# ABSTRAK

Gerakan feminisme lahir karena adanya tatanan patriarki yang menganggap perempuan sebagai subordinasi. Dengan munculnya gerakan tersebut di Amerika Serikat, pencapaian kesetaraan dan hak perempuan selalu diperjuangkan, mulai dari hak pendidikan, ekonomi, hukum, politik hingga dalam sektor pertahanan nasional. Tentara Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu Angkatan bersenjata terkuat didunia. Namun didalamnya terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa kebijakan melarang perempuan untuk mengisi posisi-posisi kombat yang tugas utamanya ialah berperang langsung di garis depan medan perang. Kebijakan diskriminatif tersebut membatasi dan menghambat perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dari pengembangan karir dan tingkat promosi di kepemimpinan tantara Amerika Serikat.

Dengan keadaan yang mendiskriminasi perempuan, *American Civil Liberties Union* (ACLU) memberi perlindungan dan mempertahankan hak dan kebebasan sipil bagi warga negara Amerika Serikat terhadap penyalahgunaan kekuasan oleh pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh ACLU terhadap partisipasi perempuan di Amerika Serikat.

**Kata Kunci** : Kesetaraan Gender, ACLU, perempuan dalam pertempuran, tentara Amerika Serikat

# ABSTRACT

*The feminist movement was born because of a patriarchal order that views women as subordinate. With the emergence of the feminist movement in the United States, the achievement of equality and women's rights has always been fought for, ranging from educational, economic, legal, political rights to the national defense sector. The United States Army is known as one of the strongest armed forces in the world. However, there are policies that discriminate against women. Some policies prohibit women from filling combatant positions whose main task is to fight directly on the front lines of the battlefield. This discriminatory policy limits and inhibits women from getting the same opportunities as men, both from career development and levels of promotion in the leadership of the United States Army.*

*With conditions that discriminate against women, the American Civil Liberties Union (ACLU) provides protection and maintains civil rights and liberties for United States citizens against abuse of power by the government. This study explains how the efforts made by the ACLU on women's participation in the United States.*

**Keywords**: Gender Equality, ACLU, women in combat, United States soldiers

# ABSTRAK

Gerakan féminis lahir kusabab tatanan patriarki anu ningali awéwé salaku bawahan. Ku mecenghulna gerakan ieu di Amérika Serikat, kahontalna persamaan jeung hak awéwé salawasna diperjuangkeun, mimitian ti atikan, ékonomi, hukum, pulitik hak-hak nepi ka séktor pertahanan nasional. Angkatan Darat Amérika Sarikat katelah salah sahiji angkatan bersenjata pangkuatna di dunya. Tapi, aya kawijakan anu ngadiskriminasikeun awéwé. Sababaraha kabijakan ngalarang awéwé pikeun ngeusian posisi pejuang anu tugas utami nyaéta tarung langsung di garis hareup medan perang. Kabijakan diskriminatif ieu ngabatesan sareng ngahambat awéwé pikeun nampi kasempetan anu sami sareng lalaki, boh tina pamekaran karir sareng tingkat promosi dina kapamimpinan Angkatan Darat Amérika Serikat.

Kalayan kaayaan anu ngabentenkeun awéwé, American Civil Liberties Union (ACLU) nyayogikeun panyalindungan sareng ngajaga hak-hak sipil sareng kabébasan pikeun warga Amérika Serikat ngalawan panyalahgunaan kakawasaan ku pamaréntah. Ulikan ieu ngajelaskeun kumaha usaha anu dilakukeun ku ACLU dina partisipasi awéwé di Amérika Serikat.

**Kata Konci** : Kasaruaan Gender, ACLU, awéwé dina tempur, prajurit Amérika Serikat