|  |
| --- |
| Al-Musannif: Jurnal Pendidikan Islam dan Keguruan  (Journal of Islamic Education and Teacher Training) |

<https://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif>

**Penerapan Model Pembelajaran *Picture* *and Picture* dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Sejarah Indonesia Siswa SMK Negeri 1 Tarakan**

**pada Masa Pandemi Covid-19**

**Ibrahim**

(Guru SMK Negeri 1 Tarakan)

Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| **Article History:**  Received: xxxx xx, 20xx  Revised: xxxx xx, 20xx  Accepted: xxxx xx, 20xx  Available online: xxxx xx, 20xx  **\*Correspondence:**  ***Address:***  Jl. Pangeran Diponegoro, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77131  ***Email:***  ibe.diah1410@gmail.com  **Keywords:**  active learning, Indonesian history, learning model, picture and picture | **Abstract:**  Students’ interest in Indonesian history as one of the subjects in the national curriculum is still low and has implications for the lack of students’ active learning. This study aims to describe and analyze the implementation of the picture and picture learning model in increasing students’ active learning in Indonesian History subjects during the Covid-19 pandemic. This research is a classroom action research which consists of two cycles. The source of student activity data is Class X of Fashion Design at SMK Negeri 1 Tarakan, totaling 37 students. The source of data on the implementation of the learning process is the teacher (researcher). The success indicator is based on increasing students’ active learning by implementing the 7-step picture and picture learning model. The results showed that implementing the picture and picture learning model, could increase the students’ active learning of Indonesian history in class X of Fashion Design at SMK Negeri 1 Tarakan. This research has implications for the importance of active, innovative, creative, and fun principles in learning as an effort to stimulate students’ active learning in order to optimize learning outcomes. |

**Pendahuluan**

Sejarah Indonesia merupakan mata pelajaran hafalan, sehingga rutinitas belajar dilakukan dengan membaca buku, menghafalkan konsep-konsep dan fakta yang ada. Dalam konteks pembelajaran seperti ini, siswa cenderung pasif dan sebagian besar informasi telah tersedia dan diinformasikan guru (Tor 2004). Proses pembelajaran menjadi kurang bermakna karena tidak mengembangkan kemampuan siswa untuk lebih aktif dan mengonstruksi sendiri konsep-konsep Sejarah Indonesia (Sayono 2015).

Keaktifan belajar siswa merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses pembelajaran. Keaktifan belajar merupakan motor dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak cukup hanya mendengar dan mencatat akan tetapi siswa juga harus berpartisipasi langsung dengan memberikan respons pada saat pembelajaran (Sudjana 2004). Permasalahan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran Sejarah Indonesia juga menimpa SMK Negeri 1 Tarakan sebagaimana data pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Persentase Keaktifan Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Tarakan Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

| No | Desk Sejarah Indonesia | Tahun Ajaran | | | | | | | | Persentase (%) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2020 | | | | 2020/2021 | | | | 2019/2020 | | | | 2020/2021 | | | |
| ST | T | S | R | ST | T | S | R | ST | T | S | R | ST | T | S | R |
| 1 | Keaktifan siswa selama pembelajaran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Kerja Individu | - | 17 | 67 | 151 | - | 20 | 80 | 180 | - | 0,7 | 29 | 64 | - | 0,7 | 28 | 64 |
| 1. Kerja Kelompok | - | 25 | 75 | 135 | - | 35 | 85 | 220 | - | 11 | 32 | 57 | - | 13 | 30 | 57 |
| 1. Presentasi | - | 10 | 35 | 190 | - | 15 | 45 | 220 | - | 0,4 | 15 | 81 | - | 0,5 | 16 | 79 |
| 2 | Kemampuan siswa mengutarakan pendapat, idea atau gagasan | - | 15 | 95 | 125 | - | 25 | 105 | 150 | - | 0,6 | 40 | 53 | - | 0,9 | 38 | 54 |
| 3 | Kemampuan bertanya baik di kelompok maupun pada saat pleno | - | 35 | 83 | 117 | - | 45 | 95 | 140 | - | 15 | 35 | 50 | - | 16 | 34 | 50 |
| 4 | Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau kuis | - | 43 | 76 | 116 | - | 55 | 95 | 130 | - | 18 | 32 | 49 | - | 20 | 34 | 46 |
| 5 | Ketepatan waktu dalam kerja kelompok | - | 47 | 93 | 95 | - | 53 | 107 | 120 | - | 20 | 40 | 40 | - | 19 | 38 | 43 |

Keterangan:

- Sangat tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R)

- Jumlah siswa pada tahun ajaran 2019/2020= 235 dan tahun ajaran 2020/2021=280

Tabel 1 menunjukkan bahwa keaktifan siswa selama dua tahun ajaran terakhir sangat rendah, terutama dalam aspek kerja individu, kerja kelompok, kemampuan mengutarakan pendapat dan bertanya, kemampuan siswa menjawab dan ketepatan waktu menyelesaikan tugas. Rendahnya keaktifan siswa ini disebabkan oleh kurang dilibatkannya siswa dalam proses pembelajaran dan tidak tepatnya model pembelajaran yang digunakan.

Selain itu, mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Tarakan memiliki alokasi waktu yang kurang. Dalam satu kali pertemuan hanya 3 jam pelajaran (3X45 Menit) dan hanya sampai pada kelas X (sesuai dengan Kurikulum 13), ini pun kalau waktu pembelajaran secara normal. Pada masa pandemi *Covid-19* perubahan alokasi waktu pembelajaran sangat turun secara signifikan, yakni hanya 2 X 45 Menit. Dengan alokasi waktu yang terbatas diperlukan model yang tepat untuk menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami oleh siswa.

Anitah (2007) mencatat bahwa umumnya guru menyampaikan bahan materi dengan memberikan ceramah. Siswa hanya mendengarkan dan mencatat, duduk di kursi yang tetap, dengan kata lain siswa pada umumnya pasif. Bentuk keterlibatan siswa dalam pembelajaran hanya menjawab pertanyaan tingkat rendah atau mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang kurang menantang. Kondisi ini tidak sesuai dengan hakikat pembelajaran Sejarah Indonesia yang bertujuan agar siswa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, kemampuan ber-inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial (Ibrahim 2020). Berdasarkan observasi awal, fenomena ini disebabkan oleh; 1) guru hanya menuntut siswa menghafal beberapa fakta, konsep, prosedur, dan prinsip; 2) proses pembelajaran berpusat pada guru; 3) sumber belajar berpusat pada buku teks; dan 4) siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran.

Berdasarkan asumsi tersebut, untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran diperlukan model pembelajaran yang tepat (Purwanto 2014). Guru harus memilih model pembelajaran yang tepat berdasarkan dari berbagai sudut pertimbangan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan dan strategi harus berkaitan langsung dengan ide pokok dari unit yang akan diajarkan. Terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini alangkah baiknya mencari model pembelajaran yang tidak terlalu menuntut siswa melakukan aktivitas di luar rumah. Model pembelajaran *picture and picture* adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis (Pradina & Hastuti 2017).  Model pembelajaran *picture and picture* mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran dengan ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenang­kan sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa (Suci et al. 2018).

Peranan guru dalam pelaksanaan model pembelajaran *picture and picture* adalah sebagai fasilitator, mediator, director-motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, guru mesti memiliki sikap-sikap sebagai berikut; 1) mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan; 2) membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya baik secara individual maupun kumpulan; 3) membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka; 4) membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya; 5) menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat (Sari et al. 2022; Kharis 2019).

Guru dalam perannya sebagai mediator menjadi penghubung dalam menjembatani mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, guru sebaiknya merancang pembelajaran yang merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Pengajaran dapat dikatakan berhasil baik jika hasilnya tahan lama dan dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan oleh anak yang mempelajarinya (Saraswati, Dibia, & Sudiana 2013). Sebagai director-motivator, peran ini sangat penting karena mampu membantu kelancaran diskusi. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi tetapi tidak memberi jawaban (Jauhar 2011).

Boymau dan Hasyda (2021) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif *picture and picture* merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok, yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang saling asah, saling asih, dan saling asuh. Pembelajaran kooperatif picture and picture bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks.

Menurut Purwatininghandayani, Wahyuni, dan Azis (2019), pembelajaran kooperatif *picture and picture* merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang berstruktur, berkelompok, sehingga terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok.

Berdasarkan paparan di atas model *picture and picture* dapat meningkatkan keaktifan siswa. Oleh karena itu, menarik dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk menganalisis penerapan model *picture and picture* pada pembelajaran Sejarah Indonesia materi “menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia” dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas X SMK negeri 1 Tarakan.

**Landasan Teoretis**

**Model Pembelajaran *Picture and Picture***

Model pembelajaran *picture and picture* adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan berdasarkan dalam contoh-contoh gambar yang disajikan (Suprijono 2013).

Pembelajaran model *picture and picture* merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks (Shoimin 2014). Pembelajaran ini memilki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (Suprijono 2013).

Prinsip dasar dalam model pembelajaran *picture and picture* menurut Tambunan et al. (2022) adalah sebagai berikut: 1) Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya; 2) Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama; 3) Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya; 4) Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi; 5) Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya; 6) Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta memper­tanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Berbagai prinsip tersebut termuat dalam langkah-langkah pembelajaran model *picture and picture* sebagai berikut: (1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. (2) Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. (3) Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan (berkaitan dengan materi). (4) Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar yang ada. (5) Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam menentukan urutan gambar. Setelah itu mengajak sebanyak-banyaknya siswa untuk berperan menemukan tuntutan Kompetensi Dasar (KD) atau indikator yang akan dicapai sehingga proses diskusi dalam pembelajaran semakin menarik. (6) Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan materi dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. (7) Siswa diajak untuk menyimpulkan atau merangkum materi yang baru saja diterimanya. (Praseptia & Zulherman 2021; Paramita 2019).

**Keaktifan Belajar Siswa**

Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Sardiman 2001). Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran (Mulyasa 2004).

Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional dan fisik jika dibutuhkan (Oemar 2002). Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar dapat dilihat dalam hal: (1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat dalam pemecahan masalah; (3) bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya; (4) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah; (5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru; (6) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya; (7) melatih diri dalam meme­cah­kan soal atau masalah yang sejenis; (8) kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya (Sudjana 2004).

**METODE**

**Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berusaha mengkaji dan merefleksikan secara mendalam beberapa aspek dalam kegiatan belajar mengajar, seperti partisipasi siswa, interaksi antara guru dan siswa, interaksi antar siswa untuk menjawab permasalahan penelitian, dan mendapatkan hasil belajar yang diharapkan (Hanifah 2014).

Penelitian ini dibagi dalam dua siklus yang disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia dan KD dipilih. Masing-masing siklus terdiri dari empat langkah yang dikembangkan Kemmis dan Taggart (dalam Aqib & Chotibuddin 2018), yaitu: (1) **perencanaan**, merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan model penelitian serta membuat rencana tindakan; (2) **tindakan**, dilakukan sebagai upaya perubahan yang dilakukan; (3) **observasi**, dilakukan secara sistematis untuk mengamati hasil atau dampak tindakan terhadap proses belajar mengajar; dan (4) **refleksi**, mengkaji dan mempertimbangkan hasil atau dampak tindakan yang dilakukan (Hanifah 2014). Siklus tersebut dapat dideskripsikan dalam gambar berikut.

**START**

**PERENCANAAN**

**REFLEKSI**

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYEBAB MASALAH DAN ALATERNATIF PEMECAHANNYA**

**PERBAIKAN UNTUK PERENCANAAN BARU**

**ACTION OBSERVASI**

**PERENCANAAN YANG TEREVISI**

**ACTION OBSERVASI**

**REFLEKSI**

**PERUBAHAN**

Gambar 1. Siklus, Tahapan, dan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Sumber: Aqib & Chotibuddin (2018)

Bentuk implementasi keempat langkah PTK tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan, yakni peneliti merencanakan tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Beberapa perangkat yang disiapkan dalam tahap ini adalah: bahan ajar, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), skenario pembelajaran, tugas-tugas kelompok, evaluasi, dan lembar observasi.
2. Pelaksanaan, yakni memastikan keterlaksanaan langkah-langkah model *Picture and Picture* dalam pembelajaran.
3. Pengamatan, yakni peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan siswa pada masing-masing fase selama pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan.
4. Refleksi, yakni peneliti menganalisis hasil observasi mengenai keterlaksanaan langkah-langkah model *Picture and Picture* dan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk melakukan tindakan pada pembelajaran selanjutnya.

**Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Tata Busana yang berjumlah 37 orang.

**Instrumen Penelitian dan Sumber Data**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data, di antaranya: 1) lembar observasi keaktifan belajar siswa; 2) catatan lapangan untuk melihat keaktifan siswa selama pembelajaran dalam aplikasi *google meet*; 3) hasil keaktifan siswa melalui model *picture and picture*; dan 4) keterlaksanaan langkah-langkah model *picture and picture* dalam pembelajaran.

Sumber data yang digunakan dalam observasi ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas X Tata Busana sebanyak 37 siswa. Objek penelitian adalah keaktifan siswa dan keterlaksanaan model pembelajaran *picture and picture*. Keaktifan siswa diperoleh dari diskusi yang dilakukan pada saat pembelajaran daring dengan aplikasi *google meet*.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi, dan tes (evaluasi). Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa sebagai dasar pembagian kelompok. Teknik observasi digunakan untuk merekam kualitas proses belajar mengajar berdasarkan instrumen observasi dan digunakan kamera digital. Sedangkan evaluasi digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2021).

Data hasil observasi, catatan guru, dan tes (evaluasi) dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar. Untuk mengetahui peningkatan kualitas hasil belajar dilakukan secara kuantitatif dengan cara membandingkan skor individu dan kelompok dengan evaluasi sebelumnya (Yaumi & Damopolii 2016).

**Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh pada setiap kegiatan observasi dari setiap siklus, dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Analisis data seperti ini berlangsung selama peneliti berada di lokasi penelitian hingga akhir pengumpulan data (Yaumi & Damopolii 2016). Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang bersifat kuantitatif. Kegiatan analisis meliputi:

1. Tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dengan kategori sangat aktif, aktif, cukup aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. Dalam penelitian ini keaktifan siswa yang akan diteliti adalah:
   1. Keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran baik dalam kerja individu, kelompok, maupun pada saat presentasi (pleno)
   2. Kemampuan siswa mengutarakan pendapat, idea atau gagasan
   3. Kemampuan bertanya baik di kelompok maupun pada saat pleno
   4. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau kuis
   5. Ketepatan waktu dalam kerja kelompok

Kuantitas Keaktifan Siswa (KKS) dalam kerja individu, kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan mengutarakan pendapat, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, dan ketepatan waktu dalam kerja kelompok setiap siklus dinyatakan dengan persentase yang diperoleh melalui rumus berikut:

**Keterangan:**

P : Persentase keaktifan siswa

: Jumlah siswa yang aktif mengajukan atau menjawab pertanyaan

N : Jumlah seluruh siswa (1 kelas)

Kesimpulan analisis data disesuaikan dengan kriteria Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2021) berikut:

80 ≤ KKS ≤ 100 : sangat aktif

60 ≤ KKS < 80 : aktif

40 ≤ KKS < 60 : cukup aktif

20 ≤ KKS < 40 : kurang aktif

KKS < 20 : tidak aktif

1. Tingkat keberhasilan model *picture and picture*, dengan kategori baik, kurang baik dan tidak baik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**


***Paparan Data Siklus I (Pertama)***

1. *Planning* (Perencanaan)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar observasi (aktivitas siswa), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan catatan lapangan (catatan pada saat *google meet*). Instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti, telah dianggap valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Pada tahap perencanaan, peneliti juga mengadakan diskusi dengan observer yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi observer sehingga diharapkan kegiatan penelitian dapat berjalan lancar sesuai dengan diharapkan bersama. Selain itu peneliti juga mengecek kesiapan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kondisi siswa kelas X Tata Busana juga kembali dipastikan siap dengan menginformasikan melalui group google meet.

Untuk lebih memudahkan penelitian, maka perangkat yang akan dipakai sebelumnya berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dikirim melalui *google classroom*. Adapun LKS yang di posting pada google classroom seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Bukti Postingan LKS di *Google Classroom*

1. *Actuating* (Pelaksanaan)


Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran melalui google meet sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya. Pada siklus I direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Berikut ini akan diuraikan kegiatan pembelajaran:

* 1. Uraian Kegiatan Pertemuan I (Pertama)

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 di kelas X Tata Busana dengan melalui aplikasi *google meet*. Pada pertemuan pertama ini jumlah siswa yang hadir sebanyak 36 siswa. Peneliti masuk kelas melalui aplikasi *google meet* ditemani oleh observer, dan observer juga masuk aplikasi *google meet* dimana sebelumnya dikasih dikirimkan link.

Peneliti melanjutkan dengan membagi siswa dalam 6 kelompok, dengan pembagian kelompok masing-masing beranggotakan 6 siswa. Pembagian kelompok yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan urutan absen siswa yang disiapkan oleh pihak sekolah.

Kegiatan selanjutnya peneliti meminta kepada siswa untuk mengingat kelompoknya masing-masing dan kemudian peneliti memberikan penjelasan instrumen penelitian yang dibawa oleh peneliti. Instrumen yang dibawa untuk siswa adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). Peneliti memberikan penjelasan lebih mendetail pada LKS karena lembar kerja inilah yang nantinya menjadi pegangan para siswa untuk melakukan kegiatan di lapangan. Setiap siswa diberikan LKS dan nantinya hasil yang didapatkan melalui observasi di lapangan akan didiskusikan di kelompoknya masing-masing melalui *google meet* yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Gambar Penjelasan LKS

Peneliti selanjutnya memberikan gambaran awal dan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta materi yang akan dibahas yaitu menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia. Sebagai langkah awal dalam penyampaian materi ini, peneliti memulai dengan tanya jawab untuk melihat pengetahuan dasar siswa tentang materi tersebut. Adapun tanya jawab tersebut dapat dilihat dari tabel pertanyaan di bawah ini:

Tabel 2.Tanya Jawab Guru dan Siswa

|  |  |
| --- | --- |
| Pertanyaan Guru | Jawaban Siswa |
| Apa yang anda tahu tentang peradaban awal di kepulauan Indonesia? | Belum mengenal tulisan.  Kehidupannya sangat sederhana, Pak.  Hidup bersama dalam masyarakat. |
| Menurut anda bagaimana tentang manusia purba Indonesia? | Banyak jenisnya. |
| Alat apa saja yang digunakan oleh manusia purba? | Terbuat dari batu. |

Dari tanya jawab tersebut peneliti dapat berkesimpulan awal bahwa: (1) Kemampuan awal siswa tentang materi yang akan dibahas mulai ada tetapi masih sangat rendah, (2) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan masih sangat rendah dan terbatas pada siswa yang berkemampuan tinggi, (3) siswa yang berkemampuan rendah yang ditanya oleh peneliti tidak bisa memberikan jawaban.

Setelah pertemuan pertama ini selesai, peneliti dan observer bertemu dan berbicara tentang kondisi pembelajaran dalam kelas. Lembar observasi kemudian peniliti kumpulkan dan menganalisis hasil. Adapun hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Pada Siklus I Pertemuan 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Banyak Siswa dan Aspek yang diamati | | | | |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Kelompok 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kelompok 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kelompok 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kelompok 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kelompok 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kelompok 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Persentase | | 11% | 8% | 8% | 11% | 0% |

Pada pertemuan ini belum dilihat keaktifan siswa. Hal ini terjadi disebabkan oleh: (1) Belum adanya perlakuan khusus pada pertemuan ini, masih tahap pemahaman awal terhadap materi; (2) peneliti masih mengajak siswa untuk tanya jawab yang bersifat melihat antusias awal siswa (3) belum adanya tugas yang membuat siswa untuk ketepatan waktu, makanya hasil ketepatan waktu masih 0%

* 1. UraianKegiatan Pertemuan II (kedua)

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dari jam 09.00 Wite sampai dengan jam 10.30 Wite, dengan jumlah siswa yang hadir 36 siswa. Peneliti memulai pembelajaran dengan salam awal, kemudian siswa mempersiapkan diri sebelum proses pembelajaran berlangsung, dimana 5 menit pertama kegiatan awal siswa, mempersiapkan segalanya yang berkaitan dengan pembelajaran melalui *google meet*, buku yang berkaitan dengan pembelajaran dan LKS yang sudah dibagikan. Khusus untuk kelompok 1 dan 2 mempersiapkan LKS yang sudah dikerjakan. Kemudian peneliti meminta kepada seluruh siswa untuk kembali berkumpul secara daring (mengingat nama dan kelompoknya masing-masing).

Siswa berkumpul pada kelompoknya masing-masing dan diberikan waktu untuk melakukan diskusi kelompok untuk menyamakan persepsi tentang jawaban mereka di dalam LKS. Kegiatan kelompok berlangsung selama 10 menit dan observer melakukan observasi pada kelompok masing-masing. Dalam kegiatan kelompok observer terus memantau kegiatan siswa secara daring melalui aplikasi *google meet*. Selain itu, kemampuan siswa merumuskan masalah dan menyimpulkannya menjadi perhatian bagi peneliti. Hasil pekerjaan siswa dikirim melalui daring atau dipresentasikan melalui *google meet*.

Setelah kegiatan kelompok berlangsung 10 menit, kegiatan selanjutnya dilakukan diskusi pleno untuk mendapatkan berbagai tanggapan dari kelompok yang sudah dibentuk. Pada pertemuan kedua ini kelompok yang pertama tampil adalah kelompok satu yang mempresentasikan LKS. Kelompok satu mempresentasikan tugasnya yaitu jenis manusia purba, zamannya dan jenis peninggalannya. Waktu presentasi 10-15 menit. Selama menyampaikan presentasi observer terus-menerus melakukan pengamatan dan penilaian terhadap semua kelompok.

Setelah mempresentasikan tugasnya, kelompok satu membuka sesi tanya jawab yang berlangsung kurang lebih 35 menit dan hanya 5 pertanyaan. Masing-masing kelompok di luar kelompok satu menyampaikan satu pertanyaan. Selama kegiatan tanya jawab ini observer terus memantau dan menilai kegiatan siswa.

Setelah kegiatan tanya jawab selesai untuk kelompok satu, dilanjutkan dengan melakukan evalusi kekurangannya bersama observer secara daring dan siswa mendengarkan masukan dari observer dan guru untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya.

Pada pertemuan kedua ini dari hasil pengamatan peneliti dan observer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Pada Siklus I Pertemuan 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Banyak Siswa dan Aspek yang diamati | | | | |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Kelompok 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Kelompok 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Kelompok 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Kelompok 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Kelompok 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Kelompok 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | | 12 | 7 | 8 | 10 | 17 |
| Persentase | | 32% | 19% | 22% | 27% | 46% |

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-2 tingkat keaktifan siswa rata-rata dalam proses pembelajaran adalah 29%. Dilihat pada keterlibatan siswa pada kegiatan pembelajaran 32%, kemampuan bertanya siswa 19%, kemampuan mengajukan pendapat 22%, kemampuan menjawab pertanyaan 27% dan ketepatan waktu 46%. Dengan memperhatikan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertemuan ke-2 (dua) Siklus I keaktifan siswa masih perlu perbaikan dan peningkatan, terutama pada kemampuan bertanya siswa.

Memperhatikan proses pembelajaran dan hasil keaktifan siswa, maka peneliti mengasumsikan: (1) Perlunya peningkatan berbagai aspek pengamatan, seperti kemampuan bertanya siswa dan mengajukan pendapat yang perlu motivasi siswa yang lebih baik lagi; (2) perlunya mengaktifkan siswa berkemampuan tinggi membantu teman sekelompoknya yang berkemampuan rendah; (3) observer harus lebih jeli melihat kegiatan siswa baik dalam kelompok maupun dalam kegiatan diskusi pleno.

* 1. UraianKegiatan Pertemuan III (ketiga)

Pelaksanaan pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dari jam 09.00 Wite sampai dengan jam 10.30 Wite. Pada pertemuan ini siswa yang hadir sebanyak 36 siswa. Kegiatan diawali dengan salam dan dilanjutkan dengan persiapan siswa untuk memulai pembelajaran. Pada pertemuan ketiga ini ada 2 kelompok yang tampil mempresentasikan tugasnya, yaitu kelompok 2 dan 3. Untuk pertemuan ketiga ini pada siklus I ditampilkan 2 kelompok untuk melihat dan mengefisienkan waktu. Selanjutnya peneliti menyampaikan kekurangan pertemuan yang lalu agar dapat ditingkatkan pada pertemuan ketiga ini.

Siswa yang sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing kembali diminta untuk melakukan diskusi kelompok untuk menyamakan jawaban mereka tentang materi yang mereka dapatkan. Kegiatan kelompok berlangsung selama 5 menit dan sama seperti pertemuan sebelumnya observer melakukan observasi ke kelompok masing-masing dengan memperhatikan dan mendengarkan siswa pada saat diskusi. Dalam kelompok, observer melakukan penilaian sama seperti pada pertemuan sebelumnya, dimana melihat dan mendengarkan siswa di kelompoknya masing-masing.

Setelah kegiatan kelompok berlangsung 10 menit, kegiatan selanjutnya dilakukan diskusi pleno dalam kelas *google meet* untuk mendapatkan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Pada pertemuan ketiga ini kelompok yang pertama tampil adalah kelompok dua yang mempresentasikan LKS dan hasil diskusi kelompok. Kelompok tiga mempresentasikan tugasnya yaitu jenis manusia purba, zamannya dan jenis peninggalannya. Waktu presentasi 15 menit. Selama menyampaikan presentasi observer terus-menerus melakukan pengamatan dan penilaian terhadap semua kelompok.

Setelah mempresentasikan tugasnya, kelompok dua membuka sesi tanya jawab yang berlangsung kurang 10 menit dan hanya 4 pertanyaan, dimana setiap kelompok di luar kelompok tiga menyampaikan pertanyaan masing-masing 1 pertanyaan. Selama kegiatan tanya jawab ini observer terus memantau dan menilai kegiatan siswa. Mereka memperhatikan keterlibatan aktif, kemampuan bertanya, mengajukan pendapat, dan menjawab pertanyaan dari siswa dalam semua kelompok. Penampilan kelompok dua seperti dokumentasi berikut:

Kegiatan tanya jawab selesai untuk kelompok dua, dilanjutkan dengan penampilan selanjutnya dari kelompok tiga yang membahas materi pada sub materi yaitu jenis manusia purba, zamannya dan jenis peninggalannya. Kelompok tampil dalam kelas *google meet* kelas untuk mempresentasikan tugasnya dan waktu yang digunakan untuk menyampaikan presentasinya selama 15 menit.

Setelah mempresentasikan tugasnya, kelompok tiga membuka sesi tanya jawab yang berlangsung kurang 10 menit dan hanya 4 pertanyaan, dimana setiap kelompok di luar kelompok tiga menyampaikan pertanyaan masing-masing 1 pertanyaan. Selama kegiatan tanya jawab ini observer terus memantau dan menilai kegiatan siswa. Mereka memperhatikan keterlibatan aktif, kemampuan bertanya, mengajukan pendapat, dan menjawab pertanyaan dari siswa dalam semua kelompok.

Pada pertemuan ketiga siklus I ini dari hasil pengamatan peneliti dan observer yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat ada tidaknya perkembangan dalam proses pembelajaran secara daring dengan aplikasi *google meet* ini. Catatan-catatan pada pertemuan sebelumnya yang menjadi perhatian peneliti kembali dilihat pada pertemuan ini. Adapun hasil keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Pada Siklus I Pertemuan 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Banyak Siswa dan Aspek yang diamati | | | | |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Kelompok 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Kelompok 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Kelompok 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Kelompok 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Kelompok 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Kelompok 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Jumlah | | 17 | 12 | 12 | 14 | 21 |
| Persentase | | 46% | 32% | 32% | 38% | 57% |

Data tersebut di atas menunjukkan pada pertemuan ke-3 tingkat partisipasi siswa mengalami kemajuan yakni 41%. Dibanding dengan pertemuan kedua ada kenaikan keaktifan siswa sebesar 12%. Dilihat pada keterlibatan siswa pada kegiatan pembelajaran 46%, kemampuan bertanya siswa 32%, kemampuan mengajukan pendapat 32%, kemampuan menjawab pertanyaan 38% dan ketepatan waktu 57%.

Peneliti mengakhiri pertemuan ketiga dan meminta kepada seluruh siswa untuk lebih memperhatikan pada pertemuan berikutnya. Walaupun hasil pada siklus I dengan 3 pertemuan sudah menunjukkan peningkatan, sebagai peneliti tetap mengingatkan siswa untuk dapat meningkatkan keaktifannya lebih baik pada siklus II. Adapun menurut peneliti yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pertemuan berikutnya pada siklus II adalah: (1) Waktu untuk melakukan diskusi baik diskusi kelompok maupun diskusi pleno perlu ditingkatkan; (2) kesempatan bertanya siswa perlu ditambah dengan tidak hanya meminta 1 kelompok 1 penanya, akan tetapi ditambah dengan pertanyaan tambahan atau tanggapan lain; (3) peranan observer terus diminta untuk maksimal memantau perkembangan siswa dalam kelompok maupun pada saat kegiatan diskusi pleno.

Sebelum peneliti mengakhiri pertemuan, peneliti kembali menyampaikan pada pertemuan berikutnya di siklus II agar siswa tetap fokus walaupun melalui daring atau aplikasi google meet. Pertemuan berikutnya akan dimulai pada bulan September 2021. Jeda pertemuan dari siklus I ke siklus II selama 2 minggu untuk memaksimalkan penelitian di siklus II.

1. *Observation* (Pengamatan)

Pengamatan dilakukan observer selama penelitian berlangsung. Pengamatan diarahkan pada keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dimana ketiga observer mengisi lembar observasi aktivitas siswa berdasarkan pengamatannya masing-masing. Selain itu, disediakan juga catatan lapangan untuk melengkapi data hasil observasi.

Secara akumulatif hasil pengamatan observer terhadap keaktifan siswa pada siklus I diuraikan pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6.Rekapitulasi Keaktifan Siswa Siklus I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertemuan | Persentase dan Aspek yang diamati | | | | | Jumlah (%) |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Pertemuan 1 | 11% | 8% | 8% | 11% | 0% | 8% |
| 2 | Pertemuan 2 | 32% | 19% | 22% | 27% | 46% | 29% |
| 3 | Pertemuan 3 | 46% | 32% | 32% | 38% | 57% | 41% |
| Rata-rata | | 30% | 20% | 21% | 25% | 34% | 26% |

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada pertemuan 1 tingkat keaktifan siswa rata-rata dalam proses pembelajaran adalah 8% dan pada pertemuan 2 tingkat partisipasi siswa mengalami kemajuan yakni 29% dan pertemuan 3 meningkat menjadi 41%. Terjadi peningkatan keaktifan siswa sebesar rata 26%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada Siklus I (pertama) pertemuan 1, 2 dan 3 diperoleh rata-rata 26%, dengan konsentrasi siswa yang terlibat aktif 30%, yang bertanya 20%, yang mengajukan pendapat 21%, yang menjawab pertanyaan 25%, dan kinerja kelompok yang tepat waktu rata-rata 34%. Berdasarkan data tersebut, maka Siklus I berada pada kategori kurang aktif. Perlu diperbaiki pada siklus selanjutnya sehingga mengalami kemajuan ke kategori aktif atau sangat aktif.

1. *Reflection* (Refleksi)

Pada tahap ini peneliti mengkaji secara keseluruhan Siklus I (pertama) yang telah dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan siklus berikutnya. Tahap dalam refleksi ini peneliti membaginya dalam tiga bagian yaitu: 1) perubahan yang terjadi baik siswa maupun suasana kelas; 2) kekurangan dan kelemahan Siklus I; dan 3) rencana tindak lanjut.

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Siswa yang dulunya pasif mulai terjadi perubahan walaupun belum signifikan
2. Keterlibatan guru dalam proses pembelajaran mulai terkurangi dengan adanya keterlibatan siswa
3. Suasana kelas lebih berkembang dan hidup dikarenakan adanya diskusi kelompok dan diskusi pleno yang dilakukan oleh siswa

Selain itu, peneliti juga mendapatkan adanya kekurangan yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung di Siklus I, yaitu:

1. Dominasi siswa berkemampuan tinggi dalam pembelajaran, akibatnya siswa berkemampuan rendah jadi pasif
2. Merumuskan masalah dan membuat konjektur (dugaan) belum sistematis/belum terstruktur dengan baik, ditunjukkan dengan penyajian masalah yang kurang jelas
3. Pola pikir siswa yang masih teoretis, karena kebiasaan lama siswa dalam belajar dan penguasaan materi/konsep yang relatif kurang serta penyajian hasil yang tidak sistematis.

Rencana tindakan berikutnya yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus berikutnya adalah, sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana kelompok yang dinamis dengan membuat siswa yang pasif untuk lebih aktif dengan bantuan teman kelompoknya yang memiliki kemampuan tinggi
2. Perumusan masalah lebih ditekankan pada kualitas rumusan bukan pada kuantitas, terlihat pada Siklus I rumusan masalah dari kelompok masih dalam jumlah yang banyak tetapi tidak sistematis
3. Berusaha merubah pola pikir siswa yang lebih sistematis lagi terutama dalam melakukan rumusan masalah
4. Lebih memberi banyak waktu pada kegiatan kelompok dan diskusi pleno, agar siswa lebih banyak untuk aktif dalam diskusi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan.

Setelah peneliti menganalisa data yang terkumpul, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada Siklus I perlu dilakukan perbaikan pada siklus selanjutnya, karena data hasil pengamatan observer menunjukkan persentase keaktifan belajar siswa berada dalam kategori cukup, yaitu 50%.

***Paparan Data Siklus II (Dua)***

1. *Planning* (Perencanaan)

Pada tahap perencanaan kembali peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar tes, lembar observasi (aktivitas siswa), dan catatan lapangan. Untuk Lembar Kerja Siswa (LKS), peneliti membagikan pada siswa sebelum pelaksanaan Siklus II. Hali ini dilakukan agar siswa siap sebelum pelaksanaan Siklus II dimulai. Perangkat pembelajaran yang akan digunakan peneliti, sama seperti siklus sebelumnya.

Pada tahap perencanaan ini, peneliti kembali mengadakan diskusi dengan observer yang bertujuan untuk menyampaikan penekanan pada temuan-temuan pada siklus sebelumnya. Hal ini dilakukan agar observer dapat lebih memperhatikan kekurangan-kekurangan pada siswa tersebut, tanpa melupakan hal yang lain.

Pengecekan perangkat dan aplikasi dilakukan oleh peneliti. Ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran penelitian sudah dapat dipenuhi, sehingga tidak terdapat kekurangan lagi. Peneliti terus melakukan komunikasi dengan siswa di waktu lain untuk tetap menjalin keakraban demi tercapainya tujuan dari penelitian walaupun melalui *WhatsApp* (WA).

Catatan penting pada Siklus II ini adalah kelemahan/kekurangan pada Siklus I yang akan diperbaiki sehingga tidak terulang kembali pada Siklus II. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang harus diperbaiki, yaitu:

1. Dominasi siswa berkemampuan tinggi dalam pembelajaran, akibatnya siswa berkemampuan rendah jadi pasif
2. Merumuskan masalah dan membuat konjektur (dugaan) belum sistematis/belum terstruktur dengan baik, ditunjukkan dengan penyajian masalah yang kurang jelas dan belum terfokus pada permasalahan
3. Pola pikir siswa yang masih teoretis, karena kebiasaan lama siswa dalam belajar dan penguasaan materi/konsep yang relatif kurang serta penyajian hasil yang tidak sistematis.

Untuk menyelesaikan 3 (tiga) hal pokok tersebut peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lebih memberikan banyak waktu untuk kegiatan diskusi kelompok dan diskusi pleno, agar waktu siswa untuk aktif lebih banyak
2. Siswa yang berkemampuan tinggi dalam satu kelompok memberi waktu kepada temannya yang lain untuk berpendapat atau bertanya, selain itu siswa yang berkemampuan tinggi ini membantu temannya aktif
3. Dalam perumusan masalah siswa lebih sistematis tidak mengarah pada jumlah masalah yang dibuatnya tetapi lebih pada kualitas masalahnya
4. *Acting*(Pelaksanaan)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya. Pada Siklus II ini sama seperti siklus sebelumnya direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan secara daring melalui aplikasi *google meet*. Berikut ini akan diuraikan kegiatan pembelajaran di kelas:

* 1. Uraian Kegiatan Pertemuan Keempat Siklus II

Pertemuan pertama Siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dari jam 09.00 Wite sampai dengan jam 10.30 Wite. Siswa langsung berkumpul ke kelompoknya masing-masing melalui aplikasi *google meet* dan bersiap memulai proses pembelajaran diawali dengan berdoa. Selama menit pertama kegiatan awal peneliti memberikan penjelasan kembali kepada siswa untuk lebih serius dan memperhatikan. Peneliti juga menyampaikan kelemahan dan kekurangan pada Siklus sebelumnya. Observer dan peneliti sepakat untuk lebih jeli melihat dan mendengar kegiatan siswa, baik secara individu maupun dalam aktivitas kelompok. Setelah segalanya dianggap siap, peneliti dan observer berada pada posisi masing-masing yang dilakukan secara daring.

Selanjutnya siswa yang sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing diarahkan untuk kembali melakukan diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan kelompok berlangsung selama 20 menit, dilakukan penambahan waktu beda pada siklus sebelumnya karena dianggap kurang. Masing-masing siswa yang ada dalam kelompok diminta untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Observer dan peneliti memantau dan menilai kegiatan kelompok tersebut.

Kegiatan diskusi kelompok diharapkan mampu membuat siswa lebih bertanggung jawab atas pendapatnya, mampu menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tertulis, dan berharap kerja sama antar mereka dapat terjalin dengan baik. Setelah masing-masing siswa yang ada dalam kelompok menyampaikan pendapatnya, akhirnya kelompok menyimpulkan tentang kesepakatan jawaban mereka dalam bentuk jawaban dalam LKS.

Selanjutnya kegiatan diskusi pleno dalam kelas, dan penampilan pertama kembali kelompok 4 (empat) dan untuk pertemuan pertama ini cuma satu kelompok yang tampil mempresentasikan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan banyak waktu untuk diskusi. Materi pada pertemuan dengan KD yang sama yaitu menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia, pada sub materi mengenal manusia purba.

Penyampaian presentasi oleh kelompok satu dilakukan selama 15 menit dan alokasi waktu yang disiapkan untuk kegiatan diskusi pleno selama 30 menit. Dengan alokasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan siklus sebelumnya, maka kegiatan tanya jawab pun dilakukan penambahan, berupa adanya tanggapan balik dari penanya atau kelompok lain.

Pada akhir kegiatan tanya jawab dan tanggapan kelompok penyaji diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi. Waktu tidak terasa selesai, karena siswa mulai memperlihatkan antusias yang cukup baik (tidak semua tanggapan peneliti mampu ungkapkan secara detail tetapi inti-intinya saja). Peneliti melanjutkan dengan memberikan tanggapan terhadap kegiatan diskusi kelompok, diskusi pleno, dan tanya jawab. Secara umum terjadi peningkatan walau belum maksimal, tetapi sudah ada perubahan pada hal-hal yang menjadi refleksi dari siklus sebelumnya. Peneliti menggunakan waktu 10 menit akhir untuk melakukan evaluasi dan arahan untuk perbaikan pertemuan berikutnya. Kegiatan pertemuan pertama di Siklus II ini di akhir dengan membaca doa dan setelah itu salam, kemudian siswa dipersilahkan untuk istirahat.

Setelah proses pembelajaran dipertemuan pertama ini selesai, peneliti dan observer mengumpulkan lembar observasi yang sudah diisi. Data hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran pada pertemuan ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Pada Siklus II Pertemuan 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Banyak Siswa dan Aspek yang diamati | | | | |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Kelompok 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Kelompok 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Kelompok 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Kelompok 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Kelompok 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Kelompok 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jumlah | | 23 | 20 | 22 | 22 | 27 |
| Persentase | | 62% | 54% | 59% | 59% | 73% |

Data tersebut memperlihatkan ada peningkatan walau tidak signifikan pada setiap aspek yang dinilai, kecuali pada aspek ketepatan waktu yang tidak meningkat akan tetapi pada persentase yang sama. Pada pertemuan ke-4 Siklus II, peneliti menekankan pada aspek bertanya yang berada pada persentase yang terkecil mengalami peningkatan yang sebelumnya 46% menjadi 62%, artinya ada peningkatan 16%. Pada aspek keterlibatan aktif siswa sebelumnya 32% menjadi 54%, ada peningkatan 22%, kemampuan siswa mengajukan pendapat sebelumnya 32% menjadi 59%, kenaikan 57%, kemampuan siswa menjawab pertanyaan dari 38% menjadi 59%, kenaikan 21%, dan ketepatan waktu siswa 57% menjadi 73%. Rata-rata keaktifan siswa untuk pertemuan pertama siklus II ini adalah 62%, mengalami peningkatan dari pertemuan terakhir Siklus I yaitu sebesar 8%.

Berdasarkan hasil tersebut peneliti akan terus mengarahkan siswa untuk lebih baik lagi walaupun sudah mengalami peningkatan. Ada 2 hal yang perlu diubah untuk pertemuan berikutnya, yaitu: (1) Kegiatan awal dan akhir pembelajaran dikurangi waktunya, peneliti hanya memberikan arahan untuk kelancaran proses pembelajaran. Waktu akan dikurangi dari 15 menit menjadi 5 menit. (2) Kegiatan inti ditambah waktunya, kegiatan diskusi kelompok waktunya tetap 20 menit, akan tetapi diskusi pleno ditambah waktunya dari 40 menit menjadi 60 menit. Hal ini dilakukan karena ada 2 kelompok yang tampil.

* 1. UraianKegiatan Pertemuan Kelima Siklus II

Pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dari jam 09.00 Wite sampai dengan jam 10.30 Wite. Seperti pertemuan sebelumnya siswa langsung berkumpul ke kelompoknya masing-masing dan bersiap memulai proses pembelajaran diawali dengan salam pembuka. Kegiatan awal dilakukan selama 5 menit, peneliti memberikan arahan hanya pada poin-poin permasalahan yang didapat pada pertemuan pertama dan meminta siswa tetap konsentrasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebelumnya peneliti dan observer sepakat untuk langsung aktif dengan mengirimkan *link* lebih awal untuk lebih mengefisienkan waktu. Observer diharapkan terus memperhatikan kegiatan siswa secara teliti dan lebih fokus lagi.

Siswa yang sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing diarahkan untuk kembali melakukan diskusi kelompok. Materi sama pada pertemuan sebelumnya yaitu menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia, pada sub materi mengenal manusia purba. Kegiatan kelompok berlangsung selama 20 menit, semua anggota dalam kelompok menyampaikan pendapatnya secara lisan. Anggota yang lain mendengar dan nantinya menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya.

Setelah semua anggota kelompok menyampaikan pendapatnya, di akhir diskusi kelompok diambil kesimpulan di masing-masing kelompok tentang materi tersebut. Walaupun materi yang dibahas dalam kelompok adalah materi yang sama, namun yang tampil untuk mempresentasikan hasil adalah kelompok yang mendapat materi tersebut. Observer dan peneliti memantau dan menilai kegiatan kelompok tersebut.

Penyampaian presentasi oleh kelompok lima dilakukan selama 15 menit dan alokasi waktu yang disiapkan untuk kegiatan diskusi pleno selama 30 menit. Dengan alokasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan siklus sebelumnya, maka kegiatan tanya jawab pun dilakukan penambahan, berupa adanya tanggapan balik dari penanya atau kelompok lain.

Setelah kegiatan presentasi dari kelompok lima selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan alokasi waktu 20 menit. Sesi tanya jawab dibuka dengan cuma satu sesi tetapi tidak dengan seperti sebelumnya dengan jatah perkelompok, akan tetapi dibuka pertanyaan bebas dari kelompok mana pun. Hal ini dilakukan untuk melihat antusias dari siswa dalam bertanya. Peneliti dan observer melihat secara keseluruhan siswa yang mengacungkan tangan (simbol Hand Raise), artinya dari yang mengacungkan tangan tersebut ada keinginan untuk bertanya. Walaupun pertanyaan tetap harus dibatasi, tetapi antusias siswa tersebut merupakan suatu kemajuan yang baik.

Kegiatan tanya jawab selesai, kelompok 5 (lima) menyimpulkan hasil diskusi dan peneliti melanjutkan dengan memberikan tanggapan terhadap kegiatan diskusi kelompok, diskusi pleno, dan tanya jawab. Secara umum terjadi peningkatan, terutama pada perubahan bertanya. Siswa lebih antusias bertanya dan menanggapi pertanyaan yang muncul. Peneliti menggunakan waktu 10 menit akhir untuk melakukan evaluasi dan arahan untuk perbaikan pertemuan berikutnya. Kegiatan pertemuan kedua di Siklus II ini di akhir dengan membaca doa dan salam terakhir, setelah itu siswa dipersilahkan untuk istirahat.

Setelah proses pembelajaran dipertemuan kedua ini selesai, peneliti dan observer keluar bertemu dan mengumpulkan lembar observasi yang sudah diisi. Data hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8.Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Pada Siklus II Pertemuan 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Banyak Siswa dan Aspek yang diamati | | | | |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Kelompok 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Kelompok 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Kelompok 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Kelompok 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Kelompok 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Kelompok 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Jumlah | | 31 | 29 | 26 | 28 | 28 |
| Persentase | | 84% | 78% | 70% | 76% | 76% |

Pada pertemuan kedua Siklus II, hal yang dilakukan oleh peneliti di akhir pertemuan sebelumnya dengan adanya penambahan waktu memperlihatkan adanya peningkatan pada beberapa aspek penilaian keaktifan siswa. Terjadi kenaikan rata-rata keaktifan siswa yang sebelumnya 62% menjadi 78% ada kenaikan 16%. Semua aspek yang menjadi penilaian dalam keaktifan siswa mengalami peningkatan persentase. Untuk aspek keterlibatan siswa mengalami peningkatan 16% dari 62% menjadi 78%, kemampuan siswa bertanya mengalami peningkatan 16% dari 54% menjadi 70%, kemampuan mengajukan pendapat mengalami peningkatan 17% dari 59% menjadi 76%, kemampuan siswa menjawab pertanyaan mengalami peningkatan 17% dari 59% menjadi 76%, dan ketepatan waktu siswa kenaikannya 16% dari 73% menjadi 89%.

Berdasarkan data tersebut walaupun semua aspek penilaian mengalami peningkatan, namun masih ada aspek yang berada pada kategori cukup yaitu aspek bertanya, kemampuan mengajukan pendapat, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Sedangkan dua aspek yang lain berada pada kategori baik yaitu aspek keterlibatan aktif dan ketepatan waktu.

Berdasarkan data tersebut, peneliti merasa perlu peningkatan yang lebih lagi untuk pertemuan berikut, minimal pada semua aspek penilaian berada pada kategori baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Pemberian semangat kepada siswa untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran
2. Perlunya diberikan kesempatan lebih kepada siswa berkemampuan rendah, karena siswa pada level tersebut ternyata keaktifan masih kurang walaupun sudah mengalami peningkatan
3. Siswa yang berkemampuan tinggi dalam satu kelompok diarahkan untuk membantu temannya yang berkemampuan rendah untuk tampil dalam kelompoknya
   1. UraianKegiatan Pertemuan Keenam Siklus II

Pertemuan keenam dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 dari jam 09.00 Wite sampai dengan jam 10.30 Wite. Siswa langsung berkumpul ke kelompoknya masing-masing dan bersiap memulai proses pembelajaran diawali dengan berdoa (secara daring). Peneliti memberikan arahan hanya pada poin-poin permasalahan yang didapat pada pertemuan keenam. Observer langsung dikirimkan link *google meet-*nya untuk menilai dan tetap konsentrasi, memperhatikan siswa yang berkemampuan rendah.

Siswa yang berada di kelompoknya masing-masing kembali melakukan diskusi kelompok. Materi yang dibahas adalah menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia, pada sub materi mengenal manusia purba. Kegiatan kelompok berlangsung selama 20 menit, semua anggota dalam kelompok menyampaikan temuannya secara lisan. Anggota yang lain mendengar dan nantinya menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya.

Setelah semua anggota kelompok menyampaikan pendapatnya, di akhir diskusi kelompok diambil kesimpulan di masing-masing kelompok tentang materi tersebut. Walaupun materi yang dibahas dalam kelompok adalah materi yang sama, namun yang tampil untuk mempresentasikan hasil adalah kelompok yang mendapat materi tersebut, yakni kelompok enam.

Dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk pertemuan keenam siklus II kembali tampil 1 (satu) kelompok yaitu kelompok 6. Kelompok empat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Penyampaian presentasi dilakukan selama 5 menit dan alokasi waktu yang disiapkan untuk kegiatan diskusi kelompok enam selama 30 menit. Presentasi dilakukan singkat karena kelompok hanya menyampaikan poin-poin saja yang menjadi hasil kesepakatan dalam diskusi kelompok.

Setelah kegiatan presentasi dari kelompok enam selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan alokasi waktu 25 menit. Sesi tanya jawab dibuka dengan cuma satu sesi tetapi tidak dengan seperti sebelumnya dengan jatah perkelompok, akan tetapi dibuka pertanyaan bebas dari kelompok mana pun. Hal ini dilakukan untuk melihat antusias dari siswa dalam bertanya. Peneliti dan observer melihat secara keseluruhan siswa yang mengacungkan tangan dengan symbol Hand Raise, artinya dari yang mengacungkan tangan tersebut ada keinginan untuk bertanya. Walaupun pertanyaan tetap harus dibatasi, tetapi antusias siswa tersebut merupakan suatu kemajuan yang baik.

Kegiatan tanya jawab selesai, peneliti melanjutkan dengan memberikan tanggapan terhadap kegiatan diskusi kelompok, diskusi pleno, dan tanya jawab. Secara umum terjadi peningkatan. Siswa lebih antusias bertanya dan menanggapi pertanyaan yang muncul. Peneliti menggunakan waktu 5 menit akhir untuk mengakhiri pertemuan, dengan membaca doa dan salam setelah itu siswa dipersilahkan untuk istirahat.

Setelah proses pembelajaran dipertemuan ini selesai, peneliti dan observer keluar kelas dan peneliti mengumpulkan lembar observasi dari para observer yang sudah diisi. Data hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9.Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa Pada Siklus II Pertemuan 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Banyak Siswa dan Aspek yang diamati | | | | |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Kelompok 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Kelompok 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | Kelompok 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | Kelompok 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Kelompok 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Kelompok 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Jumlah | | 37 | 31 | 31 | 31 | 37 |
| Persentase | | 100% | 81% | 81% | 81% | 100% |

Data tersebut di atas memperlihatkan data akhir yang dikumpulkan peneliti pada pertemuan ketiga Siklus II. Memperhatikan data tersebut terdapat kenaikan rata-rata keaktifan siswa dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, dimana ada kenaikan 11% dari sebelumnya 79% menjadi 90%. Semua aspek penilaian yang berkaitan dengan keaktifan siswa juga mengalami peningkatan pada pertemuan ini, yaitu keterlibatan aktif siswa mengalami peningkatan 21% dari 79% menjadi 100%, kemampuan siswa bertanya meningkat 14% dari 70% menjadi 84%, kemampuan siswa mengajukan pendapat meningkat 18% dari 76% menjadi 84%, kemampuan siswa menjawab pertanyaan meningkat 18% dari 76% menjadi 84%, dan ketepatan waktu siswa mengalami peningkatan 11% dari 89% menjadi 100%.

1. *Observation*(Pengamatan)

Pengamatan dilakukan observer selama penelitian berlangsung. Pengamatan diarahkan pada keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dimana ketiga observer mengisi lembar observasi keaktifan siswa dan berdasarkan pengamatannya masing-masing. Selain itu, disediakan juga catatan lapangan untuk melengkapi data hasil observasi.

Secara akumulatif hasil pengamatan observer terhadap keaktifan siswa pada siklus II diuraikan pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Rekapitulasi Keaktifan Siswa Siklus II

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Persentase dan Aspek yang diamati | | | | | Jumlah (%) |
| Terlibat aktif | Bertanya | Mengajukan pendapat | Menjawab pertanyaan | Tepat waktu |
| 1 | Pertemuan 1 | 62% | 54% | 59% | 59% | 73% | 62% |
| 2 | Pertemuan 2 | 78% | 70% | 76% | 76% | 89% | 78% |
| 3 | Pertemuan 3 | 100% | 84% | 84% | 84% | 100% | 90% |
| Total Jumlah | | 80% | 69% | 73% | 73% | 87% | 77% |

Memperhatikan data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Siklus II tingkat keaktifan siswa dari pertemuan ke pertemuan mengalami peningkatan. Rata-rata dari keaktifan siswa meningkat dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua meningkat 16% dari 62% menjadi 78%, dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga meningkat 12% dari 78 menjadi 90%. Berdasarkan data tersebut, maka dibanding dengan Siklus I ke Siklus II mengalami peningkatan.

1. *Reflection*(Refleksi)

Pada tahap ini peneliti mengkaji secara keseluruhan Siklus II (kedua) yang telah dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan evaluasi. Kalau dianggap untuk kesempurnaan akan diadakan siklus berikutnya. Setelah data yang dianalisis, ternyata apa yang diharapkan oleh peneliti perbaikan di Siklus II ternyata mengalami peningkatan.

Hal-hal yang diharapkan mengalami perbaikan ternyata betul terjadi setelah melalui proses yang sudah ditentukan. Peningkatan tersebut dapat dilihat di bawah ini:

1. Siswa pasif semakin berkurang dan hampir tidak ada, dikarenakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dimaksimalkan dengan saling membantu antara sesama
2. Keterlibatan guru dalam proses pembelajaran sangat minim hanya pada kegiatan awal untuk mengarah dan memotivasi saja
3. Suasana kelas lebih hidup dikarenakan adanya diskusi kelompok dan diskusi pleno yang dilakukan oleh siswa, dimana mereka saling menanggapi dan mempertahankan pendapatnya masing-masing

Selain itu peneliti juga mendapatkan adanya kekurangan yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung di Siklus II, yaitu:

1. Kemampuan siswa merumuskan masalah dan membuat konjektur (dugaan) belum sistematis/belum terstruktur dengan baik, tetapi menurut peneliti mengalami peningkatan dibanding sebelumnya
2. Pola pikir siswa yang masih teoretis, belum bisa dihilangkan secara menyeluruh, namun sudah mulai terkurangi.

Setelah peneliti menganalisa data yang terkumpul, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada Siklus II sudah sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti mencapai target pencapaian. Dimana persentase keaktifan belajar siswa berada dalam kategori baik yaitu 77%.

Peningkatan dari Siklus I ke Siklus II dapat dilihat pada data grafik berikut ini:

Grafik 1. Hasil Perbandingan Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan data grafik di atas, maka keaktifan siswa dapat di rinci sebagai berikut keterlibatan aktif siswa siklus I 30% dan Siklus II 80% artinya mengalami peningkatan sebesar 50%, kemampuan bertanya siswa siklus I 20% dan Siklus II 69% artinya mengalami peningkatan sebesar 49%, kemampuan mengajukan pendapat Siklus I 21% dan Siklus II 73% mengalami peningkatan sebesar 52%, kemampuan menjawab pertanyaan dari 25% Siklus I dan 73% Siklus II mengalami peningkatan sebesar 48%, ketepatan waktu dari 34% menjadi 87% mengalami peningkatan sebesar 53%. Rata-rata dari lima aspek penilaian keaktifan siswa dari siklus I 26% dan Siklus II 77% artinya rata-rata keaktifan siswa dengan lima aspek penilaian tadi sebesar 51%. Melihat hasil rata-rata terakhir keaktifan siswa sebesar 77% dan masuk dalam kategori baik.

**Pembahasan**

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh informasi bahwa hasil observasi keaktifan siswa pada mata pelajaran Sejarah Indonesia mengalami peningkatan dari pertemuan ke pertemuan. Pembelajaran Sejarah Indonesia dengan model *picture and picture* pada KD tertentu ternyata dapat meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini memperkuat teori bahwa karakteristik pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dapat membuat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas menjadi meningkat (Asari et al. 2021; Ikhlas 2019). Begitu pula sesuai dengan temuan penelitian Suci et al. (2018) bahwa menarik minat siswa melalui kerja sama dan menstimulus visualnya melalui gambar dapat meningkatkan keaktifan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga mempertegas hasil penelitian Natalina, Yusuf, dan Rahmayani (2012) yang menemukan bahwa model pembelajaran kooperatif Picture and Picture dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.

***Deskripsi Keaktifan Siswa dengan Model Pembelajaran Picture and Picture***

Penerapan model *picture and picture* dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, dimaksudkan untuk memperoleh langkah-langkah pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa (Fauziah & Bermawi 2014). Langkah-langkah yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilalui siswa, dimana selama kegiatan belajar berlangsung, aktivitas yang dilakukan siswa dapat menggambarkan 3 (tiga) komponen yaitu: 1) siswa berpartisipasi; 2) siswa melakukan investigasi; dan 3) siswa mengonstruksi pengetahuan (Dewantara & Nurgiansah 2021).

Langkah awal dalam penerapan model *picture and picture* adalah mengajak siswa untuk aktif. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang responsif, yaitu siswa dalam kondisi siap belajar, dan siswa dapat berpartisipasi (Fauziah & Bermawi 2014). Karena kegiatan belajar dilakukan berkelompok, maka langkah ini juga dimaksudkan agar guru mengelompokkan siswa secara heterogen, yaitu setiap kelompok terdiri atas yang berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan berkemampuan rendah (Rofina & Rugaiyah 2020).

Langkah-langkah pembelajaran telah sesuai dengan tujuh langkah-langkah model pembelajaran *picture and picture* yang dikembangkan dan disepakati para ahli (Huda 2013), yaitu: (1) Guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. (2) Menyajikan materi sebagai pengantar. (3) Guru menujukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. (4) Pendidik/guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. (5) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. (6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. (7) Langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran (Kharis 2019).

Langkah awal (orientasi) merupakan langkah yang sangat penting untuk mengawali aktivitas siswa dalam memecahkan masalah. Tahap ini menuntut guru agar bisa mengondisikan siswa atau menciptakan suasana kelas yang kondusif/nyaman bagi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan dilakukan secara berkelompok. Hal ini sejalan dengan penelitian Jhonson (2000) bahwa struktur sosial pembelajaran *picture and picture* ada 3 (tiga), yaitu: (1) Suasana kelas yang nyaman merupakan hal yang penting dalam pembelajaran; (2) kerja sama guru dengan siswa, siswa dengan siswa diperlukan juga adanya dorongan secara aktif dari guru dan teman; serta (3) dua atau lebih siswa yang bekerja sama dalam berpikir dan bertanya, akan lebih baik hasilnya dibanding jika siswa bekerja sendiri.

Model *picture and picture* dalam proses pembelajaran diasumsikan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, hal ini diperkuat dengan hasil yang diperoleh dalam beberapa penelitian terdahulu (Kharis 2019; Natalina, Yusuf, & Rahmayani 2012). Adapun deskripsi keaktifan siswa dengan model *picture and picture* dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, diuraikan seperti pada Tabel 11.

Tabel 11.Deskripsi Keaktifan Siswa dengan Model *Picture and Picture*

|  |  |
| --- | --- |
| Karakteristik *picture and picture* | Tindakan Siswa |
| Aktif | Siswa terlibat dalam diskusi kelompok, dan rangkaian kegiatan pembelajaran lainnya |
| Inovatif | * Siswa berdiskusi (mendiskusikan hasil pekerjaan) untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang masalah yang akan diselesaikan (membuat rumusan masalah) * Siswa mulai menyalurkan ide * Siswa menawarkan konjektur (dugaan) * Siswa memperlihatkan dan mengoreksi hasil pekerjaan sendiri (dalam kelompok) dan kesalahan dari kelompok lain |
| Kreatif | * Siswa memberikan penjelasan, penguraian, kritik dan penilaian terhadap hasil kerja kelompok * Siswa mulai memberikan saran sebagai langkah-langkah strategis * Siswa mulai membahas kelayakan (kesesuaian soal dan jawaban) sebagai laporan hasil belajar |
| Menyenangkan | * Siswa senang karena berkaitan dengan dan terlibat secara langsung dalam menyusun * Menyenangkan apabila sesuai dengan materi yang pas |

Dari tabel di atas, tampak bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas sangat penting. Kegiatan pembelajaran lebih banyak berorientasi pendekatan kepada siswa (*student centered approach*), siswa belajar sendiri (berdiskusi) dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah (Febriani, Tawil, & Sari 2021). Model *picture and picture* dapat membuat keaktifan belajar siswa menjadi lebih baik, yaitu struktur siswa terpola secara sistematis ditunjukkan dengan: (1) Siswa dapat melakukan praktik bertukar pikiran; (2) siswa berpikir kritis dan sistematis; dan (3) siswa mampu berargumentasi (Dewantara & Nurgiansah 2021).

***Tindak* *Lanjut Penelitian***

Dalam penelitian ini, dihasilkan langkah-langkah model *picture and picture* yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia dengan model *picture and picture*, terbagi pada 4 (empat) karakteristik, yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk itu diperlukan beberapa tindak lanjut penelitian yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: (1) Mengembangkan partisipasi siswa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, jika pembelajaran tidak dilakukan dengan berkelompok; (2) pengembangan kajian pada terjadinya proses pembelajaran khususnya keaktifan siswa dalam menginvestigasi dan mengonstruksi pengetahuan diluar materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian; (3) mengembangkan masalah-masalah sosial yang lain dalam mata pelajaran Sejarah Indonesiauntuk diinvestigasi dan dikonstruksi oleh siswa.

***Kendala-kendala Selama Penelitian dan Solusi Pemecahannya***

Selama penelitian berlangsung, peneliti dihadapkan oleh beberapa kendala, yaitu: (1) Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran daring, sehingga pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk menyiapkan pulsa paket internet, meminjamkan smart phone dan/atau laptop. (2) Tidak semua peserta didik lancar menggunakan aplikasi *google meet* dalam pembelajaran sehingga peneliti juga meningkatkan soft skill siswa dalam mengaplikasikan *laptop* atau *smart phone* dalam pembelajaran.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, model pembelajaran *picture and picture* dapat meningkatkan hasil belajar Sejarah Indonesia dengan menstimulus karakteristik siswa yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Kedua, secara operasional, dalam pembelajaran Sejarah Indonesia dilaksanakan 7 (tujuh) langkah model pembelajaran *picture and picture*, yaitu: (1) Guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. (2) Guru menyajikan materi sebagai pengantar; (3) Guru menujukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi; (4) guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis; (5) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut; (6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai; (7) Langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil yang telah diperoleh yaitu langkah-langkah model *picture and picture* yang dapat meningkatkan hasil belajar Sejarah Indonesia siswa, maka disarankan kepada guru (sekolah) dapat menggunakan model ini sebagai alternatif model dalam pembelajaran di kelas. (2) Penelitian ini merupakan upaya awal dan terbatas hanya pada satu kelas dan pada pembelajaran Sejarah Indonesia, maka disarankan peneliti lain dapat memperluas permasalahan, misalnya dengan menerapkan pada materi yang lain dalam pelajaran Sejarah Indonesia atau pada mata pelajaran yang lain. (3) Didasari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini, maka saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian-penelitian selanjutnya.

**DAFTAR RUJUKAN**

Anitah, Sri. 2007. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Aqib, Zainal, dan M Chotibuddin. 2018. *Teori dan Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*. Yogyakarta: Deepublish.

Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi. 2021. *Penelitian Tindakan Kelas*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Asari, Slamet, Santya Dian Pratiwi, Trias Fitri Ariza, Heni Indapratiwi, Citra Ayu Putriningtyas, Firdah Vebriyanti, Iqnatia Alfiansyah, Sukaris Sukaris, Ernawati Ernawati, dan Andi Rahmad Rahim. 2021. “PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).” *DedikasiMU: Journal of Community Service* 3 (4): 1139–1148.

Boymau, Hilde Gardis C M, dan Suryadin Hasyda. 2021. *Monograf Penerapan Model Picture And Picture Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa di Masa Pandemi Covid-19*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Dewantara, Jagad Aditya, dan T Heru Nurgiansah. 2021. “Peningkatan Keaktifan Belajar Melalui Penerapan Model Picture and Picture dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar.” *Publikasi Pendidikan* 11 (3): 234–241.

Fauziah, Tati, and Yoserizal Bermawi. 2014. “Penerapan Model Kooperatif Tipe Picture and Picture pada Materi Peninggalan Sejarah di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh.” *Jurnal Pesona Dasar* 2 (3): 79–87.

Febriani, Febriani, Muhammad Tawil, dan Salamang Salmiah Sari. 2021. “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Keterampilan Pemecahan Masalah Peserta Didik dalam Pembelajaran Fisika Ditinjau Dari Gender.” *Al-Musannif* 3 (2): 67–82.

Hanifah, Nurdinah. 2014. *Memahami Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasinya*. Bandung: UPIi Press.

Huda, Miftahul. 2013. *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibrahim, Ibrahim. 2020. “Penerapan Model Inkuiri pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia pada Materi Dampak Pendudukan Jepang ke Indonesia untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Di SMK Negeri 1 Tarakan Kalimantan Utara.” *Jurnal Borneo Humaniora* 3 (1): 1–8.

Ikhlas, Al. 2019. “Penerapan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) Melalui Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 7 Kerinci.” *Ensiklopedia of Journal* 1 (3): 141–149.

Jauhar, Mohammad. 2011. *Implementasi PAIKEM Dari Behavioristik Sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Jhonson. 2000. *Model Picture and Picture*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kharis, Ahmad. 2019. “Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Model Pembelajaran Picture and Picture Berbasis IT Pada Tematik.” *Mimbar PGSD Undiksha* 7 (3): 173–180.

Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Natalina, Mariani, Yustini Yusuf, dan Desy Rahmayani. 2012. “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Picture and Picture untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMAN 1 Ukui Tahun Ajaran 2009/2010.” *Biogenesis* 7 (02): 1–10.

Oemar, Hamalik. 2002. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algessindo.

Paramita, Ni Made Ayu Santi. 2019. “Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture Berorientasi Pendidikan Karakter terhadap Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas V.” *Journal of Education Technology* 3 (1): 1–5.

Pradina, Yaumil Ainin, dan Wiwik Dwi Hastuti. 2017. “The Effect of Picture and Picture Learning Model towards Science Outcomes for Students with Hearing Impairment in the Class VII.” *Journal of ICSAR* 1 (2): 145–49.

Praseptia, Dista, dan Zulherman Zulherman. 2021. “Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3 (5): 3018–25.

Purwanto, Edy. 2014. “Model Motivasi Trisula: Sintesis Baru Teori Motivasi Berprestasi.” *Jurnal Psikologi* 41 (2): 218–28.

Purwatininghandayani, Sri, Ani Wahyuni, dan Donny Khoirul Azis. 2019. “Penerapan Pembelajaran Picture and Picture untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar.” *Teacher in Educational Research* 1 (1): 18–26.

Rofina, Andi, dan Andi Rugaiyah. 2020. “Penerapan Model Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik SMP.” *Al-Musannif* 2 (1): 69–88.

Saraswati, Nym Lili, I Kt Dibia, dan I Wyn Sudiana. 2013. “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SD di Gugus I Kecamatan Buleleng.” *Mimbar PGSD Undiksha* 1 (1): 1–10.

Sardiman. 2001. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sari, Maya Puspita, Novi Hardiana Putri, Eka Zahriana, dan Muhammad Safwan. 2022. “Picture and Picture Learning Model to Improve Students’ Achievement in Writing Recount Text.” *JETLEE: Journal of English Language Teaching, Linguistics, and Literature* 2 (1).

Sayono, Joko. 2015. “Pembelajaran Sejarah di Sekolah: Dari Pragmatis ke Idealis.” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 7 (1): 9–17.

Shoimin, Aris. 2014. *Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Suci, Sayyida Hanim Ahida, Elsa Rosyidah, Nur Asitah, Nurul Aini, Arie Widya Murni, Fatkul Anam, Agung Purnomo, Sulfikar Sallu, Indrya Mulyaningsih, dan Arlis Dewi Kuraesin. 2018. “Learning from Picture and Picture Action Research: Enhancement of Counting Ability on Division of Numbers for Primary School Students.” In *Journal of Physics: Conference Series*, 1114: 12044. IOP Publishing.

Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algessindo.

Suprijono, Agus. 2013. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Tambunan, Marlina Agkris, Yanti Arasi Sidabutar, Rashmi Ranjan Panigrahi, Tarida Alvina Simanjuntak, dan Abather Saadoon. 2022. “Picture and Picture Learning Model in Improving Speaking Skills Elementary School Students.” *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)* 5 (2): 219–226.

Tor, Geok Hwa. 2004. *Masalah Pembelajaran Sejarah: Satu Kajian Tindakan*. Sintok, Malaysia: Universiti Utara Malaysia.

Yaumi, Muhammad, dan Muljono Damopolii. 2016. *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenada Media.