**ABSTRAK**

Dalam kajian Hubungan Internasional, perilaku negara dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya dapat dianalisis melalui aspek sejarah yang dialami oleh negara tersebut. Upaya Afrika Selatan mereorientasi kebijakan luar negerinya pasca Apartheid didasari oleh perubahan prioritas atas kepentingan yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi setelah Afrika Selatan dijatuhi sanksi-sanksi ekonomi dan embargo yang diberikan oleh PBB dan negara – negara sebagai bentuk protes atas kebijakan supremasi dan segregatif. Hal tersebut berakibat kepada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Afrika Selatan. Salah satu upaya Afrika Selatan untuk mencapai tujuan negaranya yaitu dengan menjalin hubungan kemitraan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam hal investasi dan perdangangan. Dengan melihat dominasi yang dimiliki oleh kedua negara tersebut baik di Kawasan maupun di dunia Internasional, tentunya Afrika Selatan memiliki tujuan untuk memanfaatkan kemitraan Tiongkok dan Amerika Serikat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan stabilitas regional. Penelitian ini menggunakan metode *mix methode* dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data – data dan menyelaraskan dengan teori yang ada agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan reorientasi kebijakan Afrika Selatan dalam menjalin kemitraan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori reorientasi kebijakan luar negeri menurut Holsti untuk dapat melihat pola perubahan dari kebijakan luar negeri Afrika Selatan pasca Apartheid, yang kemudian teori ini dianalisis menggunakan SWOT dan teori *prisoner’s dilemma* untuk dapat mengetahui strategi yang tepat bagi Afrika Selatan dalam memanfaatkan kemitraan Tiongkok dan Amerika Serikat.

**Kata Kunci: Reorientasi Kebijakan Luar Negeri, Afrika Selatan, Kemitraan, Tiongkok, Amerika Serikat.**

***ABSTRACT***

*In the study of International Relations, the behavior of states in determining the direction of their foreign policy can be analyzed through historical aspects experienced by the country. South Africa reoriented its foreign policy after apartheid based on a change in priorities over South Africa's interests, namely toaddress the problems that occurred after South Africa was imposed economic sanctions and embargoes imposed by the United Nations and countries in protest against supremacist and segregative policies. This has resulted in hampered economic growth and development of tourism infrastructure in South Africa. One of South Africa's efforts to achieve its goals is by establishing partnership relations with China and the United States, interms of investment and trade. By seeing the dominance possessed by the two countries both in the region and internationally, of course, South Africa has a goal to take advantage of the partnership between China and the United States to be able to encourage economic growth, infrastructure development, and regional stability. This research uses a mix method with literature study techniques to collect data and align with existing theories in order to answer problems in research, using a literature study approach method from journals and books related to South Africa's policy reorientation in establishing partnerships with China and the United States. In this study will use the theory of foreign policy reorientation menurut Holsti to be able to see the pattern of change of South Africa's foreign policy after Apartheid, which then this theory is analyzed using SWOT and prisoner's dilemma theory to be able to find out the right strategy for South Africa in utilizing the partnership between China and the United States.*

***Keywords:* *Foreign Policy Restructuring, South Africa, Partnership, China, United States.***

***RINGKESAN***

*Dina ulikan Hubungan Internasional, paripolah hiji nagara dina nangtukeun arah kawijakan luar nagrina bisa dianalisis ngaliwatan aspék sajarah anu kaalaman ku éta nagara. Upaya Afrika Kidul pikeun reorientasi kawijakan luar nagri na sanggeus Apartheid didasarkeun kana parobahan prioritas kapentingan Afrika Kidul, nya éta pikeun ngungkulan masalah anu lumangsung sanggeus Afrika Kidul dipapaésan sanksi ékonomi jeung embargo anu diterapkeun ku PBB jeung nagara séjén salaku wujud protés ngalawan kawijakan supremasi jeung segregative. Ieu nyababkeun ngahambat pertumbuhan ékonomi sareng pangwangunan infrastruktur di Afrika Kidul. Salah sahiji usaha Afrika Kidul pikeun ngahontal tujuan nagarana nyaéta ku cara ngadegkeun hubungan kemitraan sareng Cina sareng Amérika Serikat, dina hal investasi sareng perdagangan. Ku ningali dominasi dua nagara ieu boh di wewengkon boh sacara internasional, tangtu Afrika Kidul boga tujuan pikeun ngamangpaatkeun gawé bareng antara Cina jeung Amérika Serikat pikeun ngadorong pertumbuhan ékonomi, pangwangunan infrastruktur jeung stabilitas régional. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode campuran jeung téhnik studi pustaka pikeun ngumpulkeun data sarta nyaluyukeun jeung téori anu aya dina raraga ngajawab masalah dina panalungtikan, ngagunakeun pendekatan studi pustaka tina jurnal jeung buku anu patali jeung reorientasi kawijakan Afrika Kidul dina ngawangun partnership. jeung Cina jeung Amérika Serikat. Ieu panalungtikan baris ngagunakeun téori réorientasi kawijakan luar nagri Holsti sangkan bisa ningali parobahan pola kawijakan luar nagri Afrika Kidul sanggeus Apartheid, anu saterusna dianalisis ngagunakeun SWOT jeung téori dilema tahanan sangkan bisa manggihan strategi anu pas pikeun Afrika Kidul dina ngamangpaatkeun partnership Cina jeung Amérika Serikat.*

***Kata Konci: Reorientasi Kabijakan Luar Negeri, Afrika Selatan, Kamitraan, Cina, Amérika Serikat.***