**ABSTRAK**

 **Judul dalam penelitian adalah “Adapatsi Sosial mahasiswa Jawa di Universitas Pasundan Bandung” (Studi Interaksi Simbolik pada proses adaptasi sosial mahasiswa Jawa di Universitas Pasundan Bandung) Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses adaptasi sosial mahasiswa Jawa di Universitas Pasundan Bandung.**

**Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaiamana proses adaptasi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Jawa dalam lingkungan barunya di kota Bandung Khususnya di Universitas Pasundan Bandung, serta mengetahui bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan tersebut.**

 **Metode penelitian yang diambil adalah metode kualitatif diamana peneliti mewawancarai secara langsung informan yang merupakan mahasiswa Jawa dari Universitas Pasundan Bandung. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik dari George Mead & Blummer, karena semua mahasiswa Jawa yang berada dilingkungan barunya berinteraksi melalui simbol-simbol.**

 **Setiap mahasiswa Jawa yang datang ke Bandung menyesuaikan diri dengan norma, budaya, kebiasaan yang berlaku dilingkungannya, karena hal tersebut untuk dapat menyesuaikan diri di masyarakat. Terlebih lagi, meskipun mahasiswa Jawa tetap harus menyesuaikan dengan kebiasaan kebiasaan dimana tempat ia tinggal.**

**Setiap mahasiswa Jawa banyak mengambil manfaat dari penyesuaian dirinya terhadap lingkungan barunya seperti mulai belajar mengenai budaya sunda dan kebiasaan orang Sunda, dengan begitu maka proses adaptasi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar.**

***Abstract***

***The title of research is "Social Adaptation of Javanese Students at Pasundan University of Bandung" (Symbolic Interaction Study on Javanese Social Adaptation Process at Pasundan University Bandung) The focus in this research is about how social adaptation process of Javanese students at Pasundan University Bandung.***

***The objective is to know how the social adaptation process conducted by Javanese students in their new environment in Bandung City Especially at Pasundan University Bandung, and know how they solve the problem.***

***The research method taken is qualitative method where researchers directly interviewed informants who are Javanese students from Pasundan University Bandung. The theory that became the reference in this research is the symbolic interaction theory of George Mead & Blummer, because all the Javanese students who live in their new environment interact through the symbols.***

***Every Javanese student who comes to Bandung adjusts to the norm, culture, customs that prevail in his environment, because it is to be able to adjust in society. Moreover, although Javanese students still have to adjust to the custom habits in which he lives.***

***Every Javanese student has benefited from his adjustment to his new environment, such as starting to learn about Sundanese culture and Sundanese habits, thus the adaptation process can run smoothly.***

**RINGKESAN**

**Judul dina panalungtikan nyaeta “Adapatsi Sosial mahasiswa Jawa di Universitas Pasundan Bandung” (Studi Interaksi Simbolik dina proses adaptasi sosial mahasiswa Jawa di Universitas Pasundan Bandung) Fokus dina panalungtikan ieu teh ngeunaan kumaha proses adaptasi sosial mahasiswa Jawa di Universitas Pasundan Bandung.**

**tujuanana nyaeta kanggo terang kumaha proses adaptasi sosial anu dipigawe ku mahasiswa Jawa dina lingkungan anyarna di dayeuh Bandung Hususna di Universitas Pasundan Bandung,sarta terang kumaha cara maranehanana nungkulan masalah kasebat.**

**Metode panalungtikan anu dicandak nyaeta padika kualitatif diamana peneliti ngawawancara langsung informan anu mangrupa mahasiswa Jawa ti Universitas Pasundan Bandung. Teori anu dianngo dina panalungtikan ieu teh teori interaksi simbolik ti George Mead & Blummer,margi sadaya mahasiswa Jawa anu aya dilingkungan anyarna berinteraksi nganggo simbol-simbol.**

**Saban mahasiswa Jawa anu dongkap ka Bandung ngayeusuaikeun diri kalawan norma,budaya,kabiasaan anu lumangsung dilingkungannya ,margi perkawis kasebat kanggo tiasa nganyeusuaikeun diri di balarea. Leuwih deui,sanaos mahasiswa Jawa angger kedah ngayeusuaikeun kalawan kabiasaan kabiasaan di mana tempat manehna kantun.**

**Saban mahasiswa Jawa seueur nyandak mangpaat ti penyesuaian dirina ka lingkungan anyarna sepertos mimiti diajar ngeunaan budaya sunda sarta kabiasaan urang Sunda,kalawan kitu mangka proses adaptasi anu dipigawe tiasa mapan kalawan lancar.**