# **ABSTRAK**

Proxy war antara Amerika Serikat dan Iran yang terjadi di Yaman, dengan fokus pada dinamika rivalitas kedua negara dalam mendukung faksi-faksi lokal yang berkonflik. Perang sipil di Yaman yang dimulai dari gelombang Arab Spring tahun 2011 telah berubah menjadi proxy war yang melibatkan aktor-aktor eksternal seperti Iran, yang mendukung kelompok Houthi, dan Amerika Serikat, yang mendukung koalisi pimpinan Arab Saudi.

Konflik ini telah memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sipil serta menghambat upaya perdamaian. Dengan menggunakan teori Neo-Realisme dan Geopolitik, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kepentingan strategis Amerika Serikat dan Iran dalam memperebutkan pengaruh di Timur Tengah telah mempengaruhi jalannya konflik di Yaman. Melalui analisis ini, penelitian ini menunjukkan bahwa rivalitas geopolitik kedua negara di kawasan tersebut memperpanjang durasi dan kompleksitas konflik, dengan dampak negatif yang signifikan bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Yaman.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran proxy war dalam konflik regional dan bagaimana kekuatan eksternal dapat memanfaatkan konflik internal negara lain untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

**Kata Kunci:** Proxy War, Amerika Serikat, Iran, Geopolitik, Konflik Yaman.

# **ABSTRACT**

*The proxy war between the United States and Iran that occurred in Yemen, with a focus on the dynamics of the rivalry between the two countries in supporting local factions in conflict. The civil war in Yemen that began with the Arab Spring wave in 2011 has turned into a proxy war involving external actors such as Iran, which supports the Houthi group, and the United States, which supports the Saudi Arabian-led coalition.*

*This conflict has exacerbated the humanitarian crisis in Yemen, causing great losses to civilians and hampering peace efforts. Using Neo-Realism and Geopolitics theories, this study explores how the strategic interests of the United States and Iran in competing for influence in the Middle East have influenced the course of the conflict in Yemen. Through this analysis, this study shows that the geopolitical rivalry of the two countries in the region extends the duration and complexity of the conflict, with significant negative impacts on the stability and welfare of the Yemeni people.*

*This study provides insight into the role of proxy wars in regional conflicts and how external powers can exploit other countries' internal conflicts to advance their interests.*

***Keywords:*** *Proxy War, United States, Iran, Geopolitics, Yemen Conflict.*

# **RINGKESAN**

*Perang proksi antara Amerika Serikat jeung Iran anu lumangsung di Yaman, kalayan fokus kana dinamika rivalitas antara dua nagara dina ngarojong faksi lokal konflik. Perang sipil di Yaman anu dimimitian ku gelombang Arab Spring taun 2011 parantos janten perang proksi anu ngalibatkeun aktor luar sapertos Iran, anu ngadukung kelompok Houthi, sareng Amérika Serikat, anu ngadukung koalisi anu dipimpin Arab Saudi.*

*Konflik ieu nyababkeun krisis kamanusaan di Yaman, nyababkeun karugian ageung pikeun masarakat sipil sareng ngahambat usaha perdamaian. Ngagunakeun téori Neo-Realisme jeung Geopolitik, ieu panalungtikan milarian kumaha kapentingan strategis Amerika Serikat jeung Iran dina parebut pangaruh di Wétan Tengah geus dipangaruhan jalanna konflik di Yaman. Ngaliwatan analisis ieu, ieu panalungtikan nembongkeun yen sihungan geopolitik antara dua nagara di wewengkon manjangan lilana jeung pajeulitna konflik, jeung dampak negatif signifikan dina stabilitas jeung karaharjaan masarakat Yaman.*

*Panaliti ieu masihan wawasan kana peran perang proksi dina konflik régional sareng kumaha kakuatan éksternal tiasa ngamangpaatkeun konflik internal nagara-nagara sanés pikeun ngamajukeun kapentinganna.*

***Kata Konci:*** *Perang Proksi, Amérika Serikat, Iran, Geopolitik, Konflik Yaman.*