**ABSTRAK**

Amerika Serikat memiliki peran aktif dalam menerapkan kebijakan luar negerinya dengan cara melakukan intervensi kemanusiaan serta menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik di Sudan. Hal ini dibuktikan dengan adanya referendum perdamaian antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan pada tahun 2005 hingga 2011 yang pada akhirnya Sudan Selatan secara resmi dapat memisahkan diri dari negara Sudan dan menjadi negara sendiri yang diakui oleh negara-negara lain.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan di Sudan, mengingat Sudan merupakan negara yang mengalami konflik, pelanggaran hak asasi manusia, dan terorisme tersebut memicu adanya intervensi dari luar negara Sudan khususnya Amerika Serikat.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud diatas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang tidak terlepas dari historis analitis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini adalah dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat mencapai puncaknya ketika pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, ditandatanganinya CPA (*Comprehensive Peace Agreement*) oleh kedua negara Sudan untuk membuat solusi dari perseteruan kedua negara tersebut. Namun kedua negara ini kembali dilanda konflik pasca partisi karena rendahnya kapabilititas serta *political will* dari masing-masing pihak.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Konflik Sudan, Intervensi Amerika Serikat, CPA.

***ABSTRACT***

*The United States has an active role in implementing its foreign policy by carrying out humanitarian interventions and as a mediator in resolving conflicts in Sudan. This is evidenced by the existence of a peace referendum between North Sudan and South Sudan in 2005 to 2011 which in the end South Sudan was formally able to separate from the state of Sudan and become its own country recognized by other countries.*

*This research was conducted with the aim to find out the US foreign policy implemented in Sudan, considering that Sudan is a country that experiences conflicts, violations of human rights, and terrorism triggers interventions from outside the country of Sudan, especially the United States.*

*To achieve the objectives referred to above, the research method that I use is a descriptive analytical research method that is inseparable from historical analytics with library research data collection techniques.*

*The result of this research is the support given by the United States reached its peak when during the administration of President George W. Bush, the signing of the CPA (Comprehensive Peace Agreement) by the two Sudanese countries to make a solution of the feud between the two countries. However, the two countries were again hit by conflict after the partition due to the low capability and political will of each party.*

*Keywords: Foreign Policy, United States, Sudan Conflict, United States Intervention, CPA.*

**RINGKESAN**

Amérika Serikat ngagaduhan peran anu aktif dina ngalaksanakeun kabijakan luar nagrina ku ngalaksanakeun campur tangan kamanusaan sareng panengah pikeun ngabéréskeun konflik di Sudan. Ieu dibuktikeun ku ayana réferéndum perdamaian antara Sudan Kalér sareng Sudan Kidul taun 2005 nepi ka 2011 anu tungtungna Sudan Kidul sacara resmi tiasa misah ti nagara Sudan sareng janten nagari sorangan diakui ku nagara sanés.

Panaliti ieu dilakukeun kalayan tujuan pikeun ningali kawijakan luar nagri AS anu dilaksanakeun di Sudan, mertimbangkeun yén Sudan mangrupikeun nagara anu ngalaman konflik, pelanggaran hak asasi manusa, sareng terorisme nyababkeun campur tangan ti luar nagara Sudan, khususna Amérika Serikat.

Pikeun ngahontal tujuan anu disebatkeun di luhur, metode panalungtikan anu kuring anggo nyaéta metodeu panalitik déskriptif déskriptif anu teu leupas tina analitis sajarah kalayan teknik koleksi data paniliti perpustakaan.

Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta dukungan anu dipasihkeun ku Amérika Serikat dugi ka puncakna nalika dina pamaréntahan Présidén George W. Bush, penandatanganan CPA (Komprehensif Perjangjian Damai) ku dua nagara Sudanese pikeun ngadamel solusi paseup antara dua nagara. Tapi, dua nagara éta deui ditarajang konflik saatos partisi kusabab rendahna kamampuan sareng pangabisa politik unggal partéy.

Konci: Kawijakan luar nagri, Amérika Serikat, Sudan Konflik, campur tangan Amérika Serikat, CPA.