**ABSTRAK**

Sejak Suriah terjebak dalam konflik sipil selama bertahun-tahun telah menyebabkan bencana kemanusiaan. Jutaan warga Suriah harus melarikan diri mencari tempat yang lebih aman untuk bertahan hidup. Kondisi perang telah mendorong warga Suriah menjadi pengungsi di sejumlah negara salah satunya di Jerman. Jerman dinilai lebih aman dan terbuka bagi pengungsi apalagi Kanselir Jerman bersedia menampung mereka dalam jumlah besar. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: Apa yang melatarbelakangi munculnya gelombang pengungsi di Suriah? Bagaimana kebijakan pemerintah Jerman terhadap imigran? Bagaimana sikap pemerintah Jerman terhadap gelombang pengungsi Suriah?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang munculnya gelombang pengungsi di Suriah. Untuk mengetahui kebijakan pemerintaah Jerman terhadap imigran.Untuk mengetahui sikap pemerintah Jerman terhadap gelombang pengungsi Suriah. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai kajian fenomena yang melanda Jerman terkait gelombang pengungsi Suriah.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini gelombang pengungsi Suriah dan pengaruhnya terhadap respon Jerman secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah: karena Gelombang pengungsi Suriah meningkat dan dalam kondisi memprihatinkan maka Jerman tetap mempertahankan kebijakan pintu terbuka dan kerjasama multilateral untuk mengatasi gelombang pengungsi Suriah.

**Kata Kunci: Pengungsi Suriah, Kebijakan Angela Merkel.**

**iv**

**ABSTRACT**

 Since Syria is trapped in civil war for years has caused a humanitarian catastrophe. Millions of Syrians fled for a safer place. The state of war has pushed the Syrian people became refugees in some countries such in Germany. Germany is considered more secure and open for refugees especially Germany Chancellor willing to accommodate them in large numbers. Those are the interest for writers to examine are: What is behind the wave of refugees in Syria? How the German government's policy towards immigrants? How does the Germany government's response against the waves of Syrian refugees ?.

 The purpose of this study is to investigate the background of a wave of refugees in Syria. Knowing Germany policy towards imigran. knowing the attitude of the Germany government against the waves of Syrian refugees. Furthermore, the study is expected to be useful and beneficial for the development of International Relations, in particular the study of phenomena related to the wave that swept Germany in accordance with Syrian refugees.

 The method used in this research is the description that aims to describe a phenomenon the wave of Syrian refugees and their influence on the Germany's response systematically researched and sought to solve it. The description is an attempt to answer the questions who, what, where, when or how; be an attempt to report what had happened.

 The results of this study are: due to the wave of Syrian refugees increased and in poor condition, the Germany's government to keep maintaining an open door policy and multilateral cooperation to solve Syrian refugees.

**Keywords: Syrian Refugees, Angela Merkel’s Policy.**

**v**

**ABSTRAK**

 Saprak Syria asup dina konflik sipil taunan geus ngabalukarkeun hiji bencana kamanusaan. Jutaan rakyat Suriah ngungsi néangan tempat nu aman. Kaayaan perang geus ngadorong urang Siria jadi pangungsi di sababaraha nagara salah sahijina di Jerman. Jérman dianggap leuwih aman sarta kabuka pikeun pangungsi jeung utamana Jerman daék nampung eta Pangungsi dina jumlah loba. Anu dipikaresep ku panulis dinalungtik nyaéta: nao dibalik gelombang pangungsi di Syria? Kumaha kawijakan pamaréntah Jerman ka imigran? Kumaha sikap pamaréntah Jerman ka pangungsi Siria?.

 Tujuan penelitian ieu pikeun nalungtik kasang tukang tina gelombang pangungsi di Syria. Pikeun nyaho kawijakan pemerintaah Jerman kana imigran. Pikeun nyaho sikap pamaréntah Jerman kana pangungsi Suriah. Saterusna, ulikan ieu dipiharep bisa mangpaat tur aya mangpaatna pikeun pengembangan Hubungan International, hususna ulikan fenomena patali kana gelombang pangungsi Suriah ka Jerman.

 Metodeu anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta katerangan anu boga tujuan pikeun ngajelaskeun fenomena gelombang pangungsi Suriah jeung pangaruh maranéhanana kana respon Jerman anu sistematis jeung ditéang pikeun ngajawab eta. katerangan mangrupakeun usaha ngajawab pertanyaan anu, naon, di mana, iraha atawa kumaha; jadi mangrupa usaha ngalaporkeun naon anu lumangsung.

 Hasil ulikan ieu nyaéta: Kusabab gelombang pangungsi Suriah ningkat jeung dina kaayaan pikaruyaeun, Jerman bakal terus ngajalankeun kawijakan panto kabuka sarta gawé babarengan multilateral jang ngatasi gelombang pangungsi Suriah.

**Konci: Pangungsi Suriah, Kawijakan Angela Merkel.**

vi