**ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah “KENAKALAN REMAJA DIKALANGAN PELAJAR” maksud dari penelitian ini untuk memahami dan menggambarkan kenakalan remaja dukalangan pelajar berdasarkan pengalaman langsung yang mereka alami.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fenomena kenakalan remaja pada pelajaar yang dilihat dari segi motif (*account*) dan perilaku sosial, dan noumena kenakalan remaja pada pelajar yang dilihat dari segi prespsi dan nilai sosial. serta menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti baik secara teori maupun aplikasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan motode studi fenomenologi yang menjadi subjek penelitian adalah 10 orang informan. Fenomenologi menggambarkan realita dari pengalaman hidup beberapa individu mengenai konsep dari fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur.

Hasil penelitian ini memperlihatkan ada hubungan yang saling mempengaruhi antara fenomena dan noumena. Fenomena terbagi atas motif partisipan, serta bentuk perilaku yang dilakukan oleh partisipan. Sedangkan noumena terdiri atas presepsi dan nilai sosial atas perilaku kenakalan remaja.

***ABSTRACT***

*The title of this research is the "JUVENILE DELINQUENCY AMONG STUDENTS" the intent of the research was to understand and portray juvenile delinquency dukalangan students based on their direct experience.*

*The purpose of this research was to find out how the phenomenon of juvenile delinquency on pelajaar is seen in terms of motives (account) and social behavior, and noumena juvenile delinquency on student views in terms of prespsi and social values. as well as add and deepen the knowledge of researchers both in theory as well as its application.*

*This research used the qualitative approach with motode studies of Phenomenology that became the subject of research is the 10th person informant. Phenomenology described the reality of life experiences few individuals regarding the concept of the phenomenon. Data collection techniques used in this study is an in-depth interview, participant observation, and study of literature.*

*The results of this study showed no relationship between the interplay of phenomena and noumena. The phenomenon is divided into motives of participants, as well as forms behavior conducted by participants. While the noumena consists of presepsi and social values over the behavior of juvenile delinquency.*

***RINGKESAN***

*Judul panalungtikan iyeu nyaeta “KENAKALAN RUMAJA DIKALANGAN PALAJAR” maksad ti panalungtikan ieu kanggo nyurtian sarta ngagambarkeun kenakalan rumaja dikalangan siswa dumasar pangalaman langsung anu maranehanana alaman.*

*Tujuan ti panalungtikan ieu kanggo terang kumaha fenomena kenakalan rumaja dina pelajar anu ditingali ti sagi motif (account) sarta laku-lampah sosial, sarta noumena kenakalan rumaja dina siswa anu ditingali ti sagi prespsi sarta peunteun sosial. Sarta nambahan jeung memperdalam kauninga peneliti sae sacara teori atawa aplikasinya .*

*Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan kualitatif kalawan motode studi fenomenologi anu barobah kaayaan jejer panalungtikan nyaeta 10 jalmi informan. Fenomenologi ngagambarkeun realita ti pangalaman hirup sababaraha individu ngeunaan konsep ti fenomena. Teknik pengumpulan data anu dipake dina panalungtikan ieu teh observasi partisipan,wawancara mendalam,sarta studi pustaka.*

*Kenging panalungtikan ieu nempokeun aya hubungan anu silih mangaruhan antawis fenomena sarta noumena. Fenomena kabagi luhur motif partisipan,sarta wangun laku-lampah anu dipigawe ku partisipan. Sedengkeun noumena diwangun luhur presepsi sarta peunteun sosial luhur laku-lampah kenakalan rumaja.*