# ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : Hubungan Persepsi Siswa Tentang Praktik Pekerja Sosial Dengan Keterampilan Sosialnya di SMK Negeri 15 Kota Bandung. Seorang pekerja sosial generalis dilatih untuk menggunakan proses pemecahan-masalah untuk mengkaji dan mengintervensi permasalahan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan disaat yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi siswa tentang praktik pekerja sosial di SMK Negeri 15 Kota Bandung, untuk menganalisis Keterampilannya di SMK Negeri 15 Kota Bandung, dan untuk menganalisis hubungan persepsi siswa tentang praktik pekerja sosial dengan keterampilannya di SMK Negeri 15 Kota Bandung.

Metode yang digunakan adalah korelasi dan teknik pengumpulan data adalah observasi non partisipasi, angket dan wawancara. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dari jumlah populasi 152 siswa-siswi. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling dan pengukuran variabel menggunakan skala ordinal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan persepsi siswa tentang praktik pekerja sosial dengan keterampilan sosialnya di SMK Negeri 15 Kota Bandung. Semakin tinggi persepsi siswa tentang praktik pekerja sosial dengan keterampilan sosialnya, maka semakin baik keberfungsian sosialnya.

**Kata Kunci : Persepsi, Praktik Pekerja Sosial, Keterampilan Sosial.**

**ABSTRACK**

This study entitled: The Relationship of Students Perceptions About Social Worker Practices and Students Social Worker Skills at SMK Negeri 15 Kota Bandung. A generalist social worker is trained to use the problem-solving process to study and intervene in problems faced by individuals, families, groups, organizations and society. Social skills are the ability to interact with others in social contexts in specific ways that are socially acceptable as well as values ​​and at the same time useful for themselves and others.

The purpose of this study was to analyze students perceptions about the practice of social worker students in SMK Negeri 15 Kota Bandung, to analyze their Social Skills at SMK Negeri 15 Kota Bandung, and to analyze the relationship of students' perceptions about social worker practices with students' social worker skills at SMK Negeri 15 Bandung.

The method used is correlation and data collection techniques are non-participation observation, questionnaires and interviews. Respondents in this study were 30 people from a population of 152 students. The sampling technique uses random sampling and measurement of variables using an ordinal scale.

The results showed that there was a relationship between students' perceptions about the practice of social workers with social skills in SMK Negeri 15 Kota Bandung. The higher the student's perception of the practice of social workers with social skills, the better the social functioning.

**Keywords: Perception, Social Worker Practices, Social Skills.**

**RINGKESAN**

Judul tina ieu panalungtikan : Hubungan Persepsi Siswa Ngeunaan Prakték Gawé Sosial Jeung Kamampuh Gawé Sosial Siswa di SMK Negeri 15 Kota Bandung. Pagawé sosial di latih sangkan bisa ngaréngsékeun rupa-rupa pasualan pikeun ngolah jeung ngaintervénsi pasualan-pasualan nu keur di sanghareupan ku individu, kulawarga, kelompok, organisasi jeung masyarakat. Kamampuh sosial nya éta kamampuh interaksi jeung jalma séjén dina kontéks sosial ku cara anu husus sangkan bisa di tarima sacara sosial atawa ajén-inajén anu bisa digunakeun keur dirina sorangan atawa keur jalma liana ogé.

Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta keur nganalisis persépsi siswa ngeunaan prakték gawé sosial siswa di SMK Negeri 15 Kota Bandung, pikeun nganalisis kamampuh sosialna di SMK Negeri 15 Kota Bandung, ogé pikeun prakték gawé sosial jeung kamampuh gawé sosial di SMK Negeri 15 Kota Bandung.

Metodeu anu digunakeun nya éta korélasi jeung téhnik ngumpulkeun data, nya éta obsérvasi non partisipasi, angkét jeung wawancara. Réspondén dina ieu panalungtikan nya éta 30 urang tina jumlah populasi 152 siswa-siswi. Téhnik ngumpulkeun sampel ngagunakeun *random sampling* jeung ngukur variabel ngagunakeun skala ordinal.

Hasil tina ieu panalungtikan nunjukkeun yén aya béda anu signifikan anatra hubungan persépsi siswa ngeunaan prakték gawé sosial jeung kamampuh sosialna di SMK Negeri 15 Kota Bandung. Leuwih luhur persépsi siswa ngeunaan prakték gawé sosial jeung kamampuh sosialna, ngaronjat ogé kana pungsi sosialna.

**Kecap Galeuh : Persépsi, Prakték Gawé Sosial, Kamampuh Sosial**