**KONSEP DIRI PENYALAHGUNA NAPZA**

# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Konsep Diri Penyalahguna Napza, Faktor-faktor yang mempengaruhi Konsep Diri Penyalahguna Napza, serta Implikasi Pekerja Sosial dalam membantu klien (Penyalahguna Napza) untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka seperti apa yang mereka harapkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode studi kasus. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen dan studi literatur. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian Konsep Diri Penyalahguna Napza bahwa konsep diri terdiri dari dua jenis yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Adapun Dimensi Konsep Diri yang terdiri atas Pengetahuan Individu Mengenai Dirinya Sendiri, Harapan Individu Mengenai Dirinya Sendiri, dan Penilaian Individu Mengenai Dirinya Sendiri. Selain itu Faktor- faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Penyalahguna Napza terdiri dari Orang tua, Teman Sebaya, dan Masyarakat. Implikasi Pekerjaan Sosial terdiri atas Peran Pekerjaan Sosial, dan Tahapan Pekerjaan Sosial dalam membantu proses pengembalian Konsep Diri Penyalahguna Napza. Rekomendasi bagi para Penyalahguna Napza yang memiliki masalah serta trauma yang dirasakan untuk bisa membuka diri dengan orang orang sekitar yang dapat dipercaya serta lembaga professional sehingga dapat membantu mengembalikan keberfungsian sosial khususnya konsep diri. Diharapkan orang tua dapat menerima kembali individu Penyalahguna Napza dalam lingkungan keluarganya dan memberikan dukungan emosional agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi lembaga profesional dalam hal ini pekerja sosial untuk dapat berkontribusi lebih besar lagi sehingga proses pertolongan pada individu Penyalahguna Napza berjalan sesuai dengan waktu yang telah diharapkan.

Kata Kunci: Konsep Diri, Napza, Penyalahguna Napza.

# RINGKESAN

# Tujuan tina panilitian ieu nyaéta pikeun ngadéskripsikeun sareng ngajelaskeun konsép diri anu nyalahgunakeun narkoba, faktor anu mangaruhan konsép panyalahguna narkoba, sareng implikasi pagawé sosial dina ngabantosan klien (panyalahguna narkoba) pikeun mulangkeun fungsi sosialna nalika aranjeunna ngarepkeun. Dina pangajaran ieu, panaliti ngagunakeun pendekatan kualitatif. Métode panilitian anu dianggo panulis dina ieu panalitian nyaéta metode studi kasus. Métode anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nyaéta kajian dokumén jeung studi pustaka. Validitas data diuji ku triangulasi. Dumasar kana hasil panilitian ngeunaan Konsép Diri Panyalahguna Narkoba, konsép diri diwangun ku dua jinis, nyaéta konsép diri positip sareng konsép diri négatip. Diménsi konsép diri diwangun ku élmu masing-masing ngeunaan dirina, ekspektasi individu ngeunaan dirina, sareng penilaian individu ngeunaan dirina. Salaku tambahan, faktor anu mangaruhan konsép diri panyalahgunaan narkoba diwangun ku kolot, rencangan na, sareng masarakat. Implikasi tina Pagawé Sosial diwangun ku Peran Pagawéan Sosial, sareng Tahap Pagawéan Sosial dina ngabantosan prosés mulangkeun Konsép Diri tina Pelaku Panyalahguna Narkoba. Saran pikeun penyalahgunaan narkoba anu ngagaduhan masalah sareng ngaraos trauma janten tiasa kabuka pikeun jalma-jalma di sakitar anu tiasa dipercaya sareng lembaga propésional supados tiasa ngabantosan fungsi sosial, khususna konsep diri. Diharepkeun yén kolot tiasa nampi deui panyalahgunaan narkoba masing-masing di lingkungan kulawargana sareng nyayogikeun dukungan émosional supados prosés pamulihan tiasa lancar sareng lancar. Pikeun lembaga propésional, dina hal ieu pagawé sosial, pikeun tiasa masihan sumbangan langkung seueur sahingga prosés bantosan pikeun panyalahgunaan narkoba masing-masing ngalir sesuai sareng waktos anu diarepkeun.

# Kata kunci: Konsép Diri, Narkoba, Panyalahguna Narkoba.

**ABSTRACT**

The purpose of this researched is to describe the self-concept of drug abusers, the factors that influence the self-concept of drug abusers, and the implications of social workers in helping clients (drug abusers) to restore their social functioning as they expect. In this study, researchers used a qualitative approach. The research method that the author used in this research is the case study method. The methods used to collect data are document studies and literature studied.The validity of the data was tested by triangulation. Based on the results of self-concept research on drug abusers, self-concept consists of two types, namely positive self-concept and negative self-concept. The self-concept dimension consists of the individual's knowledge about himself, the individual's expectations about himself, and the individual's assessment of himself. In addition, the factors that influence the self-concept of drug abusers consist of parents, peers, and society. The implications of Social Work consist of the Role of Social Work, and the Stages of Social Work in helping the process of restoring the Self-Concept of Drug Abusers. Recommendations for drug abusers who have problem and felt trauma to be able to open up to people around who can be trusted and professional institutions so that they can help restore social functioning, especially self-concept. It is hoped that parents can accept back individual drug abusers in the environment family and provide emotional support so that the recovery process can run well and smoothly. For professional institutions, in this case social workers, to be able to contribute even more so that the assistance process for individual drug abusers runs according to the expected time.

Keywords: Self-Concept, Drugs, Drug Abusers.