**Penggunaan Moel Pembelajaran Inquiry Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Subtema Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam**

**Di Indonesia**

**ABSTRAK**

Ieu pananglutikan nyaeta ngamotivasi nu neang ngagunakeun kurikulum 2013, kusabab kurikulum anyar nembe dilaksannyebarakeun di sakola-sakola. Taun katukang persis dina taun 2013, nu menteri atikan nyebarkeun kurikulum anyar dina warsih akademik 203/2014. Kurikulum 2013 merlukeun guru janten kreatif dina sagala rupi pelajaran.

 Tujuan pangajaran ieu ngajelaskeun model pangajaran di SDN Sirnajaya 2. Model pangajaran panalungtikan dina subtema Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, metode pananglutikan teh peta kelas panalungtikan nu lumangsung tilu siklus kalawa hiji siklusna dua kali pangajaran. Proses pananglutikan dilakukeun antara guru jeung panalungtik salaku mitra pananglutikan. Mata pelajaran di ulikan ieu kelas IV SDN Sirnajaya 2 Kabupaten Bandung nu jumlah siswana 39. Tehnik pendataana anu ngangge observasi, tes, angket, sarta dokumen RPP. Tipeu data dina ulikan ieu teh data kualitatif jeung kuantitatif.

Hasil ieu nembongkeun hiji pamutahiran dina hasil diajar siswa dina unggal siklusna. Hasil ieu kaasup kana tilu domain nyaeta pangaweruh, sikap, jeung kaahlian. Dina domai pangaweruh *Pretest* siklus I siswa anu parantos kumplit ngahontal nilai panguasaan wungkul 20% saloba 8 siswa, siklus II siswa ngahontal katuntasan 48% saloba 19 siswa jeung dina siklus III siswa anu ngahontal penguasaan salaku saloba 84% atawa 33 orang. Pangajen *postest* siklus I siswa anu parantos kumplit ngahontal nilai panguasaan wungkul hanya 30% atau saloba 12 orang, siklus II siswa anu ngahontal katuntasan 51% atau saloba 20 siswa, jeung siklus III siswa anu ngahontal panguasaan salaku 89% atau saloba 35 siswa. Pangajen sikap (sikap percaya diri, peduli, dan tanggung jawab) dina siklus I hasilna 33%, siklus II hasil kaala 56%, seudengkeun dina siklus III hasil kaala 90%. Seudeungken **pangajen kaahlian** (komunikasi) dina siklus I hasil kaala 41%, siklus II kaahlian meunang 58%, seudengkeun siklus III kaahlian komunikasi hasil kaala 94% ngahontal nilai katuntasan.