**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “ Kerjasama USAID dengan kementrian Keehatan RI dalam Menangani Kematian Ibu dan Anak di Jawa Barat”. Angka kematian ibu masih tinggi di Indonesia. Jawa Barat termasuk dalam penyumbang angka tertinggi kematian ibu dan anak di Indonesia. Kematian dipengaruhi dan didorong berbagai faktor yang mendasari timbulnya risiko maternal dan neonatal, yaitu faktor-faktor penyakit, masalah gizi dari wanita usia subur.

Tujuan dari penelitian ini berbicara tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang melalui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan USAID dalam menangani kematian ibu dan anak di Jawa Barat. Menekan angka kematian ibu dan anak adalah dua poin dari target dari program USAID yang mestinya tercapai dalam periode 5 tahun setelah program dijalani karena penyebab yang dapat dicegah dengan memperkuat infrastruktur dan penyediaan pelayanan kesehatan dengan fokus khusus pada populasi yang paling tidak mampu dan rentan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang dipakai penelitian ini yaitu kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini yaitu kerjasama USAID dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat sudah mengalami peningkatan. Terbukti melalui program yang diberikan USAID yaitu EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) program bantuan teknis yang didanai oleh USAID di sektor kesehatan ini menunjukan penurunan angka kematian ibu dan anak di Jawa Barat. Dinas Kesehatan Jawa Barat yang ditunjuk untuk menajalani program ini pun turut berperan dengan upaya yang dilakukan ke arah itu yaitu dengan peningkatan kesehatan dan pelayanan masyarakat, salah satunya yakni secara khusus ditujukan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas dan bayi baru lahir.

**Kata kunci: USAID (United State Agency for International Development), kematian ibu dan anak di Jawa Barat.**

**ABSTRACT**

The research, titled "USAID in cooperation with Ministry Of Health Republic Of Indonesia in dealing with the death of mother and daughter in West Java". Maternal mortality is still high in Indonesia. West Java is included in the contributors highest number of maternal and child death in Indonesia. Death influenced and encouraged the various factors underlying the onset of maternal and neonatal risks, that is the factors of disease, nutritional problems of women of fertile age.

The purpose of this research was talking about efforts made the Government of West Java province in this case is the Health Office of West Java province through the Ministry of health of the Republic of Indonesia, in cooperation with USAID in dealing with death mother and daughter in West Java. Pressing the maternal and child mortality rate is two points from the target of the USAID program it should be achieved in a period of 5 years after the program traveled because the causes that can be prevented by strengthening the infrastructure and the provision of health services with special focus on populations most vulnerable and incapable.

Research methods used in this research is descriptive. Data collection techniques used in this research, namely librarianship and interviews.

The results of this research, namely cooperation with USAID West Java Health Office has experienced an increase. Proven through the programs given USAID “EMAS” (Expanding Maternal and Neonatal Survival) technical assistance program funded by USAID in the health sector showed a decrease of maternal and child mortality in West Java. West Java Health Office designated to lead this program by contributing to the efforts made in that direction by improving health and community service, one of them i.e. specifically intended for pregnant women, childbirth and childbirth and newborn.

**Keywords: USAID (United State Agency for International Development), maternal and child mortality in West Java.**

**RINGKESAN**

Ulikan ieu, judulna "Kerjasama jeung Kementrian Kesehatan RI USAID ka alamat tilar dunya indung jeung anak di Jawa Kulon". Jumlah tilar dunya indung jeung anak masih tinggi di Indonesia. Jawa Kulon, kaasup jumlah pangluhurna kontributor mun indung na anak di Indonesia. Pupusna dipangaruhan na wanti loba faktor anu eta kaayaan mecenghulna resiko indung jeung anak, faktor kasakit, masalah gizi awewe umur subur.

Tujuan pangajaran ieu ngomong ngeunaan usaha nu dilakukeun ku Pamarentah Propinsi Jawa Barat dina hal ieu teh Kantor Kasehatan Propinsi Jawa Kulon ngaliwatan Departemen Kasehatan di Republik Indonesia migawe bareng kalayan USAID di alamat indung jeung anak di Jawa Kulon. Mencet laju indung jeung anak nyaeta dua titik jauh ti udagan program USAID anu kudu dihontal dina kurun waktu lima taun sanggeus program di handap saprak panyabab nu bisa dicegah ku nguatkeun infrastruktur jeung penyediaan jasa kasehatan sareng fokus husus dina populasi paling henteu mampuh tur rawan.

Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta deskriptif. téhnik pendataan dipaké ku ieu panalungtikan nya éta pustaka jeung wawancara.

Hasil ieu panalungtikan nya éta USAID kerjasama sareng Kantor Kaséhatan Jabar geus ngaronjat. Kabuktian ngaliwatan program USAID anu EMAS (Expanding maternal jeung neonatal survival) program bantuan teknis dibiayaan ku USAID dina sektor kaséhatan nembongkeun panurunan dina indung jeung anak di Jawa Kulon. Kantor Kaséhatan Jabar ditunjuk pikeun program ieu menajalani ogé nyumbang kana usaha dilakukeun dina arah nu, nyaéta perbaikan jasa kaséhatan sarta masarakat, satu anu husus dimaksudkeun pikeun ibu hamil, ngalahirkeun tur nifas na orok anyar jadi dilahirkeun.

**Kecap Konci : USAID (United State Agency for International Development), tilar dunya indung jeung anak di Jawa Kulon.**