# ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 membawa dampak yang sangat signifikan pada segala aspek, terutama pada sektor perekonomian, Indonesia membuat sebuah kebijakan luar negeri yaitu diplomasi ekonomi dan investasi yang bertujuan menarik perhatian negara-negara agar berkerjasama dan memiliki minat untuk berinvestasi di Indonesia, salah satu strategi yang diterapkan adalah Indonesia membentuk kerjasama dengan Uni Emirat Arab melalui Organisasi Kerjasama Islam yang menjadi wadah bagi kedua negara dalam bertemu dan membuka kesempatan dalam membentuk kerjasama antar negara dalam bidang perdagangan.

Pada karya tulis ini, penulis akan mengupas indikator-indikator penunjang terjadinya proses kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, khususnya tindakan Indonesia yang membentuk sebuah strategi dalam mempertahankan pasar ekspornya ke Uni Emirat Arab serta pengambilan keputusan dalam memanfaatkan statusnya sebagai negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, yang nantinya akan dijelaskan apa keuntungan Indonesia yang didapatkan sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam. Penulis meyakini indikator-indikator tersebut dapat menjelaskan terkait seberapa besar peluang keberhasilan strategi Indonesia dalam mempertahankan pasar ekspornya.

Organisasi Kerjasama Islam merupakan organisasi internasioanal terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam pengembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. Maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 di Kairo, Indonesia dan negara-negara anggota sepakat bahwa OKI harus menjadi kontributor utama bagi keamanan dan perdamaian dunia, pembangunan kerjasama ekonomi dalam aspek perdagangan kemakmuran global yang merata, serta pengembangan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Indonesia meyakini OKI dapat menjadi wadah yang tepat dalam pengembangan solidaritas antar negara muslim. Penulis mencoba menganalisis peran Indonesia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan di OKI dan dampak yang dapat dilihat secara langsung saat ini.

Upaya Indonesia dalam membentuk kerjasama perdagangan dengan Uni Emirat Arab melalui Organisasi Kerjasama Islam, dalam ruang lingkup Bilateral menjadi hal yang penting dalam memenuhi kepentingan nasional antara kedua negara serta mewujudkan tujuan dari OKI sebagai wadah yang tepat dalam mewujudkan kerjasama ekonomi kemakmuran global yang merata.

**Kata Kunci:** Indonesia, Kerjasama Perdagangan, Uni Emirat Arab, Organisasi Kerjasama Islam

# *ABSTRACT*

*The Covid-19 pandemic that hit the world at the end of 2019 had a very significant impact on all aspects, especially in the economic sector, Indonesia made a foreign policy, namely economic diplomacy and investment which aims to attract the attention of countries to cooperate and have an interest in investing. In Indonesia, one of the strategies implemented is for Indonesia to form cooperation with the United Arab Emirates through the Organization of Islamic Cooperation which is a forum for the two countries to meet and open opportunities in establishing cooperation between countries in the trade sector.*

*In this paper, the author will examine the supporting indicators of the process of trade cooperation between Indonesia and the United Arab Emirates, in particular Indonesia's actions to form a strategy in maintaining its export market to the United Arab Emirates and making decisions in utilizing its status as a member country of the Organization of Islamic Cooperation. which will explain what benefits Indonesia gets as a member of the Organization of Islamic Cooperation. The author believes that these indicators can explain how big the chances of success for Indonesia's strategy in maintaining its export market.*

*The Organization of Islamic Cooperation is the second largest international organization after the United Nations (UN). In its development, the OIC was transformed as an international organization that became a forum for cooperation in various political, economic, social, cultural, and knowledge fields among Muslim countries around the world. So at the 12th Summit (Summit) in Cairo, Indonesia and member countries liked that the OIC should be the main contributor to world security and peace, development cooperation in the aspect of equitable global prosperity, as well as the development of democracy and the development of basic human rights. . Indonesia believes that the OIC can become the right forum for developing solidarity between Muslim countries. The author tries to analyze the role of Indonesia in increasing trade cooperation in the OIC and the impact that can be seen directly at this time.*

*Indonesia's efforts in cooperating with the United Arab Emirates through the Organization of Islamic Cooperation, within the scope of Bilateral, are important in meeting the national interests between the two countries and realizing the goals of the OIC as the right forum in realizing equitable global economic prosperity cooperation.*

*Keywords: Indonesia, Trade Cooperation, United Arab Emirates, Organization of Islamic Cooperation*

# ABSTRAK

Pandemik Covid-19 anu melanda dunya ahir taun 2019 nimbulkeun dampak anu kacida gedéna dina sagala aspék hususna dina séktor ékonomi, Indonésia nyieun kawijakan luar nagri, nyaéta diplomasi ékonomi jeung investasi anu tujuanana pikeun narik perhatian nagara pikeun gawé bareng. sarta boga minat investasi.Di Indonésia, salasahiji stratégi anu dilaksanakeun nyaéta Indonésia ngawangun gawé bareng jeung Uni Emirat Arab ngaliwatan Organisasi Kerja Sama Islam anu mangrupa forum pikeun dua nagara papanggih jeung muka kasempetan dina ngawangun gawé babarengan antara nagara. dina séktor perdagangan.

Dina makalah ieu, panulis baris nalungtik indikator-indikator nu ngarojong prosés gawé babarengan dagang antara Indonésia jeung Uni Emirat Arab, hususna tindakan Indonésia pikeun ngawangun stratégi dina ngajaga pasar éksporna ka Uni Émirat Arab sarta nyieun kaputusan dina ngamangpaatkeun statusna. salaku nagara anggota Organisasi Koperasi Islam. , anu bakal ngajelaskeun naon mangpaatna Indonésia salaku anggota Organisasi Koperasi Islam. Nu nulis yakin yén indikator-indikator ieu bisa ngajelaskeun sabaraha gedé kasempetan kasuksesan strategi Indonésia dina ngajaga pasar ékspor.

Organisasi Kerjasama Islam nyaéta organisasi internasional panggedéna kadua sanggeus PBB (PBB). Dina kamekaranana, OKI ditransformasikeun salaku organisasi internasional anu jadi forum gawé babarengan dina sagala rupa widang politik, ékonomi, sosial, budaya, jeung pangaweruh di antara nagara-nagara Muslim di sakuliah dunya. Ku kituna dina KTT (KTT) ka-12 di Kairo, Indonésia jeung nagara-nagara anggota diaku yén OKI kudu jadi kontributor utama pikeun kaamanan jeung perdamaian dunya, gawé babarengan pangwangunan dina aspék kamakmuran global anu adil, ogé pangwangunan démokrasi jeung pangwangunan. HAM dasar.. Indonésia percaya yén OKI bisa jadi forum anu bener pikeun mekarkeun solidaritas antara nagara-nagara Muslim. Nu nulis nyoba nganalisis peran Indonésia dina ngaronjatkeun gawé babarengan dagang di OKI jeung dampak anu bisa ditempo langsung dina waktu ieu.

Usaha Indonésia gawé bareng jeung Uni Émirat Arab ngaliwatan Organisasi Kerja Sama Islam, dina lingkup Bilateral, penting dina minuhan kapentingan nasional antara dua nagara jeung ngawujudkeun tujuan OKI salaku forum katuhu dina ngawujudkeun adil kamakmuran ékonomi global. gawé babarengan.

**Kata Kunci**: Indonesia, Kerjasama Perdagangan, Uni Emirat Arab, Organisasi Kerjasama Islam