**ABSTRAK**

Mengingat begitu pentingnya penelitian yang dilakukan mengenai “Pemenuhan kebutan dasar manusia perak di jalan cihampelas kota bndung” yang mempunyai tujuan untuk : (l) Menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis manusia perak di Jalan Cihampelas Kota Bandung. (2) menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar psikologis manusia perak di jalan cihampelas kota bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sedangkan teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah : Studi dokumen dan kepustakaan serta Studi lapangan yang terdiri atas Observasi non partisipan dan wawancara mendalam.

Informan dalam penelitian ini sebanyak empat manusia perak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa akan kebutuhan fisiologis manusia perak belum terpenuhi secara maksimal dan pengaruh penampilan individualis terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah, yang mengakibatkan timbul rasa ketidak nyamanan terhadap masyarakat di jalan cihampelas kota bandung.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dan masyarakat lebih

perhatian lagi terhadap manusia perak. Pemerintah harus tegas membuat peraturan dan menepati janji yang telah di berikan kepada manusia perak, sehingga tidak bermunculan lagi rasa ketidak pedulian mereka terhadap peraturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat diharapkan tidak begitu mudah unutk menaruhkan rasa simpati terhadap manusia perak, agar mereka berhenti dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Dengan cara itu akan membuat dampak yang positif terhadap Manusia Perak itu sendiri.

**Kata kunci: Kebutuhan Fisiologis dan psikologis, perilaku, masyarakat dan Pemerintah.**

ABSTRACT

This research entitled: "The fulfillment of the basic need of silver man in jalan cihampelas bndung city". The purpose of study are to: (l) Describe the fulfillment of basic human need physiologically of silver man in Jalan Cihampelas Bandung. (2) describes the fulfillment of basic human psychologically needs of silver man in jalan cihampelas Bandung. The method used in this research was a qualitative approach and employed a purposive sampling to determine informant while the data collection techniques used in this study are literature study as well as field study consisted of observation non participant and in depth interviews. Informants in this study as many as four silver man. Based on this research can be concluded that it would be human physiological needs unmet silver optimally and influence the behavior and appearance of individualists against human mental function scientifically, which resulted arises a sense of discomfort to the people in jalan cihampelas Bandung. The recommendation be directed to the government and society to give more attention to the silver man. The government should firmly make the rules and fulfill the promise that has been given to silver man, so it does not emerge again as the rules that have been set by the government. While people are expected not so easy to conceive a sympathy for silver man, so that they stop and look for a better job. That way it will make a positive impact on the silver man itself.

Keywords: Basic need, silver man, sympathy.

**TINGKESAN**

Kaasup hal penting ngayakeun panalungtikan ngeunaan “Tarékah nyumponan pangabutuh dasar manusa pérak di Jalan Cihampelas, Kota Bandung”, anu tujuanana pikeun: (1) ngagambarkeun tarékah nyumponan pangabutuh dasar fisiologis/ragawi maranéhanana; jeung (2) ngagambarkeun tarékah nyumponan pangabutuh dasar psikologis/batini maranéhanana.

Dina ieu panalungtikan digunakeun purposive sampling, nyaéta nangtukeun sampel kalawan tinimbangan anu geus jinek, tur disawang bisa ngasongkeun data sacara maksimal. Anapon téknik ngumpulkeun datana nyaéta studi dukomén jeung kapustakaan, ditambah ku studi lapangan anu ngawengku obsérvasi non partisipan jeung wawancara sacara teleb.

Informan dina ieu panalungtikan jumlahna opatan. Ina ieu panalungtikan digunakeun téknik analisis data kualitatif, nyaéta data anu diébréhkeun téh dina wangun ungkara kekecapan, lain béréndélan angka. Dumasar kana hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén pangabutuh fisiologis manusa pérak tacan kacumponan kalawan maksimal, turta pangaruh tina wujuding individualis kana prilaku jeung fungsi méntal manusa sacara ilmiah, anu ngabalukarkeun timbulna rasa teu genah dina diri masarakat di Jalan Cihampelas, Kota Bandung.

Ku ayana ieu panalungtikan dipiharep sangkan pamaréntah jeung masarakat leuwih merhatikeun ka manusa pérak. Pamaréntah kudu tandes nyieun aturan jeung nyumponan jangji nu geus dikedalkeun ka manusa pérak sangkan dina diri maranéhna teu muncul kacangcaya kana aturan anu geus ditangtukeun ku pamaréntah. Kitu deui masarakat dipiharep teu gancang ngarasa simpati ka manusa pérak, sangkan maranéhna ngeureunan pamolahna, terus néangan gawé anu leuwih pantes. Cara kitu téh bakal ngabalukarkeun hal positif ka manusa pérakna sorangan.