ABSTRAK

Bertambahnya penduduk Indonesia membuat kebutuhan energy minyak yang ada di Indonesia juga ikut bertambah. Banyaknya permintaan dan minyak yang dihasilkan tidak bertambah, dikarnakan infrastruktur pengolahan minyak kurang memadai dan sudah menua. Indonesia mulai bekerjasama dengan Arab Saudi dengan investasinya untuk pembangunan infrastruktur di indonesia salah satunya infrastruktur pengolahan minyak. Kerjasama internasional di era globalisasi ini sangat penting. Pentingnya kerjasama internasional membuat Negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini melakukan hal tersebut.

Kerjasama ini dilakukan untuk meng-*upgrade* dan memperbesar kapasitas kilang minyak, sehingga minyak yang dihasilkan lebih banyak dan bisa mencukupi kebutuhan minyak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana investasi dan kerjasama internasional Indonesia – Arab Saudi dalam meningkatkan infrastruktur pengolahan minyak dan memperbesar kapasitas kilang minyak di Indonesia.

Analisis ini menggunakan teori kerjasamaInternasional, yakni kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh letak negara atau memiliki lingkup seluruh dunia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Sementara sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sumber tertulis.

Kesepakatan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana Adanya kerjasama ini infrastruktur kilang minyak indonesia meningkat dan bertambah kapasitasnya dari saat ini 348 ribu barel per hari (bph) menjadi 400 ribu bph. Proyek RDMP akan memberikan tambahan produksi pertamax sebanyak 40 ribu barel per hari, avtur 40 ribu barel per hari, solar sebanyak 60 ribu barel per hari, Aromatik sebesar 750 ton per hari, dan PolyPropylene sebesar 472 ton per hari Sehingga bila ditotal penghematannya mencapai USD15,6 juta dolar per hari.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, Investasi, Infrastruktur Kilang , *Refinery Development Master Plan*.

ABSTRAK

The increase of Indonesian population makes the need for oil energy in Indonesia also increases. The number of requests and oil produced is not increased, because oil processing infrastructure is less adequate and was old. Indonesia began to cooperate with Saudi Arabia its investment for infrastructure development in Indonesia one of them is oil processing infrastructure. International cooperation in this era of globalization is very important. The importance of international cooperation makes the countries or companies in the world do that.

This cooperation is done to upgrade and increase the capacity of oil refineries, so that the oil produced more and can meet the need of oil in Indonesia. This study aims to see how the investment and international cooperation of Indonesia - Saudi Arabia in improving the oil processing infrastructure and enlarge the capacity of oil refineries in Indonesia.

This analysis uses the theory of international cooperation, namely cooperation made by two or more countries that are not limited by the location of the country or have the scope of the whole world. The method used in this research is descriptive-analysis method. While the data source used is secondary data obtained in the form of a written source.

This agreement has been agreed by both parties, which is the cooperation of Indonesia oil refinery infrastructure capacity will be increased from the current 348 *Million Stirred Tank Barrel* to 400 *Million Stirred Tank Barrel*. The RDMP project will provide additional pertamax production of 40 *Million Stirred Tank Barrel*, avtur 40 *Million Stirred Tank Barrel*, diesel fuel of 60 *Million Stirred Tank Barrel*, Aromatic of 750 *Million Stirred Tank Barrel*, and Poly Propylene of 472 t*Million Stirred Tank Barrel* So when the total savings reaches USD 15,6 million dollars per day.

Keywords: International Cooperation, Investment, Refinery Infrastructure, Refinery Development Master Plan.

ABSTRAK

Nambihanana nu nyicingan Indonesia midamel kaperluan energi lisah anu aya di Indonesia oge ngiring nambahan. Lobana kahoyong sarta lisah anu dihasilkeun henteu nambahan,dikarnakeun infrastruktur pengolahan lisah kirang nyukupan sarta atos ngolotan. Indonesia mimiti migawe bareng kalawan Arab Saudi kalawan investasi na kanggo pangwangunan infrastruktur di indonesia salah sahijina infrastruktur pengolahan lisah.gawe babarengan internasional di era globalisasi ieu peryogi pisan. Pentingna kerjasama internasional midamel Nagara-nagara ataupun pausahaan-pausahaan anu aya di dunya ieu ngalakukeun perkawis kasebat.

lisah,ku kituna lisah anu dihasilkeun langkung seueur sarta tiasa nyekapkeun kaperluan lisah di Indonesia. Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo ningali kumaha investasi sarta kerjasama internasional Indonesia-Arab Saudi dina ngaronjatkeun infrastruktur pengolahan lisah sarta ngagedean kapasitas pabrik lisah di Indonesia.

Analisis ieu ngagunakeun teori kerjasama Internasional,nyaeta kerjasama anu dipigawe ku dua nagara atawa langkung anu henteu diwatesan ku lokasi nagara atawa ngabogaan wengkuan sakumna dunya. Padika anu dipigawe dina panalungtikan ieu teh padika deskriptif-analisis. Samentara asal data anu dipake nyaeta data sekunder anu ditampa dina wangun asal ditulis.

Kasapukan ieu atos disepakati ku kadua palih pihak , di manten Kitu kaayaanana kerjasama ieu infrastruktur pabrik lisah indonesia kapasitasna bade dironjatkeun ti ayeuna 348 rebu barel per dinten (bph) barobah kaayaan 400 rebu bph. Proyek RDMP bade mikeun tambahan produksi pertamax saloba 40 rebu barel per dinten,avtur 40 rebu barel per dinten,solar saloba 60 rebu barel per dinten,Aromatik sagede 750 ton per dinten,sarta Poly Propylene sagede 472 ton per dinten Ku kituna lamun ditotal penghematannya ngahontal USD 15,6 juta dolar per dinten.

Sanggem kunci: Kerjasama Internasional,Investasi,Infrastruktur Pabrik ,Refinery Development Master Plan.