**ABSTRAK**

Isu pekerja anak menjadi permasalahan yang serius karena hal ini menyangkut hak-hak dasar seorang anak. Menurut survey pekerja anak pada tahun 2013 terdapat sekitar 1.698.894 atau 1.70 juta Pekerja anak yang berada di Bangladesh. Anak-anak ditemukan bekerja hampir di seluruh sektor ekonomi informal seperti agrikultur, industri, dan jasa. Kondisi pekerja anak di Bangladesh dapat dikatakan memprihatinkan, mereka biasanya bekerja selama 10 jam perhari dan hanya diberikan upah yang rendah, selain itu mereka juga tidak jarang menerima kekerasan dan ditempatkan di kondisi lingkungan yang buruk.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh ILO dalam eksistensi buruh dunia, mengetahui bagaimana gambaran kondisi pekerja anak di Bangladesh , mengetahui bagaimana fungsi ILO dalam membantu mengatasi masalah pekerja anak di Bangladesh, serta untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh ILO dalam menangani permasalahan pekerja anak di Bangladesh

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan historis. Metode deskriptif analitis adalah Metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada. Sedangkan metode historis merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik yang berkaitan dengan kejadian masa lalu.

Hasil dari penelitian ini terlihat dari adanya serangkaian program yang dibuat oleh ILO dalam membantu mengatasi pekerja anak di Bangladesh, yaitu melalui program *Country Level Engagement Assitance To Reduce Child Labour (*CLEAR*)* yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah, kedua dengan memberikan akses pendidikan pelatihan keterampilan dan kejuruan melalui program *Technical and Vocational Education and Training Reform* (TVET-R) dan yang terakhir melalui sosialisasi yaitu dengan adanya kegiatan *world days against child labour* (WDACL) dimana melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah, orang tua, maupun masyarkat dapat lebih peduli dan sadar terhadap dampak dan bahaya dari pekerja anak.

**Kata kunci: ILO, Pekerja anak, Bangladesh**

**ABSTRACT**

The issue of child workers is becoming a serious problem because it concerns the basic rights of a child. According to a survey of child labour in the year 2013, there are about 1,698,894 or 1.70 million child labour are in Bangladesh. The children found working almost all sectors of the informal economy such as agriculture, industry and services. The condition of child labour in Bangladesh can be said to be in poor condition, they usually work for 10 hours a day and was given only a low wage, in addition they also not uncommon to accept violence and placed in bad environmental conditions.

As for the purpose of this research is to find out how the role carried out by the ILO in the existence of the labour world, knowing how the description of the condition of child labour in Bangladesh, knowing how the functions of the ILO in helping resolve the problem child labour in Bangladesh, as well as to find out how the role carried out by the ILO in addressing the problems of child labour in Bangladesh.

In this study the method used is descriptive analytic and historical methods. Descriptive analytical method is a method that aims to describe or explain the events and happenings that exist at present by way of collecting, compiling, and interpret the data. While the method is one of the historical research on the collection and evaluation of data systematically with regard to the events of the past.

The results of this research can be seen from the existence of a series of programs made by the ILO in helping overcome the child labour in Bangladesh, namely through programmes of *Country-Level Engagement Assitance To Reduce Child Labour* (CLEAR) is to improve the the capacity of the Government, both by providing access to education and vocational skills training through a program of *Technical and Vocational Education and Training Reform* (TVET-R) and the latter through socialization, namely with the activities of the *World Days Against Child Labour* (WDACL) where through this activity it is expected the Government, parents and the community can be more concerned and aware to the impacts and dangers of child labour.

***Keywords: ILO, Child Labour, Bangladesh***

**ABSTRAK**

Isu pagawé budak jadi masalah anu seurius, sabab ieu hal aya pakuat-pakaitna jeung hak-hak dasar barudak. Numutkeun panalungtikan pagawé budak dina taun 2013 aya kurang leuwih 1.698.894 atawa 1,70 juta pagawé budak anu aya di Bangladesh. Barudak anu kapanggih téh garawé ampir disakumna sektor ékonomi informal saperti agrikultur, industri, jeung jasa. Kaayaan pagawé budak di Bangladesh bisa disebut pikarunyaeun, maranéhna biasana digawé salila 10 jam dina sapoéna ogé ngan ukur dibéré buruh anu saeutik. Salian ti éta, maranéhna ogé teu saeutik narima katugenah jeung ditempatkeun dina kaayaan lingkungan anu teu merenah.

Anapon udagan tina ieu panalungtikan téh nyaéta pikeun mikanyaho kumaha lalakon anu dilakukeun ku ILO dina kaayaanburuh di dunya, mikanyaho kumaha gambaran kaayaan pagawé budak di Bangladesh, mikanyaho kumaha fungsi ILO dina mantuan méréskeun masalah pagawé budak di Bangladesh, sarta pikeun mikanyaho kumaha lakon anu dilakukeun ku ILO dina méréskeun masalah pagawé budak di Bangladesh.

Dina ieu panalungtikan, Métode anu digunakeun nyaéta métode *deskriptif analitis* sarta *historis*. Métode *deskriftif analitis* nyaéta métode anu tujuanna pikeun ngadeskripsikeun atawa ngajelaskeun kajadian anu aya di mangsa ayeuna ku cara ngumpulkeun, nyusun ogé nafsirkeun data anu aya. Sedengkeun métode *historis* nyaéta salah sahiji panalungtikan ngeunaan ngumpulkeun sarta evaluasi data ku cara sistematik anu aya pakaitna jeung kajadian mangsa katukang.

Hasil tina ieu panalungtikan bisa katingali tina ayana runtuyan program anu dijieun ku ILO dina mantuan méréskeun pagawé budak di Bangladesh, nyaéta ngaliwatan program *Country Level Engagement Assistance To Reduce Child Labour (CLEAR)* nyaéta ku cara ningkatkeun kamampuh pamaréntah, nu kadua ku cara méré jalan pikeun pangaweruh dina pangajaran kaparigelan sarta kamampuh ngaliwatan program *Technical and Vocational Education and Training Reform (TVET-R)* sarta nu pamungkas ngaliwatan sosialisasi nyaéta ku ayana kagiatan *World Days Against Child Labour (WDACL)* numana ngaliwatan ieu kagiatan dipiharep pamaréntah, sepuhna, ogé masarakat bisa leuwih paduli sarta sadar ka barudakna jeung bahaya tina pagawé budak.

**Kecap Konci : ILO, Pagawé budak, Bangladesh**