**ABSTRAK**

Keterlibatan Amerika di Afghanistan membawa suasana yang kelam bagi negara tersebut. Pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan, negara tersebut semakin memburuk. Tragedi 9/11 telah menjatuhkan stabilitas keamanan negara Afghanistan. Saat itu, Amerika memulai aksi militer di Afghanistan, karena Afghanistan dianggap menjadi sarang teroris. Dibawah kepemimpinan Taliban di Afghanistan, Amerika melihat pemerintahan yang sangat anarkis. Kejadian tersebut membuka peluang Amerika untuk melakukan demokratisasi di Afghanistan, hingga akhirnya Taliban keluar dari Afghanistan. Hal yang menarik penulis untuk meneliti adalah bagaimana proses penyelesaian damai di Afghanistan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi arah dan tindakan Politik Luar Negeri Amerika terhadap dinamika konflik di Afghanistan, mengetahui proses penyelesaian konflik dalam kepetingannya di Afghanistan dengan korelasinya terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat, mengetahui proses penyelesaian konflik dalam kepetingannya di Afghanistan dengan korelasinya terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat, dan mengetahui sejauh mana Tarik Menarik kelompok-kelompok yang bertikai di Afghanistan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, data kulitatif dapat dianalisis dalam berbagai format. Diantaranya, kajian peluang yang ditawarkan oleh format riset observasi, wawancara, riset sumber dokumen dan riset media.Penulis akan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau fenomena yang terjadi di Afghanistan dengan cara berusaha mengumpulkan informasi tentang dinamika konflik di Afghanistan dari sumber-sumber terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah keterlibatan Amerika dan campur tangan pihak luar pasca tragedi 9/11 membuat konflik di Afghanistan menjadi konflik terpanjang di sepanjang sejarah. Amerika melakukan demokratisasi di Afghanistan dan membuat Taliban keluar dari Afghanistan. Setelah beberapa tahun, Taliban bangkit kembali dan kembali menyerang Afghanistan dengan tujuan agar Amerika keluar dari Afghanistan. Proses penyelesaian konflik sudah coba dilakukan tetapi tidak berhasil. Menanggapi hal ini, Indonesia menyertakan diri untuk membantu proses penyelesaian konflik di Afghanistan dengan mengadakan forum tripartit oleh perwakilan ulama dari tiga negara, yaitu Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan, di Jakarta pada Maret 2018.

***Kata kunci: Amerika Serikat, Kebijakan Luar Negeri, Afghanistan, Konflik, Indonesia, Penyelesaian Konflik***

**ABSTRACT**

United States's involvement in Afghanistan brings a dark atmosphere to the country. After the exit of the Soviet Union from Afghanistan, the country is getting worse. The tragedy of 9/11 has brought down the security stability of the Afghan state. At that time, America started military action in Afghanistan, because Afghanistan is considered as a hotbed of terrorists. Under the leadership of the Taliban in Afghanistan, America sees a very anarchic government. The incident opened the American opportunity to democratize in Afghanistan, until finally the Taliban out of Afghanistan. The thing that attracts writers to research is how is the process of peaceful settlement in Afghanistan?

The purpose of this study is to know the extent to which the implementation of the direction and actions of the US Foreign Policy on the dynamics of the conflict in Afghanistan, knowing the process of conflict resolution in its interests in Afghanistan with its correlation to the US Foreign Policy, knowing the process of conflict resolution in its interests in Afghanistan with his correlation to the US Foreign Policy, and to know the extent of the Attracts of the warring groups in Afghanistan.

In this research, the method used is qualitative method. In this case, the leather data can be analyzed in various formats. Among other things, the study of opportunities offered by observational research formats, interviews, document source research and media research. The author will describe or explain events or phenomena that occur in Afghanistan by trying to gather information about the dynamics of the conflict in Afghanistan from related sources.

The result of this study is the involvement of United States and the interference of outsiders after the 9/11 tragedy that made conflict in Afghanistan the longest conflict in history. United States is democratizing in Afghanistan and getting the Taliban out of Afghanistan. After a few years, the Taliban regained the power and attacked Afghanistan in order to get America out of Afghanistan. The conflict resolution process was attempted but unsuccessful. In response to this, Indonesia included itself to assist the process of resolving the conflict in Afghanistan by holding tripartite forums by representatives of ulama from three countries, Afghanistan, Indonesia and Pakistan, in Jakarta in March 2018.

***Keywords: United States, Foreign Policy, Afghanistan, Conflict, Indonesia, Conflict Resolution***

**ABSTRAK**

Keterlibatan Amerika di Afghanistan ngabantun suasana anu kelam kanggo nagara kasebat. Pasca kaluarna Uni Soviet ti Afghanistan,nagara kasebat beuki memburuk. Tragedi 9/11 atos ngalabuhkeun stabilitas kaamanan nagara Afghanistan. Wanci eta,Amerika mitembeyan aksi militer di Afghanistan,margi Afghanistan dianggap barobah kaayaan sarang teroris. Dihandap kapamingpinan Taliban di Afghanistan, Amerika ningali pamarentahan anu anarkis pisan. Kajadian kasebat muka kasempetan Amerika kanggo ngalakukeun demokratisasi di Afghanistan, dugi ahirna Taliban kajabi ti Afghanistan. Perkawis anu metot nu nulis kanggo nalungtik nyaeta, kumaha proses penyelesaian tengtrem di Afghanistan?

Sedengkeun tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo terang sajauh manten implementasi arah sarta tindakan Pulitik Jabi Nagari Amerika ka dinamika konflik di Afghanistan, terang proses penyelesaian konflik dina kapentinganna di Afghanistan kalawan korelasinya ka Pulitik Jabi Nagari Amerika Sarikat,terang proses penyelesaian konflik dina kepetingannya di Afghanistan kalawan korelasinya ka Pulitik Jabi Nagari Amerika Sarikat, sarta terang sajauh manten kenyang metot jumplukan-jumplukan anu bertikai di Afghanistan.

Dina panalungtikan ieu,padika anu dipake nyaeta padika kualitatif. Dina perkawis ieu,data kulitatif tiasa dianalisis dina sagala rupa format. Diantarana,kajian kasempetan anu ditawarkeun ku format riset observasi,wawancara,riset asal dokumen sarta riset media. Nu nulis bade mendeskripsikeun atawa ngeceskeun kajadian atawa fenomena anu lumangsung di Afghanistan ku cara usaha ngumpulkeun informasi ngeunaan dinamika konflik di Afghanistan ti asal-asal patali.

Kenging ti panalungtikan ieu teh keterlibatan Amerika sarta campur panangan pihak jabi pasca tragedi 9/11 midamel konflik di Afghanistan barobah kaayaan konflik terpanjang di sapanjang sajarah. Amerika ngalakukeun demokratisasi di Afghanistan sarta midamel Taliban kajabi ti Afghanistan. Sanggeus sababaraha warsih,Taliban ngorejat balik sarta balik narajang Afghanistan kalawan tujuan supados Amerika kajabi ti Afghanistan. Proses penyelesaian konflik atos cobi dipigawe nanging henteu junun. Nanggepan perkawis ieu,Indonesia menyertakeun diri kanggo ngabantuan proses penyelesaian konflik di Afghanistan kalawan ngayakeun forum tripartit ku wawakil ajengan ti tilu nagara,yaktos Afghanistan,Indonesia,sarta Pakistan,di Jakarta dina Maret 2018.

***Kata kunci: Amerika Sarikat, Kabijakan Luar Negeri, Afghanistan, Konflik, Indonesia, Penyelesaian Konflik***