Apabila siswazah bergelumang lumper

ANK Pertanian Malaysia (BPM) sememangnya institusi pertanian yang ditubuhkan khusus untuk membantu golongan petani meningkatkan usaha mereka dengan memberi bantuan kewangan.

Kini, bank ini telah memperluaskan skrin bantuanannya dan tidak terhad kepada para petani sahaja tetapi juga kepada lepasan universiti yang berminat membeli bidang tersebut secara komersial.

Salah satu skrin yang mensarik ialah Skim Ushawakan Tanah Komersial Siswaiah (SUTKS) yang menawarkan peluang kerja dalam bidang pertanian kepada siswazah, baik untuk diusahakan secara bersendirian atau berkelompok.

Salah satu projek SUTKS yang sedang dijalankan ketika ini ialah penentukan kupang di kawasan pantai Sebatu, Umbai dan Teluk Mau di sempadan perairan Melaka dan Johor yang sememangnya terkenal sebagai kawasan pembibitan ternakan tersebut.

Ketika-ketika kawasan tersebut merupakan kawasan pertembangan air tawar dan air masin yang sama banyak, selalui gus mewujudkan ekosistem yang paling sesuai untuk pembibitan kupang.

Memahsabat 33 orang peserta setakat ini yang dibantu dapatkan kawasan kawasan pertanian.

Dengan latar belakang universiti dan bidang pengajian berbeza, kesemua siswazah tanah itu secara bekerjasama mengendalikan 10 pelan atau tempat pembibitan kupang di kawasan yang dijkati pasti.

Mesrussi SUTKS, kelompok peserta di Melaka ini yang beroperasi di bahaw

syarikat USMA Brilliant Enterprise diberikan pinjaman berjumlah RM50,000 sooring dan dibayar secara berperingkat, bergantung kepada fasa perkembangan projek tersebut.

Katika ini mula, sebanyak kira-kira satu pertiga permutukan telah digunakan bagi membina pelantar dari batang lubang yang mesein kos kira-kira RM5,000 setiap pelantar.

Membuktikan mengenai penternakan kupang sebenar diperlihatkan oleh BPM ialah, ia merupakan salah satu cabang perusahaan yang merapat permintaan tinggi namun kurnian diusahakan.

Justeru, permainannya sering kali melibatkan pengurusan dan sebarang yang disampaikan oleh penduduk setempat atau melalui Jabatan Pertanian ketika ini pula hanya mampu memimpling bekalan di negeri Selangor, Johor dan Perak sahaja.

Perternakan kupang yang diusahakan oleh peserta SUTKS ini secara tingkatnya membalaskan kira-kira 1,000 tali yang dikait pada setiap pelantar dan digantung menjulur ke dalam laut sebagai tempat pembibitan kupang.

Dalam tempoh tiga bulan, akan-akan benih kupang biosiess alan mulai membikin di sepanjang tali dan pada peringkat ini, kira-kira 40 peratus anak kupang akan dikumpul dan dijual sebagai anak benih.

Ikaki kupang pada 600 hari akan diga dan dibiarkan membayar sehingga memenuhi tahap masing dan boleh dituai atau kira-kira tebal bulan kemudian mengerak aktiviti tempoh 10 bulan fasa penternakan pelantar.

Kihara penternakan tersebut akan berlangsung...
Menariknya mengenai penentuan kupang sehingga dipilih untuk dijadikan projek SUTKS berkelompok oleh BPM ialah, ia merupakan salah satu cabang perusahaan yang mendapat permintaan tinggi namun kurang dihasilkan.

sebutkan menggenggam segalanya, mereka cenderung kepada memohon pelajari baik dalam sektor keraian atau swasta.

Tidak ramai yang berani memilih untuk memulakan kerja semula seperti usahawan apabila lagi jika ia berkaitan dengan sektor pertanian dan bergelar seorang petani atau perenak.

Bersewa dengan peserta SUTKS BPM ini, mereka sebaliknya menganggap peluang untuk bergelar usahawan tani lebih baik terbuka dan mendapatkan bulan umum apabila lagi dengan gelaran dan sokongan yang diberikan oleh institusi keuangan di negara ini seperti Bank Pertanian Malaysia.

Seramai peserta, Nor Rashidi Zainal, 27 yang merupakan lulusan Universiti Putra Malaysia (UPM) berkelaianan Jurusan Sarjana Muda Pembangunan Manusia ini merupakan antara peserta SUTKS yang paling memuaskan dan komited sehingga dipilih sebagai Pengurus Projek Pernentuan Kupang dan Ketua USMA Melaka.

Menurutnya, minat untuk bergelar usahawan telah lama wujud dalam dirinya dan kejayaan melalui pelajaran ke universiti digunakan sebaik mungkin untuk memperkasa diri sebelum bergelar seorang usahawan.

"Saya memilih untuk memilih mengasahahati penentuan kupang ini kerana yakin dengan potensi dan peluang kemajuan yang baik diperolehi.

Bagi anak kecilah Sarawak, Muhamad Imran Jambai Daging Abdollah, 30, sekali pun terpaksa berjuang dengan kekuasa, namun kerana mengetahui cita-cita bergelar usahawan tani berjaya, digunai itu ditempuh dengan penuh kesabaran.

"Dengan bantuan dan sokongan dari pihak BPM, saya yakin cita-cita saya untuk bergelar usahawan akan tercapai. Sekalipun perjalanan masih jauh, namun melihat kepada potensi penentuan kupang ini, saya yakin mampu menceapainya," katanya yang juga menjadi lulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya.

Nor Suzana Baharuddin, 26 yang pernah bekerja sebagai pegawai kontrak di Ibu negara memerahkan diri melalui jawatan dan bertebaran peluang yang ditawarkan lantaran keinginan untuk bergelar usahawan tani yang berkobar-kobar.

Nor Suzana berkelaianan Diploma Teknologi Meklumat dari Universiti Utara Malaysia.

Sharmila Mohd. Nasser, 30, itu kepada seorang cahayamata ini bahan koli pertama menebuarkai diri sebagai seorang usahawan tani.

Dia pernah mengasahahati penentuan puyah dan ayam itu akan tahun lalu bersama abang dan sahnya juga menerusi skim yang ditawarkan BPM.

"Sebelum memulai projek ini, saya banyak menjalankan penyelidikan di Internet dan mendapatkan maklumat dari pengusaha kupang lain mengenai risiko dan peluang pendapat daripada projek ini.

KAWASAN tapak terbukti laju yang dihasilkan siswazah di Melaka.