KERJASAMA SARAWAK DAN KALIMANTAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KOMUNIS, 1963-1974

(COOPERATION BETWEEN SARAWAK AND KALIMANTAN TO OVERCOME THE COMMUNIST THREAT, 1963-1974)

Emyzul Ismail* & Arba’iyah Mohd Noor
*First author
Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
(emyzul1975@gmail.com; arbaiyah@um.edu.my)
DOI: https://doi.org/10.22452/brj.vol13no1.2

Extended Abstract

Background: Sarawak, located in Malaysia and Kalimantan, in Indonesia are two twin regions of Borneo Island that depend on many aspects including political, economic, social and security. The position of the two border areas is crucial to keep an eye on in avoiding any issues that can give a significant impact on the socio-economic wellbeing. This statement provides a clear message that security aspects must be the government's main agenda in maintaining peace and prosperity. However, in the face of unprecedented security developments in either Sarawak or Kalimantan from 1963 to 1974, leaders from both regions saw the need for the synergy in restoring Sarawak's security due to communist threats to both areas. In ensuring this, Sarawak and Kalimantan believe that diplomatic relations need to be strengthened to facilitate cooperation and assistance when needed. To accomplish this purpose, this paper will describe the military collaboration between Sarawak and Kalimantan from 1963 to 1974. This period was chosen in view of the communist threat in both areas.

Communist ideology does not conform to the beliefs and lifestyles practised by Muslims around the world. In the context of Islamic teachings, this communist ideology is far from creed and should be rejected altogether because it claims that the Prophet Muhammad was nothing more than a fairy tale created in the eighth century by the command of an Arab Caliph. Regarding the Qur’an, the communists described its contents as a collection of religious clauses, divisions,
divisions and mixed laws. The Quran was later amended and supplemented gradually until the beginning of the eighth century and became what it is today. The Communist Encyclopedia notes that the Quran has been used by classes of Arab oppressors and reactionary Islamic religious figures as a weapon to deceive and suppress freedom fighters. It is clear here that the communists have attacked Islam by manipulating crucial facts about Islam, especially when it comes to matters of faith. Communists believe that the success of creating confusion concerning the above would benefit their cause in the spread of the ideology among the Malay Muslims in order to gain support. Unfortunately, the identity and thickness of the creed have made this tactic unsuccessful in attracting the majority of Muslims in Sarawak and Kalimantan in particular. This threatened was said to have persisted into the highlands of Borneo which threatens the socio-economic development of both areas. This alarming situation eventually led to the agreement of the Malaysian and Indonesian authorities to work together to eradicate communist elements.

Through discussions that were later translated into military cooperation, the communist threat in either Sarawak or Kalimantan was extinguished in 1974 despite the remaining communist remnants of ideology and continued their struggle in small groups. One of the factors that led to this threat was the desire of Sarawak's communist leaders and Indonesian supreme commanders to establish a communist government in both areas. An alarming situation arises when President Sukarno is said to be influenced by this ideology and threatens the peace and development of Sarawak's economy as a neighbour to Borneo. This paper analyses the role played by the Sarawak government in collaboration with the federal and Indonesian government to end communist violence in Sarawak and undermine the influence of the Indonesian Communist Party (PKI). The Sarawak government led by Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’kub took the initiative to eradicate communist threats to ensure the socio-economic development of the state and its neighbouring country, Borneo in Indonesia. Organisational changes and government restructuring had been an advantage to Sukarno in which it further strengthened his position as the supreme leader of the Indonesian National Armed Forces. PKI, on the other hand, gained strategic benefits since its causes and functions could be achieved via military training, weaponry supports and logistic. Sukarno had somehow supported PKI causes which led the Indonesian National Armed Forces to be sheerly concerned and kept monitoring the influence and growth of PKI. At the same time, President Suharto's U-turn policy saved the situation when he ordered the communist movement in Borneo to be buried. President Suharto's decision is indeed correct in maintaining the peace of both areas. In addition, various efforts have been made by both sides
to stabilise the country’s security, whether through military cooperation, psychology or through various consultations in this paper.

**Methodology:** This research has a qualitative method and uses libraries and archive resources as a reference source. To further analyse the writing of this paper, this study also uses primary sources such as the Dewan Rakyat Official Statement.

**Results:** The results show that military cooperation between Sarawak and Borneo has successfully curbed communist influence and power in both areas. This was evident when the 1974 Sri Aman Agreement between communist representatives and the state government in Sarawak was signed while President Suharto’s policy succeeded in clearing those who supported the communists.

**Conclusion:** The expose of this paper is expected to be an eye-opener for the younger generation to build political maturity to resolve the communist threat and restore peace as military cooperation between the two countries, Sarawak in Malaysia and Kalimantan in Indonesia. History in the face of these communist threats serves as a useful guide for any country’s leaders to be smarter and rationale before making any important decision. The expose of this paper is expected to be an eye-opener for the younger generation to build political maturity to resolve the communist threat and restore peace as military cooperation between the two countries, Sarawak in Malaysia and Kalimantan in Indonesia. History in the face of these communist threats serves as a useful guide for any country’s leaders to be smarter and rationale before making any critical decision.

**Keywords:** Sarawak, Kalimantan, communist, cooperation, role

**Abstrak**


Kata kunci: Sarawak, Kalimantan, komunis, kerjasama, peranan

Pendahuluan


Kajian Literatur


Buku Alli Kawi banyak membincangkan usaha Sarawak pada era kajian dalam menangani ancaman pengganas komunis sehingga termeterai Perjanjian Sri Aman pada tahun 1974 (Alli Kawi, 2009, hlm. 2). Beliau disifatkan


Metodologi


Komunis Menurut Pandangan Islam


Dalam konteks ajaran Islam, pegangan komunis ini ternyata jauh menyimpang dari pelaksana akidah dan wajib ditolak sepenuhnya kerana mendakwa Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada rekaan-rekaan dongeng yang diciptakan dalam abad kelapan dengan perintah seorang Khalifah Arab. Begitulah pandangan komunis mengenai Nabi Muhammad, agama Islam dan Al-Quran.


Analisis

Tahap Perkembangan Komunis Di Sarawak-Kalimantan


Dalam konteks perjuangan komunis di Sarawak, penglibatan Indonesia dalam hal ini boleh dibahagikan kepada dua tahap, iaitu tahap pertama berbentuk sokongan moral dan bantuan latihan ketenteraan kepada komunis semasa era Sukarno. Manakala tahap kedua pula menyaksikan polisi pusingan U pada era Suharto, iaitu perubahan polisi daripada memberikan latihan ketenteraan kepada menentang dan menghapuskan semua anasir komunis di Indonesia. Perlantikan Presiden Suharto pada 1 Julai 1966 menyaksikan presiden yang berideologikan liberal kapitalis tajaan Amerika Syarikat ini telah menarik balik kekuatan ketenteraan Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) di Brunei dan Pasukan

**Tahap Pertama: Zaman Sukarno**


Perlu ditegaskan di sini bahawa Indonesia pada mulanya bersikap amat positif dengan cadangan Tunku Abdul Rahman berhubung penubuhan Malaysia pada bulan Mei 1961. Hal ini boleh dibuktikan menerusi surat Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio kepada *New York Times* pada 13 November 1961 yang secara jelas menyokong cadangan ini: “On the contrary, we wish the Malayan Government well if it can succeed with this plan” (Mohd. Noor Abdullah, 1979). Secara moralnya, Indonesia telah menerima cadangan penubuhan Malaysia. Hal ini telah memberi semangat kepada Tunku Abdul Rahman untuk memastikan cadangan murni ini menjadi realiti. Tidak cukup dengan itu, tujuh hari selepas membuat kenyataan yang menggembirakan pemimpin kerajaan Tanah Melayu tersebut, Indonesia sekali lagi mengukuhkan pendirian positif mereka dengan membuat kenyataan “…we had no objection to such a merger, based upon thw will for freedom of the peoples concern” semasa Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) (Mohd. Noor Abdullah, 1979). Bukankah pernyataan di atas begitu jelas memperlihat sikap positif Indonesia berhubung penubuhan Malaysia?

penubuhan Malaysia adalah satu penjajahan cara baharu di Asia Tenggara, iaitu neokolonialisme: “The Indonesian people will certainly support the righteous, patriotic and just resistance of the people of Malaya, Singapore, Sarawak, Brunei and North Borneo against the efforts for the establishment of this Federation of Malaysia.” Mereka juga membuat tuduhan bahawa negara-negara Southeast Asia Treaty Organisation (SEATO) akan memperalatkan Malaysia untuk mengancam Indonesia (Mohd. Noor Abdullah, 1979).


Sebenarnya, Sukarno melihat operasi Ganyang Malaysia bukanlah bererti Indonesia memusuhi rakyat Melayu di Malaysia. Sebaliknya, perjuangan Sukarno lebih terarah untuk mengganyang Inggeris yang pada pandangan beliau akan menjadikan Malaysia sebagai boneka mereka. Malah, percaya bahawa konsep neokolonialis akan menjadikan Malaysia kekal terjajah turut menjadi faktor...


**Tahap Kedua: Polisi Pusingan-U Suharto**

Tahap kedua pula memperlihat polisi pusingan-U Indonesia. Taat dan akur dengan arahan Suharto, Panglima Komando Tempur IV/Mandau Brigadier Jeneral Tentera Nasional Indonesia (TNI) Wijono Soejono memerintahkan kepada TNKU dan gerila dari PGRS di Kalimantan Barat agar segera meletakkan senjata dan menyerah diri ke pos TNI dan Polisi Republik Indonesia (Polri) terdekat. Namun, arahan ini tidak dipatuhi sepenuhnya kerana tidak semua anggota TNKU dan PGRS yang menyerah diri. Maklumat yang diperoleh menunjukkan hanya 99 orang daripada 838 anggota TNKU dan PGRS yang menyerah diri. Kebanyakan yang menentang adalah dalam kalangan anggota...


Rentetan daripada perubahan sikap Indonesia daripada menyokong perjuangan komunis kepada situasi sebaliknya, Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’kub selaku Ketua Menteri Sarawak bersama para pegawainya telah memikirkan strategi terbaik dalam menghadapi Bong Kee Chok selaku Ketua PARAKU. Sebenarnya, terdapat pandangan penulis yang melihat kemunculan...

Faktor Perkembangan Komunisme di Sarawak dan Kalimantan


Peranan Sarawak Menangani Ancaman Komunis


kemakmuran yang diharapkan. Dalam masa yang sama, kegiatan pengganas komunis di samping propaganda Indonesia yang cuba mempengaruhi penduduk tempatan akan terbantut ekoran tekanan ekonomi yang semakin kurang dalam kalangan rakyat Sarawak. Malah, isu penyusupan orang-orang Indonesia boleh dikuangkan ekoran kejayaan kerajaan mengurangkan kadar pengangguran yang meruncing pada ketika itu (Berita Harian, 1964). Paparan ini menjadi saksi penting berhubung kesignifikan mengekang ancaman komunis demi meningkatkan pembangunan sosioekonomi Sarawak mahupun Kalimantan.


Pada masa “emergency” di Semenanjung ini dahulu, banyak dari kalangan orang-orang bumiputra di Sarawak telahpun bekerja sebagai "Than trackers" atau "perintis" apakala Pasukan Keselamatan dikehendaki melawan pihak komunis di Sarawak, banyak daripada mereka ini menawarkan diri untuk mempertahankan negara sebagai tentera biasa ataupun sebagai "border scout" dan sebagai anggota RELA. (*Penyata Rasmi Parlimen*, 23 Oktober 1978)

Kejayaan ini jelas menampakkan kesungguhan kerajaan dalam menghapuskan ancaman komunis di Sarawak.


Foto 1: Perletakan Senjata Oleh Pengganas Komunis Sarawak, 13 Disember 1973
(Sumber: Dewan Siswa, 2012).

Tidak cukup dengan itu, kerajaan Sarawak telah membuat tawaran dan gesaan kepada semua pengganas komunis yang berada di hutan supaya menyerah diri. Selaras dengan itu, kira-kira 50,000 helai risalah telah diedarkan di daerah Balai Ringin Bahagian Pertama Sarawak dalam masa beberapa hari. Antara lain dalam risalah tersebut tertera tandatangan ketua menteri Sarawak yang memberikan jaminan keselamatan dan pengampunan kepada pengganas komunis yang menyerah diri. Ho Wen atau Chai Ko Chim adalah antara sembilan bekas gerila yang juga merupakan ketua cawangan yang telah berbuat demikian.
Emyzul Ismail & Arba’iyah Mohd Noor

Beliau menyeru agar gerila-gerila Kalimantan Utara supaya ‘mengubah sikap’ dan menyerah diri (Berita Harian, 1973a).


Perkaitan Pandangan Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’kub Dengan Keselamatan Sarawak

Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’kub melihat bahawa pendekatan yang bijak perlu dilakukan untuk mencegah perkembangan fahaman komunis dalam kalangan rakyat. Pandangan beliau diterjemahkan melalui perlaksanaan projek-projek pembangunan kerana meyakini kejayaan projek akan memberi impak besar kepada rakyat. Hal ini demikian kerana apabila wujudnya pembangunan maka akan wujudlah keseimbangan ekonomi sekali gus menyamakan taraf sosial dan politik dalam kalangan rakyat. Untuk tujuan itu, beliau menggesa para pemimpin politik supaya mengambilkira pandangan daripada golongan intelek demi mengelakkan mereka cenderung dengan fahaman komunis sebaliknya menyokong pemerintah (Berita Harian, 1975).

Sehubungan dengan itu, usaha memantapkan ekonomi dilaksanakan dengan lebih giat dan terancang. Kejayaan Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) dan Sarawak Land Development Board (SLDB) dengan memeterai perjanjian kerjasama ekonomi dengan syarikat terkemuka Jepun, Toyo Menka Kaisha Ltd. of Japan dilihat sebagai satu usaha keras ke arah mencapai matlamat tersebut. Jurucakap rasmi Menka memberitahu hubungan kerjasama ini menunjukkan peningkatan perbelanjaan kepada 36 million yen ($288 juta) dengan
penguasaan 30% saham manakala 70% dikuasai oleh SEDC dan SLDB (*The Straits Times*, 1974). Kerjasama ini menjelaskan kesungguhan kerajaan negeri dalam usaha membina imej yang cukup baik di mata para pelabur asing berhubung kemakmuran Sarawak. Ternyata kerjasama ini turut membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Sarawak dan dalam masa yang sama berjaya mengelakkan mereka daripada terpengaruh dengan anasir-anasir subversif oleh pengganas komunis. Perkembangan ini terbukti menjadikan pengganas komunis seperti cacing kepanasan kerana kerajaan terus berusaha memahami semangat anggota komunis dengan apa cara sekalipun.


**Bukti Wujudnya Kerjasama Sarawak-Kalimantan Menangani Ancaman Komunis**

Pertukaran tampak kepimpinan Indonesia daripada Sukarno kepada Suharto jelas memberi kesan yang tidak sedikit kepada pergerakan komunis di Sarawak-Kalimantan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal penulisan, Suharto berperanan besar untuk memastikan ancaman komunis di Sarawak-Kalimantan dihapuskan. Hal ini diakui sendiri oleh Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’kub dalam kenyataan beliau, “This combined action forced the terrorist into a corner and compelled them to come out of the jungle. I would like to add that this was not merely an internal effort but it also involved full co-operation and joint
operations with the Indonesians on both sides of our common border” *(The Economic Bulletin, tiada tarikh)*. Jelas sekali Indonesia telah memberi kerjasama yang sangat baik dalam usaha menghapuskam komunis.


Sebagai mengukuhkan wujudnya ancaman ini, beliau mengemukakan bukti penemuan khemah-khemah oleh tentera Indonesia yang digunakan untuk menjalankan latihan menggunakan senjata api. Lokasi tapak perkhemahan yang


Ekoran tekanan demi tekanan yang dilaksanakan, pihak komunis semakin terdesak untuk mendapatkan sumber kewangan untuk mendapatkan bekalan makanan. Terdapat bukti yang menunjukkan pihak komunis telah mula menggunakan anggota kongsi gelap untuk merompak bank bagi membiayai


**Penghapusan Komunis di Sempadan Sarawak-Kalimantan**


Kesimpulan

Penghargaan


Rujukan

Berita Harian. (1963, 15 Oktober).
Berita Harian. (1964, 10 Januari).
Berita Harian. (1969a, 5 Oktober).
Berita Harian. (1969b, 10 November).
Berita Harian. (1969c, 19 November).
Berita Harian. (1972, 13 Februari).
Berita Harian. (1973a, 18 Januari).
Berita Harian. (1975, 15 Oktober).
Berita Harian. (1976, 16 September).


*The Economic Bulletin*. (tiada tarikh)

