**STRATEGI KOPING PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi koping pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Hambatan dan Upaya dalam penguatan strategi koping pada anak, dan implikasi praktis dan implikasi teoretis dalam pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi non-partisipan dan dokumen-dokumen kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan tentang cara menyelesaikan masalah, cara mengatasi perubahan, dan cara mengatasi tekanan-tekanan yang dirasakan. Hambatan dalam upaya penguatan strategi koping pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu kepribadian anak yang tertutup dan kurangnya dukungan dari keluarga. Upaya penguatan strategi koping pada anak yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman, pengasuhan, penguatan pada aspek spiritualitas, pemberian motivasi, pemberian fasilitas komunikasi, kerjasama dengan pihak lain. Implikasi praktis dan teoretis penelitian ini dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, metode dan teknik pekerjaan sosial, serta prinsip-prinsip pekerjaan sosial.

Kata kunci : ABH, strategi koping, kenakalan remaja, lembaga pembinaan khusus anak.

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to describe coping strategies for children in conflict with the law* (ABH) *at the Class II Institute for Child Special Guidance (LPKA) Bandung, Barriers and Efforts in strengthening coping strategies for children, and practical implications and theoretical implications in the development of Social Welfare Sciences. This research uses qualitative research methods with a case study approach and is located at the Class II Institute for Child Development* (LPKA) Bandung. *Data collection techniques in this study were interviews, non-participant observations and qualitative documents. The results of this study show how to solve problems, how to cope with change, and how to deal with perceived pressures. Barriers to efforts to strengthen coping strategies for children who are in conflict with the law are the closed personality of the child and the lack of support from the family. Efforts to strengthen coping strategies in children are creating a comfortable environment, nurturing, strengthening aspects of spirituality, providing motivation, providing communication facilities, collaboration with other parties. The practical and theoretical implications of this research are in the development of social welfare science, social work methods and techniques, and social work principles.*

*Keywords*: ABH, *coping strategies, juvenile delinquency, special child development institutions.*

**RINGKESAN**

Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun stratégi coping pikeun barudak berkonflik jeung hukum (ABH) di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Hambatan jeung Usaha dina nguatan stratégi coping pikeun barudak, sarta implikasi praktis jeung implikasi téoritis. dina ngembangkeun Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif kalawan pendekatan studi kasus sarta ayana di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II (LPKA) Bandung. Téhnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nya éta wawancara, observasi non partisipan jeung dokumén kualitatif. Hasil tina ulikan ieu nunjukkeun kumaha cara ngaréngsékeun masalah, cara ngungkulan parobihan, sareng cara nungkulan tekanan anu dirasakeun. Halangan usaha pikeun nguatkeun strategi coping pikeun murangkalih anu aya konflik sareng hukum nyaéta kapribadian katutup anak sareng kurangna dukungan ti kulawarga. Upaya nguatan stratégi coping di barudak nya éta nyiptakeun lingkungan anu nyaman, ngabina, nguatkeun aspék spiritualitas, méré motivasi, méré fasilitas komunikasi, gawé bareng jeung pihak séjén. Mangpaat praktis jeung téoritis tina ieu panalungtikan nya éta dina mekarkeun élmu karaharjaan sosial, métode jeung téhnik gawé sosial, jeung prinsip gawé sosial.

Kata Kunci: ABH, strategi koping, kenakalan remaja, lembaga khusus pengembangan anak.