**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Hubungan antara Persepsi Masyarakat tentang Pembangunan Waduk Jatigede dengan Penyesuaian Dirinya di Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Sumedang. Persepsi masyarakat tentang pembangunan waduk jatigede berbeda – beda karena dilihat dari pengetahuan dan pengalaman masyarakat tersebut mengenai pembangunan waduk jatigede. Persepsi masyarakat mengenai pembangunan waduk jatigede ini di hubungkan dengan penyesuaian dirinya yang di dalamnya terdapat dimensi – dimensi seperti cara mempertahankan diri/ survive, mendapatkan kesejahteraan jasmani,mendapatkan kesejahteraan rohani dan menjalin relasi sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang pembangunan waduk jatigede Sumedang,untuk menggambarkan penyesuain diri masyarakat di desa Pakualam kecamatan Darmaraja Sumedang, dan untuk menggambarkan hubungan antara persepsi masyarakat tentang pembangunan waduk jatigede dengan penyesuain dirinya di desa Pakualam kecamatan Darmaraja Sumedang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat desa pakualam sebanyak 38 orang, diambil 10% dari jumlah populasi sebanya 367/kepala keluarga. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *area random sampling* karena sifat populasi *homogeny.* Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan Skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan atau korelasi antara persepsi masyarakat tentang pembangunan waduk Jatigede dengan penyesuaian dirinya di Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Sumedang. korelasi yang erat dan searah, sehingga dapat dikatakan apabila persepsi masyarakat tentang pembangunan waduk Jatigede bagus maka akan terbentuk penyesuaian diri yang baik begitu juga dengan sebaliknya.

***ABSTRACT***

 This study discusses the relationship between Public Perceptions of Development Adjustment Jatigede with Himself in the village Pakualam Darmaraja District of Sumedang . The public perception about the construction Jatigede different - different as seen from the knowledge and experience of the community regarding the development Jatigede . Community perceptions of the development of this Jatigede connect with his adjustment in which there are dimensions - dimensions such as how to defend himself / survive , get physical wellbeing , spiritual wellbeing and establish social relations.

 The goal of this study was to describe the perception of the public about the dam Sumedang, to describe the adjustment to the community in the village Pakualam Darmaraja Sumedang district, and to describe the relationship between the public perception of the dam by adjusting himself in the village Pakualam Darmaraja Sumedang district.

 The method used in this research is quantitative method . Respondents in this study were villagers Pakualam as many as 38 people , have taken 10 % of the total population as many as 367 /kk . The sampling technique used is random sampling area because of the nature of the homogeneous population . Researchers measuring instruments used in testing hypotheses in the form of questions prepared by the guidelines on the questionnaire using Ordinal Scale , which is a tiered scale or a scale form level .

 Based on the results of the study showed that the relationship or correlation between the public perception of the construction of reservoirs Jatigede with his adjustment in the village Pakualam Darmaraja District of Sumedang . high correlation and direction , so that it can be said if the public perception about the construction of reservoirs Jatigede nice it will form a good adjustment as well as vice versa .

**RINGKESAN**

Anu dipedar dina panalungtikan ieu nyaeta patalina antara *Persepsi* Masarakat ngeunaan Pangwangunan Waduk Jatigedé katut *Penyesuaian* Diri Masarakatnadi Désa Pakualam Kecamatan Darmaraja Sumedang. Bédana persepsi masarakat ngeunaan pangwangunan waduk jatigedé téh ditilik tina pangaweruh katut pangalaman ngeunaan éta pangwangunan. *Persepsi* masyarakat ngeunaan Pangwangunan Waduk Jatigedé dihubungkeun jeung *penyesuaian* diri masarakat anu aya patalina jeung cara ngamumule diri, keur ngarawel kabagjaan rohani, jasmani jeung tumaninahna ngalaksanakeun hubungan sosial.

Tujuan tina panalungtikan ieu pikeun ngagambarkeun *persepsi* masarakat ngeunaan pangwangunan waduk jatigedé Sumedang, pikeun ngagambarkeun *penyesuaian* diri masarakat di Désa Pakualam Kecamatan Darmaraja Sumedang, jeung ngagambarkeun patalina antara *persepsi* masarakat ngeunaan pangwangunan waduk jatigedé katut *penyesuaian* diri masarakatna di Désa Pakualam Kecamatan Darmaraja kabupatén Sumedang.

Cara anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta métode kuantitatif. Anu jadi responden tina ieu panalungtikan nya éta masarakat Désa pakualam kalayan jumlah 38 jalmi, dibawa 10% tina jumlah *populasi* 376/kk, téhnik penarikan *sampel* nu digunakeun nya éta area random sampling kusabab sipat populasina anu *homogen*. Alat ukur nu digunakeun tina panalungtikan ieu nyaeta pertanyaan nu disusun kalayan pedoman tina angket jeung ngagunakeun *skala ordinal*, nyaeta *skala* nu paselang.

Hasil panalungtikan ngébréhkeun aya patalina atawa *korélasi* antara *persepsi* masarakat ngeunaan pangwangunan waduk jatigedé katut *penyesuaian* diri masarakat di Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Sumedang. Korélasi anu raket tur saarah, nepi ka saupama *persepsi* masarakat ngeunaan pangwangunan waduk jatigedé téh hadé pasti *penyesuaian* diri masarakatna ogé hadé, kitu ogé sabalikna.