**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul: “Dukungan Sosial Keluarga dalam Pendampingan pasien *Skizofrenia* di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Kota Bandung”. Dukungan sosial keluarga merupakan adanya transaksi interpersonal yang ditunjukan dengan memberikan bantuan pada individu lain, dimana bantuan itu umumnya diperoleh dari orang yang berarti bagi individu yang bersangkutan. Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku, ataupun materi yang didapat dari hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai. Dukungan sosial keluarga sangat mempe

ngaruhi kesembuhan pasein *skizofrenia* sehingga mengurangi kekambuhan. *Skizofrenia* merupakan kelompok gangguan psikosis atau psikotik yang ditandai terutama oleh distorsi-distorsi mengenai realitas, juga sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial, serta disorganisasi dan fragmentasi dalam hal persepsi, pikiran, dan kognisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan deskripsi singkat tentang dukungan sosial keluarga dalam pendampingan pasein *skizofrenia*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualittatif. Pengumpulan data menggunakan: 1) Wawancara mendalam, 2) Observasi non partisipan. Informan kunci pada penelitian ini adalah keluarga dari pasein *skizofrenia* yang berjumlah 4 orang. Sementara informan tambahan terdiri dari 2 orang pasein *skizofrenia*, 1 orang psikiater, dan 3 orang pengurus KPSI. Penelitian ini menunjukan bahwa informan dari keluarga pasein *skizofrenia* yang pertama kurang memberikan dukungan sosial yang diperlukan oleh pasein. Sementara dukungan sosial keluarga dari pasein *skizofrenia* yang kedua memberikan dukungan yang baik dan cukup kepada pasein. Dimana keluarga dari pasein yang pertama memberikan dukungan sosial dalam bentuk 1) Dukungan emosional berupa: empati, kepedulian, kasih sayang dan perhatian. 2) Dukungan instrumental. Sementara bentuk dukungan lainnya tidak. Kemdudian keluarga dari pasein yang kedua memberikan dukungan sosial dalam bentuk 1) Dukungan emosional berupa: empati, kepedulian, kasih sayang, dan perhatian. 2) Dukungan penghargaan berupa: ungkapan pujian, 3) Dukungan instrumental berupa: bantuan langsung berupa materi, 4) Dukungan informatif berupa: Informasi, nasehat dan saran. Rekomendasi dirujuk untuk perbaikan kerjasama antara keluarga, pasein *skizofrenia*, Psikiater dan lembaga KPSI.

**Kata Kunci:** Dukungan sosial keluarga*, skizofrenia*, psikiater, pengurus KPSI.

**ABSTRACT**

This study entitled: "Family Social Support in Patient Assistance Schizophrenia in Community Care Schizophrenia Indonesia (KPSI) Bandung". Family social support is an interpersonal transaction that is shown by providing assistance to other individuals, where the assistance is generally obtained from the person meaningful to the individual concerned. Social support can be the provision of information, behavioral assistance, or material derived from familiar social relationships that can make individuals feel cared for, valued and loved. Family social support is very importantimplies healing schizophrenia pasein thus reducing recurrence. Schizophrenia is a group of psychotic or psychotic disorders characterized primarily by distortions of reality, also often seen as the withdrawal of social interactions, and disorganization and fragmentation in terms of perception, thought, and cognition. The purpose of this study was to explain a brief description of family social support in schizophrenia pasein mentoring. The research method used is qualitative approach. Data collection using: 1) In-depth interview, 2) Non-participant observation. The key informant in this study was a family of 4 schizophrenic patients. Additional informants consisted of 2 schizophrenic patients, 1 psychiatrist and 3 KPSI administrators. This study showed that the informants of the first schizophrenic pasein family lacked the necessary social support needed by patients. While the family's social support of the second schizophrenic pasein provides good and sufficient support to the patient. Where the first family of pasein provide social support in the form of 1) Emotional support in the form: empathy, caring, affection and attention. 2) Instrumental support. While other forms of support are not. Then the second family of pasein provides social support in the form of 1) Emotional support in the form of empathy, caring, affection, and attention. 2) Support awards in the form: expression of praise, 3) Support instrumental form: direct assistance in the form of material, 4) Informative support in the form: Information, advice and advice. Recommendations are referred for improved cooperation between family, schizophrenic patients, psychiatrists and KPSI institutions.

**Keywords**: Family social support, schizophrenia, psychiatrist, KPSI management.

**RINGKESAN**

Ulikan ieu dijudulan: "Kulawarga Rojongan Sosial di Mentoring penderita Schizophrenia Schizophrenia di Kamanusaan sarta Studi Komunitas Indonésia (KPSI) Bandung". Kulawarga rojongan sosial nyaeta transaksi interpersonal maranéhanana dituduhkeun ku cara méré bantuan pikeun individu sejen, nu ieu umumna diala pitulung ti urang anu penting pikeun individu prihatin. rojongan sosial bisa ngawengku penyediaan informasi, kabiasaan bantuan, sarta bahan dicandak ti hubungan sosial intim anu tiasa ngadamel urang ngarasa cared pikeun, hargana tur dipikacinta. rojongan kulawarga pisan mempeinfluencing recovery ti schizophrenia pasein kukituna ngurangan kanceuh. Schizophrenia mangrupa gangguan psychotic atawa grup psychotic dicirikeun utamana ku distortions tina kanyataanana, teuing mindeng katempo kabiasaan maranéhna mundur ti interaksi sosial, kitu ogé disorganization na fragméntasi dina watesan persépsi, pamikiran sarta kognisi. Tujuan pangajaran ieu pikeun ngajelaskeun pedaran ringkes rojongan kulawarga di miara pasein schizophrenia. Metodeu dipaké nyaéta pendekatan kualittatif. Ngumpulkeun data maké: 1) wawancara, 2) observasi non-pamilon Dina-jero. The informan konci dina ulikan ieu mangrupakeun kulawarga schizophrenia pasein, jumlahna 4 urang. Bari informan tambahan ngawengku 2 pasein schizophrenia, salah psikiater, sarta 3 pangurus KPSI. Ulikan ieu nunjukeun yen informan ti kulawarga mimiti schizophrenia pasein rojongan kirang sosial diperlukeun ku pasein. Bari kulawarga rojongan sosial schizophrenia kadua pasein nyadiakeun rojongan alus tur cukup keur pasein. Dimana kulawarga tina pasein munggaran nyadiakeun rojongan sosial dina wangun 1) rojongan emosi kaasup: empati, miara, sayang jeung perhatian. 2) ngarojong instrumental. Bari bentuk sejen dina rojongan henteu. Kemdudian kulawarga kadua pasein pangrojong sosial dina wangun 1) rojongan emosi kaasup: empati, miara, sayang, tur perhatian. 2) pangajén Rojongan dina wangun: ekspresi pujian, 3) ngarojong bentuk instrumental: bantuan langsung dina bentuk bahan, 4) ngarojong formulir informatif: Émbaran, nasihat sarta bongbolongan. Saran anu disebut pamutahiran gawé babarengan antara kulawarga, schizophrenia pasein, Psychiatrists sarta lembaga KPSI.

**Konci**: kulawarga rojongan Sosial, schizophrenia, psychiatrists, pangurus KPSI.