# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana program kerjasama perbatasan antara Indonesia-Malaysia dalam penentuan batas dan pembagian wilayah teritorial dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan wilayah melalui pembangunan infrastruktur tersedianya sarana prasarana, fasilitas publik dan telekomunikasi guna mendukung eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis memiliki tiga landasan berfikir untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan, diantaranya: teori kedaulatan negara menurut perjanjian Whestpalia yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara adalah batas teritorial yang tidak dapat dilanggar oleh negara lain. Negara yang terbentuk, pada dasarnya memiliki hak untuk mengatur dan mengelola apapun yang terdapat didalamnya, termasuk sumber daya alam dan manusia ; Teori Kepentingan Nasional menurut Thomas Hobbesmenjelaskan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan bernegara. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi; Suradinata menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Penjelasan dalam pembahasan mengenai hal tersebut akan dibagi tiga pembahasan. Pertama adalah pembahasan mengenai proses dan pencapaian dari program kerja sama perbatasan dalam penentuan patok dan pembagian wilayah teritorial. Kedua adalah pembahasan mengenai komitmen dan konsistensi dalam menjaga kedaulatan. Ketiga adalah pembahasan mengenai evaluasi pembangunan yang meliputi tantangan dan hambatan yang bersifat internal maupun eksternal.

**Kata kunci:** Indonesia, Malaysia, *Joint Indonesia-Malaysia* *Boundary Committee*, Perbatasan, Kedaulatan

# ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain how the Indonesia-Malaysia border cooperation program in determining boundaries and territorial division in order to safeguard and maintain territorial integrity through infrastructure development, the availability of infrastructure, public facilities and telecommunications to support the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

*In this study the authors have three basic thinking to answer the research questions that the authors ask, including: theory of state sovereignty according to the Whestpalia agreement which explains that state sovereignty is a territorial boundary that cannot be violated by other countries. The state formed basically has the right to regulate and manage whatever is contained therein, including natural and human resources; The National Interest Theory according to Thomas Hobbes explains that the state is seen as a protector of the region, population, and a unique and valuable way of life. This is because the state is essential for the life of the state. Without the state in guaranteeing tools or security conditions or in promoting welfare, people's lives will be limited; Suradinata explained that the Archipelago Insight is the perspective and attitude of the Indonesian people to know themselves and their geographical forms based on the Pancasila and the 1945 Constitution. In its implementation, the archipelago insight prioritizes regional unity and values ​​diversity to achieve national goals.*

*Explanation in the discussion on this subject will be divided into three discussions. The first is a discussion of the process and achievements of the border cooperation program in determining benchmarks and territorial division. Second is a discussion of commitment and consistency in maintaining sovereignty. Third is a discussion of development evaluation which includes internal and external challenges and obstacles.*

***Keywords:*** *Indonesia, Malaysia, Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee, Border, Sovereignty*

# RINGKESAN

Tujuan panaliten ieu nyaéta pikeun ngajelaskeun kumaha program kerjasama wates Indonesia-Malaysia dina nangtukeun wates sareng divisi wilayah dina raraga ngajagaan sareng ngajaga integritas teritorial ngaliwatan pangwangunan infrastruktur, kasadiaan infrastruktur, fasilitas umum sareng telekomunikasi pikeun ngadukung eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dina panelitian ieu panulis ngagaduhan tilu pamikiran dasar pikeun ngajawab patarosan panipuan anu diusulkeun para pangarang, kalebet: téori kedaulatan nagara numutkeun perjanjian Whestpalia anu ngécéskeun yén kedaulatan nagara mangrupikeun wates teritorial anu henteu tiasa dilanggar nagara-nagara sanés. Kaayaan anu kabentukna dasarna ngagaduhan hak ngatur sareng ngatur naon waé anu aya, kalebet sumber daya alam sareng manusa; Teori Kepentingan Nasional numutkeun Thomas Hobbes ngécéskeun yén nagara éta katelah panyalindungan daérah, populasi, sareng cara hirup anu unik sareng berharga. Ieu kusabab kaayaan pentingna pikeun kahirupan nagara. Tanpa kaayaan ngajamin alat atanapi kaayaan kaamanan atanapi dina ngamajukeun karaharjaan, kahirupan masarakat bakal dibatesan; Suradinata ngajelaskeun yén Kepulauan Nusantara nyaéta perspektif sareng sikep masarakat Indonésia pikeun ngenalkeun diri sareng bentuk geografisna dumasar kana Pancasila sareng UUD 1945. Dina palaksanaanna, wawasan Nusantara ngamajukeun perpaduan régional sareng ajén kabébasan pikeun ngahontal cita nasional.

Penjelasan dina diskusi ngeunaan ieu matéri bakal dibagi jadi tilu diskusi. Nu kahiji nyaéta sawala ngeunaan prosés sareng prestasi program kerjasama wates dina nangtukeun tolok ukur sareng divisi wilayah. Kadua nyaéta diskusi komitmen sareng konsistensi dina ngajaga kedaulatan. Katilu nyaéta diskusi evaluasi pangembangan anu ngawengku tantangan internal sareng eksternal sareng halangan.

**Kecap Konci: :** Indonésia, Malaysia, *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee*, Batesan, Kadaulatan.