**ABSTRAK**

**Skripsi ini menganalisis tentang reorientasi strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Asia Timur pada masa pemerintahan Obama dengan dikeluarkannya kebijakan Pivot to Asia yang diperkenalkan oleh Hillary Clinton pada tahun 2011 serta tarik menarik konflik kepentingan hubungan diplomatik AS-China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perubahan strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat ke Asia Pasifik serta tarik menarik kepentingan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan China. Metode yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data *library search* yang menggunakan penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah , dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet.**

**Dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa perubahan strategi AS di kawasan dalam menata keseimbangan dari Asia Timur ke kawasan Asia Pasifik terjadi tarik menarik serta konflik kepentingan yang berpotensi menjadi ancaman tidak saja bagi sistem perekonomian global tetapi juga bagi stabilitas keamanan dan menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik AS-China.**

**Pemerintah Amerika Serikat telah mengubah fokus kebijakan luar negerinya dengan berusaha menjamin kehadirannya di Asia Pasifik. Mencakup upaya memperkuat aliansi-aliansi tradisional, seperti dengan Jepang dan Korea Selatan, memperkuat hubungan kemitraan dengan negara-negara lain di kawasan. mengelola dan mengembangkan hubungan yang kooperatif dengan China, berpartisipasi dan berkerja sama melalui mekanisme-mekanisme multilateral di kawasan, mengembangkan dan mempererat hubungan dagang.**

**Adanya tarik menarik pengaruh dan konflik kepentingan AS-China di kawasan Asia Pasifik, China yang tumbuh sebagai kekuatan baru ditingkat global. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh identifikasi dinamika ancaman, China masih menjadi negara yang paling mampu mendekati kekuatan dan kemampuan AS di tingkat global.** **Peningkatan dan kemampuan China menyebabkan interaksi strategis antara AS-China menjadi semakin relevan di kawasan.**

**Kata Kunci: Politik Luar Negeri Amerika Serikat, Hubungan Diplomatik AS-China, Tarik-Menarik Kepentingan AS China, Strategi Amerika Serikat, Kepentingan Nasional AS, Kepentingan Nasional China, Konflik Kepentingan**

**ABSTRACT**

**This thesis analyzes the reorientation of the strategy of US foreign policy in East Asia during the Obama administration with the promulgation of Pivot to Asia policy introduced by Hillary Clinton in 2011 and the interesting conflict of interest on US-China diplomatic relations. The purpose of this study is to find out how the implementation of changes in foreign policy strategy of the United States to Asia Pacific and attract interest of US diplomatic relations with China. The method used to write this research is descriptive method with library search data collection technique using data review to textbook, scientific journal, document, governmental and non-governmental report, or data contained in website or internet.**

**From the results of this study the authors found that changes in US strategy in the region in structuring the balance of East Asia into the Asia Pacific region attracted attractiveness and conflicts of interest that could potentially be a threat not only to the global economic system but also to the stability of security and raises tension US diplomatic relations- China.**

**The United States Government has changed its foreign policy focus by ensuring its presence in Asia Pacific. Includes efforts to strengthen traditional alliances, such as with Japan and South Korea, strengthen partnership ties with other countries in the region. managing and developing cooperative relationships with China, participating and cooperating through multilateral mechanisms in the region, developing and strengthening trade relations.**

**The tug-of-war effects and conflicts of US-China interest in the Asia-Pacific region, China, which grew as a new force at the global level. As also shown by the identification of threat dynamics, China is still the most capable country to approach US forces and capabilities at a global level. The rise and capability of China has led to strategic interaction between US and China becoming increasingly relevant in the region.**

**Keywords: US Foreign Policy, US-China Diplomatic Relations, US Interest in China, US Strategy, US National Interest, China's National Interest, Conflict of Interest**

**ABSTRAK**

 **ieu skripsi nganalisa kana reorientation strategis kawijakan luar nagri ti Amérika Serikat di Asia Wétan salila administrasi Obama ka penerbitan Pivot Asia nu diwanohkeun ku Hillary Clinton taun 2011 ogé tarikan tina konflik of interest of hubungan diplomatik AS-Cina. Tujuan pangajaran ieu keur nangtukeun kumaha nu robah strategi palaksanaan kawijakan luar nagri ti Amérika Serikat ka Asia Pasifik ogé tina kapentingan nu hubungan diplomatik Amerika kalawan Cina. Metodeu dipake keur nulis ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalawan téhnik pendataan anu ngagunakeun review perpustakaan pilarian tina data kana téks buku, jurnal ilmiah, dokumén, laporan instansi pamaréntah sarta non-wewenang, kitu ogé data dikandung dina ramatloka ieu atawa internet.**

**Ti hasil ieu teh pangarang kapanggih yén parobahan strategi AS dina kasaimbangan wewengkon urang Asia Wétan jeung wilayah Asia Pasifik hiji tug tina perang jeung konflik of interest anu berpotensi jadi ancaman teu ukur keur sistem ekonomi global tapi ogé pikeun stabilitas jeung kaamanan tina hiji hubungan diplomatik galur US- Cina.**

**Pamarentah Amerika geus robah fokus kawijakan luar nagri na ku néangan pikeun mastikeun ayana na di Asia Pasifik. Ngawengku usaha pikeun nguatkeun alliances tradisional, sapertos ku Jepang jeung Korea, strengthening partnerships kalawan nagara séjén di wilayah Jawa Barat. ngatur sarta ngamekarkeun hubungan koperasi jeung Cina, pikeun ilubiung jeung cooperate ngaliwatan mekanisme multilateral di wewengkon, pikeun ngembangkeun sarta nguatkeun hubungan dagang.**

**Narik pangaruh maranéhanana jeung konflik AS-Cina dipikaresep di wewengkon Asia Pasifik, Cina urang tumuwuh tingkat global salaku kakuatan anyar. Salaku ogé ditingalikeun ku idéntifikasi tina dinamika anceman, Cina geus tetep nagara urang paling tiasa kaanggo kakuatan sarta pangabisa ti AS di tingkat global. Pamutahiran sarta Cina mingpin kamampuhan interaksi strategis antara AS jeung Cina anu jadi beuki relevan di kawasan.**

**Kecap Konci : Sarat jeung Kaayaan luar nagri Amérika Serikat, AS-Cina hubungan diplomatik, tina Atraksi AS Minat Cina, Stratégi Amérika Sarikat, kapentingan National AS, kapentingan National Cina, Konflik kapentingan**