the field of education.

Qualitative research methods explorative and descriptive qualitative research method itself is more emphasis on the search for meaning behind the empirical reality and social reality that a deep understanding of social reality can be achieved. At the end of the qualitative research into more easily understood as a method in which data can be in the form of statements and any data generated in the form of descriptive data on the subject studied, namely the words both written and oral. In practice, it is not limited to the collection and compilation of data, but it also includes analysis of the interpretation of the data of Indonesian foreign policy in bilateral relations between Indonesia and Laos through diplomacy Embassy in Vientiane.

The results of this study may be the subject of study in the study of Indonesia has a moral responsibility to Laos as part of the ASEAN member countries, which of course Indonesia should be more involved in improving the quality of Laos in particular improving the quality of human resources especially Indonesia bears as a big country in ASEAN.

Keywords: Bilateral Rlations, Embassy of Indonesia in Vientiane, Diplomacy, and Education

RINGKESAN

Hubungan bilateral antawis Indonesia sarta Republik Demokrat Rahayat Laos kabentuk saprak terjalinnya bubuka diplomatik kadua nagara anu lumangsung dina 30 Agustus warsih 1957 widang sarta ampir teu aya masalah anu hartina nanging teu aya kerjasama anu signifikan. Investasi di widang atikan ngaliwatan KBRI Vientiane di adakan ngaliwatan sababaraha program dina raraga kanaekan asal tanagi jalmi nagara Laos kanggo nyorong Laos kajabi ti status *Least Developed Country* dina warsih 2020.

Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu teh Kanggo terang leuwih jero ngeunaan diplomasi KBRI Vientiane dina widang atikan dina warsih 2010-2016 pangaruh na ka meningkatnya sarta beuki reukeut na hubungan bilateral antawis Indonesia-Laos. Sedengkeun mangpaat atawa pamakean panalungtikan ieu sacara teoritis,panalungtikan ieu dipambrih kapake kanggo Kanggo nambahan wawasan kauninga ngeunaan sagala rupa aspek anu silih patula-patali dina widang kerjasama bilateral antawis Indonesia-Laos hususna ngeunaan peran Kedutaan Ageung Republik Indonesia di Vientiane dina widang atikan.   
 Padika panalungtikan Kualitatif eksploratif sarta deskriptif Padika panalungtikan kualitatif sorangan langkung menekankeun aspek paneangan hartos dibalik kanyataan empiris sarta realitas sosial anu aya ku kituna pamahaman anu mendalam bade realitas sosial kasebat tiasa kahontal. Dina ahirna panalungtikan kualitatif barobah kaayaan langkung gampil dipahaman minangka padika di manten data na tiasa mangrupi parnyataan-parnyataan sarta data anu dihasilkeun oge mangrupi data deskriptif ngeunaan jejer anu ditalungtik,yaktos sanggem-sanggem boh ditulis atawa lisan. Dina praktekna,henteu sebatas pengumpulan sarta penyusunan data,kalah ngawengku oge analisis ti interpretasi data-data kawijakan jabi nagari Indonesia dina hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Laos ngaliwatan diplomasi KBRI Vientiane.

Kenging ti panalungtikan ieu tiasa barobah kaayaan bahan kajian dina mempelajari Indonesia ngabogaan tanggel walon moril ka Laos minangka haturan ti nagara anggota ASEAN,anu tinangtu Indonesia kedah langkung berperan dina kanaekan kualitas nagara Laos hususna kanaekan kualitas asal tanagi jalmi leuwih Indonesia menyandang minangka nagara ageing di ASEAN.   
  
Sanggem Kunci: Hubungan Bilateral, KBRI Vientiane,Diplomasi,sarta Atikan