**Karakteristik Responden**

1. **Jenis Kelamin**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 1 | Distribusi Kasus-Kontrol Jenis Kelamin Responden |
| **Jenis Kelamin** | **Kejadian DBD** |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Laki-Laki | 2 | 6,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Perempuan | 29 | 93,5 | 37 | 100 |
| **Total** | 31 | 100 | 37 | 100 |

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa presentase responden pada kelompok kontrol didominasi oleh perempuan sebesar 100%. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan responden kelompok kasus sebesar 93,6%.

1. **Usia**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 2 | Distribusi Kasus-Kontrol Usia Responden |
| **Umur** | **Kejadian DBD** |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Usia Muda (25-44 tahun) | 25 | 80,6 | 33 | 89,2 |
|  |  |  |  |  |
| Usia Paruh Baya (45-60 tahun) | 6 | 19,4 | 4 | 10,8 |
| **Total** | 31 | 100 | 37 |  100 |

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa presentase responden pada kontrol didominasi oleh usia muda sebesar 89,2%. Jumlah ini lebih besar dibandingkan responden kelompok kasus sebesar 80,9%

1. **Status Pekerjaan**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3 | Distribusi Kasus-Kontrol Status Pekerjaan Responden |
| **Status Pekerjaan** | **Kejadian DBD** |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Bekerja | 10 | 32,3 | 14 | 37,8 |
|  |  |  |  |  |
| Tidak Bekerja | 21 | 67,7 | 23 | 62,2 |
| **Total** | 31 | 100 | 37 |  100 |

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa presentase responden kelompok kasus didominasi tidak bekerja sebesar 67,7%. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan responden kelompok kontrol yang tidak bekerja sebesar 62,2%

1. **Pendidikan Terakhir**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 4 | Distribusi Kasus-Kontrol Pendidikan Terakhir Responden |
| **Pendidikan Terakhir** | **Kejadian DBD** |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| SMP | 7 | 22,6 | 8 | 21,6 |
|  |  |  |  |  |
| SMA | 21 | 67,7 | 20 | 54,1 |
|  |  |  |  |  |
| S1 | 3 | 9,7 | 9 | 24,3 |
| **Total** | 31 | 100 | 37 |  100 |

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa presentase responden dengan pendidikan terakhir SMP didominasi oleh kelompok kontrol sebesar 22,6%. Responden dengan pendidikan terakhir SMA didominasi oleh kelompok kasus sebesar 67,7% dan responden dengan pendidikan terakhir S1 didominasi oleh kelompok kontrol sebesar 24,3%.

**Analisis Bivariat**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 5 | Hubungan Intensitas Pencahayaan Di Dalam Rumah dengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue* Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Boja I Kabupaten Kendal |
| Intensitas Pencahayaan Di Dalam Rumah | **Kejadian DBD** | OR | 95% CI | *ρ - value* |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Tidak Memenuhi Syarat | 25 | 80,6 | 17 | 45,9 | 4,902 | 1,630- 14,739 | 0,007 |
| Memenuhi Syarat | 6 | 19,4 | 20 | 54,1 |  |  |  |
| Total | 31 | 100 | 37 |  100 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 6 | Hubungan Keberadaan Pekarangandengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue* Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Boja I Kabupaten Kendal |
| Keberadaan Pekarangan  | **Kejadian DBD** | OR | 95% CI | *ρ - value* |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Ada | 23 | 74,2 | 16 | 43,2 | 3,773 | 1,341-10,617 | 0,020 |
| Tidak ada | 8 | 25,8 | 21 | 56,8 |  |  |  |
| Total | 31 | 100 | 37 |  100 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 7 | Hubungan Peran Ibudengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue* Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Boja I Kabupaten Kendal |
| Peran Ibu | **Kejadian DBD** | OR | 95% CI | *ρ - value* |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Pasif | 22 | 71 | 15 | 40,5 | 3,585 | 1,298- 9,902 | 0,024 |
| Aktif | 9 | 29 | 22 | 59,5 |  |  |  |
| Total | 31 | 100 | 37 |  100 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 8 | Hubungan Peran Kader Kesehatandengan Kejadian Demam Berdarah *Dengue* Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Boja I Kabupaten Kendal |
| Peran Kader Kesehatan | **Kejadian DBD** | OR | 95% CI | *ρ - value* |
| Kasus | Kontrol |
| f | % | f | % |
| Pasif | 26 | 83,9 | 21 | 56,8 | 3,962 | 1,246- 12,603 | 0,032 |
| Aktif | 5 | 16,1 | 16 | 43,2 |  |  |  |
| Total | 31 | 100 | 37 |  100 |  |  |  |