**ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai tentang hubungan konsep diri anak tunagrahita dengan kemandiriannya di SLB-C Sukapura Kota Bandung. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep diri anak tunagrahita di SLB-C Sukapura Kota Bandung. Untuk mendeskripsikan kemandirian anak tuna grahita di SLB-C Sukapura Kota Bandung. Untuk mendeskripsikan hubungan konsep diri anak tunagrahita dengan kemandiriannya di SLB-C Sukapura Kota Bandung. Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat hubungan konsep diri anak tunagrahita dengan kemandiriannya di SLB-C Sukapura Kota Bandung.

Terdapat beberapa hal positif dari SLB-C Sukapura Kota Bandung, antara lain SLB-C merupakan tempat bernaung dan bermain bagi anak-anak tunagrahita maupun remaja yang dimana mereka mendapatkan bimbingan dalam bidang pendidikan dan pembinaan maupun dalam pembentukan karakter dan penyesuaian diri di masyarakat, dan merupakan suatu lingkungan *theurapeutic* bagi anak-anak serta remaja tunagrahita yang membutuhkan.

Metode yang digunakan ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskripsi analisis, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen, studi kepustakaan serta studi lapangan yang terdiri dari observasi non partisipan dan angket. Responden dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita yang berusia dibawah 18 tahun di SLB-C Sukapura Kota Bandung, dengan jumlah populasi 35 dan responden yang diambil sebanyak 35 anak tunagrahita (siswa) keseluruhan dengan mengunakan metode sensus. Katagori yang diambil keseluruhan anak tunagrahita yang berada di SLB-C Sukapura Kota Bandung dengan total 35 responden. Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik probability sampling dengan tipe teknik simple random sampling.

Hubungan konsep diri anak tunagrahita dengan kemandiriannya di SLB-C Sukapura Kota Bandung, menunjukkan korelasi yang erat dan searah, sehingga dapat dikatakan apabila konsep diri anak tunagrahita baik maka akan terbentuk kemandiriannya yang baik pula. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi yang erat dan searah, sehingga dapat dikatakan apa bila konsep diri anak tunagrahita meningkat maka akan meningkat pula kemandiriannya dengan baik. Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah terdapat hubungan konsep diri anak anak tunagrahita dengan kemandiriannya di SLB-C Sukapura Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan apa bila konsep diri anak tunagrahita baik maka terbentuk kemandiriannya yang baik.

***ABSTRACT***

*This thesis is the result of research about the relationship of self-concept of children with the independence of mentally disabled in SLB-C Sukapura Bandung. The purpose of this research is to describe the self-concept of children mentally disabled in SLB-C Sukapura Bandung. To describe the independence of children mentally disabled in SLB-C Sukapura Bandung. To describe the relationship of self-concept of children with their independence mentally disabled in SLB-C Sukapura City Bandung. Hypothesis proposed that there is a relationship self-concept of children with the independence of mentally disabled in SLB-C Sukapura Bandung.*

*There are several positive things from SLB-C Sukapura Bandung, among others, SLB-C is a place for shelter and play for children mentally disabled and adolescents in which they get guidance in the field of education and coaching as well as in the formation of character and adaptability in society, and Is a therapeutic environment for children and adolescents who need mentally disabled.*

*The method used is quantitative method with analytical description approach, data collection technique which researcher use is document study, library study and field study consisting of non-participant observation and questionnaire. Respondents in this study were children under five years old at SLB-C Sukapura Bandung, with population of 35 and respondents who were taken as many as 35 students with total cognitive (students) by using census method. The categories taken by all the mentally disabled children who are in SLB-C Sukapura Bandung are the total of 35 respondents. The sample usage technique used in this research is probability sampling technique with simple random sampling technique type*

*The relationship of self-concept of mentally disabled children with their independence in SLB-C Sukapura Bandung, showed close correlation and direction, so it can be said if the self-concept of a child well mentally disabled it will form a good independence as well. The results of this study indicate close correlation and direction, so it can be said what if the self-concept of children improved mentally disabled it will also increase its independence well. The conclusion that can be drawn in this research is there is a relationship of self-concept of children with the independence of mentally disabled in SLB-C Sukapura Bandung, so it can be said what if the self-concept of a child well mentally disabled then formed a good independence*

**ABSTRAK**

Ieu skripsi téh hasil panalungtikan ngeunaan hubungan konsép diri barudak tunagrahita jeung kamandirianana di SLB-C Sukapura, Kota Bandung. Anapon tujuanana pikeun ngadéskripsikeun konsép diri, kamandirian, sarta hubungan konsép diri jeung kamandirian barudak tunagrahita di SLB-C Sukapura, Kota Bandung. Hipotésis anu diajukeun nyaéta aya hubungan konsép diri barudak tunagrahita jeung kamandirianana di SLB-C Sukapura, Kota Bandung.

Aya sawatara hal positif ti SLB-C Sukapura, Kota Bandung, di antarana waé jadi pamungpungan jeung tempat ulin boh barudak boh rumaja anu ngarandapan tunagrahita. Maranéhna dibingbing dina widang pendidikan katut tarékah ngabentuk karakter sangkan bisa nyaluyukeun diri di masarakat. Hal éta téh mangrupa lingkungan *theurapeutic* pikeun barudak jeung rumaja tunagrahita.

Ieu panalungtikn ngagunakeun métodeu kuantitatif kalawan pamarekan deskripsi analisis. Ari téhnik ngumpulkeun datana nyaéta studi dokumén, studikapustakaan, jeung studi lapangan, anu diwangun ku observasi non partisipan jeung angkét. Anu jadi réspondénna nyaéta barudak tunagrahita anu umurna sahandapeun 18 taun, di SLB-C Sukapura, Kota Bandung, kalawan jumlah populasina 35 urang nu dicokot tina jumlah 35 barudak tunagrahita kalawan ngagunakeun métodeu sénsus. Téhnik ngagunakeun sampel dina ieu panalungtikan nyaéta probability sampling kalawan tipeue téhnik simple random sampling.

Hubungan konsép diri barudak tunagrahita jeung kamandirianana di SLB-C Sukapura, Kota Bandung, nuduhkeu korélasi anu raket jeungsajalur. Ku kituna bisa disebutkeun, saupama konsép diri barudak tunagrahita hadé tinangtu bakal ngawujud kamandirian anu sarua hadéna. Hasil ieu panalungtikan nuduhkeun korélasi anu raket jeung sajalur. Ku kituna bisa disebutkeun, saupama konsép diri barudak tunagrahita ningkat, tinangtu kamandirianana ogé bakal ningkat deuih. Kacindekan tina ieu panalungtikan nyaéta ayana hubungan konsép diri barudak tunagrahtita jeung kamandirianana di SLB-C Sukapura, Kota Bandung. Ku kituna bisa disebutkeun, saupama konsép diri barudak tunagrahtita hadé, tinangtu bakal ngawujud kamandirianana anu hadé deuih.