**ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang Pengaruh Pelayanan Sosial terhadap Kemandirian Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Barr Kota Bandung. Pelayanan Sosial merupakan upaya penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan sosial terhadap kemandirian anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Barr Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah anak terlantar yang berusia 6-13 tahun yang mendapatkan pelayanan sosial di LKSA Al-Barr Kota Bandung. Adapun jumlah anak terlantar yang berusia 6-13 tahun yang mendapatkan pelayanan sosial anak di LKSA Al-Barr Kota Bandung sebanyak 31 anak sebagai kelompok eksperimen, dan peneliti mengambil 31 orang anak terlantar yang tidak mendapatkan pelayanan sosial di LKSA Al-Barr Kota Bandung sebagai kelompok kontrol. Dikarenakan jumlah populasinya terbatas, maka peneliti akan memakai teknik sensus, yakni semua anggota populasi dijadikan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Dokumentasi 2) Observasi Partisipasi 3) Angket. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Pelayanan Sosial terhadap Kemandirian Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Barr Kota Bandung dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelayanan sosial terhadap kemandirian anak terlantar yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Barr Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan sosial ini memberikan efek atau pengaruh terhadap kemandirian anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Barr Kota Bandung. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan pada jawaban dari indikator-indikator hasil penelitian antara Kelompok Kontrol dengan Kelompok Eksperimen.

*Kata Kunci: pelayanan sosial, kemandirian anak.*

**ABSTRACT**

This thesis is the result of research on the Influence of Social Services on Independence of Abandoned Children in Child Social Welfare Institution (LKSA) Al-Barr Bandung. Social Services is an effort to provide health, education and welfare, to improve people's lives and individual functioning, to facilitate access to services and institutions in general, and to assist those in distress and need. The purpose of this study is to determine the effect of social services on the independence of abandoned children in Al-Barr Bandung Social Welfare Institution. The research method used in this research is descriptive method of analysis, which is a method that aims to describe the actual condition at the time of research in the form of description of the properties and the relationships between the phenomena investigated. The obtained data was first collected and then analyzed and interpreted to test the truth of the proposed hypothesis. The population in this study are children displaced aged 6-13 years who get social services in LKSA Al-Barr Bandung. The number of abandoned children aged 6-13 years who get child social services in LKSA Al-Barr Bandung as many as 31 children as experimental group, and researchers took 31 abandoned children who do not get social services in LKSA Al-Barr Bandung as a group control. Due to the limited number of population, the researchers will use the census technique, all members of the population made a respondent. Data collection techniques used are: 1) Documentation; 2) Observation Participation; 3) Questionnaire. Based on the results of research and discussion on the Influence of Social Services on Independence of Abandoned Children in Institution of Child Social Welfare Al-Barr Bandung City can be concluded that there is significant influence in terms of social services to the independence of abandoned children in Al-Barr City Child Welfare Institutions Bandung, so it can be said that this social service gives effect or influence to the independence of abandoned children in Al-Barr Children's Institution of Bandung City. This is evidenced by the difference in the answers of the indicators of the results of research between the Control Group and Experiment Group.

*Keyword: social service, abandoned children*

**RINGKESAN**

Skripsi ieu mangrupiken hasil panalungtikan perkawis Pangaruh Palayanan Sosial Kanu Kamandirian Murangkalih Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Barr Kota Bandung. Palayanan Sosial mangrupiken usaha ngayaken kasehatan, pendidikan sareng kasejahteraan kangge ningkatken kahirupan masyarakat sareng kaberpungsian individu, kangge ngagampilken akses kangge palayanan-palayanan sareng lembaga-lembaga dina umumna, sareng kangge ngabantosan saha wae nu aya dina kasulitan tur kabutuhan. Anapon tujuan dina panalungtikan ieu nyaeta kangge ngauningakeun pangaruh palayana sosial kanu kamandirian murangkalih terlantar di LKSA Al-Barr Kota Bandung. Metode panalungtikan nu di angge dina panalungtikan ieu nyaeta metode anu sipatna deskrptif-analisis. Nayeta salah sahiji metode anu tujuanna kangge ngagambarken kondisi anu sabenerna dina panalungtikan mangrupa gambaran sipat-sipat sareng hubungan-hubungan anatawis penomena anu ditalungtik. Data anu dikengengkeun awalna dikempelken teras dianalaisis sareng ditarjamahken kangge nguji hipotesis anu diajukeun. Populalsi dina panalungtikan ieu murangkalih terlantar anu yuswana 6 dugi ka 13 tahun anu ngengingkeun palayanan sosial di LKSA AL-Barr Kota Bandung. Anapon jumlah murangkalih terlantar anu yuswana 6 dugi 13 tahun anu ngengingkeun layanan sosial anak di LKS Al-Barr Kota Bandung jumlahna aya 31 murangkalih anu janten kelompo eksperimen, sareng panaliti nyandak 31 murangkalih terlantar anu henteu ngengingkeun palayanan sosial di LKSA Al-Barr Kota Bandung anu janten kelompok kontrol. Kumargi jumlah populasina terbatas, janten panaliti ngangge teknik sensus dimana sadayana anggota populasi dijantenkeun responden. Teknik ngempelkeun data anu digunakeun nyaeta 1) Dokumentasi; 2) Observasi Partisipasi; 3) Angket. Dumasar kana hasil panalungtikan sareng bahasan perkawis Pangaruh Palayanan Sosial kangge kamandirian Murangkalih Terlantar di LKSA Al-Barr Kota Bandung tiasa ditarik kesimpulan yen aya pangaruh anu signipikan dina hal palayanan sosial kangge murangkalih terlantar anu aya di LKSA Al-Barr Kota Bandung. Janten, tiasa disebat yen palayanan sosial eta masihan epek atanapi pangaruh kangge kamandirian murangkalih terlantar di LKSA Al-Barr Kota Bandung. Hal eta kabuktian dina ayana perbedaan dina jawaban ti indikator-indikator hasil panalungtikan antawis Kelompok Kontrol saeng Kelompok Eksperimen.

*Kata konci: palayanan sosial, kamandirian murangkalih.*