# ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang diplomaso Indonesia dalam menggapi tuduhan pelanggaran HAM yang di lakukan pemerintah di wilayah papua dan papua barat, studi kasus pelanggaran HAM di wilayah papua dan papua barat.

**Melanesian Spearhead Group** (**MSG**) adalah organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di melenesia, yaitu fiji, papua nugini, kepulauan solomon, dan vanuatu, serta dari kaledonia baru. Pada bulan Juni 2015, indonesia diterima sebagai anggota rekan.

Grup ini didirikan sebagai perkumpulan politik pada tahun 1986. Tanggal 23 Maret 2007, para anggotanya menandatangani *Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* dan meresmikannya di bawah hukum internasional. Grup ini bermarkas di port villa, Vanuatu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi Indonesia dalam menanggapi tuduhan pelanggaran HAM di wilayah papua dan papua barat oleh MSG pada sidang pbb ke 71 dan 72.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripif analitis, metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengklarifikasi tuduhan pelanggaran HAM secara fakta dan actual, dengan metode ini, data yang di kumpulkan dan diolah kemudian di analis berdasarkan teori-teori yang berlaku untuk memberi gambaran bagaimana tuduhan pelanggarn HAM oleh MSG yang di lakukan Indonesia di wilayah papua dan papua barat,

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tuduhan pelanggaran HAM oleh MSG adalah sebuah intervensi negara asing pada territorial Indonesia dan mengancam kedaulatan Indonesia, maka melalui diplomasilah Indonesia bias untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut mempunyai maksud politik.

**Kata kunci: pelanggaran HAM di wilayah papua dan papua barat**

# *ABSTRACT*

*This research was conducted to discuss Indonesian diplomaso in handling accusations of human rights violations committed by the government in Papua and West Papua, a study of cases of human rights violations in Papua and West Papua.*

*The Melanesian Spearhead Group (MSG) is an international organization consisting of four countries in Melenesia, namely Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu, as well as from New Caledonia. In June 2015, Indonesia was accepted as a partner.This group was established as a political association in 1986. On March 23, 2007, its members signed an Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group and formalized it under international law. This group is based in port villa, Vanuatu. The purpose of this study was to find out how Indonesian diplomacy responded to allegations of human rights violations in Papua and West Papua by the MSG at the 71st and 72nd UN sessions.*

*The method used in this study is analytical descriptive method, a method that aims to describe, analyze and clarify allegations of human rights violations in fact and actual, with this method, the data collected and processed later in the analyst based on the theories that apply to give a description of how human rights violations are committed by Indonesian MSGs in Papua and West Papua,*

*The results of this study indicate that the accusation of human rights violations by the MSG is an intervention by foreign countries in Indonesian territories and threatens Indonesian sovereignty, so through Indonesian diplomacy it is biased to prove that these allegations have political intentions.*

***Keywords: human rights violations in Papua and West Papua***

# ABSTRAK

Panalungtikan ieu dipigawe kanggo ngabahas ngeunaan diplomaso Indonesia dina menggapi tuduhan palanggaran HAM anu di pigawe pamarentah di wilayah papua sarta papua kulon, studi perkawis palanggaran HAM di wilayah papua sarta papua kulon. Melanesian Spearhead Group (MSG) nyaeta organisasi internasional anu diwangun ti opat nagara di melenesia, yaktos fiji, papua nugini,kapuloan solomon,sarta vanuatu,sarta ti kaledonia anyar. Dina sasih Juni 2015, indonesia ditarima minangka anggota rencang.

Grup ieu didirikeun minangka perkumpulan pulitik dina warsih 1986. Ping 23 Maret 2007, para anggotana nandatanganan Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group sarta meresmikannya handap hukum internasional. Grup ieu bermarkas di port villa, Vanuatu. Tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo terang kumaha diplomasi Indonesia dina nanggepan tuduhan palanggaran HAM di wilayah papua sarta papua kulon ku MSG dina sidang pbb ka 71 sarta 72.

Padika anu di anggo dina panalungtikan ieu teh padika deskripif analitis, padika anu boga tujuan kanggo ngagambarkeun, menganalisis sarta mengklarifikasi tuduhan palanggaran HAM sacara fakta sarta actual, kalawan padika ieu, data anu di kumpulkeun sarta dikokolakeun saterusna di analis dumasar teori-teori anu lumangsung kanggo masihan gambaran kumaha tuduhan pelanggarn HAM ku MSG anu di pigawe Indonesia di wilayah papua sarta papua kulon.

Kenging panalungtikan ieu menunjukeun yen tuduhan palanggaran HAM ku MSG nyaeta hiji intervensi nagara sejen dina territorial Indonesia sarta ngancem kadaulatan Indonesia, mangka ngaliwatan diplomasilah Indonesia bias kanggo ngabuktoskeun yen tuduhan kasebat ngagaduhan maksad pulitik.   
  
**Sanggem kunci: palanggaran HAM di wilayah papua sarta papua kulon**