**ABSTRAK**

**Penelitian ini berjudul “Interaksi Sosial Siswa Bermasalah di SMA Pasundan 3 Cimahi,” lembaga Sekolah menengah atas (SMA) dipilih karena** usia SMA kisaran 15 -20 Tahun usia yang rentan dengan pengaruh lingkungan sosial yang di dapat dari hasil interaksi sosial, interaksi sosial yang rendah menyebabkan jumlah kasus kenakalan remaja terus meningkat, bimbingan konseling merupakan salah satu upaya untuk menurunkan jumlah kasus kenakalan remaja melalui pemberian konseling. Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai interaksi sosial siswa Bermasalah di SMA Pasundan 3 Cimahi.
2. Untuk mendapatkan data dan fakta mengenai Interaksi Sosial Siswa Bermasalah di SMA Pasundan 3 Cimahi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pengetahuan pekerjaan sosial.

 Metode penelitian yang digunakan kualitatif atau pedekatan yang mengandalkan sebagian besar pada pendekatan interpretatif dan kritis untuk ilmu pekerjaan sosial. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi kejadian nyata, merekam apa informan mengatakan (dengan kata-kata, gerak tubuh, dan nada), mengamati perilaku tertentu, mempelajari dokumen tertulis, dan observasi partisipan. Dalam penelitian ini, jumlah informan adalah 5 orang siswa yang tercatat dalam buku kasus bimbingan konseling.

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Pasundan 3 Cimahi tentang interaksi sosial siswa SMA Pasundan 3 Cimahi, temuan dari penelitian ini adalah tidak adanya pekerja sosial sekolah, adanya tenaga pendidik bimbingan konseling yang merangkap dengan mata pelajaran lain, temuan penelitian menunjukan bahwa kenakalan remaja sebagai dampak dari Faktor Interaksi sosial yang rendah ditandai dengan kontak sosial dan komunikasi yang rendah dengan orangtua, faktor lingkungan teman sebaya yang menjadi faktor besar terhadap prilaku negatif remaja, rekomendasi itu diarahkan untuk pengembangan layanan bimbingan konseling di sekolah, melalui pengadaaan guru bimbingan konseling oleh sekolah bekerjasama dengan yayasan paguyuban Pasundan.

***RINGKESAN***

*Panaluktikan ieu dijudulan "Interaksi Sosial Siswa Bermasalah di SMA Pasundan 3 Cimahi," institut sakola (SMA) dipilih lantaran umur SMA antara 15-20 taun, umur gampang ka pangaruh lingkungan sosial anu bisa ngahasilkeun ti interaksi sosial, interaksi sosial anu saeutik ngabalukarkeun kanakalan nonoman terus nambahan, sangakan nyaeta salah sahiji cara pikeun ngurangan jumlah kasus kanakalan nonoman ngaliwatan sangakan. Tujuan pangajaran ieu*

*1. Pikeun meunangkeun hiji gambar sakabéh tina interaksi sosial siswa SMA Pasundan 3 Cimahi.*

*2. Pikeun meunangkeun data jeung fakta ngeunaan interakasi sosial siswa SMA Pasundan 3 Cimahi nyieun kontribusi signifikan ka perkembangan pangaweruh karya sosial.*

*Métode anu digunakeun pedekatan kualitatif atawa nu ngandelkeun lolobana dina pendekatan interpretive jeung kritis ka élmu gawé sosial. Ngumpulkeun data ngagunakeun dokuméntasi kajadian nyata, ngarekam naon informan (ku kecap, sapuan, jeung nada), observasi paripolah nu tangtu, nalungtik dokumén tinulis, jeung observasi pamilon. Dina ulikan ieu, jumlah informan 5 siswa anu kacatet dina kasus sangakan.*

*Dumasar hasil panalungtikan dilakukeun dina SMA Pasundan 3 Cimahi ngeunaan siswa interaksi sosial SMA Pasundan 3 Cimahi, papanggihan ulikan ieu henteuna sakola karya sosial, pendidik sangakan ngarangkap jeung mata pelajaran sejen, papanggihan panalungtikan nunjukkeun yen kenakalan remaja salaku Hasilna faktor interaksi sosial ieu di tandaan ku kontak sosial jeung komunikasi jeung kolot, faktor lingkungan luar janten faktor gedé ka paripolah tina kalakuan négatif, rekomendasi anu diarahkeun ka perkembangan sangakan hidayah di sakola, ngaliwatan nyadiakeun guru sangakan ku sakola di kolaborasi jeung yayasan paguyuban Pasundan.*

*Kata konci: Interaksi jeung nonoman.*

***ABSTRACT***

 *This research entitled “The Social Interaction of Student at SMA Pasundan 3 Cimahi”. The student was in a vulnerable phase as teenager which got a severe influence from social environment as a result of social interaction. There were an increasing of juvenile delinquency rate and others kind of crime. In this context, counseling was an important facility for student that should be prepared by school. The aims of this research as followed:*

1. *To get a whole description regarding social interaction of students at SMA Pasundan 3 Cimahi.*
2. *To gain the data and facts regarding social contact and communication of students at SMA Pasundan 3 Cimahi.*

 *The research method employed a qualitative approached which relied largely on the interpretative and critical approaches to social work science. The data gathering used a documenting real events, recording what informant said (with words, gestures, and tone), observing specific behaviors, studying written documents, and participant observation. In this research, the number of informant were 5 students who has been treated by senior high school counseling program and police department.*

 *Research finding showed that there were counseling department in senior high school (SMA Pasundan 3 Cimahi) however handed by teacher who has no social work method or guidance counseling education background. One source of counseling was social work department that supported the counseling program.*

*The recommendation was directed to the school management and Head of Paguyuban Pasundan to implement guidance counseling program to improve the achievement student in academic and facilitate them in solving of social interaction problem.*

***Keywords:*** *Social Interaction, counseling, student, social contact, communication.*