**ABSTRAK**

Malaysia adalah negara tetangga terdekat yang membuka peluang kerja besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun ini negara Indonesia selalu menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri yang terbesar. Salah satu tujuan tenaga kerja ke luar negeri adalah Malaysia. Namun dalam proses pengirimannya, tidak semua tenaga kerja melalui jalur resmi (legal). Banyak hal yang menyebabkan TKI menjadi ilegal. Jumlah TKI ilegal yang semakin meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah Malaysia kewalahan, dan akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial, salah satunya pendeportasian TKI ilegal secara besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai upaya diplomasi agar pemerintah Malaysia mau menunda deportasi TKI ilegal. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: mampukah pemerintah Indonesia melancarkan diplomasinya terhadap pemerintah Malaysia untuk menunda deportasi? Lalu berapa lama waktu tenggang waktu penundaan deportasi tersebut, dan kemudahan-kemudahan apa saja yang diberikan Malaysia bagi TKI yang ingin kembali bekerja ke Malaysia secara legal?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan diplomasi-diplomasi yang dilancarkan pemerintah Indonesia agar pendeportasian TKI ilegal oleh pemerintah Malaysia dapat tertunda. Selanjutnya juga ingin mengetahui kaitan antara peranan deportasi dan penundaan deportasi. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya yang menyangkut politik luar negeri dan politik internasional. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para diplomat terutama Indonesia dan Malaysia, dalam menyelesaikan masalah tidak perlu dengan urat syaraf, dan lainny. Diplomasi merupakan masalah salah satu langkah yang tepat untuk menyelasaikan masalah.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif dan historis analisis, yaitu menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa tentang bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia terhadap penundaan deportasi TKI ilegal. Dengan adanya sikap pemerintah Indonesia melakukan diplomasi secara intens untuk menunda pemulangan TKI secara massal.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengetahui untuk mengahadapi kebijakan Malaysia yang mendeprotasi TKI ilegal secara masal, pemerintah Indonesia berusaha melakukan diplomasi secara instensif agar deportasi dapat ditunda, sehinga pemerintah Indonesia pun mampu memulangkan tki illegal kembali ke Indonesia secara bertahap. Adanya diplomasi puncak yaitu, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia, dan kunjungan perdana menteri Malaysia Abdullah badawi ke Indonesia, adanya diplomasi tingkat menteri antara menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI dan menteri sumber daya manusia Malaysia dan menteri hal ihwal dalam negeri Malaysia. Adanya penandatanganan Memorandum of Understanding mengenai tenaga kerja di seKtor formal dan informal. Kesimpulannya, dengan adanya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif maka pemerintah Malaysia memberikan tenggang waktu / penundaan deportasi TKI ilegal dan memberikan kemudahan bagi TKI yang ingin bekerja kembali di Malaysia secara legal.

***Kata Kunci : Diplomasi, Deportasi***

**ABSTRACT**

Malaysia is the closest neighborhood country to indonesia, which opens wide job vacancies to indonesian on the recent years, indonesia becomes one of the biggest distributor of labor force to foreign countries. However, on the process of distributing workers, not all of them are legal. There are many causes make the workers go with illegal way. The amount of illegal workers increase every years those make malaysia goverment overwhelm, and eventually come up with controversial policies, one of them are to deport the illegal workers massively. Indonesia goverment try to bargain and negotiate malaysia government to solve the problem for delaying the deport. The interested thing what the writer focus are : can indonesia goverment do the diplomacy with malaysia goverment to delay the deport?, then how longer and how much times is needed to delay the deport, and what accessibilities are given by the Malaysia goverment to the Indonesian workers who want to rework in malaysia legally?

This research intended to explore and discribe kinds of diplomacy used by indonesia goverment to delay the deport illegal workers in Malaysia. Further more, there’s something to understand the connection between the role and delay the deportation way. While the benefits of this research theoritically are going to add some khasanah in international relation issues as science, especially considering international politic issues. And then, this research hopefully is useful by the Indonesian and Malaysian diplomat to appropiate the diplomacy way to solve every problem among the countries.

Using the method of this research is a descriptive and hisotrical analysis which is describing analysing and explaining how run the diplomacy of indonesia goverment commits with malaysia goverment to delay the deport. commiting the diplomacy intensively hope to delay the deport of the ilegal workers.

According to the result of this research is to face the Malaysia policy which deporting the Indonesia illegal workers massively, indonesia goverment has tried to do some diplomacies intensively to delay the deport, that it might deport Indonesia ilegal workers gradually. The top of diplomacy, visiting Mr President Susilo Bambang Yudhoyono in Malaysia, and visiting prime minister malaysia badawi in Indonesia, the ministry meeting between Indonesia-Malaysia

**ABSTRAK**

Malaysia asup nagara paling deukeut anu ngabuka peluang pikeun pagawean anu gede keur masyarakat Indonesia. Sabaraha taun ieu nagara Indonesia osok jadi pangirim tanaga pagawe ka luar negeri anu gede. Salah sahiji tujuanna nyaeta Malaysia. Dina proses pangirimana, heunteu sakabeh tanaga pagawe make jalur anu resmi (sakuduna). Loba hal anu nyebabkeun tenaga kerja jadi ilegal. Jumlah ilegal nu ningkat tiap tahuna pikeun nyieun pamarintahan Malaysia kerepotan, anu akhirna ngaluarkeun kabijakan-kabijakan anu kontroversial, salasah hijina pendeportasian TKI ilegal gede-gedean. Pemerentahan Indonesia oge ngalakukeun upaya diplomatik sangkan pamarintah Malaysia nunda deportasian TKI ilegal. Hal ihwal anu jadi bahan pangalungkitan nya eta : sanggup ngaheunteunna pamarintah Indonesia ngalancarkeun diplomasina ka pamarintah Malaysia pikeun nunda deportasi? Sakumaha lila waktu nu diperlukeun keur nunda deportasi eta, jeung naon wae kemudahan-keumdahan anu dibere pemerintah Malaysia keur tki anu gawe deui ka Malaysia sacara ilegal?

Tujuanna ieu pangaluntikan nya eta pikeun nalaah jeung maparkeun diplomasi-diplomasi anu dilancarkeun pemerintah indonesia pikeun pendeportasian TKI ilegal ku pemerintah Malaysia ditunda. Salajeungna pikeun mikanyaho kaitan antara deportasi jeung penundaan deportasi. Nu jadi mangpaat tur kagunaan pangaluntikan ieu secara teoritis diharapkeun aya guna keur nambah hasanah pengembangan elmu hubungan internasional, khususna anu nyangkut politik luar negeri jeung politik internasional. Secara praktis, pangalungtikan ieu diharapkeun aya kagunaan tur mangpaat pikeun para diplomat terutama di indonesia jeung malaysia. Dina ngarengsekeun parsoalan anu nteu ngadunakeun urat syaraf. Diplomasi mangrupakeun salasah hiji langkah teupat pikeun ngeurengsekeun masalah.

Hasil tina panalungtikan nya eta pikeun ngahadapan kebijakan Malaysia anu ngadeportasikeun TKI ilegal sacara gede-gedean, pamarintahan indonesia pikeun nyieun usaha ngalakukeun diplomasi sacara intensif sangkan deportasi ditunda, sahingga pamarintahan Indonesia tiasa ngebalikkeun TKI ilegal ka Indonesia secara bertahap. Pancakna diplomasi nya eta Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ka Malaysia, jeung kunjungan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi ka Indonesia, ayeuna diplomasi tingkat Menteri Antara Hal Ihwal Dalam Negeri Malaysia. Ayana panandatanganan MoU ngeunaan tanaga pagawe dina bidang formal jeung bidang informal. Kesimpulanna, jeung ayana diplomasi anu dilakukeun Pamarintah Indonesia secara intensif, maka Pemerintahan Malaysia mikeun waktu pikeun penundaan deportasi TKI ilegal jeung mikeun kemudahan pikeun TKI anu balik gawe deui ti Malaysia secara ilegal.

***Kecap Kunci : Diplomasi, Deportasi***