**DAMPAK KEKERASAN TERHADAP KONDISI PSIKOSOSIAL ANAK DI DPPKBP3A KABUPATEN KUNINGAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Dampak Kekerasan Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Kabupaten Kuningan”. Kekerasan terhadap anak menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan pada anak seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Sedangkan Kekerasan psikologis dapat berupa ejekan, degradasi, perusakan harta benda, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas, pemutusan komunikasi dan pelabelan atau penghinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak kekerasan terhadap kondisi psikososial anak dilihat dari: 1) Dampak fisik 2) Dampak psikis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Informan kunci AK dan 1 orang informan tambahan DN yaitu teman dekat klien AK. Penelitian ini difokuskan pada dampak kekerasan terhadap kondisi psikososial anak dilihat dari aspek fisik dan aspek psikis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi, teknik yang digunakan dalam pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Dampak fisik yang dialami klien AK yaitu merasakan memar-memar dan goresan-goresan pada tubuh, merasakan gangguan tidur, banyak diam ketika ditanya tentang apa yang menimpa dirinya 2) Dampak psikis yang dialami oleh AK yaitu merasakan perasaan sedih, takut dan malu, cemas, khawatir, kurang percaya diri, sering menyendiri dan menjauh dari teman-temannya. Berdasarkan permasalahan yang ada maka terhadap AK diberikan konsultasi agar perilaku kekerasan orang tuanya tidak mengganggu perkembangan psikisnya.

Kata Kunci: Dampak Kekerasan, Dampak Fisik, Dampak Psikis

**ABSTRACT**

*This study is titled "The Impact of Violence on Children's Psychosocial Conditions in Kuningan Regency". Violence against children makes children helpless so that it has a negative impact on their psychological development. Some forms of violence are usually committed in children such as physical violence and psychological violence. Physical violence in this case is any form of physical contact that is done to injure or harm others. Psychological violence can be ridicule, degradation, destruction of property, excessive criticism, inappropriate demands, termination of communication and labeling or insults. The purpose of this study is to describe the impact of violence on children's psychosocial conditions in terms of: 1) Physical impact 2) Psychological impact.*

*This research is qualitative research that is a case study. Ak key informant and 1 additional DN informant are close friends of AK's clients. This research is focused on the impact of violence on children's psychosocial conditions in terms of physical and psychological aspects. The instruments used in this study are interview guidelines and observation guidelines, techniques used in data processing through data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

*The results revealed that: 1) The physical impact experienced by AK clients is to feel bruises and scratches on the body, feel sleep disturbances, be silent when asked about what happens to him 2) The psychic impact experienced by AK is feeling feelings of sadness, fear and shame, anxiety, worry, lack of confidence, often alone and away from his friends. Based on the existing problems, AK was given a consultation so that the violent behavior of his parents did not interfere with his psychic development.*

Keywords: Impact of Violence, Physical Impact, Psychic Impact

**RINGKESAN**

Panilitian ieu dijudulan "Pangaruh Kekerasan Kana Kaayaan Psikososial Barudak di Kabupatén Kuningan". Kekerasan ka murangkalih ngajantenkeun murangkalih teu daya teu upaya janten pangaruh négatip kana kamekaran psikologisna. Sababaraha bentuk kekerasan biasana dilakukeun ka murangkalih sapertos kekerasan fisik sareng kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dina hal ieu mangrupikeun bentuk kontak fisik anu dilakukeun pikeun nganyenyeri atanapi nganyenyeri jalma séjén. Sedengkeun kekerasan psikologis tiasa dina bentuk ejekan, degradasi, karusakan harta benda, kritik anu kaleuleuwihi, tuntutan anu teu pantes, pegatkeun komunikasi sareng panyiri atanapi penghinaan. Tujuan tina panilitian ieu nyaéta ngadéskripsikeun pangaruh kekerasan dina kaayaan psikososial barudak dina hal: 1) Dampak fisik 2) Dampak psikologis.

Panilitian ieu mangrupikeun panilitian kualitatif anu mangrupikeun studi kasus. Informan konci AK sareng 1 informan tambahan DN, nyaéta babaturan deukeut klién AK. Panilitian ieu difokuskeun kana pangaruh kekerasan dina kaayaan psikososial barudak dina hal aspék fisik sareng psikologis. Instrumén anu digunakeun dina ieu pangajaran nyaéta pedoman wawancara sareng pedoman obsérvasi, téhnik anu digunakeun dina ngolah data ngalangkungan réduksi data, presentasi data sareng gambar kasimpulan.

Hasil tina panilitian ngungkabkeun yén: 1) Dampak fisik anu dialaman ku klien AK nyaéta ngaraos karosotan sareng goresan dina awak, karaos gangguan saré, jempé nalika ditaros perkawis naon anu kajantenan anjeunna 2) Dampak psikologis anu dialaman ku AK nyaéta ngaraos sedih , sieun sareng éra, hariwang, hariwang, kurang percaya diri, sering nyalira sareng jauh ti babaturanana. Dumasar kana masalah anu aya, AK dibéré konsultasi sahingga kalakuan telenges kolotna henteu ngaganggu kamekaran psikologisna.

Kecap Konci: Pangaruh Kekerasan, Pangaruh fisik, Pangaruh Psikis