**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Kondisi Psikososial pada Pasien Hemodialisisa di Kota Cimahi. Kondisi tersebut dikenal sebagai gagal ginjal akut merupakan sindrom yang ditandai oleh hilangnya cepat fungsi ekskresi ginjal dan biasanya didiagnosis oleh akumulasi produk akhir metabolisme nitrogen (urea dan kreatinin) atau penurunan urin atau keduanya. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai kondisi psikososial pasien hemodialisisa di Kota Cimahi.
2. Untuk mendapatkan data dan fakta mengenai kondisi psikososial pasien hemodialisisa untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pengetahuan pekerjaan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mengandalkan sebagian besar pada pendekatan interpretatif dan kritis untuk ilmu pekerjaan sosial. Pengumpulan data menggunakan mendokumentasikan kejadian nyata, merekam pembicaraan informan (dengan kata-kata, gerak tubuh, dan nada), mengamati perilaku tertentu, mempelajari dokumen tertulis dan observasi partisipan. Dalam penelitian ini, jumlah informan adalah 4 pasien dalam keadaan kurang mampu.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa depresi sebagai dampak dari faktor psikososial pada kepatuhan perilaku dan kelangsungan hidup pada pasien hemodialisa. Depresi berhubungan dengan penurunan kepatuhan terhadap pengobatan. Hal itu sangat diakui sebagai masalah psikologis umum pada pasien hemodialisisa. Depresi dapat mempersulit kondisi jangka panjang, berpotensi menjadi lebih resisten terhadap pengobatan dari waktu ke waktu.

Rekomendasi dari penelitian ini diarahkan untuk pengembangan layanan psikologi kesehatan yang komprehensif untuk menjalankan secara bersamaan dengan layanan dukungan konseling kepada pasien gagal ginjal.

**Kata Kunci** : Kondisi Psikososial, Hemodialisa, Pasien, dan Dukungan Pelayanan Konseling

**ABSTRACT**

This research entitled “The Psychosocial Condition of haemodialysis patients at Cimahi City” It was formerly known as acute renal failure as a syndrome characterised by the rapid loss of the kidney's excretory function and was typically diagnosed by the accumulation of end products of nitrogen metabolism (urea and creatinine) or decreased urine output, or both. The aims of this research as followed:

1. To get a whole description regarding the psychosocial condition of haemodialysis patients at Cimahi City.
2. To gain the data and facts regarding the psychosocial condition of haemodialysis patient to give a significant contribution to the development of social work knowledge.

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 4 neglected elderly who lived in poverty.

Research finding showed that the depression as the impact of psychosocial factors on behavioural compliance and survival in urban haemodialysis patients. Depression was related to decreased adherence to treatment. It was strongly recognized as a common psychological problem in haemodialysis patients. Depression can complicate long-term conditions, potentially becoming more resistant to treatment over time

The recommendation was directed to the development of a comprehensive health psychology service to run concurrently with a renal counselling support service within the department.

**Keywords:** Psychosocial Condition, haemodialysis, patientsand counselling support service

***RINGKESAN***

Panalungtikan ieu dijudulan “Kondisi Psikososial dina Pasien Hemodialisisa di Dayeuh Cimahi. Kaayaan kasebat dipikawanoh minangka gagal ginjal akut mangrupa sindrom anu ditandaan ku leungitna enggal kadudukan ekskresi ginjal sarta biasana didiagnosis ku ngumpulna produk ahir metabolisme nitrogen (urea sarta kreatinin) atawa penurunan urin atawa duanana. Tujuan ti panalungtikan ieu minangka berikut:

1. Untuk meunangkeun gambaran sakabeh ngeunaan kaayaan psikososial pasien hemodialisisa di Dayeuh Cimahi.
2. Untuk meunangkeun data sarta fakta ngeunaan kaayaan psikososial pasien hemodialisisa kanggo mikeun kontribusi anu signifikan ka hal mekar kauninga pagawean sosial.

Padika panalungtikan anu dipake nyaeta kualitatif anu ngandelkeun kalolobaan dina pendekatan interpretatif sarta kritis kanggo elmu pagawean sosial. Pengumpulan data ngagunakeun mendokumentasikeun kajadian tela,ngarekam pembicaraan informan (kalawan sanggem-sanggem,unggut salira,sarta nada),nitetan laku-lampah nu tangtu,mempelajari dokumen ditulis sarta observasi partisipan. Dina panalungtikan ieu,jumlah informan nyaeta 4 pasien dina kaayaan kirang sanggem.

Timuan ti panalungtikan nembongkeun yen depresi minangka akibat ti faktor psikososial dina kepatuhan laku-lampah sarta kelangsungan hirup dina pasien hemodialisa. Depresi nyambung kalawan penurunan kepatuhan ka pengobatan. Perkawis eta diaku pisan minangka masalah psikologis umum dina pasien hemodialisisa. Depresi tiasa mempersulit kaayaan jangka paos,boga potensi barobah kaayaan langkung resisten ka pengobatan ti wanci ka wanci.

Rekomendasi ti panalungtikan ieu diarahkeun kanggo pengembangan layanan psikologi kasehatan anu komprehensif kanggo ngajalankeun sacara babarengan kalawan layanan pangrojong konseling ka pasien gagal ginjal.   
  
Sanggem Konci : Kaayaan Psikososial, Hemodialisa, Pasien, sarta Pangrojong Pangladen Konseling.