ABSTRAK

 Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatakan wilayah terutama dalam perbatasan daratnya, membuat memudahkan akses jual beli yang terjadi antara masyarakat di perbatasan.terutama dalam perdagangan hingga peredaran narkoba yang terjadi diwilayah perbatasan seperti diwilayah Entikong-Sarawak, kedua wilayah ini sangat rentan dalam hal transaksi narkoba baik itu pembelian hingga pengiriminan narkoba. Peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia ini tidak hanya dari perbatasan perairan saja, tetapi juga dari jalur darat hingga udara. Selain itu para kalter narkoba tidak hanya melewati jalur resmi penerbangan dan pelabuhan saja, tapi para pengedar narkoba yang masuk dari Malaysia juga dapat memanfaatka jalur tidak resmi diperbatasan darat dan perairan antara Indonesia dan Malaysia yang minim akan penjagaan.

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani peredaran narkoba di perbatasan, terutama di perbatasan Entikong dan Sarawak yang mana diwilayah tersebut yang paling sering terjadinya penyelundupan narkoba baik itu dititipkan melalui kurir, ataupun yang langsung dibawa sendiri oleh pengedar. Dengan merubah bentuk kemasan narkoba tersebut menjadi bentuk atau disimpan ditempat lain, yang dapat mengecoh petugas di imigrasi. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hubungan internasional. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembuat keputusan, terutama pemerintah pusat dan daerah kedua negara, dalam menyikapi peredaran serta perdagangan narkoba yang terjadi di perbatasan kedua negara, karena hal tersebut akan mengancam nyawa generasi emas kedua negara.

 Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya kerjasama kedua pemerintah yang selalu dibahas dalam 1 tahun sekali di forum *General Border Committee* dan kerjasama antara Lembaga-lembaga instansi kedua negara seperti BNN,Bea Cukai,Polisi, dan PDRM diharapkan dapat membantu memberantas serta mengurangi tingkat peredaran dan penjualan narkoba yang terjadi diwilayah perbatasan kedua negara baik itu dijalur laut, udara, hingga darat. Terdapat keberhasilan setelah Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama dalam memberantas peredaran narkoba seperti pada tahun 2014, PDRM Kuching berhasil meringkus dua perwira Polisi Indonesia terkait narkoba, yang dalam permasalahan ini koordinasi yang dilakukan POLRI melalui Polda Kalimantan Barat dengan PDRM Malaysia.

 Kerjasama antara Indonesia-Malaysia ini dinilai penting karena letak wilayah kedua negara yang sangat berdekatan. Serta kedua negara mempunyai garis pantai yang Panjang hal ini berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu pintu masuk penyeludupan narkoba. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan dalam pemberantasan narkoba oleh kedua negara dengan melibatkan berbagai banyak pihak, namun masih banyak terdapat kendala-kendala yang menjadi penghalang dalam kerjasama antara kedua negara ini untuk dapat meminimalisir tingkat peredaran dan perdagangan narkoba yang terjadi di jalur-jalur parbatasan, baik itu jalur perbatasan yang resmi ataupun yang tidak resmi sekalipun.

Kata Kunci : Kerjasama Indonesia-Malaysia, perdagangan narkoba, perbatasan.

ABSTRACT

Indonesia and Malaysia have close ties especially in their land borders, making it easier to access buying and selling that occurs between communities on the border. Especially in trade to drug trafficking that occurs in border areas such as the Entikong-Sarawak region. purchase until delivery of drugs. The circulation of drugs that enter from Malaysia is not only from the waters border, but also from land to air lines. In addition, drug traffickers not only pass through the official flight routes and ports, but drug traffickers entering from Malaysia can also take advantage of unofficial lanes on the land and water borders between Indonesia and Malaysia which have minimal security.

The research of this study is to find out, explore and describe the cooperation carried out by the governments of Indonesia and Malaysia in dealing with drug trafficking on the border, especially on the Entikong and Sarawak borders, where the drug smuggling is most often deposited by couriers or which is directly taken by the dealer. By changing the form of drug packaging into a form or stored in another place, which can trick the officers at immigration. This research is expected to be useful to increase the repertoire of the development of international relations science. Furthermore, practically, this research is expected to be useful and useful for decision makers, especially the central and regional governments of the two countries, in addressing drug trafficking and trafficking that occurs on the borders of the two countries, because it will threaten the lives of the two generations.

The results of this study are with the cooperation of the two governments which are always discussed in once a year in the General Border Committee forum and cooperation between the institutions of the two countries such as the National Narcotics Agency, Customs, Police and PDRM are expected to help eradicate and reduce circulation and Drug sales that occur in the border areas of the two countries, both in the sea, air, and land. There were successes after Indonesia and Malaysia collaborated in combating drug trafficking as in 2014, Kuching PDRM succeeded in capturing two Indonesian Police officers related to drugs, which in this matter coordinated the POLRI through the West Kalimantan Regional Police with Malaysian PDRM.

The collaboration between Indonesia and Malaysia is considered important because the location of the two countries is very close. As well as the two countries have a long coastline, this has the potential to serve as one of the entry points for drug smuggling. Although various prevention efforts have been carried out in the eradication of drugs by the two countries by involving various parties, there are still many obstacles that become obstacles in cooperation between the two countries to be able to minimize the level of drug trafficking and trafficking that occurs in border lanes, whether it's official or unofficial border lines

Keywords: Indonesia-Malaysia cooperation, drug trade, borders.

ABSTRAK

Indonésia sarta Malaysia gaduh wilayah wates kedekatakan, utamana dina taneuh na, sahingga dibeuli jeung ngajual aksés gampang antara desa di perbatasan.terutama dina perdagangan keur trafficking ubar kajadian samping tina wates salaku wewengkon Entikong- Sarawak, duanana wewengkon anu pohara rentan tina segi boh transaksi narkoba mésér nepi ka pengiriminan narkoba. Trafficking ubar datang ti Malaysia henteu ukur tina cai wates, tapi ogé tina taneuh pikeun hawa. Di sagigireun tamba Kalter teu ngan ngaliwatan saluran resmi tur harbors ngalayang nyalira, tapi dealers ubar datang ti Malaysia oge bisa memanfaatka saluran resmi wates terestrial jeung laut antara Indonésia sarta Malaysia nu bakal minimal pangropéa.

Tujuan pangajaran ieu pikeun nalungtik, neuleuman jeung nerangkeun kerjasama undertaken ku pamaréntah Indonésia sarta Malaysia di kaayaan trafficking ubar di wates, utamana dina wates Entikong na Sarawak mana wewengkon anu kajadian paling sering di nyalurkeun ubar naha éta anu disimpen ku kurir, atawa anu geuwat dicokot ku dealer nu. Ku cara ngarobah bentuk bungkusan tamba kana formulir atawa disimpen nguap, anu tiasa outwit perwira di imigrasi. Ieu panalungtikan téh dipiharep aya mangpaat pikeun nambahkeun kana repertoire tina ngembangkeun hubungan internasional. Saterusna, praktis, ieu panalungtikan bisa jadi mangpaat tur aya mangpaatna pikeun makers putusan, utamana pamaréntah puseur jeung lokal boh nagara, dina alamat trafficking na trafficking ubar anu lumangsung dina wates antara dua nagara, sabab bakal ngancem nyawa generasi emas tina dua nagara.

Hasil tina ulikan ieu anu jeung gawé babarengan duanana pamaréntah anu salawasna dibahas dina sataun sakali dina Komite Border Umum forum na kerjasama antara tarjamahan lembaga boh nagara kawas BNN, Adat istiadat, Pulisi, jeung PDRM diperkirakeun mantuan ngempur jeung ngurangan laju sirkulasi jeung jualan obat anu lumangsung di wewengkon boh wates sabuk laut, angin, ka taneuh. Aya kasuksésan sanggeus Indonésia sarta Malaysia nepi ka cooperate di combating trafficking ubar saperti dina 2014, PDRM Kuching geus junun ditéwak dua aparat kapulisian Indonesian nu patali ubar, anu dina soal ieu koordinasi di Polda Kalimantan Barat ngaliwatan Polda kalawan PDRM Malaysia.

Gawé babarengan antara Indonésia sarta Malaysia dianggap penting lantaran lokasi wewengkon antara dua nagara pisan nutup babarengan. Kitu oge dua nagara gaduh coastlines panjang kalayan potensi ngawula salaku nyalurkeun ubar gateway. Sanajan sagala rupa usaha pencegahan geus dilakukeun dina tarung ngalawan ubar ku duanana nagara jeung involvement rupa kavling pihak, tapi aya kénéh loba halangan anu halangan pikeun gawé babarengan antara dua nagara guna ngaleutikan tingkat trafficking na trafficking ubar anu lumangsung di jalur parbatasan, jadi eta wates di resmi atawa teu resmi leuwih tiheula.

Konci: Indonesia-Malaysia kerjasama, trafficking ubar, wates.