# **ABSTRAK**

*Child mariage* merupakan salah satu kondisi di era saat ini yang meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang meningkatkan rasa kekhawatiran bagi sebagian Negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pengembangan sebagian Negara akan mengalami penghambatan secara bersamaan karena terhambat oleh faktor pernikahan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di india, pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Isu pernikahan anak ini menjadi perhatian Organisasi Internasional, dalam hal ini yaitu UNICEF. Persoalan lainnya yang ditemukan di India bukan itu saja, ditemukan juga kategori ekonomi rendah, namun kondisi persoalan yang ditemukan cukup beragam seperti kelompok etnis, budaya dan agama. Indikasi kekerasan dalam dunia rumah tangga juga memiliki keragaman yang ekstrim baik dari pihak pria maupun wanita.

Tujuan penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan tujuan yang mengidentifikasi hal-hal yang dipaparkan mengenai focus pembahasan yang nantinya akan dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran UNICEF dalam melindungi anak-anak di dunia dan untuk mengetahui situasi pernikahan anak di India.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mendeskripsikan permasalahan yang dipilih dalam penulisan laporan skripsi ini, serta peneliti berusaha untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berkaitan dengan upaya *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) untuk mengatasi masalah pernikahan dini di india tahun 2016-2019. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam menyusun laporan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder ini meliputi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan untuk memperdalam masalah yang diteliti dengan melakukan perbincangan dengan para pakar atau profesional yang dianggap ahli dalam bidang masalah yang sedang di teliti.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan dini di India India telah berusaha untuk menangani permasalahan HAM dinegaranya terkait praktik pernikahan anak dengan melakukan penerapan kerja sama dengan Pemerintah India dalam meminimalisir penrikahan dini di India melalui peningkatan pendidikan, perlindungan anak, dan menjaga kesehatan baik secara gizi maupun gaya berpikir masyarakat, program kerja yang diterapkan oleh UNICEF juga dengan memfokuskan untuk melindungi anak dari berbagai macam diskriminasi yang terjadi di wilayah India. Pemerintah India melakukan upaya pemberantasan praktik pernikahan anak dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan seperti CRC, CEDAW, dan lainnya.

**Kata Kunci: UNICEF, Pernikahan Dini, *Ending Child Marriage***

# **ABSTRACT**

*Child mariage is one of the conditions in the current era which includes violations of human rights which have increased feelings of concern for some countries in recent years. The development of some countries will experience obstacles simultaneously because they are hampered by the factor of child marriage which is increasing from year to year. In India, marriage of minors is a case that is considered commonplace. The issue of child marriage has become the concern of international organizations, in this case UNICEF. Not only that, other problems found in India were also found in low economic categories, but the conditions of problems found were quite diverse, such as ethnic, cultural and religious groups. Indications of violence in the domestic world also have extreme diversity on the part of both men and women.*

*The purpose of the research carried out, the researcher will explain the objectives that identify the things explained regarding the focus of the discussion that will later be carried out research. The aim of this research is to determine UNICEF's role in protecting children in the world and to determine the situation of child marriage in India.*

*The method used in this research uses qualitative methods, by describing the problems chosen in writing this thesis report, and the researcher tries to collect and compile data related to the efforts of the United Nations Children's Fund (UNICEF) to overcome the problem of early marriage in India in 2016- 2019. The data collection technique that the author applies in compiling this thesis report is Library Research. This secondary data includes secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials. Next, the researcher used interview techniques to deepen the problem being researched by having conversations with experts or professionals who were considered experts in the problem area being researched.*

*Results of research conducted regarding UNICEF's role in handling cases of early marriage in India. India has attempted to address human rights issues in its country related to the practice of child marriage by implementing cooperation with the Government of India in minimizing early marriage in India through improving education, protecting children and maintaining health. both in terms of nutrition and people's thinking styles, the work program implemented by UNICEF also focuses on protecting children from various kinds of discrimination that occur in the Indian region. The Indian government is making efforts to eradicate the practice of child marriage by ratifying a number of international conventions related to fulfilling girls' human rights such as CRC, CEDAW, and others.*

***Keywords: UNICEF, Early Marriage, Ending Child Marriage***

# **ABSTRAK**

*Perkawinan budak mangrupikeun salah sahiji kaayaan di jaman ayeuna anu kalebet palanggaran hak asasi manusa anu ningkatkeun rasa prihatin pikeun sababaraha nagara dina taun-taun ayeuna. Kamajuan sababaraha nagara bakal ngalaman halangan sakaligus sabab kahalangan ku faktor perkawinan budak anu ningkat ti taun ka taun. Di India, perkawinan budak leutik mangrupikeun pasualan anu dianggap lumrah. Pasualan kawin budak geus jadi perhatian organisasi internasional, dina hal ieu UNICEF. Henteu ngan éta, masalah séjén anu kapanggih di India ogé kapanggih dina kategori ékonomi handap, tapi kaayaan masalah anu kapanggih cukup rupa-rupa, kayaning etnis, budaya jeung agama. Indikasi kekerasan di dunya domestik ogé ngagaduhan karagaman ekstrim dina bagian lalaki sareng awéwé.*

*Tujuan panalungtikan dilaksanakeun, panalungtik bakal ngajelaskeun tujuan anu ngaidéntifikasi hal-hal anu dipedar ngeunaan museur sawala anu engkéna baris dilaksanakeun panalungtikan. Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun nangtukeun peran UNICEF dina nangtayungan barudak di dunya jeung nangtukeun kaayaan nikah anak di India.*

*Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan ngagunakeun métode kualitatif, ku cara ngadéskripsikeun masalah anu dipilih dina nulis laporan skripsi ieu, sarta panalungtik nyoba ngumpulkeun jeung nyusun data anu aya patalina jeung usaha Dana Anak PBB (UNICEF) pikeun ngungkulan masalah kawin dini. di India dina 2016-2019. Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun ku pangarang dina nyusun laporan skripsi nya éta Panalungtikan Pustaka. Data sékundér ieu ngawengku bahan hukum sékundér, nya éta bahan anu méré katerangan ngeunaan bahan hukum primér. Satuluyna, panalungtik ngagunakeun téhnik wawancara pikeun ngalenyepan masalah anu ditalungtik ku cara ngayakeun paguneman jeung para ahli atawa profésional anu dianggap ahli dina widang masalah anu ditalungtik.*

*Hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan dini di India India telah berusaha untuk menangani permasalahan HAM dinegaranya terkait praktik pernikahan anak dengan melakukan penerapan kerja sama dengan Pemerintah India dalam meminimalisir penrikahan dini di India melalui peningkatan pendidikan, perlindungan anak, dan menjaga kesehatan baik secara gizi maupun gaya berpikir masyarakat, program kerja yang diterapkan oleh UNICEF juga dengan memfokuskan untuk melindungi anak dari berbagai macam diskriminasi yang terjadi di wilayah India. Pemerintah India melakukan upaya pemberantasan praktik pernikahan anak dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait pemenuhan HAM anak perempuan seperti CRC, CEDAW, dan lainnya.*

***Kata Kunci: UNICEF, Nikah Dini, Ngatungtung Nikah Anak***