**BAB. I**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

# Kondisi Geografis

# Desa Cicalengka wetan adalah salah satu desa di Kecamatan Cicalengka yang mempunyai luas wilayah 84 Ha, dan merupakan Desa Kota yang ada di kawasan Kecamatan Cicalengka dan merupakan Desa lama sebelum pemekaran dengan Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Cikancung. Yang kemudian Desa Cicalengka ini di mekarkan tahun 1989 menjadi 2 yaitu Desa Cicalengka Kulon. dan Desa Cicalengka ( Desa induk ) menjadi Desa Cicalengka wetan.

# Jumlah Penduduk Desa Cicalengka wetan sebanyak 13.726 Jiwa yang terdiri dari 6.738 laki-laki, dan 6.988 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.535 KK. Sedangkan Jumlah Kekuarga Miskin (Gakin) 702 KK dengan persentase 4% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Cicalengka Wetan.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka secara umum berupa sawah dan darat yang berada pada ketinggian antara 730 M s/d 750. M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 18 s/d 23. Derajat Celcius. Desa Cicalengka wetan Terdiri dari 4 (empat) Dusun, 16 (enam belas) RW dan 56 (Lima Puluh Enam) RT. Orbitas dan waktu tempuh dari ibu kota Kecamatan 0,5 km dengan waktu tempuh 3 menit dan dari Ibu kota Kabupaten 45 km dengan waktu tempuh 90 menit.

# Sejarah Desa Cicalengka Wetan

Desa Cicalengka Wetan merupakan Desa induk yang dimekarkan dengan Desa Cicalengka kulon pada tahun 1989 yang semula bernama Desa Cicalengka. Kata Wetan diambil dari letak geografis setelah pemekaran dari desa induk ( Cicalengka ), yang jumlah penduduknya paling padat diantara Desa lainnya yang ada di kawasan Kecamatan Cicalengka.

Desa Cicalengka Wetan merupaka Desa kota yang ada diwilayah Kecamatan Cicalengka, dimana letak pasar tradisional Cicalengka berada di wilayah Desa *Cicalengka Wetan, dan masuk di kawasan Desa kota berbatasan dengan desa Cicalengka*

# Kondisi Demografis


* + 1. **Letak dan Batas Desa**

Desa Cicalengka Wetan termasuk wilayah Kecamatan Cicalengka Kabupaten

Bandung dengan luas wilayah **84** Ha. Dataran dengan ketinggian rerata **750** m di atas permukaan laut. Secara administratif wilayah Desa Cicalengka Wetan dibatasi oleh:

* Sebelah Utara : Desa Babakan Peuteuy
* Sebelah Timur : Desa Nagrog
* Sebelah Selatan : Desa Waluya
* Sebelah Barat : Cicalengka Kulon

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Cicalengka Wetan dapat dilihat pada peta sbb :



* + 1. **Hidrologi dan Klimatologi**

Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai yang ada di wilayah Desa Cicalengka wetan membentuk pola Daerah Alirah Sungai (DAS) Cibodas. Tercatat beberapa sungai maupun solokan yang terdapat di Desa Cicalengka Wetan, yaitu :

1. Sungai Cibodas (yang berbatasan dengan Desa/Kecamatan Babakan Peuteuy/Cicalengka)
2. Sungai Cibodas (yang berbatasan dengan Desa Cicalengka Kulon Cicalengka)
3. Sungai Cikelong (yang berbatasan dengan Desa Waluya/ Cicalengka)

Selain itu, mata air utama yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih dan sumber air untuk pertanian yang terdapat di Desa Cicalengka Wetan diantaranya adalah sbb :

1. Mata Air “Cireungas” yang terdapat di Kampung Cikurutug
2. Mata Air “ Cisaladah” yang terdapat di Kampung Cisaladah
3. Mata Air “ Bojong asih ” yang terdapat di Kampung Bojongasih
4. Mata Air “Ciburial” yang terdapat di Kampung Jamban
5. Mata Air ”Cisadane” yang terdapat di Kebon Suuk
6. Mata Air “Cihaniwung” yang terdapat di Kebon Suuk

Berikut ini sumber air bersih yang aktif saat musim kemarau dan musim penghujan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUMBER AIR BERSIH** | **MUSIM HUJAN** | **MUSIM KEMARAU** |
| Sumur Pompa | 10. Unit | 11 Unit |
| Sumur Gali | 563. Unit | 563 Unit |
| Mata Air, PAM | 6 Lokasi | 4 Lokasi |
| Sungai | 2. Lokasi | 2. Lokasi |

* + 1. **Pemanfaatan Lahan.**

Pada umumnya, lahan yang terdapat di Desa Cicalengka wetan digunakan secara produktif dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Cicalengka wetan memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Berikut ini Luas Lahan menurut Jenis Penggunaannya :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **LUAS** |
| 1 | Luas Wilayah | 84 Ha |
| 2 | Sawah Teknis | 10 Ha |
| 3 | Sawah ½ Teknis | 10 Ha |
| 4 | Sawah Tadah Hujan | 5 Ha |
| 5 | Tanah Kering | 58. Ha |
| 6 | Tanah Basah | 26 Ha |
| 7 | Hutan Rakyat | - Ha |
| 8 | Hutan Negara | - Ha |
| 9 | Perkebunan | - Ha |
| 10 | Fasilitas Umum | 0.4 Ha |

# Perekonomian Desa

* + 1. **Pajak Dan Retribusi Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | 2013 | 2014 |
| **1** | **Pajak Desa** | **20.000.000** |  |
| **2** | **Retribusi Desa** | **15.000.000** |  |
| **3** | **Lain-lain** | **11.000.000** |  |

* + 1. **Alokasi Dana Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **BESARAN ADD (Rp)** | **KETERANGAN** |
| 1 | 2009 | 104,641,526.00 |  |
| 2 | 2010 | 107,037,207.00 |  |
| 3 | 2011 |  |  |
| 4 | 2012 |  |  |
| 5 | 2013 |  |  |
| 6 | 2014 |  |  |

* + 1. **Sumber Pendapatan Lainnya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SUMBER**  **PENDAPATAN LAINNYA** | **BESARAN SUMBER PENDAPATAN**  **(Rp)** | **KET.** |
| 1 | BUMDES | 15.000.000 |  |
| 2 | PAD Desa | - |  |
| 3 | Bantuan Langsung Masyarakat ( PNPM.MP, BLT dll ) |  |  |
| 4 | Dana Bantuan Sosial | 5 000.000,- |  |
| 5 | Sumbangan Warga | 25.000.000,- |  |
| 6 | Lain-lain | - |  |

* + 1. **Mata Pencaharian**

Desa Cicalengka wetan merupakan Desa Perkotaan, tetapi sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan sisanya tersebar di berbagai sector.

|  |  |
| --- | --- |
| Usia Produktif | Cicalengka wetan 5.200 Jiwa |
| **Usia Non Produktif** | Cicalengka wetan 6.430 Jiwa |

* + 1. **Jenis Produksi Ekonomi Yang Ada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JENIS**  **KOMODITI** | **PRODUKSI/TH.** | **HARGA DESA** | **HARGA DI PASAR** |
| Ton | **Rp/kg** | **Rp/kg** |
| Padi | 0 | 0 | 0 |
| Jagung | 0 | 0 | 0 |
| Bawang Daun | 0 | 0 | 0 |
| Bawang Merah | 0 | 0 | 0 |
| Cabe Merah | 0 | 0 | 0 |
| Kopi | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |

# Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa

* + 1. Kependudukan

**Jumlah Penduduk Desa Cicalengka wetan Tahun 2010 – 2011 adalah sbb :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Thn | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | Laju Pertumbuhan |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| **1** | **2009** | 6.721 | 6.953 | 13.674 | **7 %** |
| **2** | **2010** | **6.738** | **6.988** | **13.726** | **7 %** |
| **3** | **2011** |  |  |  |  |
| **4** | **2012** |  |  |  |  |
| **5** | **2013** |  |  |  |  |

**Jumlah Rumah Tangga di Desa Cicalengka wetan adalah sbb :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | RW | Jumlah Rumah Tangga | * 1. Kepadatan per km2 | Keterangan |
|
| **1** | **RW 01** | 182 | **5460** |  |
| **2** | **RW 02** | 232 | **6264** |  |
| **3** | **RW 03** | 162 | **9072** |  |
| **4** | **RW 04** | 201 | **11256** |  |
| **5** | **RW 05** | 291 | **10185** |  |
| **6** | RW 06 | 156 | **6240** |  |
| **7** | RW 07 | 172 | **6020** |  |
| **8** | RW 08 | 280 | **9800** |  |
| **9** | RW 09 | 235 | **7050** |  |
| **10** | RW 10 | 204 | **7140** |  |
| **11** | RW 11 | 317 | **11095** |  |
| **12** | RW 12 | 255 | **8925** |  |
| **13** | RW 13 | 210 | **7350** |  |
| **14** | RW 14 | 197 | **6895** |  |
| **15** | RW 15 | 220 | **7700** |  |
| **16** | RW 16 | 221 | **7735** |  |

* + 1. Kesehatan

1. Tenaga Kesehatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TENAGA KESEHATAN** | | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Medis | Dokter Umum | 3 |  |
| Dokter Spesialis | - |  |
| 2 | Keperawatan | Bidan | 2 |  |
| Perawat | - |  |
| 3 | Partisipasi Masyarakat | Dukun Bayi | - |  |
| Posyandu | 4 |  |
| Polindes | 1 |  |
| POD | - |  |
| Desa Siaga | 1 |  |
| Paraji Sunat | - |  |
| Kader Kesehatan | 3 |  |

*Sumber : Data Desa dan Desa Siaga Desa Cicalengka wetan*

1. Jumlah Kelahiran

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | URAIAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| **1** | **Bayi Lahir Hidup** | **96** | **94** | **99** |  |
| **2** | **Jumlah Kematian Bayi** | **4** | **-** | **-** |  |
| Jumlah | | 100 | 94 | 99 |  |

*Sumber : Data Desa dan Desa Siaga Desa Cicalengka wetan*

* + 1. Pendidikan

1. Data Pendidikan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | URAIAN | JUMLAH GURU | JUMLAH MURID | KET. |
|
| **1** | **PAUD** | **8** | **316** |  |
| **2** | **SD** | **38** | **544** |  |
| **3** | **SLTP** | **50** | **342** |  |
| **4** | **SLTA** | **51** | **276** |  |
| Jumlah | | 147 |  |  |

1. **Data Jenis Sarana Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH | LOKASI |
|
| **1** | **TK / PAUD / RA** | **6** |  |
| **2** | **SD** | **5** |  |
| **3** | **MI** | **-** |  |
| **4** | **SLTP** | **1** |  |
| **5** | **SLTA** | **1** |  |
| **6** | **Perguruan Tinggi** | **-** |  |
| **7** | **PKBM** | **1** |  |
| Jumlah | | 13 |  |

1. **Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tidak Tamat SD** | **Tamat SD** | **Tamat SMP** | **Tamat SMA** | **Sarjana** |
| 248 | 1078 | 2981 | 2116 | 1012 |

# Deskripsi Dan Statistik Sarana Dan Prasarana Yang Ada di Desa

* + 1. **Sarana Dan Prasarana Desa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jumlah Balai Desa** | **Jumlah SD / TK** | **Jumlah Polindes** | **Panjang Jalan Kabupaten** | **Panjang Jalan Kecamatan** | **Panjang Jalan Desa** | **Panjang Irigas** | **Jumlah Lap. Bola** | **Jumlah Masjid / Mushola** |
| 1 | 5 | - |  | 1 | 12 Km | 1Km | - | 64 |

* + 1. **Tempat Peribadatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **JENIS PERIBADATAN** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Masjid | 16 | Setiap RW |
| 2 | Mushola | 48 | Setiap RW |
| 3 | Langgar | 16 | Setiap RW |
| 4 | Madrasah | 9 | RW 1,2,3,4,5,7,9,12,15,16 |
| 5 | Gereja | 0 | -- |
| **JUMLAH** | | **79** |  |

* + 1. **Perumahan**

|  |  |
| --- | --- |
| Rumah Layak Huni | 1.178 Unit |
| Rumah Tdk Layak Huni | 2.357 Unit |

# Berbagai Permasalahan Desa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Anak Terlantar | 11 |  |
| 2 | Anak Nakal | 8 |  |
| 3 | Anak balita Terlantar | 11 |  |
| 4 | Anak Jalanan | 9 |  |
| 5 | Lansia Terlantar | 4 |  |
| 6 | Pengemis | 6 |  |
| 7 | Gelandangan | 2 |  |
| 8 | Korban NAPZA | 5 |  |
| 9 | Pekerja Seks Komersial (PSK) | 0 |  |
| 10 | Eks Narapidana | 6 |  |
| 11 | Penyandang cacad | 23 |  |
| 12 | Keluarga Miskin Sosial | 43 |  |
| 13 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 7 |  |
| 14 | Keluarga Rumah Tidak layak Huni | 65 |  |
| 15 | Korban Bencana Alam | 43 |  |
| 16 | Pemulung | 3 |  |
| 17 | Masyarakat yang tinggal di daerah bencana | 0 |  |

* + 1. **Masalah Pengembangan Wilayah**

1. **Masalah di Bidang Pekerjaan Umum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Banyaknya jalan di dusun yang kondisinya rusak, sempit, dan masih berupa tanah sehingga apabila musim hujan tiba jalan licin dan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Masih terdapatnya wilayah yang terisolasi karena belum dibangunnya jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain. | --- | --- | --- | --- |
| * Pada waktu musim hujan masih ada jalan yang becek dan licin. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sarana transportasi yang tidak mendukung karena minimnya angkutan yang dapat menjangkau semua wilayah desa. | --- | --- | --- | --- |
| * + - Kondisi Jalan di sekitar tebing banyak yang tergerus longsor | --- | --- | ***√*** | --- |
| * + - Jalan gang di setiap RW banyak yang sudah rusak dan banyak terdiri tanah | --- | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Sumber Daya Air**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 3** |
| * Masih banyaknya saluran drainase (pembuangan limbah rumah tangga) yang kondisinya rusak. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Masyarakat pada musim kemarau tidak bisa menanam padi atau bertani, karena jaringan air susut | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Pada musim hujan, hampir 50% masyarakat kekurangan air | --- | --- | --- | --- |

1. **Masalah di Bidang Lingkungan Hidup**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Masih banyaknya rumah tidak layak huni, yaitu yang kondisi fisik rumahnya terdiri dari lantai tanah dan dinding masih anyaman bambu. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Masih ada rumah dari keluarga miskin yang tidak dilengkapi dengan jamban keluarga | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Sekitar 80% lingkungan jalan desa dan gang belum diterangi listrik | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Terjadi penyempitan lahan pemakaman umum yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

* + 1. **Masalah Sosial Budaya**

1. **Masalah di Bidang Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Banyak warga miskin yang tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (minimal SMP) karena biiaya pendidikan yang tidak terjangkau | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Banyaknya pemuda/i kurang memiliki ketrampilan (skill) | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Cara pandang masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang masih kurang. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Masih banyak bangunan sekolah yang masih kekurangan ruang belajar dan sarana pendidikan lainnya, seperti Ruang guru, Ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dll | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Masih banyak anak yang masuk katagori usia Wajib Belajar tidak bisa bersekolah | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * Sekitar 40% masyarakat usia produktif belum memiliki pekerjaan tetap | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Kesehatan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH**  **YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Masih banyaknya kurang pemahaman tentang pentingnya gizi bagi balita | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sebagian sarana Posyandu masing menumpang di rumah warga | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sekitar 75% warga masih belum memiliki WC pribadi | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sekitar 75% warga masih buang air besar (BAB) di selokan / sungai | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sebagian besar masyarakat masih kekurangan air bersih saat musim kemarau | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Sosial**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Sikap masyarakat yang mudah merasa cukup puas. | **--** | **--** | **--** | **--** |
| * + - Banyak warga miskin yang masih terikat dengan sistem ijon. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Banyak warga miskin yang masih terikat dengan sistem ijon. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Kompetensi para petani masih kurang | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sekitar 40% masyarakat usia produktif belum memiliki pekerjaan tetap. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** |  | **LOKASI DUSUN** | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Banyaknya pengangguran, keluarga terlantar (jompo), dan yatim piatu yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan lingkungannya sehingga mereka hidup dibawah standart kelayakan | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan. | **--** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sikap masyarakat terhadap jenis usaha tertentu kadang hanya sebatas ikut-ikutan. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sekitar 75% kantor RW minim fasilitas ruangan dan administrasi | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Keagamaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * --- | --- | --- | --- | --- |
| * --- | --- | --- | --- | --- |
| * --- | --- | --- | --- | --- |

1. **Masalah di Bidang Sosial dan Budaya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Warga belum memilki saung budaya dan saung kesenian | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Banyak jenis dan grup kesenian yang masih eksis tapi tidak dikelola dengan maksimal karena minim fasilitas | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Banyak jenis kesenian yang punah dan hampir punah |  | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

* + 1. **Masalah Ekonomi**

1. **Masalah di Bidang Pertanian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Sarana pendukung pertanian masih kurang | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Bibit tanaman bagi para petani masih kurang | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Peternakan dan Perikanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * Peternak masih perlu dunungan pengadaan bibit | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Masih banyak kolam ikan yang dimiliki warga belum digarap secara maksimal | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Sebagian besar pemilik ternak perlu mendapat pelatihan tentang pemasaran | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |

1. **Masalah di Bidang Perdagangan, Koperasi dan Industri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASALAH YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| * + - Masih banyaknya usaha ekonomi produktif yang kesulitan mengakses modal usaha dan mitra usaha. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Banyak usaha produktif yang berpola tradisional, baik yang berkait dengan pola produksi, teknologi, kemitraan usaha, dan pola pemasaran. Mereka sangat memerlukan sekali pelatihan kewirausahaan / manajeman usaha dan manajemen pemasaran sehingga usahanya tumbuh berkembang dengan baik dan prospektif. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Kemampuan dan ketrampilan yang sangat kurang menunjang dalam hal peningkatan mutu produksi. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Kesulitan dalam hal pemasaran hasil produksi dikarenakan banyak produk sejenis yang mutunya lebih baik. | ***√*** | ***√*** | ***√*** | ***√*** |
| * + - Tidak ada perhatian dengan diversifikasi usaha. |  |  |  |  |
| * + - BUMDEs yang ada tidak berjalan maksimal |  |  |  |  |

# Peta Kemiskinan Di Desa

Ketepatan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Desa, maka peta sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) perlu diketahui secara jelas berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah dirumuskan bersama dengan warga masyarakat.

Adapun kriteria kemiskinan berdasarkan hasil penjaringan masalah dan penggalian gagasan yang telah dilakukan bersama masyarakat di Desa Cicalengka Wetan adalah sbb :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KRITERIA** | **KATAGORI KEMISKINAN** | |
| **MISKIN** | **SANGAT MISKIN** |
| 1 | Luas Bangunan | 5m X 8m | 3m X 6m |
| 2 | Jenis Lantai | Plur | Kayu papan,bamboo |
| 3 | Jenis Dinding | Semi Permanen | Bambu / bilik |
| 4 | Fasilitas Buang air Besar | Ada sederhana | Tidak ada |
| 5 | Sumber air minum | Sumur dan mata air bersih | Sungai dan mata air bersih |
| 6 | Kondisi rumah secara keseluruhan | Masih layak huni | Tidak layak huni |
| 7 | Mata pencaharian | Buruh | Pengangguran / serabutan |
| 8 | Pendidikan tertinggi kepala keluarga | SMP tamat | SD tamat +tdk tamat |

Berikut peta sebaran RTM di Desa Cicalengka Wetan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokasi (Dusun)** | **Jumlah RTM** | **Jumlah Jiwa** |
| Dusun 1 | 187 | 561 |
| Dusun 2 | 228 | 684 |
| Dusun 3 | 204 | 612 |
| Dusun 4 | 209 | 627 |
| **Total** | **828** | **2484** |

# Potensi Yang dimiliki Di Desa

Dalam menentukan peta potensi dan masalah yang terdapat di Desa Cicalengka wetan, dilakukan melalui proses penjaringan masalah dan penggalian masalah.

Proses Penjaringan Masalah dan Penggalian Gagasan di tingkat dusun terhadap potensi dan masalah yang ada di Desa Cicalengka wetan dengan menggunakan 3 (tiga) alat kajian, yaitu :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah dan penggalian gagasan dilakukan melalui musyawarah dusun (Musdus) yang telah dilaksanakan pada :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOKASI (Dusun)** | **WAKTU PELAKSANAAN** | | **TEMPAT PELAKSANAAN** |
| **Hari** | **Tanggal** |
| Dusun 1 | Senin | 03 Januari 2011 | Kp Pacinan |
| Dusun 2 | Selasa | 04 Januari 2011 | Kp kebon suuk |
| Dusun 3 | Rabu | 05 Januari 2011 | Kp Jamban |
| Dusun 4 | Kemis | 06 Januari 2011 | Kp Kaca-kaca |

Dari hasil Penjaringan Masalah dan penggalian gagasan tentang potensi dan masalah yang telah dilakukan tersebut, maka masalah dan potesi yang ada di Desa Cicalengka wetan adalah sbb :

* + 1. **Peta Potensi Pengembangan Wilayah**

Ketepatan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Desa, maka prasarana sarana dasar lingkungan yang meliputi bidang pekerjaan umum, pengairan dan lingkungan hidup di masing-masing dusun perlu diketahui secara jelas berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Berikut potensi pengembangan wilayah yang ada di desa Cicalengka wetan :

1. **Potensi Di Bidang Pekerjaan Umum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **PETA LOKASI** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Bangunan Kantor BPD | * unit | 1 unit | * unit | * Unit |
| Bangunan Kantor Desa | * unit | 1 unit | * unit | * Unit |
| Bangunan Kantor DKM | * unit | * unit | * unit | * Unit |
| Bangunan Kantor Kadus | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Bangunan Kantor Koperasi | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Bangunan Kantor LPMD | 1unit | 1 unit | 0 unit | unit |
| Bangunan Kantor RW | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| Bangunan Madrasah Diniah | 1unit | 1 unit | 1 unit | * Unit |
| Bangunan PAUD | 1unit | 1unit | 2 unit | * Unit |
| Bangunan Polindes | 2 unit | 1unit | 1 unit | * unit |
| Bangunan Posyandu | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| Bangunan Sekolah Formal | 4 unit | 3 unit | 2unit | 2 unit |
| Bangunan Taman Kanak2 | 2 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Bangunan Tempat Ibadah | * unit | * unit | * unit | * unit |
| Gedung Olahraga | * unit | * unit | * unit | * unit |
| Jalan dan gang | m | m | m | m |
| Jembatan | * unit | 1. unit | 2 unit | - unit |
| Ketersediaan material | ada | ada | Ada | ada |

1. **Potensi Di Bidang Pengairan / Sumber Daya Air**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **PETA LOKASI** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Sumber Air Bersih | 193 lokasi | 163 lokasi | 145 lokasi | 134 lokasi |
| Sungai | 1 lokasi | 1 lokasi | lokasi | lokasi |
| Irigasi | ada |  |  |  |

1. **Potensi Di Bidang Lingkungan Hidup**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **PETA LOKASI** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Rumah Layak Huni | 320 unit | 245 unit | 295 unit | 318 unit |
| Rumah Tidak Layak Huni | 526 unit | 593 unit | 601 unit | 637 unit |
| Sambungan Listrik yang belum terpenuhi | 0 unit | 3 unit | 3 unit | 0 unit |
| Kawasan Hutan | 0unit | 0 unit | 0unit | 0 unit |

* + 1. **Peta Potensi Bidang Ekonomi**

Ketepatan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Desa, karenanya potensi ekonomi yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, koperasi dan industri di masing-masing dusun perlu diketahui secara jelas berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Berikut potensi ekonomi yang ada di desa Cicalengka wetan :

1. **Potensi Di Bidang Pertanian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI EKONOMI**  **YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Sawah | 0 unit | 9 ha | 6 ha | 0 ha |
| Ladang | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0unit |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
|  | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
|  | 0 lokasi | 2 lokasi | 1 lokasi | 0 lokasi |
|  | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
|  | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |

1. **Potensi Di Bidang Perkebunan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI EKONOMI**  **YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Perkebunan Jagung | 0 lokasi | 1 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
| Perkebunan Bawang Daun | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
| Perkebunan Bawang Merah | 0 lokasi | 2 lokasi | 1 lokasi | 0 lokasi |
| Perkebunan Cabe Merah | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
| Perkebunan Kopi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
| Lainnya | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |

1. **Potensi Di Bidang Peternakan Dan Perikanan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI EKONOMI**  **YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Peternak Ikan | 0 lokasi | 1 lokasi | 3 lokasi | 5 lokasi |
| Peternak Ayam | 0 lokasi | 2 lokasi | 3 lokasi | 1 lokasi |
| Peternak Itik / Bebek | 0 lokasi | 1 lokasi | 2 lokasi | 2 lokasi |
| Peternak Kambing / Domba | 0 lokasi | 6 lokasi | 4 lokasi | 2 lokasi |
| Peternak Sapi | 0 lokasi | 0 lokasi | 1 lokasi | 0 lokasi |
| Peternak Kelinci | 1lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 2 lokasi |

1. **Potensi Di Bidang Perdagangan, Koperasi Dan Industri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI EKONOMI**  **YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Kantor Koperasi | 1 unit | 1 unit | 0 unit | 0 unit |
| Pengerajin Tradisional | 0 orang | 0 orang | 0 orang | 0 orang |
| Penjahit Tradisonal | 7 orang | 12 orang | 12 orang | 22 orang |
| Konveksi | 2 lokasi | 2 lokasi | 4 lokasi | 5 lokasi |
| Bengkel Motor & Mobil | 6 lokasi | 2 lokasi | 1 lokasi | 3 lokasi |
| Warnet | 7 lokasi | 3 lokasi | 5 lokasi | 4 lokasi |
| Toko / Warung | 56 lokasi | 24. lokasi | 21 lokasi | 35 lokasi |
| Penggilingan Padi | 1 lokasi | 4 lokasi | 1 lokasi | 2 lokasi |
| Pangkalan Ojek | 6 lokasi | 5 lokasi | 4 lokasi | 3 lokasi |
| Counter HP / Pulsa | 8 lokasi | 10 lokasi | 6 lokasi | 9 lokasi |
| Loket Pembayaran Listrik | 2 lokasi | 1 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
| Rental Komputer | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |

* + 1. **Peta Potensi Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan**

Ketepatan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Desa, karenanya potensi Sosial Budaya yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, dan Keagamaan di masing-masing dusun perlu diketahui secara jelas berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Berikut potensi social budaya yang ada di desa Cicalengka Wetan :

1. **Ketenagakerjaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **YANG TERDAFTAR** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Pencari Kerja | 3014 |  |
| 2 | Yang ditempatkan | 37 |  |
| 3 | Lowongan Kerja | - |  |
| 4 | Sisa Pencari Kerja | 2977 |  |

1. **Pemuda Dan Olah Raga.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **KLUB OLAHRAGA YANG TERDAFTAR** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Klub Sepakbola | 2 |  |
| 2 | Klub Bola Voli | 5 |  |
| 3 | Klub Bulutangkis | 16 |  |
| 4 | Klub Senam Sehat | 2 |  |
| 5 | Klub Pencaksilat | 2 |  |
| 6 | Klub Futsal | 16 |  |

1. **Potensi Sarana Olag Raga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Lapangan Sepakbola | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit |
| Lapangan Voli | 0 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 1 Unit |
| Lapangan Bulutangkis | 0 Unit | 1 Unit | 0 Unit | 0 Unit |
| Lapangan Olahraga lainnya | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 1 Unit |

1. **Kesenian Dan Kebudayaan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **JENIS KELOMPOK KESENIAN**  **YANG ADA** | **JUMLAH** | **STATUS** |
| 1 | Seni Calung | 1 |  |
| 2 | Wayang Golek | 1 |  |
| 3 | Singa Depok | - |  |
| 4 | Reog | 2 |  |
| 5 | Pencaksilat | 3 |  |
| 6 | Kliningan | 0 |  |
| 7 | Beluk | 0 |  |
| 8 | Upacara Adat | 6 |  |
| 9 | Qasidahan | 3 |  |
| **JUMLAH** | | **16** |  |

*Keterangan :*

* *Status Aktif = masih sering melakukan latihan rutin*
* *Status Pasif = melakukan pelatihan jika mau ada pentas saja*

1. **Potensi Di Bidang Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Madrasah Diniah | 2 unit | 3 unit | 2 unit | 2 unit |
| PAUD (Kober) | 2 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| TK / RA | 1 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |
| TKA / TPA | 2 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| SD Negeri | 2 unit | 2 unit | 0 unit | 2 unit |
| MI Swasta | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| SMP Negeri | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |
| SMP Swasta | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| SMA Negeri | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |
| SMA Swasta | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| Pondok Pesantren | 2 unit | 2 unit | 0 unit | 1 unit |
| PKBM | 1 unit | 0 unit | 0. unit | 1 unit |
| Tenaga Guru | 50 orang | 7 orang | 4 orang | 45 orang |
| Jumlah Murid | 450 orang | 240 org | 210 org | 330 org |

1. **Potensi Di Bidang Kesehatan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Bangunan Polindes | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 4lokasi |
| Bangunan Posyandu | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 4lokasi |
| Klinik Kesehatan | 1 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi | 1lokasi |
| Tenaga Kader Posyandu | 12 orang | 12 orang | 12 orang | 12 orang |
| Dokter Umum | 2orang | 0 orang | 0 orang | 1orang |
| Bidan | 0 orang | 1 orang | 1 orang | 1orang |
| Perawat | 0 orang | 0 orang | 0 orang | 0 orang |
| Dukun bayi | 0 orang | 1 orang | 0 orang | 0 orang |
| Paraji sunat | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 0 orang |
| Lainnya | - orang | - orang | -. orang | -. Orang |

1. **Potensi Di Bidang Keagamaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Masjid | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit |
| Mushola | 7. Unit | 12 Unit | 8 Unit | 6 Unit |
| Langgar | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 1 Unit |
| Madrasah | 2 Unit | 5 Unit | 3 Unit | 3 Unit |
| Gereja | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit |

1. **Potensi Di Bidang Pemerintahan Dan Kelembagaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POTENSI YANG DIMILIKI** | **LOKASI DUSUN** | | | |
| **DUSUN 1** | **DUSUN 2** | **DUSUN 3** | **DUSUN 4** |
| Pengurus BPD | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 4 orang |
| Pengurus Desa | 2 orang | 4 orang | 3 orang | 3 orang |
| Pengurus DKM | 12 orang | 12 orang | 12 orang | 12 orang |
| Pengurus Kadus | 1 orang | 1 orang | 1 orang | 1 orang |
| Pengurus Koperasi | 3 orang | -- orang | -- orang | -- orang |
| Pengurus LPMD | 1 orang | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| Pengurus MUI | 4 orang | 3 orang | 2 orang | 2 orang |
| Pengurus PKK & Kader PKK | 3 orang | 3 orang | 4 orang | 4 orang |
| Pengurus & Anggota LInmas | 8 orang | 8 orang | 8 orang | 8 orang |
| Jumlah Karang Taruna | 7 orang | 3 orang | 4 orang | 4 orang |
| Jumlah Kelompok Tani | 0 kelp | 1 kelp | 1 kelp | 0 kelp |
| Jumlah LSM | 3 buah | 0 buah | 0 buah | 0 buah |
| Jumlah Yayasan | 1 buah | 1 buah | 0 buah | 1 buah |
| Jumlah Kelompok Arisan | 4 kelp | 4. kelp | 7. kelp | 7 kelp |
| Jumlah Kelompok Senam | 4 kelp | 4. kelp | 4 kelp | 4 kelp |
| Jumlah Kelompok Gapoktan | 0 kelp | 1. kelp | 0 kelp | 0 kelp |

1. **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

**Desa Cicalengka Wetan menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sbb :**

KADUS

4

KADUS

3

KADUS

2

BPD

KADES

SEKDES

KASIE EKBANG

KASIE KESRA

KASIE PEM

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

KADUS

1

1. Pembagian Wilayah Desa Cicalengka Wetan

Desa Cicalengka Wetan terbagi menjadi *4 (Empat) dusun, 16 RW, 56 RT dengan rerata jumlah KK per dusun 3.535 KK*, dengan perincian sbb :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | DUSUN | Jumlah | | |
| RW | RT | KK |
| 1 | Dusun 1 | 4 | 12 | 777 |
| 2 | Dusun 2 | 4 | 13 | 843 |
| 3 | Dusun 3 | 4 | 15 | 986 |
| 4 | Dusun 4 | 4 | 16 | 929 |
| JUMLAH | | 16 | 56 | 3.535 |

* + 1. **Peta Potensi Sumber Daya Alam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **JENIS SUMBER DAYA ALAM** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Tanah carik Desa | 3 lokasi | Menyebar |
| 2 | Batu Alam / Batu Pasir | …… lokasi | Menyebar |
| 3 | Hutan Bambu | …… lokasi | Menyebar |
| 4 | Kayu | 1. lokasi | Menyebar |
| 5 | Lahan Pekarangan | 8… ha | Menyebar |
| 6 | Tanah sawah | 1.00 ha | Menyebar |
| 7 | Tanah Perkebunan | 0,56 ha | Menyebar |
| 8 | Tanah Hibah Masyarakat | 6 lokasi | Menyebar |
| 9 | Palawija | 3 lokasi | Menyebar |
| 10 | Sumber Mata Air | 6 lokasi | Menyebar |
| 11 | Hutan Rakyat | 1. ha | Menyebar |
| 12 | Hutan Lindung | 1. ha | Menyebar |
| 13 | Irigasi | 1 lokasi | Menyebar |
| 14 | Sungai / Solokan | 3 lokasi | Menyebar |
| 15 | Lainnya | 1. lokasi | Menyebar |

* + 1. **Peta Potensi Sumber Daya Manusia**

Selain pemetaan RTM, juga dipetakan warga yang peduli (relawan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan) terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan karena hanya merekalah yang mampu menjadi ujung tombak dalam proses penanggulangan kemiskinan. Tumpuan keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan ada ditangan para warga peduli. Para relawan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan ini akan secara ikhlas bahu-membahu bersama

Desa memberikan *support* baik berupa tenaga, pikiran, ataupun masukan yang membangun bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya tanpa mengharapkan imbalan materi. Berikut ini peta sebaran SDM di Desa Cicalengka wetan :

**a. Pemerintah Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Keterangan** |
| 1 | Dede Zaenudin | Kepala Desa |  |
| 2 | Hendi Juhaendi | Sekretaris Desa |  |
| 3 | Imas Mintarsih | Kaur Umum |  |
| 4 | Sri Y Utami | Kaur Keuangan |  |
| 5 | Rohendi | Kaur Perencanaan |  |
| 6 | Riska Maelani | Kasi Pelayanan |  |
| 7 | Tubagus Ricky M.H | Kasi Pemerintahan |  |
| 8 | Ardi Saehari Asaihun | Kasi Kesra |  |
| 9 | Asep Dodi | Kepala Dusun I |  |
| 10 | Sugiran | Kepala Dusun II |  |
| 11 | Endi Suhendi | Kepala Dusun III |  |
| 12 | E. Kusnadi | Kepala Dusun IV |  |

**b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2012-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Keterangan** |
| 1 | Hadianto | Ketua BPD |  |
| 2 | Ugi Sugiaman | Wakil Ketua BPD |  |
| 3 | Muhamad Ikmal A | Sekretaris BPD |  |
| 4 | Ahmad Dede | Anggota BPD |  |
| 5 | Yanyan Suryana | Anggota BPD |  |
| 6 | Dadang Firdaus | Anggota BPD |  |
| 7 | Dadang R. G. | Anggota BPD |  |
| 8 | Cecep | Anggota BPD |  |
| 9 | Neng Imas | Anggota BPD |  |

***5.2. Lembaga Kemasyarakatan Desa***

**a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Ket.** |
| 1 | ENCENG SOPANDI | Ketua LPMD |  |
| 2 | AGUS MULYADI | Sekretaris |  |
| 3 | IR. ECEP JOHAR | Bendahara |  |
| 4 | PEPEN | Anggota |  |
| 5 | RUKMANDA | Anggota |  |
| 6 | UKASAH | Anggota |  |

**b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Keterangan** |
| 1 | Ny. SITI ROHIMAH | Ketua |  |
| 2 | Ny. TATI ROCHATI | Wakil Ketua |  |
| 3 | Ny. EUIS SARI DEWI | Sekretaris |  |
| 5 | Ny. RIKA SETYAWATI | Bendahara |  |

**d. Linmas Desa Cicalengka Wetan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | ANDRI HANDRIANSYAH | KETUA |  |
| 2 | UJA SULAEMAN | Anggota |  |
| 3 | JAKA SUHERMAN | Anggota |  |
| 4 | ACE SUMPENA | Anggota |  |
| 5 | KURNIA | Anggota |  |
| 6 | ACENG | Anggota |  |
| 7 | NONO DARSONO | Anggota |  |
| 8 | ENCEP SAPARI | Anggota |  |
| 9 | YAN YANG SODIKIN | Anggota |  |
| 10 | NANA SUPRIATNA | Anggota |  |
| 11 | SULAEMAN | Anggota |  |
| 12 | UTANG | Anggota |  |
| 13 | BAYU INSAN | Anggota |  |
| 14 | YOYO JUANDA | Anggota |  |
| 15 | ATANG MULYANA | Anggota |  |
| 16 | ANGGI | Anggota |  |
| 17 | SAEPUL | Anggota |  |
| 18 | YANA S | Anggota |  |
| 19 | CECE CARMANA | Anggota |  |
| 20 | YUSUP SUDRAJAT | Anggota |  |

**g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | BAMBANG | Ketua |  |
| 2 | SRI | Sekretaris |  |
| 3 | TATI ROCHATI | Bendahara |  |

**h. Para Ketua RT dan Ketua RW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | | **JABATAN** | | | **KETERANGAN** |
|  | |  | |  |  | |
|  | **ABAS NURODIN** | | **Ketua RW 01** | | |  |
|  | **AANG SETIAWAN** | | **Ketua RW 02** | | |  |
|  | **EMA** | | **Ketua RW 03** | | |  |
|  | **AANG SUWARLAN** | | **Ketua RW 04** | | |  |
|  | **NANANG SUTRISNA** | | **Ketua RW 05** | | |  |
|  | **H. ODANG** | | **Ketua RW 06** | | |  |
|  | **RACHMAT BARKAH** | | **Ketua RW 07** | | |  |
|  | **WIDI** | | **Ketua RW 08** | | |  |
|  | **HADIAT** | | **Ketua RW 09** | | |  |
|  | **D. SUPARMAN** | | **Ketua RW 10** | | |  |
|  | **UJANG NANA** | | **Ketua RW 11** | | |  |
|  | **DIDIN** | | **Ketua RW 12** | | |  |
|  | **AEP .S** | | **Ketua RW 13** | | |  |
|  | **DEDENG RG** | | **Ketua RW 14** | | |  |
|  | **DADAN HAMDANI** | | **Ketua RW 15** | | |  |
|  | **URIP** | | **Ketua RW 16** | | |  |

* + 1. **Peta Potensi Sumber Daya Finansial**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS SUMBER DAYA FINANSIAL** | **PENERIMAAN TAHUN 2012 (Rp)** | **ALOKASI TAHUN 2013 (Rp)** | **KETERANGAN** |
| 1 | ADD |  |  |  |
| 2 | BUMDES | - | - |  |
| 3 | PAD Desa | - | - |  |
| 4 | Bantuan Langsung Masyarakat |  |  |  |
| 5 | Dana Bantuan Sosial |  |  |  |
| 6 | Sumbangan Warga | 10.000.000 | 25.000.000 |  |

2.9. Analisis SWOT

Dengan memiliki data potensi dan data masalah yang ada di wilayah Desa Cicalengka wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, terhimpun potensi – potensi baik dari Sumber daya Alam maupun Sumber daya manusia yang ada, dipandang perlu untuk menerapkan system keberpihakan kepada masyarakat yang berbasis pengoftimalan pemberdayaan masyarakat, khususnya harus keberpihakan kearah yang mendorong terciptanya sarana lapangan usaha atau lapangan pekerjaan mengingat angka produktif yang cukup tinggi, masih terdapat keluarga miskin yang cukup tinggi dan kesempatan usaha, atau kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angka pengangguran dan jumlah rumah tangga yang tinggi.

Kendatipun Desa Cicalengka Wetan banyak memiliki lahan usaha, dimana letak pasar tradisional Kecamatan Cicalengka yang sangat strategis untuk mencukupi kebutuhan hidup warga Kecataman lain, selain dilalui oleh jalan protokol Provinsi dimana bisa dijadikan sarana usaha yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang tinggi.

Disamping daya kemampuan yang relative rendah, pendidikan rendah, dan faktor – faktor lain penyebab terdapatnya keluarga miskin, sehingga dipandang perlu untuk dipersiapkan memiliki mental – mental yang mandiri melalui proses pemberdayan yang berbasis rakyat miskin, serta memiliki daya saing yang relatif kuat demi menghadapi era Milinieum Depelovment Gals.

**BAB. II**

**VISI,MISI DAN TUJUAN DESA CICALENGKA WETAN**

* 1. **Visi Dan Misi Kabupaten Bandung**

Rencana pembangunan desa seyogianya harus mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten supaya pembangunan di desa sejalan dengan tujuan pembangunan yang di emban oleh kabupaten.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

*Visi*

*“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan perdesaan, berlandaskan religious, cultural, dan berwawasan lingkungan”.*

1. **Visi Desa**

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi di Desa Cicalengka Wetan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan seluruh komponen dan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintah desa. BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Visi Desa Cicalengka Wetan adalah :

Visi diatas memiliki makna sbb :

*“Visi Desa Cicalengka Wetan adalah meningkatkan kesejahtraan hidup masyarakat Desa Cicalengka Wetan dengan sarana dan prasarana, infra struktur dan fasilitas umum yang terencana dan tertata, ramah lingkungan dengan basis religus dan berfalsafah pada SABILULUNGAN, serta gerakan ekonomi kerakyatan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing menjelang era Milenium Depelovment Gals dan pasar bebas 2015*

* Meningkatkan kesejahtraan hidup masyarakat di Desa Cicalengka Wetan yang nyaman, adil dan makmur melalui gerakan ekonomi kerakyatan yang kuat, maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
* Menguatkan kelembagan – kelembagaan masyarakat guna perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
* Menjalin kemitraan dengan pihak – pihak lain yang tidak mengikat seperti dinas – dinas Pasar, Perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga usaha yang ada dikawasan Desa Cicalengka wetan khususnya, umumnya yang memiliki kepedulian terhadap perubahan kearah yang baik;

# Misi Desa

Sebagaimana penyusunan visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Misi memuat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan Desa agar Visi desa tersebut dapat tercapai. Adapun Misi Desa Cicalengka Wetan adalah sbb:

1. Meningkatkan profesionalisme aparat desa beserta jajarannya yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
2. Memelihara kesolehan masyarakat yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mengembangkan budaya disiplin, Kerjasama, Kegotong royongan dan Kekeluargaan bersama Masyarakat.
4. Meningkatkan sektor industri pertanian sebagai lumbung usaha pertanian dalam mengembangka usaha masyarakat.
5. Mengembangkan usaha kemasyarakatan bidang perdagangan melalui pemberian fasilitas umum, bantuan permodalan, pengelolaan home industri yang layak saing di pasar.
6. Membina dan menyediakan sarana prasarana bagi UKM – UKM yang terarah guna menopang kesejahteraan masyarakat.
7. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, sejahtra dan indah dengan suasana hidup yang harmonis dan kondusif.
8. Membina, melatih, dan memberikan motifasi terhadap pelaku usaha, dan lembaga yang ada sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat.

# BAB. III

# STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

# Arah Kebijakan Pembangunan

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cicalengka Wetan sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014-2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Berdasarkan masalah yang di hadapi Desa Cicalengka Wetan serta program prioritas tahun 2014-2019, maka arah kebijakan anggaran pembangunan di desa Cicalengka Wetan adalah sbb :

1. Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung
2. Memperbesar alokasi belanja langsung dan bantuan sosial dalam mempercepat penguranga kemiskinan
3. Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari bantuan pos pemerintah maupun dari bantuan langsung masyarakat yang digulirkan.
   1. **Potensi dan Masalah**

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan optimal apabila didukung oleh potensi yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri, baik yang berkait dengan potensi sumber daya alamnya maupun masyarakat/manusianya. Sehingga dapat diukur tingkat kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalahnya dengan strategi yang sistematis, jelas, dan terarah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya. Peta potensi tersebut adalah sbb :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASPEK** | **POTENSI** | **MASALAH** |
| BIdang Pengembangan Wilayah  (meliputi aspek pekerjaan umum, pengairan dan lingkungan hidup) | * Ketersediaan material (batu, pasir, kayu) yang masih bisa digali. * Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran pembangunan * Tenaga kerja lokal yang mempunyai keahlian teknis * Semangat Gotong royong * Kesediaan masyarakat untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sarana prasarana umum | * Banyaknya jalan di dusun yang kondisinya rusak, sempit, dan masih berupa tanah sehingga apabila musim hujan tiba jalan licin dan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. |
| * Masih terdapatnya wilayah yang terisolasi karena belum di bangunnya jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain. |
| * Masih banyaknya saluran drainase (pembuangan limbah rumah tangga) yang kondisinya rusak dan tidak tertata sehingga air banyak ke jalan dan merusak badan jalan |
| * Masih banyaknya rumah tidak layak huni, yaitu yang kondisi fisik rumahnya terdiri dari lantai tanah dan dinding masih anyaman bambu. |
| * Masih ada rumah dari keluarga miskin yang tidak dilengkapi dengan jamban keluarga |
| * Pada waktu musim hujan masih ada jalan yang becek dan licin. * Pada musim kemarau hamper 50% masyarakat kekurangan air bersih * Sekitar 30% warga belum memiliki sambungan listrik sendiri * Sekitar 80% jalan lingkungan dan desa belum diterangi listrik |
| Bidang Sosial Budaya  (meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan kelembagaan, keagamaan, serta sosial dan kemasyarakatan) | * Adanya Motivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, * Jarak Sekolah Dekat * Tersedia jenjang sekolah SD, SMP * Adanya Zakat * Kesediaan pemerintah desa untuk memfasilitasi tempat * Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih tinggi | * Banyak warga miskin yang tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (minimal SMP) karena biiaya pendidikan yang tidak terjangkau |
| * Banyaknya pemuda/i kurang memiliki ketrampilan (skill) dan *enterprenaurship* |
| * Cara pandang masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang masih kurang. |
| * Sikap masyarakat yang mudah merasa cukup puas. |
| * Kerjasama antar lembaga yanhg ada belum maksimal |
| * Sarana dan prasarana kantor desa belum maksimal |
| Bidang Ekonomi (meliputi aspek pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta perdagangan, koperasi dan industri) | * Banyak kelompok ekonomi produktif skala Rumah Tangga berbasis teknologi tradisional * Adanya kelompok simpan pinjam dan kelompok arisan * Ada Koperasi Simpan Pinjam * Banyak Kelompok Tani * Akses pasar desa dekat | * Masih banyaknya usaha ekonomi produktif yang kesulitan mengakses modal usaha dan mitra usaha |
| * + - Banyak usaha produktif yang berpola tradisional, baik yang berkait dengan pola produksi, teknologi, kemitraan usaha, dan pola pemasaran. Mereka sangat memerlukan sekali pelatihan kewirausahaan / manajeman usaha dan manajemen pemasaran sehingga usahanya tumbuh berkembang dengan baik dan prospektif. |
| * + - Kesulitan dalam hal pemasaran hasil produksi dikarenakan banyak produk sejenis yang mutunya lebih baik. |
| * + - Kemampuan dan ketrampilan yang sangat kurang menunjang dalam hal peningkatan mutu produksi. |
| * + - Tidak ada perhatian dengan diversifikasi usaha. |
| * + - Kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan |
| * + - Banyak warga miskin yang masih terikat dengan sistem ijon. |
| * + - Banyaknya pengangguran, keluarga terlantar(jompo), dan yatim piatu yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan lingkungannya sehingga mereka hidup dibawah standart kelayakan. |
| * + - Sarana transportasi yang tidak mendukung karena minimnya angkutan yang dapat menjangkau semua wilayah desa. |
| * + - Sikap masyarakat terhadap jenis usaha tertentu kadang hanya sebatas ikut-ikutan. |

**BAB. IV**

**ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2014 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

* 1. **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar

**Rp 266.825.000.-**

**(*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)**, yang berasal dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **JUMLAH (Rp)** |
| A | PENDAPATAN ASLI DESA (PA DESA); |  |
|  | Hasil usaha desa |  |
|  | Hasil kekayaan desa |  |
|  | Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat |  |
|  | Lain-lain pendapatan desa yang sah |  |
| B | Bagi hasil pajak kabupaten/kota; |  |
| C | Bagian dari retribusi kabupaten/kota; |  |
| D | Alokasi dana desa (ADD) |  |
| E | Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya; |  |
| F | Hibah; |  |
| G | Sumbangan pihak ketiga. |  |
| **JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN** | |  |

* 1. **Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **JUMLAH** |
| A | Belanja tidak langsung |  |
| B | Belanja langsung |  |
|  | b.1. Operasional pemerintahan desa |  |
|  | b.2. Pembangunan Fisik |  |
|  | b.3. Pembangunan Ekonomi |  |
|  | b.4. Pembangunan Sosial Budaya |  |
|  | **JUMLAH PERKIRAAN BELANJA** |  |

* 1. **Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2011 ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

**BAB. VI**

**KEBIJAKAN UMUM**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

* 1. **Program-Program Pembangunan Desa Tahun 2014-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **BIDANG** | | | **SASARAN** | **LOKASI** | **RENCANA TAHUN PELAKSANAAN DAN RENCANA BIAYA (Rp)** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1** | **PENGEMBANGAN WILAYAH** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1** | **BIDANG PEKERJAAN UMUM** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Kirmir solokan air  ( Pinggir Jalan Raya Protokol, Jalan Kabupaten, Jalan Desa) | Rw 1,3,4,5,  Rw 14,13,12  Rw 10,13,15,16  Rw 10,9,7,6  Rw 7,9,8  Rw 1,2,4,3 | Dsn 1  Dsn 4  Dsn 3  Dsn 2  Dsn 3  Dsn 1 | 180.000.000  -  -  -  -  - | -  90.000.000  -  -  -  - | -  -  150.000.000  -  -  160.000.000 | -  -  -  90.000.000  -  140.000.000 | -  -  -  -  80.000.000  - |
|  |  | 1.1.2 | Pembuatan Trotoar  (sepanjang jalan protocol) | Rw 3,4,1,  Rw 14,13,  Rw 10,13,15,16  Rw 5,4, | Dsn 1  Dsn 4  Dsn 3  Dsn 1 | Sudah  -  -  - | -  75.000.000  -  - | -  -  -  85.000.000 | -  -  100.000.000  - | -  -  -  - |
|  |  | 1.1.3 | Perbaikan Jembatan : | Rw 06  Rw 8 – bbk pty  Rw 9  Rw 5 | Dsn 2  Dsn 3  Dsn 3  Dsn 1 | -  - | -  - | -  100.000.000 | 185.000.000  - | -  -  75.000.000  - |
|  |  | 1.1.4 | Normalisasi saluran air/  Irigasi | Rw 14-2-3  Rw 11,10,13,16,15,5,4  Rw 10,13,16  Rw 10,9,7 | Dsn 1-2  Dsn 3-4  Dsn 3  Dsn 3 | 50.000.000  -  -  - | -  80.000.000  -  - | -  -  65.000.000  - | 120.000.000  -  -  - | -  -  -  55.000.000 |
|  |  | 1.1.5 | Pemeliharaan Sarana Olah Raga | Rw 1  Rw 8, 9  Rw 14  Rw 15 | Dsn 1  Dsn 2  Dsn 4  Dsn 4 | 100.000.000  -  -  - | -  -  50.000.000  - | -  25.000.000  -  - | -  -  -  50.000.000 | -  25.000.000 |
|  |  | 1.1.6 | Pemb Tembok Penahan Tanah  ( TPT ) | RW 4-6  Rw 5  Rw 9  Rw 8  Rw 10 | Dsn 1  Dsn 1  Dsn 3  Dsn 3  Dsn 3 | -  -  -  -  130.000.000 | 160.000,000  -  -  -  - | -  190.000.000  -  -  - | -  -  -  200.000.000  - | -  -  100.000.000  -  - |
|  |  | 1.1.7 | Rabat Beton Jl Desa  A. Jl Cikawung Jamban  B. Jl Cisaladah-Kbn Suuk  C. Jl Kbn Suuk- Bj Asih  D. Cikawung – Kaca-kaca | RW 09,10,11  RW 05,06,07  RW 08,09  RW15 | Dsn 2,3  Dsn 2,4  Dsn 2  Dsn 4 | -  -  -  - | 320.000,000  -  -  - | -  80.000.000  -  - | -  -  -  100.000.000 | -  -  160.000,000  - |
|  |  | 1.1.8 | Renovasi Rumah tdk layak huni | Rw 1  Rw 2  Rw 3  Rw 4  Rw 5  Rw 6  Rw 7  Rw 8  Rw 9  Rw 10  Rw 11  Rw 12  Rw 13  Rw 14  Rw 15  Rw 16 | Dsn 1  Dsn 1  Dsn 1  Dsn 1  Dsn 2  Dsn 2  Dsn 2  Dsn 2  Dsn 3  Dsn 3  Dsn 3  Dsn 3  Dsn 4  Dsn 4  Dsn 4  Dsn 4 | -  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000 | -  -  -  -  -  -  -  -  -10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  -  -  -  - | -  -  -  -  10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  -  -  -  - | 10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
|  | **1.2** | **SUMBER DAYA AIR** | |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 1.2.1 | Sarana air bersih :  “cidalang” Pacinan  “Cisaladah” ( Cisaladah )  “Bojong asih”  “Cisadane” ( kebonsuuk)  “Ciburial” ( jamban )  “Cireungas” ( cikurutug )  “Loa” ( Kaca – kaca ) | ( Rw 04 )  ( Rw 05 )  ( Rw 08 )  ( Rw 09 )  ( Rw 11 )  ( Rw 13 )  ( Rw 13 ) | Dsn 1  Dsn 4  Dsn 3  Dsn 3  Dsn 4  Dsn 4  Dsn 4 | 15.000.000  15.000.000  -  -  -  -  - | -  -  15.000.000  40.000.000  -  -  - | -  -  -  -  50.000.000  50.000.000 |  |  |
|  |  | 1.2.2 | Sumur resapan | 16 RW | Dusun  1,2,3,4 |  |  | 800.000,000 |  |  |
|  |  | 1.2.3 | Pembuatan MCK 16 RW | 16 RW | Dusun  1,2,3,4 |  | 50.000.000 |  |  | 175.000,000 |
|  | **1.3** | **LINGKUNGAN HIDUP** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 | Penanaman 1000 pohon di sepanjang jalan Kp Jamban – Kbn Suuk | RW 09,10 | Dusun  2,3 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | 1.3.2 | Penanaman 1000 pohon :   * Pemakaman Cisaladah * Jl Cisaladah – Bojongasih * Jl By Pass * Jl Protokol Utama * Jl Kebon suuk - jamban | RW 05  Rw 5, 7, 9  Rw 8,9,10  Rw 3,4,5,15,14,13,12  Rw 9, 10 | Dsn 4  Dsn 3,4  Dsn 3  Dsn 1,4  Dsn 3,4 | 25.000.000  -  -  -  - | -  25.000.000  -  -  - | -  -  25.000.000  -  - | -  -  -  20.000.000  - | -  -  -  -  20.000.000 |
|  |  | 1.3.3 | Pembuatan Bio pori | 16 RW | Dsn 1,2,3,4 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 2 | **BIDANG SOSIAL BUDAYA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.1** | **PENDIDIKAN** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | Pemberdayaan aparatur Desa (Pelatihan Komputerisasi) | aparatur Desa | Balai desa | 100.000.000 |  |  | 100.000.000 |  |
|  |  | 2.1.2 | Tambahan anggaran Kejar Paket C,Aparat Desa dan TP PKK | AParatur Desa ,TP PKK | Balai Desa |  | 25.000,000 |  | 25.000,000 |  |
|  |  | 2.1.3 | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD | Guru Paud | Dusun  1,4 | 10.000,000 |  | 15.000.000 |  |  |
|  |  | 2.1.4 | Pelatihan kewirausahaan | 16 RW | Dusun  1,2,3,4 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
|  |  | 2.1.5 | Pelatihan Teknis Pengelolaan KBM | 16 RW | Dusun  1,2,3,4 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  |  | 2.1.6 | Pelatihan Otomotif bagi pengangguran | 16 RW | Dusun  1,2,3,4 |  | 24.000.000 |  | 24.000,000 |  |
|  |  | 2.1.7 | Pelatihan keterampilan menjahit di 4 dusun | 16 RW | Dusun  1,2,3,4 | 80.000,000 |  |  |  |  |
|  | **2.2** | **KESEHATAN** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 | Pembangunan Pos Yandu di 16 RW | 16 RW | Dsn 1,2,3,4 | 150.000.000 |  | 160.000.000 |  |  |
|  |  | 2.2.2 | Pemberian Tambahan Makanan bagi Balita di 16 RW | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 3.200,000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
|  |  | 2.2.3 | Pengasapan (Foging) di 16 RW | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  |  | 2.2.4 | Pemberian Imunisasi terhadap balita | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 10.000,000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
|  |  | 2.2.5 | Pemeriksaan Ibu hamil | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 |
|  |  | 2.2.6 | Pemeriksaan Kesehatan Manula | 16 RW | Dsn 1,2,3,4 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 | 10.000,000 |
|  | **2.3** | **KEAGAMAAN** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1 | Pembangunan dan renovasi mesjid | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
|  |  | 2.3.2 | Perayaan hari-hari besar keagamaan | Desa | Balai Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | 2.3.3 | Pembinaan keagamaan | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| **3** | **BIDANG EKONOMI** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1** | **PERTANIAN** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1 | Pelatihan pembuatan Pupuk organic | 16 RW | Dsn1,2,3,4 |  |  | 8.000,000 |  |  |
|  |  | 3.1.2 | Pelatihan budidaya padi | RW 5,6,7,9,10,113,15 | Dsn2,3,4 |  |  | 15.000,000 |  |  |
|  |  | 3.1.3 | Pelatihan budidaya padi (Mang Endang Uro) | RW 5,6,7,8,9,10,11,13,15 | Dsn 2,3,4 |  |  | 15.000,000 |  |  |
|  | **3.2** | **PETERNAKAN / PERIKANAN** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1 | Budidaya domba untuk 3 Klp | Rw 5, 9,10, | Dsn 3,4 | 75.000,000 |  | 75.000,000 |  |  |
|  |  | 3.2.2 | Budidaya lele sangkuriang | RW 4, 5, 9 | Dsn 1,2 | 20.000,000 |  | 20.000,000 |  |  |
|  |  | 3.2.3 | Budi daya Itik | Rw 8,9,10,12 | Dsn 3 |  | 50.000.000 |  |  |  |
|  | **3.3** | **PERDAGANGAN / KOPERASI / INDUSTRI** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1 | Tambahan modal usaha masyarakat miskin produktif | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  | 50.000.000 |
|  |  | 3.3.2 | Penambahan modal usaha koperasi karang taruna Bangun Sosial | Karang Taruna Desa | Balai Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  |  | 3.3.3 | Pemberian bantuan usaha kelompok perempuan | 16 RW | Dsn1,2,3,4 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
|  |  | 3.3.4 | Bantuan Klp Usaha bersama | 16 RW | Dsn1,2,3,4 |  | 50.000.000 |  | 50.000.000 |  |
|  |  | 3.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Kegiatan**

Dalam mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan desa tidak akan terwujud apabila tidak ada tindakan nyata, maka dari itu perlu adanya dukunyan dari berbagai pihak serta lapisan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan diantaranya :

1. Fogging (pengasapan) di wilayah yang terkena dampak enidemic nyamuk Demam Berdarah , Malaria dan Cikungunya.
2. Renovasi rumah tidak layak huni. Merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Pengerasan Gang di setiap wilayah.
4. Penimbangan Balita yang dilakukan oleh TP PKK di tiap RW
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedang berjalan dan berlokasi dibalai desa.
6. Pengembangan wilayah dengan dibukanya jalan Cikawung.
7. Pembangunan Gedung Serba Guna yang sedang dilaksanakan meskipun belum 100% selesai dikerjakan dikarenakan keterbatasan dana.
8. Kegiatan Simpan Pinjam yang ditujukan bagi keluarga miskin.

**BAB. VII**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Desa Cicalengka Wetan saat ini serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Cicalengka Wetan Tahun 2014-2019, maka strategi pencapaian dalam menentukan program-program akselerasi pembangunan desa (Super Prioritas Pembangunan) adalah sbb:

* + - * 1. Melanjutkan berbagai program yang belum dicapai oleh Kepala Desa sebelumnya
        2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan dan optimalisasi di bidang pendidikan dasar dan menengah
        3. Pengembangan dan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat
        4. Pemeliharaan, revitalisasi dan pelestarian budaya desa
        5. Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan di bidang pemuda dan olahraga
        6. Meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman di lingkungan Desa Cicalengka Wetan.

1. **GAMBARAN UMUM DESA**

***1. Kondisi Geografis***

Secara geografis Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, terletak pada Koordinat 107” 47 BT dan 7,2"09 LS, Iklim wilayah Desa cicalengka wetan . Dan secara administratif, Desa cicalengka wetan Kecamatan cicalengka Kabupaten Bandung, berbatasan dengan :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babakan Peuteuy
* Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nagrog
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa marga asih
* Sebelah Barat berbatasan dengan Desa cicalengka kulon
* Ketinggian dari permukaan laut + 900 m dpl
* Banyaknya curah hujan + 3.4 mm/T
* Tofografi dataran tinggi
* Suhu udara rata-rata + 28 - 30 oC

***Jarak orbitasi Pemerintahan:***

* Dari Pemerintah Kecamatan berjarak : + 0,5 KM
* Dari Pemerintah Kabupaten berjarak : + 57 KM
* Dari Pemerintah Propinsi berjarak : + 32 KM
* Dari Pemerintah Pusat berjarak : + 162 KM

***2. Gambaran Umum Demografis***

Desa Cicalengka wetan Kecamatan cicalengka Kabupaten Bandung, mempunyai luas wilayah + 48 Ha, dengan luas menurut penggunaannya sebagai berikut :

Luas pemukiman : 43 ha/M2

Luas persawahan : 1,1 ha/M

Luas perkebunan : 3 ha/M2

Luas Pemakaman : 1.2 ha/M2

Luas pekarangan : 20 ha/M2

Luas taman : - ha/M2

Perkantoran : 0,0384 ha/M2

Luas prasarana lainnya : 15,66 ha/M2

**Total luas : 84 Ha/M2**

Terbagi dalam wilayah administratif 4 Dusun, 16 Rukun Warga (RW) 56 Rukun Tetangga (RT), Jumlah penduduk Desa Cicalengka wetan akhir Desember 2017 sejumlah 14628 jiwa, Jumlah Kepala Keluarga 4139- (KK) dengan rata-rata kepadatan penduduk 233 jiwa/per km dan Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) + 2 %.

***3. Kondisi Ekonomi***

Kecamatan Cicalengka, menurut catatan terakhir dari Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2015, adalah termasuk Kecamatan yang mempunyai peringkat teratas dalam kualitas Indek Pembangunan Manusia ( IPM) di Kabupaten Bandung, , dengan 3 (tiga) indikator penilaian yaitu : *1. Tingkat Pendidikan, 2. Tingkat Kesehatan dan 3. Tingkat daya beli masyarakat*. Melihat hal tersebut, Desa Cicalengka Wetan yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cicalengka dilihat dari segi perekonomian masyarakatnya, mempunyai aktifitas perekonomian secara garis besar sebagai berikut :

* Bertani/buruh tani
* Berdagang
* Karyawan swasta
* Wiraswasta
* Pengrajin
* PNS/TNI/POLRI
* lain-lain

***a.*****Potensi Unggulan Desa**

Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka, memiliki beberapa potensi ungggulan di bidang perekonomian masyarakat, diantaranya :

* Home industri produksi kerudung yang berlokasi di sebagian wilayah desa Cicalengka wetan
* Home Industri pangan ringan keripik dll di beberapa Rw
* Pabrik pengolahan makanan berupa pembuatan Tahu dan Tempe di beberapa RW

**b*.* Pertumbuhan Ekonomi**

Dengan melihat potensi unggulan yang ada, pertumbuhan/peningkatan ekonomi masyarakat Desa Cicalengka Wetan secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Tetapi pemerintah Desa Cicalengka Wetan, sampai saat ini belum menemukan formula yang tepat dalam memberikan jumlah tingkat kemajuan perekonomian masyarakat di Desa Cicalengka Wetan secara akurat, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawaban. Kendala yang kami hadapi adalah, dari masing-masing lembaga/UPTD terkait memiliki data/informasi yang berbeda-beda, dengan referensi dari beberapa indikator yang berbeda pula. Langkah yang harus ditempuh kedepan, masing-masing lembaga/UPTD, secara bersamaan melakukan penyesuaian data dan indicator yang dijadikan sebagai barometer, dalam proses verifikasi data untuk mendapatkan data secara valid. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan, mengingat Desa tidak hanya sebagai lembaga pelayan publik semata, tetapi juga sebagai penyedia informasi yang bersifat fundamental, bagi penentuan arah kebijakan pemerintah pusat.

***4. Potensi Umum Sumber Daya Manusia***

a. *Jumlah Penduduk Keseluruhan*

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Penduduk Laki-laki | 7.885 Orang |
| Jumlah Penduduk Perempuan | 6.743 Orang |
| Jumlah Total | 14.628 Orang |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 4.139 KK |
| Tingkat kepadatan Penduduk | - |

*b. Jumlah Penduduk berdasarkan Status Pendidikan*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki  (Orang) | Perempuan  (Orang) |
| 1. Usia 3-6 Tahun yang Belum Masuk TK | 62 | 77 |
| 1. Usia 3-6 Tahun yang Sedang TK atau Play Group | 352 | 487 |
| 1. Usia 7-18 Tahun yang Tidak Pernah Sekolah | 29 | 17 |
| 1. Usia 7-18 Tahun yang Sedang Sekolah | 1.622 | 1.428 |
| 1. Usia 18-56 Tahun yang Tidak Pernah Sekolah | - | - |
| 1. Usia 18-56 Tahun Tidak Taman SD | 21 | 12 |
| 1. Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat SLTP | 41 | 22 |
| 1. Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat SLTA | 78 | 53 |
| 1. Tamat SD/Sederajat | 37 | 19 |
| 1. Tamat SMP/Sederajat | 959 | 1.056 |
| 1. Tamat SMA/Sederajat | 876 | 708 |
| 1. Tamat D-1/Sederajat | 18 | 9 |
| 1. Tamat D-2/Sederajat | 7 | 6 |
| 1. Tamat D-3/Sederajat | 26 | 39 |
| 1. Tamat S-1/Sederajat | 35 | 56 |
| 1. Tamat S-2/Sederajat | 24 | 37 |
| 1. Tamat S-3/Sederajat | 9 | 5 |
| 1. Tamat SLB A | - | - |
| 1. Tamat SLB B | - | - |
| 1. Taman SLB C | - | - |
| Jumlah | 4.196 | 4.031 |
| Jumlah Total | 8.227 | |

d. Jumlah Penduduk berdasarkan pemeluk beragama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agama** | **Laki-laki**  **(orang)** | **Perempuan**  **(Orang)** |
| Islam | 7.618 | 6.932 |
| Kristen | 29 | 18 |
| Katholik | 17 | 14 |
| Hindu | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 |
| Khonghucu | 0 | 0 |
| Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 |
| Aliran Kepercayaan lainnya | 0 | 0 |
| **J U M L A H** | **7.885** | **6.743** |

e. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Pekerjaan** | **Laki-laki**  **(orang)** | **Perempuan**  **(Orang)** |
| Petani | 53 | 39 |
| Buruh tani | 61 | 43 |
| Buruh migran | 0 | 0 |
| Pegawai Negeri Sipil | 72 | 76 |
| Pengrajin industri rumah tangga | 65 | 68 |
| Pedagang keliling | 18 | 16 |
| Peternak | 85 | 18 |
| Montir | 30 | 0 |
| Dokter swasta | 3 | 0 |
| Bidan swasta | 0 | 4 |
| Bidan Desa | 0 | 0 |
| Perawat swasta | 0 | 2 |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 | 32 |
| TNI | 16 | 0 |
| POLRI9 | 12 | 0 |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 125 | 0 |
| Pengusaha kecil dan menengah | 0 | 322 |
| Pengacara | 0 | 0 |
| Notaris | 0 | 0 |
| Dukun Kampung terlatih | 0 | 0 |
| Jasa pengobatan alternative | 0 | 0 |
| Dosen swasta | 3 | 0 |
| Pengusaha besar | 3 | 0 |
| Arsitektur | 0 | 0 |
| Seniman / artis | 0 | 0 |
| Karyawan perusahaan swasta | 892 | 1.098 |
| Buruh Harian Lepas | 600 | 600 |
| Mengurus Rumah Tangga |  |  |
| Pelajar | 4.196 | 4.031 |
| JUMLAH | **10,794** | **10,523** |

*f. Data lampid (lahir Mati Pindah Datang)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rw | Kelahiran | Kematian | Pindah | datang |
| 1 | 7 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 11 | 16 |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 18 |
| 9 | 16 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | 10 | 5 | 7 | 16 |
| 12 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| 13 | 19 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | 11 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 16 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | 24 | 11 | 1 | 4 |
| 17 | 20 | 9 | 4 | 8 |
| 18 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 19 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 21 | 19 | 3 | 3 | 14 |
| 22 | 32 | 3 | 6 | 12 |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 26 | 6 | 5 | 4 | 4 |
|  | 296 | 104 | 72 | 158 |

**BAB. VIII**

**PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.