**PUBLIKASI DATA BALITA *STUNTING***

**DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023**


**1.1 Gambaran Umum**

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah 1.550,27 km² dengan populasi sekitar 281.456 jiwa dan Ibu kotanya adalah Curup. Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07''- 3°31' Lintang Selatan. Kabupaten Rejang Lebong berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi.

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi rawas Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Untuk lebih jelasnya batas administratif Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032

Gambar 1 Peta Administratif Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 242,97 km² sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 5,21 km² (Tabel 1). Jarak ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 Km, dari Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan) 58,4 Km, dan dari Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan) 774 Km.

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Ibukota Kecamatan** | **Luas** | |
| **(km2/*sq.km*)** | **Persentase** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** |
| 1 | Curup | Pasar Baru | 5,21 | 0,34 |
| 2 | Curup Utara | Tunas Harapan | 47,09 | 7,12 |
| 3 | Curup Timur | Talang Ulu | 10,33 | 0,67 |
| 4 | Curup Selatan | Lubuk Ubar | 35,9 | 2,32 |
| 5 | Curup Tengah | Air Bang | 19,05 | 1,3 |
| 6 | Sindang Kelingi | Beringin Tiga | 68,84 | 4,44 |
| 7 | Sindang Dataran | Bengko | 80,79 | 5,21 |
| 8 | Kota Padang | Kota Padang | 190,39 | 12,28 |
| 9 | Sindang Beliti Ilir | Lubuk Belimbing I | 167,59 | 10,81 |
| 10 | Bermani Ulu | Kampung Melayu | 121,14 | 7,81 |
| 11 | Bermani Ulu Raya | Tebat Tenong Luar | 207,99 | 13,42 |
| 12 | Padang Ulak Tanding | Padang Ulak Tanding | 242,97 | 15,67 |
| 13 | Binduriang | Kepala Curup | 44,47 | 2,87 |
| 14 | Sindang Beliti Ulu | Lubuk Alai | 143,22 | 9,24 |
| 15 | Selupu Rejang | Air Duku | 165,30 | 10,66 |
| **Jumlah** | |  | **1.550,27** | **100** |

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka BPS, 2023

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit terletak di antara dua bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba, dengan ketinggian kurang dari 100 m hingga di atas 1.000 m di atas permukaan laut (m.dpl).

Tabel 2

Luas wilayah Menurut Ketinggian di Kabupaten Rejang Lebong

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ketinggian (Meter)** | **Luas** | |
| **Ha** | **Persentase** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** |
| 0-250 | 6,21 | 0,40 |
| 250-500 | 110,41 | 7,12 |
| 500-750 | 10,77 | 0,69 |
| 750-1000 | 29,18 | 1,88 |
| 1000-1500 | 17,48 | 1,13 |
| 1500-2000 | 81,87 | 5,28 |
| >2000 | 83,89 | 5,41 |

Sumber: Laporan Draft Akhir RTRW Kab Rejang Lebong 2020-2040

Tabel 2.2 menunjukkan wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 0 – 250 m diatas permukaan laut memiliki luas 24.477,49 ha, ketinggian 250– 500 m diatas permukaan laut seluas 23.671,78 ha, ketinggian 500 – 750 m seluas 25.698,34 ha, ketinggian 750 - 1.000 m seluas 35.841,12 ha, ketinggian 1000 – 1500 m seluas 38.906,69 ha, 1500 – 2000 m seluas 6.076,64 ha dan ketinggian diatas 2.000 m seluas 254,78 ha. Secara umum Kabupaten Rejang Lebong sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar.

Kemiskinan masih menjadi persoalan di banyak daerah di Indonesia. Pemerintah daerah maupun pusat berusaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan untuk mewujudkan tujuan 1 SDGs, yaitu no poverty (tanpa kemiskinan). Pada tahun 2018 sampai 2022, kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong cenderung menurun setiap tahunnya yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang menurun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018 adalah sebanyak 43,13 ribu jiwa dan menurun menjadi 43,18 ribu jiwa pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong juga menurun dari sebesar 16,23 persen di tahun 2018 menjadi sebesar 15,65 persen di tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,15 persen per tahun. Hal tersebut menyebabkan persentase penduduk di atas garis kemiskinan cenderung naik tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,15 persen per tahun. Adapun data lebih lanjut mengenai kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Profil Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **PertumbuhanRata-Rata (%/Tahun)** |
| Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) | 42,13 | 41,57 | 41,47 | 43,30 | 43,18 | 0,26 |
| Persentase penduduk miskin (persen) | 16,23 | 15,95 | 15,85 | 15,85 | 15,65 | -0.15 |
| Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen) | 83,77 | 84,05 | 84,15 | 84,15 | 84,35 | 0,15 |

*Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka (data diolah), 2023*

Walaupun mengalami penurunan tiap tahun, namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu dan Nasional

**1.2 Perkembangan Sebaran Prevalensi *Stunting***

*Stunting* merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan dating yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak *stunting* mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal (Kemenkes RI,2018).Jumlah kasus *Stunting* di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal *Stunting* yg ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Bila masalah ini berlanjut maka dapat berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Pembangunan SDM erat kaitannya dengan asupan gizi setiap individu.

Berdasarkan data pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) , total balita di Kabupaten Rejang Lebong Bulan Februari Tahun 2023 adalah sebanyak 13.522 anak dan jumlah balita yang melakukan pengukuran dan penimbangan sebanyak 12.010 anak atau sebesar 88,81 %. Hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu persentase pada tah Tahun 2022 jumlah balita di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14.509 anak dan balita yang diukur adalah 11.724 anak (80,80%)

Tabel 4 Cakupan Pengukuran Balita Tahun 2020 -2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Bulan | Jumlah Balita | Jumlah Balita Diukur | % |
| 2021 | Agustus | 18.956 | 12.906 | 68.08 |
| 2022 | Agustus | 14.509 | 11.724 | 80.80 |
| 2023 | Februari | 13.522 | 12.010 | 88,81 |

Selanjutnya berdasar hasil pengukuran bulan Februari Tahun 2023 didapatkan hasil anak yang pertumbuhannnya masuk kategori ‘pendek” sebanyak 176 balita, sedang yang kategori “sangat pendek” sebanyak 72 balita. Sedangkan untuk kategori normal 11.732 balita, untuk kategori ‘tinggi’ sebanyak 30 baita, sehingga balita masuk kategori *Stunting* sebanyak 248 balita (penjumlahan balita pendek dan sangat pendek) dengan angka prevalensi sebesr 2.1 %.

Tabel 5 Hasil Pengukuran Bulan Februari 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten | Jumlah Sasaran Balita 0-59 Bulan | Jumlah Balita Ditimbang | Balita Dengan Status Gizi Sangat Pendek | Balita Dengan Status Gizi Pendek | Balita Normal | Balita Tinggi | Total | % |
| 1 | Rejang Lebong | 13.522 | 12.010 | 72 | 176 | 11.732 | 30 | 260 | 2.2 |

Jika diklasifikasikan kondisi prevalensi *Stunting* dari tingkat kronis (prevalensi diatas 20%) diwaspadai (prevalensi 10-20%), kategori ringan (prevalensi 5-10%) dan kategori sangat ringan (prevalensi dibawah 5%), maka berdasarkan hasil pengukuran bulan Februari 2023 ini dari 156 desa/kelurahan, tidak ada yang masuk kategori kronis dan 2 desa/kel masuk kategori perlu diwaspadai yaitu Desa Air Mundu (11,1%) dan Kel Dwi Tunggal (13,2%) namun ada 13 desa/kelurahan yang termasuk kedalam kategori ringan yaitu Tanjung Gelang, Pasar PUT, Air Kati, Blitar Muka, Cahaya Negeri, Bandung Marga, Selamat Sudiarjo, Air Rambai, Jalan Baru, Pasar Baru, Talang Rimbo Lama, Kampung Jawa dan Air Bang.

Tabel 6 Kategori Kondisi Desa/Kelurahan Hasil Pengukuran Balita Februari 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORI** | **ANGKA PREVALENSI** | **2022** | |
| **JUMLAH DESA/KELURAHAN** | **%** |
| Kronis | ≥ 20% |  |  |
| Aman (Perlu waspada) | 10 – 20 % | 2 | 1,28 |
| Ringan | 5 -10 % | 13 | 8,33 |
| Sangat Ringan | ≤ 5 % | 141 | 90,3 |

Gambar 2 Prevalensi *Stunting* per Desa ( Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

(e-PPGBM) Februari 2023)

Adapun prevalensi *Stunting* Tingkat Kecamatan dari 15 Kecamatan terdapat 8 kecamatan yang diangka prevalensi *Stunting*nya diatas rata-rata Kabupaten (2,0%) yaitu Kecamatan Kota Padang, Kecamatan PUT, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Curup Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, dan Kecamatan Curup Tengah

Gambar 7 Prevalensi *Stunting* per Kecamatan (E-PPGBM Februari 2023)

Tabel 8 Hasil Pengukuran Per Kecamatann (E-PPGBM Februari 2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Kota Padang | 648 | 287 | 2 | 7 | 278 | 0 | 9 | 3.1 |
| 2 | SBI | 268 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sindang Dataran | 462 | 470 | 0 | 2 | 467 | 1 | 2 | 0.4 |
| 4 | Sindang Beliti Ulu | 358 | 223 | 1 | 0 | 219 | 3 | 1 | 0.4 |
| 5 | PUT | 1159 | 1125 | 9 | 17 | 1095 | 4 | 26 | 2.3 |
| 6 | Binduriang | 457 | 373 | 1 | 3 | 369 | 0 | 4 | 1.0 |
| 7 | Sindang Kelingi | 1030 | 1015 | 10 | 17 | 988 | 2 | 27 | 2.6 |
| 8 | Selupu Rejang | 1860 | 1817 | 4 | 13 | 1800 | 1 | 17 | 0`9 |
| 9 | Curup Timur | 1107 | 1021 | 10 | 15 | 996 | 0 | 25 | 2.4 |
| 10 | Curup | 1193 | 955 | 16 | 30 | 904 | 5 | 46 | 4.8 |
| 11 | Curup Utara | 1156 | 1023 | 6 | 6 | 1006 | 5 | 12 | 1.1 |
| 12 | Curup Selatan | 1255 | 1096 | 4 | 20 | 1071 | 1 | 24 | 2.1 |
| 13 | Curup Tengah | 1013 | 800 | 1 | 21 | 778 | 1 | 22 | 2.7 |
| 14 | Bermani Ulu | 1072 | 1019 | 5 | 19 | 990 | 5 | 24 | 2.3 |
| 15 | Bermani Ulu Raya | 482 | 458 | 3 | 2 | 452 | 1 | 5 | 1.0 |
|  | Kabupaten | 13.522 | 11.980 | 72 | 176 | 11732 | 30 | 248 | 2.0 |

Berdasarkan hasil surveilans gizi, yang menjadi faktor determinan (penyebab) terjadinya *Stunting* terkait adanya keluarga merokok (1 kasus), tidak memiliki JKN/BPJS (23 kasus), tidak memiliki air bersih (1 kasus), kecacingan (2 kasus), tidak memiliki jamban sehat (8 kasus), tidak imunisasi dasar lengkap (3 kasus), dan riwayat ibu hamil dengan kurang energy kronis (KEK) (16 kasus).

Gambar 4 Faktor Penyebab Terjadinya *Stunting*

**1.3 Analisa Hasil Pengukuran**

**1.3.1 Tingkat Kabupaten**

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 persentase balita *Stunting* di Kabupaten Rejang Lebong adalah 25 %. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2020 angka *Stunting* 27,8 % dan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 angka *Stunting* 26 %. Angka *Stunting* ini mengalami penurunan yang sangat signifikan pada Tahun 2022 yaitu 20.2 % .

Penurunan yang sangat tajam ini dikarenakan berbagai upaya dan kerjasama berbagai pihak dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Rejang Lebong. Konvergensi percepatan penurunan *Stunting* terus dilaksanakan secara terkoordinir,terpadu dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas. Upaya kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sentitif dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. Inovasi-inovasi kegiatan dari masing masing perangkat daerah dilaksanakan demi upaya penurunan angka *Stunting* di Kabupaten Rejang Lebong. Dinas Kesehatan memiliki inovasi zat penting (zakat penanganan *Stunting*), perisai capung, buah sabar (pembuangan air limbah domestik,sampah sederhana dan bermanfaat), sahabat cerita (sahabat remaja bercahaya aktif tanpa anemia) dan kolang kaling (Konseling Layak Kawin Calon Pengantin Cegah *Stunting* ).

Dinas DP3APPKB memiliki inovasi Dampingin (Pendamping Catin Cegah Stunting), dan didukung dengan program tim TPK (Tim Pendampingan Keluarga) dan Aplikasi elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil), Pencegahan Stunting dari hulu dengan menggerakaan Forum Generasi Berencana Kabupaten Rejang Lebong ( GenRe). Dinas PUPR Memiliki inovasi darling pts(drainase lingkungan bersih tanpa sampah), sisenja **(**sistem informasi sedot tinja). KEMENAG dengan inovasinya suscatin (penanggulangan *Stunting* melalui bimbingan khusus calon pengantin) dan bimbingan dan konseling untuk calon pengantin. Kominfo dengan informasi-informasinya dalam edukasi dan publikasi *Stunting*. TP-PKK dengan inovasinya gagah bencana peduli *Stunting*. Dinas social melalui bantuan langsung tunai dan program PKH. BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dengan Kader KPM (Kader Pembangunan Manusia).

Dukungan penuh pengaanggaran baik dari Pusat dan Daerah diberikan kepada Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya-upaya penurunan angka *Stunting*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Rejang Lebong menyetujui alokasi dana untuk percepatan dalam penurunan balita *Stunting* dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan angka *Stunting*.

**1..3.2 Tingkat Desa**

Dari 156 desa/kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong 2 desa masuk kategori perlu waspada (prevalensi *Stunting* 10-20%) yaitu Desa Air Mundu dan Kelurahan Dwi Tunggal dan ada 13 desa/kelurahan yang termasuk kedalam kategori ringan (prevalensi *Stunting* 5-10%) yaitu Tanjung Gelang, Pasar PUT, Air Kati, Blitar Muka, Cahaya Negeri, Bandung Marga, Selamat Sudiarjo, Air Rambai, Jalan Baru, Pasar Baru, Talang Rimbo Lama, Kampung Jawa dan Air Bang.

Hasil Pengukuran yang terinput dalam ePPGBM, prevalensi *Stunting* tiap desa/kelurahan dalam satu kecamatan sebagai berikut.

1. **Kecamatan Kota Padang**

Kecamatan Kota Padang memiliki 11 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Durian Mas sebanyak 89 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Kota Padang Baru (43 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 287 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tertinggi berada Desa Lubuk Mumpo (10%) dan angka prevalensi *Stunting* terendah berada pada Desa Taba Anyar, Desa Derati dan Desa Kota Padang Baru (0%).

Tabel 8 Hasil Pengukuran Kecamatan Kota Padang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Durian Mas | 89 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 2.9 |
| 2 | Lubuk Mumpo | 83 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 2 | 10.0 |
| 3 | Dusun Baru | 48 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 3.4 |
| 4 | Bedeng SS | 67 | 41 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 4.9 |
| 5 | Kota Padang | 87 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Sukarami | 55 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 3.8 |
| 7 | Taba Anyar | 56 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Derati | 64 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Kota Padang Baru | 43 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Tanjung Gelang | 56 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 5.7 |

1. **Kecamatan Sindang Beliti Ilir**

Kecamatan Kota Sindang Beliti Ilir memiliki 9 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Lubuk Belimbing I sebanyak 54 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Sari Pulau (11 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 249 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* diwilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir tidak ditemukan satu pun balita dengan *Stunting*.

Tabel 9 Hasil Pengukuran Kecamatan Sindang Beliti Ilir

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Merantau | 41 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Periang | 29 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Balai Butar | 19 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lubuk Belimbing I | 54 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sari Pulau | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Suka Merindu | 31 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lubuk Belimbing II | 47 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lubuk Bingin Baru | 24 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lubuk Tunjung | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |

1. **Kecamatan Sindang Dataran**

Kecamatan Kota Sindang Dataran memiliki 6 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa IV Suku Menanti sebanyak 115 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Sinar Gunung (43 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 470 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Bengkoyaitu sebesar 2.5 %.

Tabel 10 Hasil Pengukuran Kecamatan Sindang Dataran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | IV Suku Menanti | 115 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bengko | 78 | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 2 | 2,5 |
| 3 | Sinar Gunung | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Air Rusa | 104 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Talang Belitar | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Warung Pojok | 58 | 59 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 |

1. **Kecamatan Sindang Beliti Ulu**

Kecamatan Kota Sindang Beliti Ulu memiliki 9 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Apur sebanyak 157 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Jabi (19 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 223 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Apuryaitu sebesar 1.3 %.

Tabel 10 Hasil Pengukuran Kecamatan Sindang Beliti Ulu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Apur | 157 | 76 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1 | 1,3 |
| 2 | Lawang Agung | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lubuk Alai | 20 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Karang Pinang | 18 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tanjung Agung | 24 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pengambang | 46 | 36 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | J A B I | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tanjung Heran | 29 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Air Nau | 26 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |

1. **Kecamatan Padang Ulak Tanding**

Kecamatan Padang Ulak Tanding memiliki 15 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Blumai II sebanyak 141 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Muara Telita dan Desa Ujan Panas (35 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1125 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Pasar Ulak Tandingyaitu sebesar 9,0 %.

Tabel 12 Hasil Pengukuran Padang Ulak Tanding

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Karang Baru | 71 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 1,4 |
| 2 | Guru Agung | 105 | 99 | 0 | 1 | 98 | 0 | 1 | 1,0 |
| 3 | Tanjung Sanai I | 110 | 108 | 1 | 3 | 104 | 0 | 4 | 3,7 |
| 4 | Tanjung Sanai II | 106 | 98 | 2 | 1 | 95 | 0 | 3 | 3,0 |
| 5 | Ulak Tanding | 44 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasar Padang Ulak Tanding | 43 | 44 | 1 | 3 | 40 | 0 | 4 | 9,0 |
| 7 | Taba Tinggi | 73 | 71 | 1 | 1 | 69 | 0 | 2 | 2,8 |
| 8 | Muara Telita | 35 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taktoi | 70 | 71 | 1 | 1 | 69 | 0 | 2 | 2,8 |
| 10 | Ujan Panas | 35 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2,9 |
| 11 | Kasie Kasubun | 101 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 3 | 3,1 |
| 12 | Belumai II | 141 | 138 | 0 | 1 | 137 | 0 | 1 | 0,7 |
| 13 | Belumai I | 76 | 74 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bukit Batu | 80 | 80 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Air Kati | 69 | 68 | 2 | 2 | 64 | 0 | 4 | 5,8 |

1. **Kecamatan Binduriang**

Kecamatan Binduriang memiliki 5 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Simpang Beliti sebanyak 113 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Taba Padang (37 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 373 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Simpang Belitiyaitu sebesar 1,7 %.

Tabel 13 Hasil Pengukuran Binduriang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Kepala Curup | 127 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 1,5 |
| 2 | Simpang Beliti | 124 | 113 | 0 | 2 | 111 | 0 | 2 | 1,7 |
| 3 | Kampung Jeruk | 148 | 67 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1,4 |
| 4 | Air Apo | 86 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taba Padang | 115 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |

1. **Kecamatan Sindang Kelingi**

Kecamatan Sindang Kelingi memiliki 10 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Blitar Muka sebanyak 168 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Cahaya Negeri (53 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1015 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Cahaya Negeriyaitu sebesar 5.5 %.

Tabel 14 Hasil Pengukuran Sindang Kelingi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Sindang Jaya | 115 | 115 | 0 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0,8 |
| 2 | Sindang Jati | 163 | 165 | 0 | 2 | 163 | 0 | 2 | 1,2 |
| 3 | Air Dingin | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kayu Manis | 73 | 73 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Beringin Tiga | 111 | 111 | 1 | 4 | 106 | 0 | 5 | 4,50 |
| 6 | Pelalo | 116 | 114 | 2 | 2 | 110 | 0 | 4 | 3,5 |
| 7 | Belitar Muka | 180 | 168 | 5 | 4 | 159 | 0 | 9 | 5,3 |
| 8 | Belitar Seberang | 77 | 75 | 1 | 1 | 73 | 0 | 2 | 2,6 |
| 9 | Tanjung Aur | 69 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 1,4 |
| 10 | Cahaya Negeri | 53 | 54 | 1 | 2 | 51 | 0 | 3 | 5,5 |

1. **Kecamatan Selupu Rejang**

Kecamatan Selupu Rejang memiliki 16 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Sumber Bening sebanyak 272 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Talang Lahat (21 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1817 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Air Dukuyaitu sebesar 3.3 %.

Tabel 15 Hasil Pengukuran Selupu Rejang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Kampung Baru | 130 | 124 | 1 | 2 | 121 | 0 | 3 | 2,4 |
| 2 | Suban Ayam | 134 | 127 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0,7 |
| 3 | Air Putih Kali Bandung | 71 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Air Duku | 124 | 118 | 1 | 3 | 114 | 0 | 4 | 3,3 |
| 5 | Sambirejo | 204 | 200 | 1 | 1 | 197 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Kali Padang | 64 | 61 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1,6 |
| 7 | Air Meles Atas | 69 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 2 | 3,0 |
| 8 | Cawang Baru | 94 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cawang Lama | 46 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 2,3 |
| 10 | Kayu Manis | 55 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Simpang Nangka | 84 | 78 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 1,2 |
| 12 | Sumber Bening | 272 | 275 | 0 | 1 | 274 | 0 | 1 | 0,3 |
| 13 | Sumber Urip | 158 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karang Jaya | 177 | 177 | 1 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0,5 |
| 15 | Talang Lahat | 21 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mojorejo | 157 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |

1. **Kecamatan Curup Timur**

Kecamatan Curup Timur memiliki 9 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Karang Anyar sebanyak 243 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Duku Ilir (49 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1021 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Kelurahan Talang Uluyaitu sebesar 5,6 %.

Tabel 16 Hasil Pengukuran Curup Timur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Air Meles Bawah | 197 | 165 | 1 | 3 | 161 | 0 | 4 | 2,4 |
| 2 | Duku Ulu | 93 | 95 | 2 | 0 | 93 | 0 | 2 | 2,1 |
| 3 | Sukaraja | 55 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 1,8 |
| 4 | Kesambe Baru | 100 | 101 | 3 | 2 | 96 | 0 | 5 | 4,9 |
| 5 | Talang Ulu | 129 | 125 | 1 | 6 | 118 | 0 | 7 | 5,6 |
| 6 | Duku Ilir | 49 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kampung Delima | 139 | 127 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0,7 |
| 8 | Kesambe Lama | 102 | 90 | 3 | 1 | 86 | 0 | 4 | 4,4 |
| 9 | Karang Anyar | 243 | 220 | 0 | 1 | 219 | 0 | 1 | 0,4 |

1. **Kecamatan Curup**

Kecamatan Curup memiliki 9 Kelurahan. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Talang Benih sebanyak 346 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Kelurahan Pasar Tengah (47 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 955 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Kelurahan Dwi Tunggalyaitu sebesar 13.2 %

Tabel 17 Hasil Pengukuran Curup

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Air Putih Lama | 88 | 89 | 1 | 2 | 86 | 0 | 3 | 3,3 |
| 2 | Air Rambai | 159 | 156 | 3 | 6 | 145 | 2 | 9 | 5,7 |
| 3 | Dwi Tunggal | 139 | 121 | 7 | 9 | 102 | 3 | 16 | 13,2 |
| 4 | Adirejo | 90 | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 2 | 2,5 |
| 5 | Talang Benih | 346 | 337 | 3 | 8 | 326 | 0 | 11 | 3,2 |
| 6 | Jalan Baru | 148 | 41 | 1 | 2 | 38 | 0 | 3 | 7,3 |
| 7 | Pasar Baru | 54 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9,0 |
| 8 | Pasar Tengah | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Timbul Rejo | 124 | 117 | 0 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0,8 |

1. **Kecamatan Curup Utara**

Kecamatan Curup Utara memiliki 14 Kelurahan. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Tasikmalaya sebanyak 143 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Batu Dewa (54 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1023 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Tasikmalayayaitu sebesar 3.7 %.

Tabel 18 Hasil Pengukuran Curup Utara

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Tasik Malaya | 143 | 135 | 3 | 2 | 130 | 0 | 5 | 3,7 |
| 2 | Tanjung Beringin | 67 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 1,5 |
| 3 | Kota Pagu | 74 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Seguring | 79 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 1,4 |
| 5 | Dusun Curup | 98 | 87 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Batu Dewa | 54 | 47 | 1 | 1 | 45 | 0 | 2 | 4,2 |
| 7 | Tunas Harapan | 94 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Perbo | 70 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Batu Panco | 94 | 83 | 1 | 0 | 81 | 1 | 1 | 1,2 |
| 10 | Suka Datang | 69 | 65 | 1 | 0 | 63 | 1 | 1 | 1,5 |
| 11 | Lubuk Kembang | 83 | 71 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dusun Sawah | 88 | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 1,3 |
| 13 | Tabarenah | 81 | 58 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Desa Pahlawan | 62 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |

1. **Kecamatan Curup Selatan**

Kecamatan Curup Selatan memiliki 11 Kelurahan/Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Tempel Rejo sebanyak 291 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Rimbo Recap (40 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1096 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Teladanyaitu sebesar 4.8 %.

Tabel 19 Hasil Pengukuran Curup Selatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Suka Marga | 135 | 109 | 1 | 3 | 105 | 0 | 4 | 3,6 |
| 2 | Tempel Rejo | 291 | 230 | 1 | 7 | 222 | 0 | 8 | 3,4 |
| 3 | Desa Teladan | 166 | 124 | 1 | 5 | 118 | 0 | 6 | 4,8 |
| 4 | Air Lanang | 88 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanjung Dalam | 78 | 77 | 1 | 1 | 75 | 0 | 2 | 2,5 |
| 6 | Turan Baru | 69 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pungguk Lalang | 109 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Watas Marga | 67 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 1,5 |
| 9 | Lubuk Ubar | 84 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rimbo Recap | 40 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Air Putih Baru | 128 | 125 | 0 | 3 | 121 | 1 | 3 | 2,4 |

1. **Kecamatan Curup Tengah**

Kecamatan Curup Tengah memiliki 9 Kelurahan/Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Kelurahan Talang Rimbo Lama sebanyak 210 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Kelurahan Kampung Jawa (29 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 800 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Kel Air Bangyaitu sebesar 5.03 %.

Tabel 20 Hasil Pengukuran Curup Tengah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Talang Rimbo Baru | 130 | 98 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 1,0 |
| 2 | Kp Banyumas | 69 | 59 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Pelabuhan Baru | 38 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kampung Jawa | 29 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5,2 |
| 5 | Sidorejo | 53 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 3,7 |
| 6 | Air Bang | 192 | 139 | 0 | 7 | 132 | 0 | 7 | 5,03 |
| 7 | Air Merah | 87 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Batu Galing | 96 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talang Rimbo Lama | 210 | 183 | 1 | 10 | 172 | 0 | 11 | 6,0 |
| 10 | Kepala Siring | 109 | 107 | 0 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0.9 |

1. **Kecamatan Bermani Ulu**

Kecamatan Bermani Ulu memiliki 12 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Barumanis sebanyak 185 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Air Mundu (33 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 1019 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Baru Manis dan Desa Air Munduyaitu sebesar 11.1 %

Tabel 21 Hasil Pengukuran Bermani Ulu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Baru Manis | 185 | 187 | 0 | 5 | 182 | 0 | 5 | 2,6 |
| 2 | Air Pikat | 134 | 138 | 0 | 1 | 137 | 0 | 1 | 0,7 |
| 3 | Tebat Tenong Dalam | 84 | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 1,1 |
| 4 | Sukarami | 102 | 105 | 0 | 2 | 103 | 0 | 2 | 1,9 |
| 5 | Pagar Gunung | 73 | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 2 | 2,6 |
| 6 | Tebat Pulau | 134 | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 1 | 0,7 |
| 7 | Air Mundu | 33 | 36 | 1 | 3 | 32 | 0 | 4 | 11,1 |
| 8 | Kampung Sajad | 50 | 52 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sentral Baru | 59 | 54 | 1 | 1 | 50 | 2 | 2 | 3,7 |
| 10 | Kampung Melayu | 120 | 62 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1,6 |
| 11 | Selamat Sudiarjo | 50 | 39 | 2 | 1 | 36 | 0 | 3 | 7,6 |
| 12 | Purwodadi | 48 | 53 | 0 | 2 | 49 | 2 | 2 | 3,7 |

1. **Kecamatan Bermani Ulu Raya**

Kecamatan Bermani Ulu Raya memiliki 10 Desa. Jumlah sasaran balita terbanyak di Desa Air Bening sebanyak 75 balita sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Pal 100 (23 balita). Berdasarkan hasil pengukuran dari 482 balita se Kecamatan, angka prevalensi balita *Stunting* tetinggi di Desa Bandung Margayaitu sebesar 6.0 %

Tabel 22 Hasil Pengukuran Bermani Ulu Raya

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **2023** | | | | | | | |
| **Jumlah Sasaran Balita 0-59 Tahun** | **Jumlah Balita** | **Balita Dengan Status Sangat Pendek** | **Balita Dengan Status Pendek** | **Balita Normal** | **Balita Tinggi** | **Total *Stunting*** | **%** |
| 1 | Bandung Marga | 37 | 33 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 | 6,0 |
| 2 | Pal VII | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumber Rejo Transad | 71 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 1,4 |
| 4 | Pal 100 | 23 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karang Anyar Pal VIII | 74 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tebat Tenong Luar | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangun Jaya | 44 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Air Bening | 75 | 77 | 2 | 0 | 74 | 1 | 2 | 2,5 |
| 9 | Babakan Baru | 46 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dataran Tapus | 31 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |

**1.4 Penutup**

Demikian analisa hasil pengukuran pada bulan penimbangan balita periode Februari 2023 yang tercatat dalam aplikasi EPPGBM yang menjadi bagian dalam pelaksanaan #aksi 7 (Pengukuran dan publikasi) Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rejang Lebong. Semoga hasil ini dapat menjadi bagian dalam mengevaluasi capaian kinerja daerah dan baseline perencanaan pembangunan mendatang dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Rejang Lebong.