ABSTRAK

Hubungan Internasional saat ini di Indonesia di dominasi dengan pola-pola hubungan yang kooperatif, sehingga hubungan yang lebih damai dapat tercipta di antara negara-negara di dunia yang saling bekerjasama. Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang disebut dengan Kerjasama Internasional. Dalam hal ini, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan serta keamana. Sehingga dengan berkembangnya tatanan dunia internasional saat ini muncul komitmen-komitmen organisasi internasional dalam melakukan perbaikan taraf hidup masyarakat dunia. Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam hal ini adalah UNICEF.

UNICEF merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang menangani berbagai permasalahan menyangkut anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kerjasama antara Pemerintah Indonesai dengan UNICEF dalam bidang kesehatan, mengenai permasalahan Gizi Buruk yang terjadi di provinsi NTT. Melihat kasus gizi buruk yang terjadi di Indonesia samapai saat ini belum dapat terselesaikan, Pemerintah Indonesia dan UNICEF melakukan kerjasama dengan meluncurkan sebuah Program kerja yang disebut dengan *Community Based Managemet of Acute Malnutrition* (CMAM). CMAM merupakan sebuah metodologi untuk mengobati gixi buruk akut pada anak-anak yang menggunakan kasus temuan dan pendekatan triase.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung, untuk menghasilkan analisis mengenai pengaruh kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi permasalahan gizi buruk yang terjadi di NTT. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu usaha mencari data dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan penelaahan atau referensi, baik yang bersumber dari buku teks, majalah, surat kabar, artikel, internet maupun dokumen laporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Serta peneliti juga menggunakan teknik wawancara dengan spesialis nutrisi UNICEF Indonesia.

Implementasi program yang saat ini sedang berjalan untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, yaitu melalui Program CMAM memiliki tiga komponen yang dapat membantu mengatasi gizi buruk yang terjadi di provinsi NTT adalah : Uni Rehabilitasi Nutrisi atau Rawat Inap, Terapi Rawat Jalan, serta Pemberian Makanan terapi. Adapun hasil pencapaian dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF yaitu anak yang menderita gizi buruk lebih cepat ditangani oleh dinas kesehatan di provinsi NTT. Namun, kerjasama ini belum sepenuhnya efektif karena masih adanya beberapa kendala, pasalnya gizi buruk di NTT belum sepenuhnya hilang.

**Kata Kunci : Kerjasama Internasional, Organisasi Internasional, Pemerintah Indonesia, UNICEF, Gizi Buruk**

RINGKESAN

Hubungan internasional ayeuna di Indonesia geus didominasi ku pola hubungan koperasi, ngarah hubungan langkung damai bisa dijieun antara nagara di dunya gawe bareng. Dina hubungan internasional katelah Kerjasama Internasional nu disebut. Dina hal ieu, babarengan internasional bisa madeg kusabab kahirupan internasional anu ngawengku rupa-rupa widang, kayaning ideologi, politik, ekonomi, sosial, kaséhatan, lingkungan, budaya, pertahanan jeung kaamanan nu. Ku kituna kalayan ngembangkeun Urutan dunya internasional ayeuna munculna commitments organisasi internasional dina ngaronjatkeun standar hirup masarakat dunya. Salah sahiji organisasi internasional nu maénkeun peran dina hal ieu téh UNICEF.

UNICEF nyaéta hiji organisasi internasional di handapeun naungan PBB nu nungkulan rupa isu ngeunaan barudak. Ulikan ieu aimed cara analisa kerjasama antara Pamaréntah Indonésia kalawan UNICEF di wewengkon kaséhatan, ngeunaan masalah kurang gizi anu lumangsung di propinsi NTT. Ningali kaayaan, nu lumangsung di Indonésia samapai geus acan bisa ngumbar, Pamaréntah babarengan Indonésia sarta UNICEF ku launching program gawé disebut Komunitas Based Managemet of Acute kurang gizi (CMAM). CMAM mangrupakeun metodologi pikeun ngubaran goréng gixi akut di barudak anu nganggo papanggihan hal sarta pendekatan triage.

Dina ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analisis deskriptif, metoda ieu panalungtikan anu ngagambarkeun kajadian atawa kajadian dumasar data sarta fakta jeung keur dijalankeun, ngahasilkeun hiji analisa pangaruh tina kerjasama Pamaréntah Indonésia sarta UNICEF di alamat masalah kurang gizi di NTT. Para panalungtik ogé dipaké ngulik literatur data téhnik kempelan, nyaéta milarian data sarta ngumpulkeun data sarta informasi dumasar kana hiji review atawa rujukan, naha sourced tina buku téks, majalah, koran, artikel, internét jeung laporan dokumen dina urusan anu patali jeung isu keur ditalungtik. Sakaligus salaku panalungtik migunakeun téhnik wawancara kalawan spesialis gizi UNICEF Indonesia.

Palaksanaan program nu ayeuna dijalankeun ka alamat masalah kurang gizi, nyaéta ngaliwatan Program CMAM boga tilu komponen bisa mantuan alamat kurang gizi anu lumangsung di NTT nyaéta: Gizi Uni atanapi Inpatient Rehabilitation, Outpatient Terapi, sarta terapi Dahar. Sedengkeun pikeun pencapaian Pamaréntah Indonésia sarta UNICEF kerjasama barudak anu kakurangan tina kurang gizi leuwih gancang diurus ku otoritas kaséhatan di propinsi NTT. Sanajan kitu, koperasi ieu teu geus pinuh éféktif lantaran aya kénéh sababaraha halangan, artikel kurang gizi di NTT teu lengkep ngiles.

Konci: International Gotong royong, International Organization, Pamaréntah Indonésia, UNICEF, kurang gizi