KONSEP DIRI PADA WANITA TUNA SUSILA (WTS)

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana konsep diri pada wanita tuna susila (WTS), upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun Swasta dalam menangani kasus prostitusi seperti bagaimana mengubah konsep diri negatif yang dimiliki wanita tuna susila (WTS) menjadi konsep diri yang positif dan implikasi praktis pekerja sosial dalam konsep diri wanita tuna susila (WTS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan studi dokumen. Hasil penelitian ini tentang bagaimana para wanita tuna susila (WTS) memandang dirinya sendiri dari segi fisik, psikologis, sosial, prestasi, aspirasi dan emosional. Konsep diri pada wanita tuna susila meliputi bagaimana pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan penilaian individu tentang dirinya sendiri. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan dibuatka kebijakan atau Undang-undang mengenai larangan prostitusi dan didirikannya Panti Sosial untuk menjadi tempat rehabilitasi bagi para wanita tuna susila (WTS). Sedangkan pihak Swasta dalam upaya penanganan yang diberikan lebih ke arah keagamaan seperti dakwah dan pengajian. Implikasi praktis pekerjaan sosial dalam penanganan wanita tuna susila (WTS) yaitu sebagai perantara *(broker role),* peranan sebagai pemungkin *(enabler role),* sebagai penghubung *(mediator role),* advokasi *(advocator role),* pelindung *(guardian role)* dan fasilitasi *(facilitator role).*

Kata Kunci: Konsep Diri, Wanita Tuna Susila, Prostitusi dan Peran Pekerja Sosial

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to explain, describe and describe how the self-concept of prostitute women is, the efforts made by the government and private parties in dealing with prostitution cases such as how to change the negative self-concept of prostitutes into a self-concept that is positive and practical implications of social workers in self-concept of prostitute women. The method used in this research is a qualitative method with literature study techniques and document studies. The results of this study are about how prostituted women view themselves in terms of physical, psychological, social, achievement, aspirational and emotional. Self-concept in prostitutes includes how the individual's knowledge about herself and the individual's assessment of herself. As for the efforts made by the Government, namely by making policies or laws regarding the prohibition of prostitution and the establishment of Social Institutions to become places of rehabilitation for prostituted women. While the private sector in the handling efforts given is more in the direction of religion such as da'wah and recitation. The practical implications of social work in handling prostitute women are as a broker (broker role), an enabler role, as a liaison (mediator role), advocacy (advocator role), protector (guardian role) and facilitation (facilitator roles).*

*Keywords: Self-Concept, Prostitute Women, Prostitution and the Role of Social Workers*

KONSEP DIRI PADA WANITA TUNA SUSILA (WTS)

# ABSTRAK

Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngajéntrékeun jeung ngadéskripsikeun kumaha konsep diri PSK (WTS), usaha-usaha anu dilakukeun ku Pamaréntah jeung swasta dina ngungkulan pasualan prostitusi saperti kumaha carana ngarobah konsep diri anu negatif. PSK (WTS) kana konsep diri anu positip sarta praktis pagawe sosial dina konsep diri PSK (WTS). Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode kualitatif kalawan téhnik studi pustaka jeung studi dokumén. Hasil tina ulikan ieu ngeunaan kumaha awéwé PSK (WTS) ningali dirina tina segi fisik, psikologis, sosial, prestasi, aspirasi sareng emosional. Konsep diri dina PSK ngawengku kumaha individu weruh ngeunaan dirina jeung assessment individu ngeunaan dirina. Sedengkeun pikeun usaha anu dilakukeun ku Pamaréntah, nya éta ku cara nyieun kawijakan atawa undang-undang ngeunaan larangan prostitusi jeung ngadegna Lembaga Sosial pikeun dijadikeun tempat réhabilitasi awéwé PSK (WTS). Samentara éta, swasta dina usaha penanganan anu dibikeun leuwih kana arah agama kayaning da'wah jeung dzikir.Implikasi praktis gawé sosial dina nanganan PSK (WTS) nya éta salaku perantara *(broker role),*, peran enabler *(enabler role),* salaku penghubung *(mediator role),*, advokasi *(advocator role),* pelindung *(guardian role)* jeung fasilitasi *(facilitator role).*

Kata Kunci: Konsep Diri, Awéwé PSK, Prostitusi jeung Peran Pagawé Sosial