# ABSTRAK

Pasca berakhirnya Perang Dingin, Rusia sebagai pewaris terbesar wilayah bekas Uni Soviet berusaha kembali untuk meluaskan *sphere of influence* ke negara *near abroad.* Maka dari itu, salah satu upaya *counter balancing* Rusia ialah dengan membentuk *Commonwealth of Independen States,* sebuah organisasi internasional kawasan bagi negara-negara *near abroad*. Selain itu, kebijakan luar negeri Rusia juga menyasar situasi dalam negeri *near abroad* salah satunya ialah ikut campur Moskow dalam konflik di Ukraina yang ditandai dengan *Euromaidan* hingga berujung kepada aneksasi Crimea dan kemunculan gerakan separatis di Ukraina Timur menjadi contoh nyata bahwa *near abroad* masih menjadi kepentingan utama politik luar negeri Rusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui arah dan orientasi kebijakan luar negeri Rusia terhadap *near abroad* khususnya yang berkaitan dengan krisis yang terjadi di Ukraina pada 2014. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kebijakan luar negeri Rusia mempengaruhi stabilitas keamanan Ukraina. Sedangkan manfaat dan kegunaan penelitian ini dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat mendukung karya peneliti baru yang berhubungan dengan topik yang terkait dalam penelitian ini serta bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Maka dari itu peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan luar negeri Rusia di Ukrainasebagai usaha untuk meluaskan kembali *sphere of influence* terhadap negara-negara *near abroad* yang berkurang pasca bubarnya Uni Soviet dan untuk menahan perluasan pengaruh negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat ke Eropa Timur, menyebabkan instabilitas keamanan dalam negeri Ukraina yang ditandai dengan aneksasi Crimea oleh Rusia dan gerakan separatis di Donbass.

**Kata Kunci: *Kebijakan Luar Negeri Rusia, Aneksasi Crimea, Gerakan Separatis di Ukraina***

**ABSTRACT**

After the end of the Cold War, Russia as the biggest heir to the former Soviet Union got back to expand the its sphere of influence to the near abroad. Therefore, one of Russia's counter balancing efforts was to establish the Commonwealth of Independent Countries, an international organization for the near abroad. Ukraine's conflict, which was started by Euromaidan, ended in the annexation of Crimea and the breakup of separatist movements in Eastern Ukraine as a real example of being close to former Soviet nations, still being the main objective of Russian foreign policy.

Related to the purpose of this research is to study the direction and discuss Russian foreign policy towards near abroad. While the benefits and usefulness of this research in terms of the development of science, can support the work of new researchers related to research topics related to this research and for researchers to add insight and knowledge about the problems discussed in this study.

In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. Descriptive method is a method that is intended to describe or explain events and events that exist at the present time by collecting, compiling, interpreting data that begins with analyzing the data or analyzing the phenomenon and discussing methods related to human status, a place, a place of information about the current system or at a time.

Therefore the researchers concluded that Russia's foreign policy in Ukraine was an attempt to expand its sphere of influence to near abroad countries which diminished after the dissolution of the Soviet Union and to lift the expansion of western countries such as the European Union and the United States into Eastern Europe, causing security instability of Ukraine's internal security which was marked by the annexation of Crimea by Russia and the separatist movement in Donbass.

**Keywords: *Russian Foreign Policy, Annexation of Crimea, Separatist Movement in Eastern Ukraine***

**RINGKESAN**

Pasang berhirang Perang Dingin, Rusia engkap pewaris terbesar wilayah hijian Uni Soviet pikeun sphere of influence ke nagara-nagara pangcaketna di luar negeri ayeuna na counter balancing dalam membendung biduasan Barat. Kusabab eta, salah sahiji upaya Rusia nyaeta ngadamel Commonwealth of Independent States, nu mana organisasi internasional Kawasan kangge nagara-nagara near abroad. Kebijakan luar negeri Rusia oge nyasar kana situasi lebet negeri near abroad salah sahijina nyaeta ngirngna moskow, ka konflik nu aya di Ukraina nu ditandaan ku Euromaidan sahingga ngarah kana aneksasi Crimea sareng mecenghulna Gerakan separatis di Wetan Ukraina salaku conto jelas near abroaf masih keneh kapentingan utawa kawijakan luar nagri Rusia.

Maksad tina panalungtikan ieu kangge nguningakeun arah sareng orientasi kawijakan luar nagri Rusia kanggo near abroad khusus masalah sareng krisis anu aya di Ukraina dina taun 2014. Salaku tambahan, ieu panalungtikan nya eta oge mendakan pikeun manggihan sareng nganalisis kawijakan luar nagri Rusia anu mangaruhan stabilitas keamanan Ukraina. Samentawis mangpaat sareng kabutuhan hasil panalungtikan dina hal pamekaran elmu, tiasa narojong gawe panalungtikanana anu aya hubunganana sareng jejer nu patali dina ulikan ieu sareng panalungtik pikeun nambahkeun wawasan sareng katerangan ngeunaan masalah anu nalungtik kajaba ieu.

Dina panalungitkan ieu, pangarang ngagunakeun metode panalungtikan anu dijelaskeun deskriptif. Metode deskriptif nyaeta hiji metode anu ditujukeun pikeun ngajelaskeun atanapi ngeceskeun kajadian sareng paristiwa anu aya dina jaman ayeuna ku ngumpulkeun, ngalengkepan, napsirkeun data anu dikintunkeun ku nganalisis data atawa analisa fenomena sareng metode dina ngulik status kelompok munsa, hiji objyek, kondisi system pamikiran atanapi hiji kelas kajadian dina mangsa kiwari.

Kituna panalungtik nyindekkeun yen kawijakan luar nagri Rusia di Ukraina the ngusahakeun sphere of influence kana nagara-nagara near abroad anu ngirangan nalika peupeusna Uni Soviet sarta ngandalikeun pengantangan pangaruh nagara-kulon kawas Uni Eropa sareng Amerika Serika ka Eropa Wetan, ngabalurkeun instabilitas kaamanan internal Ukraina anu ditandaan ku aneksasi Crimea ku Rusia sareng Gerakan separatis di Donbass

**Kecep Konci: *Kawijakan Luar Nagri Rusia, Aneksasi Crimea, Gerakan Separatis di Ukraina***