***Abstrak***

Amerika Selatan mempunyai sejarah penindasan yang panjang dibawah represi dominasi Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan gelombang berdarah terhadap invasi, perang, kudeta, diktator, kemiskinan, dan korupsi yang tidak melampaui sejarah dunia. Kebijakan luar negeri AS yang tidak selalu di sisi kanan dari sejarah di Amerika Latin, dalam kasus Venezuela benar-benar didefinisikan sebagai pelestarian demokrasi sebagai tujuan menyeluruhnya. Berturut-turut pemerintah memahami bahwa memajukan kepentingan-kepentingan AS - termasuk melindungi norma-norma demokrasi setengah bulat, menjaga stabilitas dan keamanan regional, dan mencegah bencana kemanusiaan dengan efek *spillover* signifikan - yang terbaik dicapai melalui kebijakan ditujukan untuk memulihkan lembaga-lembaga demokrasi dan aturan hukum di Venezuela.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui arah dan tindakan orientasi strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat memahami krisis sistem politik di Venezuela, mengetahui bagaimana tuntutan perubahan yang terjadi terkait krisis di Venezuela serta untuk mengetahui bagaiman pertimbangan sosial politik terhadap instabilitas krisis sistem politik Venezuela korelasinya dengan sikap AS di Venezuela.

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif 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 Venezuela dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang krisis sistem politik di Venezuela dari sumber-sumber yang terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah data mengenai korelasi antara krisis politik-sosial Venezuela dengan reaksi dan sikap politik luar negeri AS di Venezuela. Keterlibatan dan campur tangan AS pada konflik domestik Venezuela sebagai faktor eksternal dalam krisis sistem politik yang terjadi di Venezuela. AS masih sangat gencar untuk mencampuri politik Venezuela pada masa transisi pemerintahan negara kaya akan minyak tersebut. Selain itu, AS berusaha untuk mengekspor ideologi demokrasinya dan melakukan upaya kudeta untuk menurunkan pemerintahan dibawah rezim Nicolas Maduro. Lebih parah lagi AS memberlakukan sanksi ekonomi dan embargo secara keseluruhan kepada Venezuela yang dampaknya memperparah krisis yang sudah kompleks terjadi. Perundingan antara pemerintah Venezuela dan pemimpin oposisi sudah dilakukan, namun tidak menemukan kesepakatan dalam menentukan jalan keluar terhadap krisis sistem politik yang terus berlangsung di Venezuela hingga saat ini.

**Kata kunci : Kebijakan Luar Negeri, Krisis Politik, Venezuela**

***Abstract***

South America has a long history of oppression under the repression of US domination. This caused a bloody wave of invasion, war, coup, dictatorship, poverty and corruption that did not transcend world history. US foreign policy that is not always on the right side of history in Latin America, in the case of Venezuela is really defined as the preservation of democracy as an overall goal. Successive governments understand that advancing US interests - including protecting semi-round democratic norms, maintaining regional stability and security, and preventing humanitarian disasters with significant spillover effects - are best achieved through policies aimed at restoring democratic institutions and rules law in Venezuela.

The purpose of this research is to find out the direction and action orientation of the US foreign policy strategy to understand the crisis of the political system in Venezuela, find out how the demands for change occur related to the crisis in Venezuela and to find out how socio-political considerations towards the instability of the Venezuelan political system crisis correlations with the US attitude in Venezuela.

In this study, the study used qualitative methods. Qualitative data can be analyzed in various formats. Among them, the study of opportunities offered by research formats, observations, interviews, research, document sources, and media research. The author will describe or explain the events or phenomena that occur in Venezuela by gathering various information about the crisis of the political system in Venezuela from relevant sources.

The results of this study are data on the correlation between Venezuelan social-political crisis and the reaction and attitude of US foreign policy in Venezuela. US involvement and interference in Venezuela's domestic conflict as an external factor in the political system crisis that occurred in Venezuela. The US is still very aggressively interfering in Venezuelan politics during the transition of the government of the oil-rich nation. In addition, the US tried to export its democratic ideology and made a coup attempt to bring down the government under Nicolas Maduro's regime. Even worse, the US has imposed overall economic sanctions and embargoes on Venezuela, the impact of which has compounded the already complex crisis. Negotiations between the Venezuelan government and opposition leaders have taken place, but have found no agreement in determining a solution to the political system crisis that has continued in Venezuela to date.

**Keywords: Foreign Policy, Political Crisis, Venezuela**

***Ringkesan***

Amérika Kidul gaduh sajarah penindasan anu panjang dina penindasan penguasaan AS. Ieu nyababkeun gelombang katurunan tina serangan, perang, kudeta, diktator, kamiskinan sareng korupsi anu henteu langkung seueur sajarah dunya. Kawijakan luar nagri AS anu henteu salawasna aya di sisi katuhu sajarah di Amérika Latin, dina hal bantenna leres-leres didefinisikeun salaku pelestarian demokrasi salaku tujuan umum. Pamaréntah anu suksés ngartos yén ngamajukeun kapentingan AS - kalebet ngalindungan norma demokrasi semi-buleud, ngajaga stabilitas régional sareng kaamanan, sareng nyegah bencana kamanusaan sareng épék panyusutan anu penting - paling saé dicapai ngalangkungan kawijakan anu tujuanana pikeun ngarobih lembaga demokratis sareng aturan. hukum di Venezuela.

Tujuan Panaliti ieu nya éta pikeun milari arah sareng aksi orientasi strategi kabijakan luar nagri AS pikeun ngartos krisis sistem politik di Vénézuél, milari kumaha tungtutan perobahan anu aya hubunganana sareng krisis di Venezuela sareng milari kumaha pertimbangan sosio-politik ka arah instabilitas korélasi sistem politik Venezuelan. kalayan sikep AS di Venezuela.

Dina ulikan ieu, pangajaran ngagunakeun padika kualitatif. Data kualitatif tiasa dianalisis dina sababaraha format. Diantarana waé, ulikan kasempetan anu ditawarkeun ku format panalungtikan, pangamatan, wawancara, panalungtikan, sumber dokumén, sareng panalungtikan média. Panulis bakal ngajelaskeun atanapi ngajelaskeun kajadian atanapi fenomena anu kajantenan di Venezuela ku ngumpulan rupa-rupa inpormasi ngeunaan krisis sistem pulitik di bélarus ti sumber anu aya.

Hasil tina ulikan ieu data ngeunaan korélasi antara krisis sosial-politik Venezuelan sareng réaksi sareng sikep tina kabijakan luar nagri AS di Venezuela. Hubungan sareng gangguan AS dina konflik domestik Venezuela salaku faktor éksternal dina krisis sistem politik anu lumangsung di Venezuela. AS masih agrésif pisan campur tangan dina politik Venezuelan salami transisi pamaréntahan nagara anu beunghar minyak. Salaku tambahan, AS nyoba ékspor ideologi demokrasi na sareng nyiptakeun kudéta pikeun nurunkeun pamaréntahan handapeun rezim Nicolas Maduro. Anu langkung parah, AS parantos netepkeun sanksi ékonomi sareng negeskeun ka Bélarus, dampak anu parantos dirobih krisis anu parah. Rundingan antara pamrentah Venezuelan sareng pamimpin oposisi parantos kajantenan, tapi parantos mendakan henteu aya perjangjian dina mikeun solusi pikeun krisis sistem politik anu diteruskeun di Venezuela dugi ka ayeuna.

**Konci: Kawijakan Luar Negeri, Krisis Pulitik, Venezuela**