# ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kecerdasan buatan (AI) dalam kebijakan luar negeri Britania Raya, dengan fokus pada dampak AI terhadap efisiensi, ketepatan, serta daya saing internasional Britania Raya, serta tantangan etis dan operasional yang muncul dalam penerapannya. AI, yang mampu mengolah data besar secara real-time, telah menjadi alat strategis bagi Britania Raya untuk beradaptasi di tengah dinamika global yang cepat dan kompleks, memungkinkan pemerintah merespons situasi internasional dengan langkah yang lebih akurat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa AI berkontribusi signifikan dalam mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat posisi Britania Raya dalam diplomasi internasional, serta memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait opini publik global. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang perlu diatasi, yakni masalah transparansi algoritma, keamanan data sensitif, dan potensi ketergantungan berlebihan pada teknologi AI yang dapat mengurangi interaksi interpersonal dalam diplomasi. Dengan mengatasi tantangan ini, Britania Raya diharapkan dapat memanfaatkan AI secara optimal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan luar negeri tanpa mengorbankan nilai-nilai etika yang fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI berpotensi besar dalam mendukung Britania Raya untuk menjadi negara yang adaptif, responsif, dan unggul dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

**Kata Kunci:** kecerdasan buatan, kebijakan luar negeri, Britania Raya, transparansi, diplomasi

# *ABSTRACT*

*This study examines the role of artificial intelligence (AI) in the foreign policy of the United Kingdom, focusing on AI's impact on efficiency, accuracy, and the international competitiveness of the UK, as well as the ethical and operational challenges arising from its implementation. AI, with its ability to process large-scale data in real-time, has become a strategic tool for the UK to adapt amid the rapidly changing and complex global dynamics, enabling the government to respond to international situations with greater precision. The findings indicate that AI significantly contributes to accelerating decision-making, strengthening the UK's position in international diplomacy, and providing deeper analysis of global public opinion. However, the study also identifies key challenges to be addressed, including algorithm transparency, sensitive data security, and potential over-reliance on AI technology, which may reduce interpersonal interaction in diplomacy. By addressing these challenges, the UK is expected to optimize AI to enhance the effectiveness of its foreign policy without compromising fundamental ethical values. This study concludes that AI holds substantial potential in supporting the UK to become an adaptive, responsive, and competitive nation in facing future global challenges.*

***Keywords:*** *artificial intelligence, foreign policy, United Kingdom, transparency, diplomacy*

# *RINGKESAN*

*Panalitian ieu nganalisis peran kecerdasan jieunan (AI) dina kawijakan luar nagri Inggris Raya, ku fokus kana pangaruh AI kana efisiensi, ketepatan, sarta daya saing internasional Inggris Raya, kitu deui tangtangan étika jeung operasional anu muncul dina panggunaanana. AI, anu mampuh ngolah data ageung sacara real-time, jadi alat strategis pikeun Inggris Raya supaya bisa adaptasi dina dinamika global anu gancang jeung kompleks, ngabalukarkeun pamaréntah bisa ngabales kaayaan internasional kalayan leuwih jitu. Hasil panalitian ieu nuduhkeun yén AI boga kontribusi penting dina ngagancangkeun prosés nyieun kaputusan, nguatkeun posisi Inggris Raya dina diplomasi internasional, sarta ngamungkinkeun analisis anu leuwih jero ngeunaan opini publik global. Sanajan kitu, panalitian ieu ogé ngaidentifikasi tangtangan utama anu kudu diungkulan, di antarana transparansi algoritma, kaamanan data sénsitif, jeung poténsi gumantung teuing kana AI anu bisa ngurangan interaksi interpersonal dina diplomasi. Ku ngungkulan tangtangan ieu, Inggris Raya diarepkeun bisa ngamangpaatkeun AI sacara optimal pikeun ningkatkeun efektivitas kawijakan luar nagri tanpa ngorbankeun nilai-nilai étika anu dasar. Panalitian ieu nyimpulkeun yén AI boga poténsi gedé pikeun ngadukung Inggris Raya jadi nagara anu adaptif, responsif, sarta unggul dina nyanghareupan tangtangan global di mangsa datang.*

***Kecap Konci:*** *kecerdasan jieunan, kawijakan luar nagri, Inggris Raya, transparansi, diplomasi*