**RENCANA KERJA KAMPUNG KB MANDIRI TAHUN 2023**

**NAGARI SUMPUR KUDUS SELATAN**

1. **SEKSI AGAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah** | **Analisa Penyebab Masalah** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab Kegiatan** | **Sektor Terkait** | **Jadwal Tindak Lanjut** |
| 1. | Masih banyak remaja yang belum bisa melalukan penyelenggaraan jenazah | 1.tidak ada guru yang mengajarkan penyelenggaraan jenazah | Mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah | 1. Pokja keagamaan 2. Bundo Kanduang dan KAN | 1.Kasi kesejahteraan  2. mendatangkan ustadz untuk pelatihan  3.Kantor Urusan Agama | Belajar penyelenggaraan jenazah 1 x sebulan |
| 2. | terdapat 10 remaja yang buta baca tulis al-quran | Karena kurang kontrol dari orang tua dan keluarga | a.Mengadakan kegiatan baca al-quran bagi remaja  b.Mengadakan Khatam Al- quran satu kali satu tahun  c.Gerakan Magrib mengaji di rumah tangga | 1.Pokja keagaamaan  2. Guru TPQ /TPSQ Nagari   1. Orang Tua | 1. Orang tua /keluarga 2. Guru TPQ -dan TPQ nagari | 1.telah melaksanakan pondok tahfidz ( januari –sekarang )  2.telah mengaktifkan remaja mesjid ( januari – sekarang )  3.Khatam qur’an setelah hari raya idu l adha  4.Telah berjalan dari maret 2021 – sekarang ) |
| 3. | banyak terdapat masyarakat yang tidak tahu tata cara mandi wajib | 1.Kurangnya pembelajaran pengetahuan  2..masih menanggap wandi wajib seuatu yang tabu | Sosialisasi Tatacara Mandi wajib | Penyuluh agama / KUA |  | 1x 3 bulan dalam pertemuan PKK nagari |
| 4 | Belum ada generasi muda yang bisa menjadi imam,khatib sholat jum’at | 1.Kurangnya pembelajaran tentang khutbah jum’at  2.kurangnya minat generasi muda | 1.Pelatihan imam,khatib sholat jum’at  2. menunjuk guru atau pengajar untuk kegiatan tersebut | 1.Pokja keagaamaan  2. remaja mesjid | Kemenag | Bulan Agustus ( telah selesai ) |
| 5 | Keluarga sakinah | 1.bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah | Calon pengantin |  | Kua,pokja keagamaan | Sepanjang tahun |
| 6 | Magrib mengaji |  |  |  |  |  |

1. Jumlah Mesjid dinagari sumpur kudus selatan 3

* Mesjid Al-mukhlisin kampung Baru
* Mesjid nurul Qudsi jorong Calau
* Mesjid ujud rahman jorong uncang labuah

1. Jumlah TPQ –TPSQ 6 buah
2. Jumlah kelompok keagamaan

* Kelompok Wirid Yasinan 8 kelompok
* Kelompok takziah 33 kelompok
* Remaja mesjid 1 kelompok
* Kelompok pengajian 1 kelompok

1. Kegiatan keagamaan yang ada

* Takziah Nagari
* Iuran kematian
* Iuran arisan kematian
* Kegiatan TPQ-TPSQ
* Wirid nagari
* Peringatan hari besar keagamaan
* Kelompok yasinan
* Remaja mesjid

1. Potensi yang ada

* Fasilitas keagamaan yang mendukung
* Pemberdayaan sarjana agama dan ulama yang ada dinagari
* Pemberdayaan MTSN sumpur Kudus sebagai sentral keagamaan dinagari

**2. Seksi Sosial Budaya**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah** | **Analisa Penyebab Masalah** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab Kegiatan** | **Sektor Terkait** | **Jadwal Tindak Lanjut** |
| 1. | Kurangnya pemahaman generasi muda tentang adat istiadat | 1. Kurangnya minat generasi muda tentang adat istiadat | Pelatihan adat istiadat | 1.Ninik mamak masing2 suku  2.Kerapan Adat Nagari | LKAAM | Berjalan 1x 15 hari masing2 suku |
| 2. | Tidak bisa generasi muda dalam pidato adat | 1. Tidak menarik 2. Tidak ada pelajaran tentang dat dalam masyarakat | 1.Pelatihan Pidato dikalangan masyarakat  2. tampil dalam setiap acara pesta adat | KAN ,LKAAM,Bundo Kanduang |  | Sepanjang Tahun |
| 3 | Tradisi Mambantai adat | 1.hanya sekedar tradisi  2.tidak ada nilai budaya yang disampaikan | Menjadikan kegiatan mambantai sebagai pesta budaya | 1.Seksi sosial budaya  2.dinas parpora |  | Dalam Proses DU RKP untuk Tahun 2022 |
| 4 | Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian daerah | 1.Pengaruh teknologi  2. tidak adanya pelatih | 1. mengadakan iven dalam lomba kesenian | PKK,Bundo Kanduang,KAN | Dinas Parpora | Iven rutin 1x 1 tahun |

Data Pendukung , contoh :

1. Jumlah kelompok kesenian yang ada

* Kelompok Qasidah rebana : 3 group
* Kelompok silat : 2 group
* Kelompok seni talempong : 10 group
* Kelompok tari : 1 group

1. Kegiatan kesenian dan sosial yang ada

* Talempong
* Silat
* Tari

1. Pemahaman masyarakat terutama generasi muda tentang adat dan budaya
2. Tidak berminatnya generasi muda belajar adat istiadat
3. Membuat pelajaran adat/ tambo sesuai dengan perkembangan zaman
4. Peran tokoh adat dalam melestarikan budaya (Ninik Mamak, Bundo Kanduang, KAN)
5. Kurang berperannya ninik mamak dalam merangkul anak kemenakan dalam kehidupan sehari-hari
6. Tidak adanya pembelajan adat istiadat oleh pemangku kepentingan kepada generasi muda
7. Bundo kanduang merangkul kembali dengan memberikan contoh pelaksanan adat sehari-hari
8. Melestarikan budaya baju kuruang basiba dilkalangan masayarakat

**3. Seksi Kasih sayang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah** | **Analisa Penyebab Masalah** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab Kegiatan** | **Sektor Terkait** | | | **Jadwal Tindak Lanjut** |
| 1. | 22 Remaja putus sekolah | 1.kurangnya kontrol orang tua terhadap anak | 1. kursus paket pertingkatan  2..kursus keahlian sesuai dengan minat dan kemapuan | 1. Dinas pendidikan  2.Dinas sosnakertrans | Dinas pendidikan | | | 1.Telah selesai minggu ke 3 agustus 2021  2. dalam proses pengajuan nama peserta kursus |
| 2. | Terdapat 3 orang remaja nikah dini | 1.kurangnya perhatian orang tua terhadap anak  2.orang tua tidak memperhatikan pola pergaulan anak  3.Pengaruh teman sepermainan dan teknologi | 1.Sosialisasi nikah dini bagi remaja  2.pelatihan pranikah bagi remaja  3. sosialisasi stunting bagi remaja nikah dini  4.mengaktifkan peran keluarga | 1. Dinas kesehatan  2.dinas Dalduk dan KB  3.Dinas DPMN  4.PKK Kabupaten | 1.puskesmas  2.bidan wilayah  3.keluarga  4. Posyandu | | | 1.Rembuk Stunting ( telah selesai dilaksnakan bulan JUli 2021 )  2.Penerapan Pola asuh anak dan remaja dilingkungan keluarga  3. Praktek Pola asuh di posyandu dan pertemuan rutin PKK nagari |
| 3 | Remaja berprilaku menyimpang | 1.pengaruh lingkungan dan teman sepermainan  2.pengaruh HP | 1.menjadikan anak sebagai teman  2.membrikan kasih sayang terhadap anak  3.memberikan kepercayaan kepada anak  4.orang tua memperhatikan teman sepermainan anak | Din1as |  | | |  |
| 4 | Terdapat 2 kasus perceraian | 1.Percecokan dalam rumah tangga  2.kurang memahami peran dan fungsi masing-masing.  3.campur tangan pihak ketiga | 1.sosialisasi persiapan pernikahan dalam lingkungan masyarakt  Kontrol | Kemenag/ KUA/ Penyuluh Agama | |  |  | |

Data Pendukung :

1. Kegiatan-kegiatan sosial yang ada untuk membantu keluarga tidak mampu (anak yg putus sekolah, persalinan, pakaian layak pakai)
2. Jumlah kasus KDRT
3. Jumlah anak yatim /piatu

Jumlah anak yatim / piatu dinagari sumpur kudus selatan sebanyak 35 orang ( data kasih kesejahteraan )

1. Potensi yang ada
2. Dll

**4. SEKSI PERLINDUNGAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah** | **Analisa Penyebab Masalah** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab Kegiatan** | **Sektor Terkait** | **Jadwal Tindak Lanjut** |
| 1. | Kurang berjalannya ronda | 1. Masyarakt kurang menyadari akan arti keamanan 2. Kurangnya partisipasi masyarakat | 1.Mengaktifkan kembali ronda malam  2. membagi jadwal pershif  3.memberlakukan denda bagi masyarakat  4. melibatkan generasi muda | Linmas dan FKPM Nagari  Serta pemuda nagari |  |  |
| 2. | Banyaknya keluarga yang tidak memiliki akte kelahiran | 1.tidak menegrti akan kegunaan akte kelahitan | Bantuan pembuatan akte masyarakat dan adminitrasi kependudukan | Dinas capil | Kasi pemerintahan | Telah terealisasi |
| 3 | Banyak anak umur 0-17 tahun yang tidak memiliki KIA | 1.orang tua tidak memahmi kegunaan kartu KIA  2.kurang pekanya orang tua terhadap informasi yang diberikan  3. tidak ada lagi program dari dinas capil kenagari | Pembuatan KIA Dikantor Wali nagari | Dinas Capil | Kasi pemerintahan | Sudah Berjalan |
| 4 | Lansia di usia senja | 1.Banyak lansia yang terlantar dihari tua | Jaminan hari tua untuk lansia |  |  | Gerakan lansia tangguh |

**5.SEKSI KESEHATAN REPRODUKSI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **MASALAH** | **ANALISA PENYEBAB MASALAH** | **RENCANA TINDAK LANJUT** | **PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN** | **SEKTOR TERKAIT** | **JADWAL TINDAK LANJUT** |
| 1. | Masyarakat malas untuk cek kesehatan rutin | 1.takut akan penyakit Menular dan Kronis | Membrikan penjelasan kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan |  |  |  |
| 2. | Banyak masyarakat yang tidak memilki jamban sehat | 1.kurangnya pengetahuan akan bahaya kesehatan | 1.Pengadaan kembali jamban sehat  2.Gerakan pencegahan stunting | **PERKIM LH** |  | Dalm proses pengerjaan jamban |
| 3 | Kesehatan reproduksi remaja | Kurannya perhatian akan pentingknya kesehatan di usia remaja | Sosialisasi kespro bagi remaja | PIK Remaja |  | Kampanye dan edukasi PHBS |
| 4 | Gerakan iva test | 1.cek kesehatan bagi wanita  2. pencegahan awal kanker serviks | Deteksi dan Pencegahan kanker srviks semenjak dini | Dinas Kesehatan | Poskesri |  |
| 5 | Merokok dikalangan pelajar | Pola pergaulan yang salah | Sosialisasi bahaya | Dinas Kesehatan,Dinas DALDUK KB | PIK REmaja | Konseling teman sebaya |
| 6 | PHBS | 1.masyarakat malas melakukan kegiatan PHBS | Kampanye peduli kesehatan | Dinas kesehatan | Puskesmas,Bidan wilayah dan kader posyandu |  |
| 7 | Rendahnya pasrtisipasi masyarakat untuk mengunakan alat Kontrasepsi jangka panjang | 1.Malu  2.takut  3. Ada efek samping | 1,memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri  2.kapmaye KB terhadap masyarakat  2.Pemberian rewad kepada peserta Ikut KB jangka Panjang |  | Kader KB |  |

Data Pendukung , contoh

1. Jumlah PUS yang belum ber KB 2 orang
2. Jumlah Peserta KB MKJP : 48 dan Non MKJP : 132
3. Jumlah Posyandu yang ada 3 posyandu
4. Kelompok BKB 3, BKR dan BKL 3 Kelompok
5. Pernikahan di bawah umur (≤ 21 th utk wanita, Pria ≤ 25 th 4 kasus
6. Data Stunting, ada
7. Jumlah Bumil, Bumil yg Ikut kegiatan Posyandu tidak ada
8. Potensi yang ada

* Posyandu 3.
* Paud 3
* TK 2.
* poskesri 1
* bidan praktek

**6. SEKSI PENDIDIKAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **MASALAH** | **ANALISA PENYEBAB MASALAH** | **RENCANA TINDAK LANJUT** | **PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN** | **SEKTOR TERKAIT** | **JADWAL TINDAK LANJUT** |
| 1. | 10 anak yang tidak paud | 1.kurangnya pemahaman orang tua terhadap usia emas anak  2. orang tua keberatan dengan iuran | Parenting bersama orang tua | Bunda Paud Nagari | Pendidikan anak usia dini |  |
| 2. | Parenting orang tua Hebat | Banyak orang tua yang kurang memhami peran dan fungsinya | 1.Mengaktifkan kelas ibu balita di posyandu  2.Penertapan pola asuh anak dan remaja | Dinas kesehatan  Dinas dalduk KB  PKK | Kader Posyandu  Kader BKB  Kader Remaja |  |
| 3. | Sosialisasi bahaya narkoba | Terdapatnya remaja yang penyalahgunaan obat terlarang | 1.Sosialisasi bahaya narkoba  2. meningktakna peran ninik mamak,orang tua dan tokoh agama dinagari | POlsek | satnarkoba | Program Penyuluhan Hukum |
| 4. | Sosialisasi st  unting | Terdapatnya anak stunting dinagari sumpur kudus selatan | 1.Sosialisasi pranikah bagi remaja  2. himbauan PHBS  3.air bersih dan sanitasi bagi masyarakat  4.kegiatan posyandu dan PMT  5.jaminan kesehatan  6.pemantauan 1000 HPK  7.cek kesehatan secara rutin | Perkim LH  Dinas pendidikan  Dinas kesehatan  Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |  | Masuk dalam RKP Nagari |
| 6 | Tidak ada internet |  |  |  |  |  |

Data Pendukung , contoh:

1. Jumlah anak putus sekolah 22 orang

* Jorong kampung Baru 5 orang
* Jorong calau 11 orang
* Jorong uncang labuah 7 orang

1. Organisasi pemuda yang ada

* Karang Taruna
* Pemuda nagari
* Remaja mesjid
* PIK-Remaja

1. Bentuk-bentuk kegiatan pemuda / kegiatan forum anak daerah

* Bola Volli Putra dan putri
* Bola kaki
* Silat
* Talempong
* Tapak Suci
* Tahfidz
* Remaja mesjid

1. Kelompok BKB 3 kelompok, BKL 3 kelompok , PIK-Remaja yang ada
2. Jumlah PAUD 3 kelompok
3. Kursus / keterampilan yang ada ( yang dibina pemerintah / prakarsa masyarakat )

1.kelompok tenun 15

2.penjahit 2 orang

3.bordir 1

4.kerajinan dari talikur dan katun 2 orang

5.menganyam 20 ora

**7. SEKSI EKONOMI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah** | **Analisa Penyebab Masalah** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab Kegiatan** | **Sektor Terkait** | **Jadwal Tindak Lanjut** |
| 1. | Masih terdapat KK miskin | Tidak mempunyai mata pencaharian tetap | Memberikan kursus keahlian | Kasi pelayanan | Dinas sosial | Pemberian BLT |
| 2 | Produk unggulan | Belum ada produk unggulan nagari | Membuat produk unggulan | PKK nagari dan dasawisma  Dagperingkop dan UKM | dekranasda | Bulan juni |
| 3 | Pengrajin yang tidak produktif | 1.Bahan baku yang mahal  2.tidak adanya tempat pemasaran | Bantuan permodalan bagi pengrajin | Nagari,dagperinkop UKM |  | Pelatihan manajemen wirausaha |
| 4. | Banyak Rumah Tangga tidak produktif | Masih beranggapan suami sebagai pencari nafkah | Pelatihan membuat keripik dari bongkor pisang | DIKTI |  | Masih Dalam proses kerjasama |

Data Pendukung , contoh;

1. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

* Petani : 700
* Buruh tani : 100
* Pedagang : 20
* Guru : 25
* Tukang : 30
* Peternak : 25
* Swasta lainnya : 30

1. Jumlah kelompok ekonomi produktif yang ada

* Penjual makanan/ sarapan 20 orang
* Kelompok peternak 2 kelompok
* Kelompok perikanan 4 kelompok
* KWT 2 kelompok
* Kelompok tenun 10 kelompok

1. Jumlah kelompok UPPKS / UP2K, KUBE 3 kelompok
2. Jumlah penduduk usia angkatan kerja 500 orang
3. Jumlah pengangguran 10 orang
4. Minat jenis tempat kerja bagi yang menganggu

**8. SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah** | **Analisa Penyebab Masalah** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Penanggung Jawab Kegiatan** | **Sektor Terkait** | **Jadwal Tindak Lanjut** |
| 1. | Tidak ada tong sampah dirumah masyarakat | Masyarakat kurang memhami bahaya kesehatan karena sampah | Pengadaan tong sampah | 1.Rumah tangga  2. dasa wisam | Puskesmas  Nagari  Pokja kampung KB | Pembuatan banksampah |
| 2. | Buang sampah ke sungai | Tidak tersediannya tempat pembuangan sampah | 1.Melakukan pengolahan sampah masyaraka dengan membedakan jenis sampah yaitu samapah B3,sampah daur ulang  2.gerakan pengurangan sampah | PERKIM LH |  | 1.Pelatihan pengolahan sampah  2. Bank sampah |
| 4 | Gizi masyarakat | 1.Belum ada kebun gizi rumah tangga  2.terdapat balita stunting | Gerakan satu dasa wisma satu kebun gizi |  |  |  |
| 5. | Lubuk larangan | 1.Masyarakat menangkap ikan dengan mengunakan racun | 1. pengadaan daerah2 sentral ikan  2.perna lubuk larang  3. pengadaan bibit ikan | Dinas pangan dan perikanan |  | Pembuatan kelompok pokwasmas |

Data Pendukung , contoh :

1. Jadwal kerja bakti atau gotong royong 2 kali dalam satu bulan
2. Jumlah sarana pembuangan sampah yang ada tidak ada tesedia
3. Pemanfaatan lahan pekarangan 1 perdasawisma kebun gizi keluarga
4. Pemanfaatan dan pengelolaan sampah belum ada
5. Bedah rumah 2 buah
6. Perkiraan jumlah produk sumpah
7. KK akses air bersih 700 kk
8. KK punya jamban sehat 400 kk
9. Potensi yang ada
10. dll