# ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian dunia. Pernikahan anak adalah salah satu isu global dimana salah satu atau kedua pengantin berusia dibawah 18 tahun. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak, seseorang yang berusia dibawah 18 tahun adalah anak-anak. Hal ini terjadi karena pernikahan anak didorong oleh ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan norma sosial. Pernikahan anak berakar dari ketidaksetaraan gender dan keyakinan bahwa perempuan mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan diperburuk oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, norma dan ketidakamanan dari praktik sosial yang berbahaya.

Penelitian ini berfokus pada program The Global Programme to End Child Marriage Phase I untuk menjelaskan praktik pernikahan anak di Ethiopia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma Lliberalisme-Institusionalisme dan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan mengumpulkan sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel, berita dan skripsi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program yang dilakukan oleh UNICEF yaitu program The Global Programme to End Child Marriage, terjadi penurunan angka pernikahan anak, jumlah penurunan angka putus sekolah, meningkatnya jumlah gadis remaja yang melaporkan praktik pernikahan anak dan anak perempuan didukung untuk menghentikan pernikahan, masyarakat secara signifikan telah merubah sikap mereka terhadap pernikahan anak dan memberikan dukungan terhadap pendidikan anak, kemajuan signifikan dalam menjangkau anak perempuan dengan layanan ramah remaja.

**Kata kunci: *Pernikahan anak, Ethiopia, UNICEF, The Global Programme to End Child Marriage***

# ABSTRACT

*Child marriage is one of the global issues of concern. Child marriage is a global issue where one or both brides are under 18 years of age. As defined by the Convention on the Rights of the Child, a person under the age of 18 is a child. This is because child marriage is driven by gender inequality and the belief that women are inferior to men and is exacerbated by poverty, lack of education, norms and insecurity from harmful social practices.*

 *This research focuses on The Global Programme to End Child Marriage Phase I program to explain the practice of child marriage in Ethiopia. In this study, the author uses the Liberalism-Institutionalism paradigm and uses a qualitative-descriptive methode by collecting sources from books, journals, articles, news and theses.*

 *The result of this study indicate that witha the program carried out by UNICEF, namely The Global Programe to End Child Marrigae, there has been a decrease in the number of child marriages, a decrease in the dropout rate, an increase in the number of teenage girls reporting the practice of child marriage and girls being supported to stop child marriage. Marriage communities have significantly changed their attitudes towards child marriage and are providing support for children’s education, a significant advance in reaching girls with youth friendly services.*

***Keywords : Child marriage, Ethiopia, UNICEF, The Global Programme to End Child Marriage.***

# ABSTRAK

Perkawinan anak mangrupikeun masalah global anu diperhatoskeun ku global.nikah murangkalih mangrupikeun masalah global dimana salah sahiji atanapi duanana panganten sahandapeun umuran 18 taun. Sakumaha didefinisikeun ku Konvensi Hak Anak, jalma anu umurna sahandapeun 18 taun mangrupikeun murangkalih. Ieu kusabab perkawinan anak didorong ku henteu sami gender, kamiskinan, sareng norma sosial. Perkawinan anak dumasar kana kateusaruaan gender sareng kapercayaan yen awewe langkung handap lalaki sareng diperparah ku kamiskinan, kurang pendidikan, norma sareng teu aman tina praktek sosial anu ngabahayakeun.

 Panilitian ieu difokuskeun Program Global pikeun Mungkas Program Nikah Fase I ngajelaskeun praktek perkawinan anak di Etiopia. Dina pangajaran ieu, panulis nganggo paradigma Liberalisme-Institusionalisme sareng ngagunakeun metode kualitatif-deskriptif ku cara ngumpulkeun sumber tina buku, jurnal, tulisan, berits sareng tesis.

 Hasil tina panilitian ieu nunjukkeun yen ku program anu dilaksanakeun ku UNICEF, nyaeta Program Global pikeun Ngeureunkeun Perkawinan Anak, parantos aya panurunan jumlah perkawinan anak, panurunan tingkat putus sekolah, paningkatan jumlah rumaja awewe didukung pikeun ngeureunkeun perkawinan anak. Komunitas parantos ngarobah perobihanana pikeun perkawinan anak sareng nyayogikeun dukungan pikeun pendidikan barudak, sateuacanna anu penting dina ngahontal budak awewe kalayan jasa ramah nonoman.

**Kata kunci : Nikah budak, Etiopia, UNICEF, Program Global pikeun Ngeureunkeun Perkawinan Anak.**