**ABSTRAK**

Fenomena Arab Spring di kawasan timur tengah menyebar keseluruh bagian-bagian Negara Liga Arab yang termasuk Suriah, gerakan pemberontakan terhadap pemimpin Negara yang dianggap diktaktor di Suriah bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipilnya saja, namun melibatkan Negara-negara Adi daya di dunia termasuk salah satunya Rusia. Berdasarkan asas kepentingan Nasional yang menjadi dasar Rusia ikut serta dalam fenomena arab spring di Suriah tersebut. Vladimir Putin selaku kepala Negara Rusia merasakan adanya dinamika politik yang terjadi di kawasan timur tengah, sehingga Intervensi militer menjadi hasil untuk mencegah kelangsungan geopilitik dan geostrategic di kawasan Negara-negara liga Arab. Begitupun dengan Negara Amerika Serikat yang menjadi dalang terjadinya fenomena Arab spring. Akhirnya Rusia memberlakukakn kebijakan Intervensi militer dengan mendukung salah satu Negara yang terjadi fenomena Arab spring di dalamnya yakni Suriah dengan melakukakn dukungan di bidang militer. Pada dasarnya, fenomena arab spring menjadi cara bagi pihak yang memiliki kepentingan didalamnya untuk mendapatkan keuntungan besar.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses Intervensi Rusia yang berupa dukungan militer terhadap Suriah dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana fenomena arab spring yang terjadi di kawasan timur tengah termasuk Suriah serta untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengruh dari dukungan militer Rusia dalam fenomena arab spring di Suriah. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis,diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional dan masyarakat luas serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai fenomena arab spring di di Negara Suriah serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi para masyarakat tentang proses dukungan militer Rusia terhadap Suriah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis dan deskriptif serta menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dan realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode di mana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan. dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan. Serta metode historis sendiri digunakan digunakan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik-turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan yang akan dating. Penelitian ini memaparkan bagaimana Pengaruh Dukungan Militer Rusia Dalam Fenomena Arab Spring Di Suriah.

**Kata Kunci: Politik, Arab Spring Dan Dukungan Militer Rusia.**

**ABSTRACT**

The phenomenon of the Arab Spring in the Middle East spread throughout parts of the Arab League which included Syria, the resistance movement against the head of state is considered a dictator in Syria is not only carried out by its civil society alone, but involves countries Adi power in the world, including one Russian, Based on the principle of national interests is the basis of Russia participated in the phenomenon of the Arab spring in Syria. Vladimir Putin as the head of the Russian State sensed political dynamics that occur in the middle east region, so that military intervention into results for the further existence of geopolitical and geostrategic region Arab League countries. Likewise with the United States being the mastermind behind the Arab spring phenomenon. Finally Russia memberlakukakn policy of military intervention to support one of the countries that phenomenon in which the Arab spring melakukakn Syria with support in the military field. Basically, the phenomenon of the Arab spring became a way for those who have an interest in it to earn huge profits.

The purpose of this study was to determine the extent of the intervention of Russia in the form of military support to Syria and to identify and explain how the phenomenon arab spring is happening in the middle east region including Syria as well as to identify and explain how pengruh from the support of the Russian military in the phenomenon of arab spring in Syria. While the benefit or usefulness theoretically, this research is expected to provide information for students majoring in international relations and the wider community and to be a reference for further research on the phenomenon of the Arab spring, in the State of Syria and is expected to provide information to the public about the military support of Russia against Syria.

This research uses qualitative research methods and analysis of descriptive and historical research methods. Qualitative research method itself emphasizes the aspect of the search for meaning behind the empirical reality and social reality that exists so that a deep understanding of the social reality can be achieved. Qualitative research may ultimately be more easily understood as a method in which data can be in the form of statements. the resulting data and any form of descriptive data on the subject are examined, namely the words of both written and oral. As well as the historical method itself used used to disclose events or occurrences in the past, to give interpretations of the trends that go up and down from a status of the State in the past to obtain a generalization is useful to understand the reality of history, comparing the current situation and anticipate that will come. This study exposes how the influence of the Russian Military Support In The phenomenon of Arab Spring in Syria.

**Keywords: Politics, Arab Spring And Russian military support.**

**ABSTRAK**

Fenomena nu Spring Arab di Wétan Tengah sumebar di sakuliah bagian Liga Arab nu kaasup Suriah, gerakan lalawanan ngalawan kapala nagara dianggap diktator di Syria teu ngan dilaksanakeun ku masarakat sipil anak sorangan, tapi ngawengku nagara Adi kakawasaan di dunya, kaasup hiji Rusia , Dumasar prinsip kapentingan nasional nyaéta dasar Rusia milu dina fenomena cinyusu Arab di Syria. Vladimir Putin salaku kapala Nagara Rusia sensed dinamika pulitik anu lumangsung di wewengkon timur tengah, ku kituna pipilueun militer kana hasil pikeun ayana salajengna wewengkon geopolitik jeung geostrategic nagara Liga Arab. Kitu ogé jeung Amérika Sarikat keur dalang balik fenomena spring Arab. Ahirna kawijakan Rusia memberlakukakn tina campur militer ngarojong salah sahiji nagara fenomena nu nu spring Arab melakukakn Suriah jeung pangrojong dina widang militér. Dasarna, fenomena cinyusu Arab jadi jalan pikeun maranéhanana anu boga minat meunangkeun kauntungan badag.

Tujuan pangajaran ieu pikeun nangtukeun extent tina campur Rusia dina bentuk pangrojong militer ka Suriah jeung pikeun ngaidentipikasi jeung ngajelaskeun kumaha fenomena spring arab ieu lumangsung di wewengkon wétan tengah kaasup Suriah ogé pikeun ngaidentipikasi jeung ngajelaskeun kumaha pengruh ti pangrojong ti militer Rusia dina fenomena spring arab di Syria. Sedengkeun benefit atawa usefulness sacara téoritis, ieu panalungtikan téh dipiharep bisa méré informasi pikeun siswa jurusan Hubungan internasional jeung masarakat lega sarta jadi rujukan pikeun panalungtikan saterusna dina fenomena cinyusu Arab, di Nagara Syria sarta dipiharep bisa méré informasi ka masarakat ngeunaan pangrojong militer Rusia ngalawan Syria.Ulikan ieu ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif métode panalungtikan analitis jeung deskriptif jeung sajarah. métode panalungtikan kualitatif sorangan leuwih tekenan dina milarian hartina balik realitas empiris jeung kanyataanana sosial nu pamahaman jero kanyataanana sosial bisa dihontal. Dina ahir panalungtikan kualitatif kana leuwih gampang dipikaharti salaku métode nu data bisa pernyataan. jeung data anu dihasilkeun ieu dina bentuk data deskriptif dina subjek ditalungtik, nyaéta kecap boh ditulis jeung lisan. Ogé metoda sajarah sorangan dipaké dipaké pikeun nganyatakeun kajadian atawa kajadian dina jaman baheula, nepi ka méré interpretasi tina trend tina naékna jeung tumiba kaayaan nagara dina mangsa katukang pikeun ménta hiji generalisasi nu mangpaat pikeun neuleuman realities sajarah, ngabandingkeun kaayaan arus jeung bisa ngaduga anu bakal dating. Ulikan Ieu Ngagambarkeun Kumaha Pangaruh Rojongan Militér Rusia Dina Fenomena Arab Spring di Syria.

**Konci: Pulitik, Anti-Islam jeung parlemen walanda**