***ABSTRAK***

*Masalah Hak Asasi Jalmi diangkat minangka perkawis anu pangpentingna dina nagara demokrasi atawa nagara anu hoyong ngahontal demokrasi di sakumna dunya. salah sahiji masalah ageung Hak Asasi Jalmi anu disanghareupan ku bangsa Indonesia nyaeta masalah perkawinan dini anu marak keneh lumangsung di Indonesia margi faktor talari di tempat tinggal anu lumangsung turun temurun,atikan,ekonomi sarta sanes-sanes. UNICEF minangka organisasi internasional handap naungan PBB anu usik di widang kamanusaan hususna anak-anak nengetan gambaran dugal potret reueuk pikahareupeun bangsa ngaliwatan kahirupan anak di Indonesia anu kalibet keneh sagala rupa perkawis mesieunkeun salah sahijina yaktos pernikahan dina umur maranehanana anu kalintang keneh ngora bade metot minat pihak jabi nagari kanggo ngiring berpartisipasi dina mikeun bantuan karaharjaan anak-anak di Indonesia.*

 *Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu teh kanggo terang penanggulangan masalah perkawinan dini di Indonesia ku UNICEF sarta oge kanggo mengevaluasi program penanggulangan masalah anu dijalalankeun ku pamarentah Indeonesia kalawan UNICEF.*

 *Padika anu dipake dina ngalakukeun panalungtikan ieu teh deskriptif anu boga tujuan mikeun gambaran ngeunaan peran UNICEF dina nungkulan perkawis pernikahan di Indonesia. Sacara objek dumasar fakta sarta aktual ngeunaan kaayaan sarta kaayaan. Selanjutnya ngagunakeun padika panalungtikan historis nyaeta padika pemecahan anu ilmiah dumasar perspektif sajarah , di manten dipigawe ku cara ngumpulkeun data-data ngeunaan masalah pernikahan dini di Indonesia.*

 *Kenging ti panalungtikan ieu teh kalawan kitu kaayaanana UNICEF bareng pangrojong mitra damel ti awak PBB sarta pamarentah Indonesia,masalah pernikahan dini barobah kaayaan salah sahiji fokus masalah anu kanggo ditungkulan kanggo dipungkas nyaeta kalawan kitu kaayaanana usaha pamasihan fasilitas atikan bareng wawasan ngeunaan kauninga ngeunaan reproduksi,mikeun penyuluhan ngeunaan akibat ti pernikahan dini dina kanggo balarea,hususna sepuh,inohong ageman sarta barudak,digawe babarengan kalawan pangadeg hukum dina perkawis penindakan sepuh anu nganikahkeun keneh budak istri dihandap umur. Sadaya perkawis kasebat diimplementasikeun supados barudak tiasa ngajalankeun hakna dina umur produktif tanpa kedah kakungkung ku pernikahan ku kituna angka pernikahan dini di Indonesia tiasa didedetkeun.*

***Kecap Konci****: Pernikahan Dini, Peran UNICEF, Hak Asasi Anak.*