**ABSTRAK**

**Penelitian ini menjelaskan kondisi negeri Yaman yang sedang dilanda krisis politik baik internal maupun eksternal/internal dan motif di balik intervensi Arab Saudi terhadap Yaman.. Konflik yang sedang terjadi di Yaman saat ini sedemikian rumitnya sehingga membuat pihak asing untuk terlibat didalamnya. Konflik telah bergulir sejak pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh. Saleh sudah memegang kekuasaan di Yaman selama 33 tahun. Serangkaian mulai demonstrasi bertebaran di ibu kota Yaman (Sana’a) menentang kemiskinan, pengangguran, dan rencana presiden Saleh untuk mengabadikan masa jabatannya. Setelah kericuhan berlangsung sampai akhir tahun, Saleh bersedia turun dari Jabatannya dan Jabatan presiden ini kemudian digantikan oleh Abd Rabbuh Mansur Hadi melalui pemilu pada 21 Februari 2012.**

 **Kondisi negeri Yaman kini menjadi sorotan dunia, Pada Maret 2015, Arab Saudi melancarkan serangan militer besar-besaran di Yaman untuk memberantas para pemberontak Syiah Houthi. Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini, yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi di Yaman serta mencegah para pemberontak Houthi menggunakan bandara-bandara dan pesawat untuk menyerang kota Aden dan bagian-bagian Yaman lainnya serta mencegah mereka menggunakan roket-roket untuk menguasai wilayah-wilayah Yaman. Dalam kasus ini ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis untuk menetapkan judul pengaruh agresi militer Arab Saudi kepada Al Houthi implikasinya terhadap stabilitas keamanan di Yaman, yaitu ketika konflik ini sangat kental memang perseteruan kekuasaan Sunni-Syiah. Namun dibalik itu, ada sesuatu yang membuat Arab Saudi harus melakukan serangan ke Yaman untuk menghalau milisi Houthi. Hal tersebut menjadi alasan untuk penulis menganalisis apa kepentingan atau motif Arab Saudi dengan melakukan intervensi dalam konflik yang terjadi di Yaman tahun 2015 serta dampak-dampak yang ditimbulkan akibat konflik ini terhadap stabilitas keamanan di Yaman.**

**Kata kunci : Konflik, intervensi, Houthi, Arab Saudi, Motif.**

***ABSTRACK***

***This study explains the condition of the country of Yemen which is being hit by political crises both internal and external / internal and the motives behind Saudi Arabia's intervention in Yemen. The current conflict in Yemen is so complicated that it makes foreign parties involved. The conflict has been rolling since the administration of President Ali Abdullah Saleh. Saleh has held power in Yemen for 33 years. In January 2011, following the Tunisian revolution which successfully overthrew the presidency of Tunisia which lasted for more than 23 years, a series of demonstrations began to be scattered in the capital city of Yemen (Sana'a) against poverty, unemployment, and president Saleh's plan to perpetuate his tenure. After the riots lasted until the end of the year, Saleh agreed to step down from his position and the position of president was then replaced by Abd Rabbuh Mansur Hadi through elections on February 21, 2012.***

***The condition of the country of Yemen is now in the spotlight of the world, this is due to air strikes by Arab countries led by Saudi Arabia against Yemen to dispel the Houthi Shiite militia who seized and occupied Yemen's official government under President Abd-Rabbu Mansour Hadi. In March 2015, Saudi Arabia launched a massive military offensive in Yemen to eradicate the Houthi Shiite rebels. Saudi Arabia has deployed 100 warplanes and 150,000 troops for this military operation, which aims to overcome the ongoing conflict in Yemen and prevent Houthi rebels from using airports and aircraft to attack the city of Aden and other parts of Yemen and prevent them from using rockets to control the territories of Yemen. In this case there are a number of key reasons that prompted the author to set the title of the influence of Saudi Arabian military aggression on Al Houthi its implications for security stability in Yemen, namely when this conflict was very thick indeed a dispute over Sunni-Shiite rule. But behind that, there is something that makes Saudi Arabia must carry out attacks on Yemen to drive out the Houthi militia. This is the reason for the authors to analyze what are the interests or motives of Saudi Arabia by intervening in the conflict that occurred in Yemen in 2015 and the impacts caused by this conflict on the stability of security in Yemen.***

***Keywords: Conflict, intervention, Houthis, Saudi Arabia, Motive.***

**ABSTRAK**

**Panaliti ieu ngajelaskeun kaayaan nagara Yaman anu dituduh krisis politik boh eksternal / internal sareng motif campur tangan Saudi ngalawan Yaman. Konflik anu ayeuna di Yaman parah rumit sahingga nyababkeun urang asing dina kitu. Konflik ieu tos diluncurkeun saprak administrasi Présidén Ali Abdullah Saleh. Saleh parantos nyekel kakuatan di Yaman pikeun 33 taun. Séri demonstrasi dimimitian di ibukota Yemenita (Sana'a) ngalawan kamiskinan, pangangguran, sareng rencana Présidén Saleh pikeun terus-terusan hirupna. Saatos kerusuhan bertahan dugi ka akhir taun, Saleh satuju pikeun turun ti jabatanana sareng jabatan presiden teras diganti ku Abd Rabbuh Mansur Hadi ngalangkungan pamilihan tanggal 21 Pebruari 2012.**

**Kaayaan nagara Yaman ayeuna nuju janten sorotan di dunya. Dina Maret 2015, Saudi Arabia ngaluncurkeun serangan militér sacara rame dina Yaman pikeun ngabasmi pemberontak Houthi Shiite. Arab Saudi parantos nyebarkeun 100 kapal perang sareng 150.000 pasukan pikeun operasi militer ieu, anu tujuanna pikeun ngatasi konflik anu lumangsung di Yaman sareng nyegah pemberontak Houthi ngagunakeun bandara sareng pesawat pikeun nyerang kota Aden sareng bagian séjén Yaman sareng nyegah aranjeunna ngagunakeunana rokét pikeun ngendalikeun wewengkon Yaman. Dina hal ieu aya sababaraha alesan utama anu nyorong pangarang netepkeun judul pangaruh agresi militer Arab Saudi kana Al Houthi implikasi pikeun stabilitas kaamanan di Yaman, nyaéta nalika konflik ieu sanget pisan saé aya perbalahan dina kakawasaan Sunni-Shi'a. Tapi di tukangeun éta, aya hiji hal anu nyababkeun Arab Saudi kedah ngalaksanakeun serangan ka Yaman pikeun ngusir milisi Houthi. Ieu mangrupikeun alesan kanggo panulis pikeun nganalisis naon kapentingan atanapi motif Saudi Arabia ku campur dina konflik anu lumangsung di Yaman di 2015 sareng dampak anu disababkeun ku konflik ieu kana stabilitas kaamanan di Yaman.**

**Konci: Konflik, campur tangan, Houthis, Saudi Arabia, Motif.**