**ABSTRAK**

Serangkaian sanksi ekonomi oleh AS dan Uni Eropa tidak menyurutkan niat Iran untuk terus melakukan program pengembangan nuklirnya. Serangkaian upaya pertemuan dilakukan kelompok P5+1 untuk memecahkan masalah nuklir Iran tersebut. Penelitian ini dikhususkan membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terkait pengembangan nukir Iran dan bagaimana Iran meresponnya. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep Realisme, kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana respon dan reaksi Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran dan bagaimana Iran menanggapinya. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat berpengaruh terhadap program pengembangan nuklir Iran? Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah kepustakaan (*library research*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan luar negeri AS dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran termanifestasi dalam sebuah kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diratifikasi pada 14 Juli 2015. Iran menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan ketentuan terkait program nuklirnya dengan mengikuti tahap demi tahap yang telah disepakati. Dengan diimplementasikannya JCPOA maka Iran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir.

Kata kunci : Kebijakan Luar Negeri AS, Pengembangan Nuklir, Iran

**ABSTRACT**

*A series of economic sanctions by the US and EU did not dampen Iran's intention to continue its nuclear development program. A series of meetings conducted by the P5 + 1 group to solve the Iranian nuclear issue. This study is devoted to discussing US foreign policy related to the development of Iranian Nukir and how Iran responds. This study uses concepts of Realism, national interest and foreign policy.*

*The purpose of this study is to understand how the response and reaction of the United States to Iran's nuclear development program and how Iran responded. Based on the aims of the research as for the formulation of the problem in this research is, How does the US foreign policy affect the Iranian nuclear development program? In order to answer the research questions, this study uses descriptive research method by using techniques of data collection through literature study (library research)*

*Based on the research results it can be seen that the US foreign policy in solving the Iranian nuclear issue manifested in a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ratified on July 14, 2015. Iran shows a commitment in the implementation of the provisions related to its nuclear program by following the stages that have been Agreed upon. With the implementation of JCPOA Iran can not develop nuclear weapons.*

*Keywords: US Foreign Policy, Nuclear Development, Iran*

**ABSTRAK**

Sauntuyan hukuman ekonomi ku AS sarta Uni Eropa henteu menyurutkeun niat Iran kanggo teras ngalakukeun program pengembangan nuklirnya . Sauntuyan usaha pasamoan dipigawe jumplukan P5+1 kanggo meupeuskeun masalah nuklir Iran kasebat. Panalungtikan ieu dihususkeun ngabahas ngeunaan kawijakan jabi nagari AS patali pengembangan nukir Iran sarta kumaha Iran meresponnya . Panalungtikan ieu ngagunakeun konsep-konsep Realisme,kapentingan nasional sarta kawijakan jabi nagari.

Tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo nyurtian kumaha respon sarta reaksi Amerika Sarikat ka program pengembangan nuklir Iran sarta kumaha Iran nanggepan na. Dumasar tujuan panalungtikan kasebat sedengkeun perumusan masalah dina panalungtikan ieu teh,Kumaha kawijakan jabi nagari Amerika Sarikat boga pangaruh ka program pengembangan nuklir Iran? dina raraga ngawalon patarosan panalungtikan kasebat,panalungtikan ieu ngagunakeun padika panalungtikan Deskriptif kalawan ngagunakeun teknik pengumpulan data ngaliwatan panalungtikan kepustakaan (library research)

Dumasar kenging panalungtikan tiasa dipikanyaho yen kawijakan jabi nagari AS dina ngabereskeun masalah nuklir Iran termanifestasi dina hiji kasapukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) anu diratifikasi dina 14 Juli 2015. Iran nembongkeun komitmen dina palaksanaan katangtuan patali program nuklirnya kalawan ngiring babak demi babak anu atos disepakati. Kalawan diimplementasikannya JCPOA mangka Iran henteu tiasa ngembangkeun pakarang nuklir.

Sanggem konci : Kawijakan Jabi Nagari AS,Pengembangan Nuklir,Iran