ABSTRAK

Uni Eropa merupakan salah satu organisasi regional terbesar di Eropa dan dunia. Banyak negara-negara Eropa yang ingin masuk ke dalamnya, salah satunya adalah Turki. Turki yang sejak 1923 berdiri menjadi sebuah negara republik telah menunjukkan keinginannya untuk diakui sebagai salah satu negara Eropa. Untuk dapat bergabung Turki harus memenuhi Kriteria Kopenhagen, yang terdiri dari kriteria politik, kriteria ekonomi, dan kriteria *acquis*. Kriteria politik merupakan salah satu pembahasan yang seringkali menghambat Turki, diantaranya adalah penegakan HAM, proses demokratisasi, dan aturan hukum.

Diawal kepemimpinan Erdogan dan Partai AKP, kebijakannya seringkali membawa Turki semakin dekat dengan Uni Eropa. Namun, Berbagai macam konflik dan kelompok kepentingan di dalam maupun luar negeri terus disorot oleh Uni Eropa dan sering kali menjadi hambatan negosiasi aksesi. Seperti kelompok Kurdi, konflik dengan Republik Siprus, dan proses demokrasi. Pengaruh gaya kepemimpinan Erdogan serta kebijakan-kebijakan pemerintahnya membawa hubungan Turki-Uni Eropa semakin tidak menentu.

Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dan historis, bertujuan untuk meggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data adalah melalui studi kepustakaan dan penelusuran online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah Turki terhadap kelompok-kelompok kepentingan tersebut tidak direspon dengan baik oleh Uni Eropa, dan pemerintah Turki mulai tidak mempertimbangankan Uni Eropa dalam pembentukan kebijakannya.

Kata kunci: Uni Eropa, Perluasan, Turki, Erdogan, Sistem Politik Turki

*ABSTRACT*

*European Union is one of the largest regional organization in Europe and in the world. Many European countries want to join the organizations, and one of them is Turkey. Turkey, which since 1923 became a republic has shown its desire to be recognized as one of the European countries. In order to join, Turkey have to fulfill the Copenhagen Criteria, which consists of political criteria, economic criteria, and acquis criteria. Political criteria is one of the discussions that often hamper Turkey, among others are human rights, democratization process, and rule of law.*

*At the beginning of the leadership of Erdogan and the AKP Party, their policies often brought Turkey closer to the EU. However, various conflicts and interest groups at home and abroad continue to be highlighted by the European Union and often be the barrier to accession negotiations. Like the Kurdish group, the conflict with the Republic of Cyprus, and the democratization process. The influence of Erdogan's leadership style and his government policies brought Turkey-EU relations increasingly uncertain.*

*The research method is descriptive and historical, aim to describe facts relating to the problem under study. Most of the data is through library research and online search. The results show that the actions and policies of the Turkey government against these interest groups are not well responded by the EU, and the Turkey government start to not involve European Union on their policy making.*

*Keywords: European Union, Enlargement, Turkey, Erdogan, Turkey Political System*

ABSTRAK

Uni Éropa geus salah sahiji organisasi régional panglobana di Éropa sarta dunya. Loba nagara Éropa anu hoyong asup ka dinya, salah sahijina nyaeta Bekasi. Turki saprak 1923 nangtung janten républik tos nunjukkeun kahayang na bisa dipikawanoh salaku salah sahiji nagara Éropa. Pikeun bisa gabung Turki kedah minuhan kriteria kopenhagen, nu diwangun ku kriteria pulitik, kriteria ékonomi jeung kriteria acquis. kriteria pulitik nyaéta salah sahiji diskusi anu mindeng hamper Turki, kaasup nu penegak HAM, demokratisasi jeung aturan hukum.

Dina awal Erdogan jeung kapamimpinan AK Partéi, kawijakan mindeng mawa Turki ngadeukeutan ka EU. Sanajan kitu, dina rupa-rupa bentrok jeung grup interest di imah na mancanagara terus disorot ku EU jeung mindeng jadi hungkul digentos bottleneck. Kawas Kurds, konflik jeung Républik Siprus, jeung proses demokrasi. gaya kapamimpinan Erdogan sarta pangaruh kawijakan pamaréntah dibawa Hubungan Turki-EU beuki pasti.

Metodeu panalungtikan nya deskriptif tur sajarah, dimaksudkeun pikeun meggambarkan fakta anu patali jeung masalah anu keur ditalungtik. Paling data nu mangrupa ngaliwatan ulikan pustaka jeung maluruh online. Hasil némbongkeun yén lampah sarta kawijakan ti pamaréntah Turki ngalawan grup dipikaresep moal direspon ogé ku EU, sarta pamaréntah Turki henteu nyokot kana akun EU dimimitian dina formasi kawijakan.

Konci: Uni Eropa, ékspansi, Turki, Erdogan, Sistem PulitikTurki