**ABSTRAK**

Sengketa perbatasan yang telah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia merupakan sengketa yang sudah lama dimulai dan belum menemukan kesepakatan bersama tentang 9 sektor wilayah yang masih berstatus *Outstanding Boundary Problem* (OBP) atau wilayah yang masih dipermasalahkan tentang batas – batasnya yang ada di Pulau Kalimantan. Pada penelitian ini, penelitimemilih satu lokasi yang akan diteliti yaitupada sektor timur OBP di sungai Simantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Kalimantan Utara. Dimana dalam proses negosiasi menuju kesepakatan bersama tentang garis batas wilayah antara kedua negara telah dilakukan dengan cara diplomasi yang kemudian dibentuk suatu pertemuan *Joint Working Group* yang bersifat bilateral khusus untuk membahas masalah – masalah garis batas diwilayah Kalimantan – Malaysia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan tentang upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia dalam menyelesaikan OBP di sungai Simantipal, serta memahami bagaimana permasalahan perbatasan yang sebenarnya terjadi di pulau Kalimantan tersebut yang penyelesaiannya tergolong memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya dibidang Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Serta untuk para pembuat keputusan terutama di Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dan historis, dengan menganalisis data-data atau informasi terdahulu dan relevansinya dengan data – data yang terbaru dan kemudian di deskripsikan atau dijelaskan dengan cara mengumpulkan, menyusundan menginterpretasikan data. Dalam hal ini yaitu perkembangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia terkait penyelesaian OBP di sungai Simantipal.

Kemudian untuk hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia untuk menetapkan batas – batas yang jelas antara kedua negara ini, masih belum menemukan kesepakatan yang bersifat permanen/terikat antar kedua negara,dikarenakan adanya perbedaan interpretasi peta yang di buat dari perjanjian Belanda – Inggris antara Indonesia dan Malaysia yang menjadikan proses negosiasi ini menjadi makin kompleks.Dari pembentukan awal forum *Joint Working Group* tahun 2010 sampai dengan saat ini,pihak Malaysia masih mempermasalahkan wilayah OBP sungai Simantipal, walaupun tim teknis dari kedua negara sudah melakukan pengukuran dilapangan yang disesuaikan dengan *Agreement* 1915 yang menjadi landasan hukum penyelesaian di sungai Simantipal, mendapati kesamaan kondisi bentang alam yang berarti wilayah tesebut adalah bagian dari teritorial Indonesia.

Kata Kunci : *Sengketa Perbatasan, Indonesia, Malaysia, Outstanding Boundary Problem, Sungai Simantipal, Diplomasi, Joint Working Group.*

**ABSTRACT**

*The border disputes that has occurred between Indonesia and Malaysia is a disputes that has long been initiated and yet to find a final agreement on the 9 sectors of the territory that are still Outstanding Boundary Problem (OBP) on the island of Borneo.*.*In this study, the researchers chose a location that will be examined in the eastern sector of the OBP on the river Simantipal, Lumbis Ogong District, North Borneo. Where in the process of negotiations towards a mutual agreement about the border region between the two countries has been done by way of diplomacy which then formed a Joint Working Group meetings whichspecifically to discuss borderline issues in the region of Kalimantan - Malaysia.*

*As for the purpose of this research is to undertand and describe about the efforts of diplomacy conducted by Indonesia against Malaysia in resolving the OBP on the river Simantipal, as well as understanding how the border problems actually occurs in the Borneo island which belongs to the settlement takes quite a long time.While the benefits of this research are expected to be useful for adding insight into the development of international relations especially in the field of diplomacy and international cooperation.As well as for decision makers especially in Indonesia in maintaining the sovereignty of Indonesia.*

*The method in dealing with this research is a descriptive and historical method, by analyzing the previous data or information and its relevance to the latest data and then happened to be described or explained by collecting, compiling and interpreting data. In this case is the development of diplomacy by Indonesia against Malaysia related to action about OBP in the Simantipal river.*

*The result of this research is diplomacy by Indonesia against Malaysia to set clear boundaries between the two countries, still have not found a final agreement between the two countries, due to the different interpretations of maps made from the Dutch-British agreement between Indonesia and Malaysia made the negotiation process even more complex. From the initial formation of the Joint Working Group forum in 2010 to the present time, the Malaysian side still questioned about OBP area in the Simantipal River, although the technical teams from the both countries have made field measurements which was adjusted to Agreement 1915 which became the basis of the settlement law in Simantipal River, found the similarity of landscape condition which means that the region is part of Indonesian territory.*

*Key Words* : *Boundaries dispute, Indonesia, Malaysia, Outstanding Boundary Problem, Simantipal river, Diplomacy, Joint Working Group.*

**ABSTRAK**

Sengketa wates anu lumangsung antara Indonesia sarta Malaysia mangrupakeun sengketa nu geus lila dimimitian tur boga acan pikeun manggihan hiji perjangjian umum on 9 sektor wewengkon anu masih *Outstanding Boundary Problem* (OBP) atawa wewengkon anu masih sual ngeunaan wates - wates nu aya di pulo Kalimantan. Dina ulikan ieu, peneliti milih lokasi nu bakal nalungtik anu di séktor wétan OBP di walungan Simantipal, Kacamatan Lumbis Ogong, Kalimantan kaler . Dimana dina prosés negosiasi nuju kontrak umum dina garis wates wewengkon antara dua nagara geus dipigawé ku cara diplomasi anu lajeng ngawangun hiji pasamoan *Joint Working Group* bilateral nu husus ngabahas masalah - masalah wewengkon wates Kalimantan - Malaysia.

Tujuan pangajaran ieu keur nangtukeun, assess sarta nerangkeun usaha diplomatik undertaken ku Indonesia ngalawan Malaysia kumplit Simantipal OBP di walungan, kitu ogé ngartos kumaha isu wates estu lumangsung di pulo Kalimantan nu resolusi pertained nyandak rada lila. Sedengkeun mangpaat tina ieu panalungtikan téh dipiharep bisa mangpaat pikeun ngalegaan ngembangkeun hususna dina widang International Hubungan diplomasi sarta Kerjasama International. Kitu ogé jeung putusan-makers, hususna di Indonesia dina ngajaga kadaulatan NKRI teh.

Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif jeung sajarah, ku analisa data atawa informasi saméméhna tur relevansi -na pikeun data - data panganyarna lajeng digambarkeun atanapi dipedar kumaha kumpulkeun, collate jeung napsirkeun data. Dina hal ieu ngembangkeun diplomasi ku Indonesia ngalawan Malaysia ngeunaan parantosan of OBP di walungan Simantipal.

Lajeng kana hasil ulikan ieu bisa disimpulkan yén diplomasi ku Indonesia ngalawan Malaysia pikeun nyetel wates - a wates jelas antara dua nagara, masih teu kapanggih hiji perjangjian on permanén / kabeungkeut antara dua nagara, kusabab béda dina interpretasi tina peta nu dijieun tina pajangjian Walanda - Britania antara Indonésia sarta Malaysia yén sangkan hungkul geus jadi formasi awal beuki kompleks.Dari sahiji *Joint Working Group* taun 2010 dugi kiwari, nu sisi Malaysia walungan anu masih questioning wilayah Simantipal OBP, sanajan tim téknis ti duanana nagara geus ngalakukeun ukuran di sawah diadaptasi kana 1915 pasatujuan nu jadi padumukan yayasan légal dina walungan Simantipal, kapanggih kaayaan sarupa hartosna landscapes tesebut wilayah mangrupa bagian ti wewengkon Indonésia.

Sanggem Konci : Sengketa wates, Indonesia, Malaysia, *Outstanding Boundary Problem*, Walungan Simantipal, diplomasi, *Joint Working Group*