ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana *World Wildlife Fund* (WWF) melalui gerakan *Earth Hour* di Indonesia menjadi salah satu langkah dalam mencegah isu perubahan iklim yang terjadi di Indonesia serta keterlibatan *Global Civil Society* sebagai *global movement* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman perubahan iklim. Gerakan *Earth Hour* terealisasi pada 170 negara dan menjadikan *Earth Hour* sebagai gerakan lingkungan *level* *grassroot* terbesar di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi menyelenggarakan gerakan *Earth Hour* dibawah naungan WWF Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi WWF dalam mengglobalisasi gerakan *Earth Hour* di Indonesiaserta untuk mengetahui bagaimana perkembangan gerakan *Earth Hour* di Indonesia.

Dengan menerapkan teori *Global Civil Society* dalam menjelaskan peran *Earth Hour* di Indonesia dalam mengerahkan masyarakat agar tercapainya tujuan mencegah perubahan iklim di Indonesia dengan tektik analisa data secara deskriptif-kualitatif.

Maka hasil yang disimpulkan yakni *Global Civil Society* di Indonesiamemiliki peran dalam upaya mencegah urusan lingkungan hidup dan perubahan iklim melalui gerakan global yang terlaksana secara konsisten dalam upaya menangani kasus perubahan iklim yang memiliki dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat luas dan generasi penerus.

*Kata Kunci: Earth Hour, Masyarakat Sipil Global, Perubahan Iklim.*

**ABSTRACT**

*This study discusses how the World Wildlife Fund (WWF) through the Earth Hour movement in Indonesia is one of the steps in preventing climate change issues that occur in Indonesia and the involvement of the Global Civil Society as a global movement in increasing public awareness about the threat of climate change. The Earth Hour movement was realized in 170 countries and made Earth Hour the largest grassroots environmental movement in the world. Indonesia is one of the participating countries in organizing the Earth Hour movement under the auspices of WWF Indonesia.*

*This study aims to examine WWF's strategy in globalizing the Earth Hour movement in Indonesia and to find out how the development of the Earth Hour movement in Indonesia.*

*By applying the theory of Global Civil Society in explaining the role of Earth Hour in Indonesia in mobilizing the community to achieve the goal of preventing climate change in Indonesia with descriptive-qualitative data analysis techniques.*

*So the results concluded that Global Civil Society in Indonesia has a role in efforts to prevent environmental affairs and climate change through a global movement that is carried out consistently in an effort to handle climate change cases that have an impact on the survival of the wider community and future generations.*

*Keywords: Earth Hour, Global Civil Society, Climate Change.*

**ABSTRAK**

*Panaliti ieu ngabahas kumaha World Wildlife Fund (WWF) ngaliwatan gerakan Earth Hour di Indonésia mangrupa salasahiji léngkah dina ngungkulan pasualan perubahan iklim anu lumangsung di Indonésia sarta keterlibatan Global Civil Society salaku gerakan global dina ngaronjatkeun kasadaran masarakat ngeunaan ancaman. parobahan iklim. Gerakan Earth Hour diwujudkeun di 170 nagara sareng ngajantenkeun Earth Hour salaku gerakan lingkungan akar rumput panggedéna di dunya. Indonésia mangrupa salah sahiji nagara anu milu ngayakeun gerakan Earth Hour dina naungan WWF Indonésia.*

*Ulikan ieu boga tujuan pikeun nalungtik strategi WWF dina globalisasi gerakan Earth Hour di Indonésia sarta pikeun mikanyaho kumaha kamekaran gerakan Earth Hour di Indonésia.*

*Panaliti ieu ngagunakeun konsép Global Civil Society dina ngajelaskeun peran Earth Hour di Indonésia dina mobilisasi masarakat pikeun ngahontal tujuan ngungkulan parobahan iklim di Indonésia ku cara ngagunakeun téhnik analisis data déskriptif-kualitatif.*

*Hasil tina ieu panalungtikan nuduhkeun yén Global Civil Society di Indonésia boga peran dina usaha ngungkulan urusan lingkungan jeung parobahan iklim ngaliwatan gerakan global anu dilaksanakeun sacara konsistén dina usaha ngungkulan pasualan parobahan iklim anu mangaruhan kana kasalametan masarakat lega jeung generasi nu bakal datang.*

*Sanggem Kunci: Earth Hour,Balarea Sipil Global,Parobahan Iklim.*