**ABSTRAK**

Konflik internal merupakan konflik yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh junta militer Myanmar sudah terjadi sejak lama, permasalahan ini salah satu isu internasional di karenakan Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim di Myanmar. Sikap pemerintah Myamnar yang tidak mau mengakui mereka sebagai bagian dari kewarganegaraan Myanmar sepenuhnya. Etnis Rohingya banyak mengalami penderitaan seperti kekerasan, pelecehan seksual, kekejaman, dan pembantaian. Adanya peran UNHCR dapat memberikan bantuannya. Etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dan meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan seperti Bangladesh dan Thailand. Dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “ peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) dalam menangani kasus pengungsi Rohingya (Myanmar) di Bangladesh dan Thailand ”

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari, dan mengamati Peran UNHCR dan pemerintah Myanmar dalam menangani masalah pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Thailand. Sedangkan manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa diharapkan dapat memahami isu-isu internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan memperkaya serta mengembang ilmu pengetahuan terutama untuk jurusan Hubungan Internasional.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metedo deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterprestasikan data yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah: Dengan peran UNHCR dan pemerintah Myanmar bekerjasama untuk menangani masalah pengungsi Rohingya, yaitu dengan di sahkan undang-undang atas pengakuan Rohingya sebagai bagian dari warganegara Myanmar.

**Kata Kunci : UNHCR, Pengungsi Rohingya, Warganegara.**

**ABSTRACT**

The internal conflict is a conflict in Myanmar against the Rohingya committed by Myanmar's military junta has been going on for a long time, the problem is one of the international issues in because of an ethnic Rohingya Muslim minority in Myanmar. The attitude of the Myanmar government refuses to recognize them as part of a Myanmar citizenship entirely. Ethnic Rohingya much suffering, such as violence, sexual harassment, violence, and slaughter. The role of UNHCR can provide assistance. Rohingyas were forced to flee and leave their country to seek refuge like Bangladesh and Thailand. With the above description, the authors are interested in researching and writing a thesis titled "the role of UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) in handling the case of displaced Rohingya (Myanmar) in Bangladesh and Thailand"

The purpose of this study is to investigate, study, and observe the role of the UNHCR and the government of Myanmar in addressing the issue of Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand. While the benefits and usefulness of this research is how students are expected to understand international issues. This research is expected to increase knowledge for the author and enrich and expand science, especially for the Department of International Relations.

The method used in this research is descriptive metedo. Descriptive method is a method that attempts to collect, organize, and interpret data.
The results of this study are: the role of UNHCR and the Myanmar government to work together to address the issue of Rohingya refugees, namely to enact legislation on the recognition Rohingya as part of Myanmar citizens.

**Keywords: UNHCR, Refugees Rohingya, Citizenship.**

**ABSTRAK**

 Konflik internal nyaéta konflik di Myanmar ngalawan Rohingya komitmen ku junta militer Myanmar urang geus jalan for lila, masalah mangrupa salah sahiji isu internasional di alatan hiji minoritas étnis Rohingya Muslim di Myanmar. Dangong pamaréntah Myanmar refuses ngakuan eta salaku bagian tina kawarganagaraan Myanmar sagemblengna. Étnis Rohingya loba sangsara, saperti kekerasan, pelecehan seksual, kekerasan, sarta meuncit. Peran UNHCR bisa nyadiakeun bantuan. Rohingyas kapaksa ngungsi jeung ninggalkeun nagara maranéhna pikeun ngungsi kawas Bangladés jeung Thailand. Jeung katerangan di luhur, pangarang anu kabetot dina nalungtik jeung nulis tesis judulna "peran UNHCR (PBB Komisaris High keur pangungsian) dina nanganan kasus tina lunta Rohingya (Myanmar) di Bangladés jeung Thailand"

Tujuan pangajaran ieu pikeun nalungtik, diajar, sarta nitenan peran tina UNHCR jeung pamaréntah of Myanmar di alamat isu pangungsi Rohingya di Bangladés jeung Thailand. Sedengkeun mangpaat jeung usefulness tina ieu panalungtikan nya éta kumaha siswa diharepkeun ngarti isu internasional. Ieu panalungtikan téh dipiharep nambahan pangaweruh keur pangarang jeung enrich jeung dilegakeun élmu, hususna keur Departemen Hubungan International.
Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta metedo deskriptif. métode déskriptif nyaéta métode nu nyoba pikeun ngumpulkeun, ngatur, jeung napsirkeun data.

Hasil ulikan ieu nyaéta: peran UNHCR jeung pamaréntah Myanmar ka gawé bareng pikeun nepikeun isu pangungsi Rohingya, nyaéta ka enact panerapan dina pangakuan Rohingya salaku bagian warga Myanmar.

**Konci: UNHCR, Pangungsi Rohingya, Kewarganegaraan.**