ABSTRAK

Penyalahgunaan Napza, khususnya di Indonesia, saat ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, Jumlah pengguna dan pecandu narkoba dari tahun ke tahun kian menunjukkan angka peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Hubungan Persepsi Korban Penyalahgunaan Napza Tentang Pelayanan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Di Yayasan Rumah Tenjo Laut Di Kabupaten Kuningan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, dokumentasi, studi lapangan dan wawancara. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Deskriftif Analis, populasi dalam penelitian ini adalah Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumah Tenjo Laut di Kabupaten Kuningan sejumlah 48. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakanTeknik sesnsus, yaitu semua anggota populasi dijadikan responden.

Hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah Hubungan Persepsi Korban Penyalahgunaan Narkoba Tentang Pelayanan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Di Yayasan Rumah Tenjo Laut Di Kabupaten Kuningan. Responden dalam penelitian ini adalah para Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumah Tenjo Laut di Kabupaten Kuningan, dengan jumlah kelompok eksperimen sebanyak 48 orang.

Hasil analisis pembahasan dalam peneliatian ini menunjukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis, sehingga kriteria pengujian hipotesis adalah H0 di tolak dan H1 di terima. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa korelasi antara Persepsi Korban Penyalagunaan Napza tentang pelayanan sosial dengan penyesuaian diri menunjukkan ada korelasi atau hubungan yang berarti dan searah karena nilai korelasi (0.361) > 0.00.

**ABSTRACT**

Drug abuse, especially in Indonesia, has now reached an alarming rate. The number of users and drug addicts has been increasing year by year. This study aims to analyze and describe the Relationship Perception Victims of Drug Abuse About Social Services With Self-Adjustment In Tenjo Laut Home Foundation In Kuningan District. Data collection techniques in this study are Library Studies, documentation, field studies and interviews. The research method used is Descriptive Analysts research method, the population in this study is the Victims of Drug Abuse at Tenjo Laut Home Foundation in Kuningan Regency a number of 48. The sampling technique in this research uses the Sesnsus Technique, that is all the members of the population are made the respondents.

The hypothesis proposed in this research is Relationship Perception of Drug Abuse Victims About Social Services With Self Adjustment In Yayasan Rumah Tenjo Laut Foundation In Kuningan Regency. Respondents in this study were the victims of drug abuse at Tenjo Laut Home Foundation in Kuningan District, with a total of 48 experimental groups.

The results of the analysis of the discussion in this study show both the main hypothesis and sub hypothesis, so that the hypothesis testing criteria is H0 rejected and H1 received. so it can be concluded that the correlation between the perception of casualties of drug abuse with social adjustment indicates that there is correlation or correlation with the correlation value (0.361)> 0.00.

RINGKESAN

Penyalahgunaan narkoba, utamana di Indonésia, mangrupakeun ayeuna nepi di hiji laju alarming, jumlah pamaké sarta addicts ubar leuwih taun beuki nunjukkeun ongkos ngaronjat. Ulikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis tur nerangkeun persepsi hubungan Ngeunaan penyalahgunaan narkoba Sosial adjustment Layanan Jeung Tenjo Di Laut Di Kuningan Imah Yayasan District. téhnik pendataan di ulikan ieu téh ulikan pustaka, dokuméntasi, studi lapangan jeung wawancara. Metoda panalungtikan dipaké nyaéta deskriptif analis métode panalungtikan, populasi dina ieu panalungtikan nya penyalahgunaan narkoba di Yayasan Rumah Tenjo Laut di Kabupaten Kuningan jumlahna 48. Tehnik sampling dina ulikan ieu ngagunakeun téknik sesnsus, éta sakabéh anggota populasi salaku réspondén.

Null diajukeun dina ulikan ieu Hubungan Persepsi Korban penyalahgunaan narkoba Ngeunaan Sosial adjustment Layanan Jeung Tenjo Laut Di Kuningan Imah Yayasan District. Responden dina ulikan ieu penyalahgunaan narkoba di Yayasan Rumah Tenjo Laut di Kabupatén Kuningan, kalawan jumlah kelompok ékspérimén saloba 48 jalma.

Hasil analisis ieu nunjukkeun sawala peneliatian dina duanana null hipotesa utama jeung sub, jadi hipotésis nguji kriteria anu H0 ditolak sarta H1 ditarima. sangkan bisa disimpulkan yén korelasi antara persépsi nu Korban tina jasa sosial nyalahgunakeun narkoba kalayan adjustment némbongkeun euweuh korelasi signifikan atanapi hubungan jeung arah kanggo nilai tina korelasi (0.361)> analisis 0.00.Hasil nembongkeun sawala peneliatian dina duanana null hipotesa utama jeung sub, jadi kriteria tes hipotesa anu H0 ditolak sarta H1 ditarima. sangkan bisa disimpulkan yén korelasi antara persépsi nu Korban tina jasa sosial nyalahgunakeun narkoba kalayan adjustment némbongkeun euweuh korelasi signifikan atanapi hubungan jeung arah kanggo nilai tina korelasi (0.361)> 0:00.