DAFTAR PUSTAKA


<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Nama Petani TAMBAK</th>
<th>Daerah</th>
<th>Periode</th>
<th>Ulang (gram/ekor)</th>
<th>Ulang (kg)</th>
<th>Panen (gram/ekor)</th>
<th>Panen (kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>I</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>II</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>III</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>IV</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>V</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A1</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A4</td>
<td>Nurulim APPDT</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A5</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A6</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A7</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A8</td>
<td>Nurulim APPDT</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A9</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>Nurulim APPDT</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A16</td>
<td>Nurulim APPDT</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A18</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>Nurulim APPDT</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A21</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A22</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A23</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A24</td>
<td>Nurulim APPDT</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A25</td>
<td>Nurhalim Jawa Barat</td>
<td>27.8</td>
<td>467.50</td>
<td>12.197</td>
<td>26-Oct-93</td>
<td>8-Oct-93</td>
<td>1242.60</td>
</tr>
<tr>
<td>A26</td>
<td>Majidi APPDT</td>
<td>341.70</td>
<td>547.00</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>A27</td>
<td>Miskat Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>574.50</td>
<td>1424.60</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>15-Nov-93</td>
<td>222.50</td>
</tr>
<tr>
<td>NOMOR</td>
<td>NAMA PLASMA</td>
<td>DAERAH</td>
<td>ASAL</td>
<td>UNTUK</td>
<td>PENAN (gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>PERIODE I</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 ekor/m²</td>
<td>20 ekor/m²</td>
<td>15 ekor/m²</td>
<td>15 ekor/m²</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E1</td>
<td>Bawadi</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>31.3</td>
<td>151.00</td>
<td>23-Nov-93</td>
<td>35.7</td>
</tr>
<tr>
<td>E2</td>
<td>Samson</td>
<td>Java Barat</td>
<td></td>
<td>28.6</td>
<td>235.00</td>
<td>22-Nov-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E3</td>
<td>Asaria</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>32.3</td>
<td>136.00</td>
<td>2-Dec-93</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E4</td>
<td>Abl Munt</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>92.5</td>
<td>313.00</td>
<td>24-Nov-93</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E5</td>
<td>Abudin</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>58.8</td>
<td>293.00</td>
<td>26-Nov-93</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E6</td>
<td>Aan Adiono</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td></td>
<td>24.4</td>
<td>313.00</td>
<td>2-Dec-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E7</td>
<td>Wirya</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>37.0</td>
<td>362.50</td>
<td>25-Nov-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E8</td>
<td>Sadang</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>55.6</td>
<td>232.50</td>
<td>30-Nov-93</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E9</td>
<td>Tajuin</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>26.3</td>
<td>210.00</td>
<td>2-Dec-93</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E10</td>
<td>Soma</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>58.8</td>
<td>293.00</td>
<td>26-Nov-93</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E11</td>
<td>Manjiri</td>
<td>Jarni APPDT</td>
<td></td>
<td>24.4</td>
<td>313.00</td>
<td>2-Dec-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E12</td>
<td>Sutrisno</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td></td>
<td>37.0</td>
<td>362.50</td>
<td>25-Nov-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E13</td>
<td>Syarifudin</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td></td>
<td>58.8</td>
<td>232.50</td>
<td>30-Nov-93</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>E14</td>
<td>Kasmadi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td></td>
<td>24.4</td>
<td>313.00</td>
<td>2-Dec-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E15</td>
<td>Solihin</td>
<td>APPDT</td>
<td></td>
<td>37.0</td>
<td>362.50</td>
<td>25-Nov-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>E16</td>
<td>Suwito B.</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td></td>
<td>24.4</td>
<td>313.00</td>
<td>2-Dec-93</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
<td>NAMA NAMA PLASMA TAMAN</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>TAMAN</td>
<td>NAMA</td>
<td>DAERAH</td>
<td>NAMA</td>
<td>DAERAH</td>
<td>NAMA</td>
<td>DAERAH</td>
<td>NAMA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| TANAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | PLASMA | TAMAN | TAMAN | Pla...
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>NAMA NAMA PLASMA TAMBAK (PETANI TAMBAK)</th>
<th>DAERAH</th>
<th>ASAL</th>
<th>ULEN (gram/ekor)</th>
<th>20 (gram/ekor)</th>
<th>PERIODE I (gram/ekor)</th>
<th>PERIODE II (gram/ekor)</th>
<th>PERIODE III (gram/ekor)</th>
<th>PERIODE IV (gram/ekor)</th>
<th>PERIODE V (gram/ekor)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I1</td>
<td>H. Yaman APPDT</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>34.5</td>
<td>467.00</td>
<td>30.3</td>
<td>1,071.20</td>
<td>34.5</td>
<td>1,287.52</td>
<td>30.3</td>
</tr>
<tr>
<td>I2</td>
<td>Sunarto Jawa Tengah</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>113.70</td>
<td>26.3</td>
<td>198.60</td>
<td>33.3</td>
<td>1,753.44</td>
<td>33.3</td>
</tr>
<tr>
<td>I3</td>
<td>Lamiri APPDT</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>40.0</td>
<td>97.50</td>
<td>31.3</td>
<td>325.80</td>
<td>30.3</td>
<td>1,212.00</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>I4</td>
<td>Janggutri Jawa Tengah</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>94.00</td>
<td>35.7</td>
<td>787.25</td>
<td>30.3</td>
<td>1,201.64</td>
<td>30.3</td>
</tr>
<tr>
<td>I5</td>
<td>Iwan APPDT</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>30.3</td>
<td>53.00</td>
<td>33.3</td>
<td>285.00</td>
<td>30.3</td>
<td>1,283.00</td>
<td>30.3</td>
</tr>
<tr>
<td>I6</td>
<td>Tokari APPDT</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>45.5</td>
<td>52.50</td>
<td>31.3</td>
<td>2,170.00</td>
<td>29.0</td>
<td>1,137.62</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>I7</td>
<td>Kusnadi Harun APPDT</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>40.0</td>
<td>229.00</td>
<td>41.7</td>
<td>908.00</td>
<td>40.0</td>
<td>1,295.00</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>I8</td>
<td>Zainuri Jawa Tengah</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>63.00</td>
<td>27.0</td>
<td>640.00</td>
<td>33.3</td>
<td>1,835.40</td>
<td>27.0</td>
</tr>
<tr>
<td>I9</td>
<td>Kusnadi Harun APPDT</td>
<td>IJ</td>
<td>Udang</td>
<td>34.5</td>
<td>97.50</td>
<td>31.3</td>
<td>325.80</td>
<td>30.3</td>
<td>1,212.00</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J1</td>
<td>Tabii APPDT</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>30.3</td>
<td>229.00</td>
<td>27.0</td>
<td>908.00</td>
<td>30.3</td>
<td>1,025.37</td>
<td>27.0</td>
</tr>
<tr>
<td>J2</td>
<td>Martoyo Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>28.6</td>
<td>61.00</td>
<td>34.5</td>
<td>724.00</td>
<td>28.6</td>
<td>1,050.00</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>J3</td>
<td>Sudarman Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>28.6</td>
<td>347.50</td>
<td>32.3</td>
<td>763.15</td>
<td>28.6</td>
<td>1,400.69</td>
<td>32.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J4</td>
<td>Suad A. Bakar APPDT</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>18.00</td>
<td>41.7</td>
<td>1,730.00</td>
<td>33.3</td>
<td>1,060.96</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>J5</td>
<td>Jowanto Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>18.00</td>
<td>41.7</td>
<td>1,730.00</td>
<td>33.3</td>
<td>1,060.96</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>J6</td>
<td>Suhartono Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>27.0</td>
<td>133.00</td>
<td>31.3</td>
<td>1,549.20</td>
<td>27.0</td>
<td>1,550.00</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J7</td>
<td>Batu APPDT</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>28.6</td>
<td>61.00</td>
<td>34.5</td>
<td>724.00</td>
<td>28.6</td>
<td>1,050.00</td>
<td>34.5</td>
</tr>
<tr>
<td>J8</td>
<td>Martoyo Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>28.6</td>
<td>347.50</td>
<td>32.3</td>
<td>763.15</td>
<td>28.6</td>
<td>1,400.69</td>
<td>32.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J9</td>
<td>Jowanto Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>18.00</td>
<td>41.7</td>
<td>1,730.00</td>
<td>33.3</td>
<td>1,060.96</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>J10</td>
<td>Jusni Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>16.0</td>
<td>37.00</td>
<td>37.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>16.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>37.0</td>
</tr>
<tr>
<td>J11</td>
<td>Salsabili Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>15.0</td>
<td>37.00</td>
<td>37.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>15.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>37.0</td>
</tr>
<tr>
<td>J12</td>
<td>Miftahun Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>27.0</td>
<td>133.00</td>
<td>31.3</td>
<td>1,549.20</td>
<td>27.0</td>
<td>1,550.00</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J13</td>
<td>Sulaiman Jawa Barat</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>15.0</td>
<td>37.00</td>
<td>37.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>15.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>37.0</td>
</tr>
<tr>
<td>J14</td>
<td>Achmad Sueb Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>32.3</td>
<td>130.00</td>
<td>32.3</td>
<td>1,033.50</td>
<td>32.3</td>
<td>1,033.50</td>
<td>32.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J15</td>
<td>Majagi Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>32.3</td>
<td>130.00</td>
<td>32.3</td>
<td>1,033.50</td>
<td>32.3</td>
<td>1,033.50</td>
<td>32.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J16</td>
<td>Suhartono APPDT</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>18.00</td>
<td>41.7</td>
<td>1,730.00</td>
<td>33.3</td>
<td>1,060.96</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>J17</td>
<td>Jusni Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>16.0</td>
<td>37.00</td>
<td>37.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>16.0</td>
<td>1,377.00</td>
<td>37.0</td>
</tr>
<tr>
<td>J18</td>
<td>Miftahun Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>27.0</td>
<td>133.00</td>
<td>31.3</td>
<td>1,549.20</td>
<td>27.0</td>
<td>1,550.00</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J19</td>
<td>Suwarno Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>27.0</td>
<td>133.00</td>
<td>31.3</td>
<td>1,549.20</td>
<td>27.0</td>
<td>1,550.00</td>
<td>31.3</td>
</tr>
<tr>
<td>J20</td>
<td>Suhartono Jawa Tengah</td>
<td>J</td>
<td>Udang</td>
<td>33.3</td>
<td>18.00</td>
<td>41.7</td>
<td>1,730.00</td>
<td>33.3</td>
<td>1,060.96</td>
<td>41.7</td>
</tr>
<tr>
<td>NAMA LANJUTAN</td>
<td>DAERAH</td>
<td>PERIODE I</td>
<td>PERIODE II</td>
<td>PERIODE III</td>
<td>PERIODE IV</td>
<td>PERIODE V</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PERIODE</td>
<td>UNGULAN</td>
<td>UNGULAN</td>
<td>TEMPAH</td>
<td>UNGULAN</td>
<td>TEMPAH</td>
<td>UNGULAN</td>
<td>TEMPAH</td>
<td>UNGULAN</td>
<td>TEMPAH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Hamzah</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>40.0</td>
<td>232.0</td>
<td>15-Aug-93</td>
<td>28.6</td>
<td>1,593.19</td>
<td>26-Mar-94</td>
<td>34.5</td>
<td>2,565.50</td>
<td>21-Jan-95</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Seto</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>1,044.55</td>
<td>24-Mar-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,879.00</td>
<td>23-Oct-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,123.50</td>
<td>21-Jan-95</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Khairil</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>42.8</td>
<td>1,178.00</td>
<td>30-Mar-94</td>
<td>30.3</td>
<td>1,736.00</td>
<td>7-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>2,187.00</td>
<td>31-Oct-95</td>
</tr>
<tr>
<td>D. Suwarno</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>E. Seto</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>20-Aug-93</td>
<td>28.6</td>
<td>1,404.50</td>
<td>25-Mar-94</td>
<td>34.5</td>
<td>2,565.50</td>
<td>21-Jan-95</td>
<td>32.3</td>
<td>2,284.50</td>
</tr>
<tr>
<td>F. Setio</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>26.3</td>
<td>1,499.40</td>
<td>30-Mar-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,879.00</td>
<td>23-Oct-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,123.50</td>
<td>21-Jan-95</td>
</tr>
<tr>
<td>G. Budi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>H. Setiawan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Setiawan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>J. Setiawan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>K. Setiawan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>L. Setiawan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>37.0</td>
<td>2,127.40</td>
<td>35-Mar-94</td>
<td>37.0</td>
<td>2,146.50</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>32.3</td>
<td>1,929.40</td>
<td>24-Mar-95</td>
</tr>
<tr>
<td>Nomer</td>
<td>Nama Plasma</td>
<td>Daerah Asal</td>
<td>Periode I</td>
<td>Periode II</td>
<td>Periode III</td>
<td>Periode IV</td>
<td>Periode V</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ungh</td>
<td>Panen</td>
<td>Ungh</td>
<td>Panen</td>
<td>Ungh</td>
<td>Panen</td>
<td>Ungh</td>
<td>Panen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>M1</td>
<td>Ujang Endang</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>35.7</td>
<td>1,338.00</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
<td>368.00</td>
</tr>
<tr>
<td>M2</td>
<td>Edi Sucipto</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>27.8</td>
<td>782.30</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M3</td>
<td>Abdul Fatah</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>28.6</td>
<td>1,227.20</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M4</td>
<td>Muslihat</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>33.3</td>
<td>794.63</td>
<td>5-May-95</td>
<td>27.0</td>
<td>1,604.50</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M5</td>
<td>Cecep S.</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M6</td>
<td>Sumarno</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>30.3</td>
<td>1,165.75</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M7</td>
<td>Mustaan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>28.6</td>
<td>1,227.20</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M8</td>
<td>Azadi B.</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>32.3</td>
<td>1,320.40</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M9</td>
<td>Mushadi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>29.4</td>
<td>782.30</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M10</td>
<td>Sunari</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>29.4</td>
<td>1,165.75</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M11</td>
<td>Andi1</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30.3</td>
<td>1,133.95</td>
<td>25-May-94</td>
<td>34.5</td>
<td>1,456.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M12</td>
<td>Damirudin</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>33.3</td>
<td>794.63</td>
<td>5-May-95</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M13</td>
<td>Suparman</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>31.3</td>
<td>1,158.20</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M14</td>
<td>Abdulah</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>1,165.75</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M15</td>
<td>Mahjani</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>30.3</td>
<td>1,165.75</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>M16</td>
<td>N.N</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30.3</td>
<td>1,165.75</td>
<td>7-Jun-94</td>
<td>35.7</td>
<td>1,799.00</td>
<td>7.0</td>
<td>444.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N1</td>
<td>Basuni</td>
<td>J. APPDT</td>
<td>31.3</td>
<td>815.70</td>
<td>5-May-95</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N2</td>
<td>Warginah</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>31.3</td>
<td>842.08</td>
<td>5-May-95</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N3</td>
<td>Solek</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>28.6</td>
<td>1,227.20</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N4</td>
<td>Suradi</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N5</td>
<td>Asep Dodi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N6</td>
<td>Muhlas</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N7</td>
<td>Choiri</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N8</td>
<td>Radum</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N9</td>
<td>Eling D.</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>N10</td>
<td>Ibrohim</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30.3</td>
<td>1,051.91</td>
<td>11-Dec-94</td>
<td>27.0</td>
<td>2,153.00</td>
<td>7.0</td>
<td>526.00</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td>Nama Plasma</td>
<td>Daerah Asal</td>
<td>Periode I (Tingkat Perkecambahan)</td>
<td>Periode II (Unggah)</td>
<td>Periode III (Tingkat Panen)</td>
<td>Periode IV (Panen)</td>
<td>Periode V (Panen)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>[Unggah] [Panen] [Perubahan]</td>
<td>[Unggah] [Panen]</td>
<td>[Unggah] [Panen]</td>
<td>[Unggah] [Panen]</td>
<td>[Unggah] [Panen]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O1</td>
<td>Akil Sahat</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>23-Mar-94 26.3 2,269.50 6-Oct-94 18.9 670.00 9-Jan-95 29.4 485.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O2</td>
<td>Supriyono</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>20-Aug-93 29.4 902.58 6-Mar-94 33.3 2,285.00 20-Oct-94 29.4 1,570.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O3</td>
<td>Hanafiah</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>13-Aug-93 30.3 1,630.18 6-Mar-94 34.5 1,813.00 12-Oct-94 32.3 1,311.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O4</td>
<td>Nurhamid</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>12-Aug-93 30.3 1,630.18 6-Mar-94 34.5 1,813.00 12-Oct-94 32.3 1,311.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O5</td>
<td>Sukirwan</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>14-Aug-93 30.3 1,630.18 6-Mar-94 34.5 1,813.00 12-Oct-94 32.3 1,311.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O6</td>
<td>Ismail</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>13-Aug-93 31.3 1,437.22 6-Mar-94 35.7 2,093.50 17-Oct-94 29.4 1,027.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O7</td>
<td>Saekun</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>12-Aug-93 32.3 1,472.45 6-Mar-94 35.7 2,093.50 17-Oct-94 29.4 1,027.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O8</td>
<td>Eman S.</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>12-Aug-93 32.3 1,472.45 6-Mar-94 35.7 2,093.50 17-Oct-94 29.4 1,027.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O9</td>
<td>Yusuf A.</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>27-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O10</td>
<td>Djarkoni</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O11</td>
<td>Rusman</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>28-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O12</td>
<td>Simon B.</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>27-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O13</td>
<td>Kaswadi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>29-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O14</td>
<td>Machfud</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>27-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O15</td>
<td>Suleh</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>1-Jul-93 40.0 959.65 10-Jan-94 33.3 1,867.50 29-Aug-94 32.3 1,579.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>O16</td>
<td>Sukirwan</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>28-Jun-93 35.7 1,161.24 7-Mar-94 34.5 1,817.00 14-Oct-94 29.4 1,075.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P1</td>
<td>Haminta M.</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>22-Aug-93 27.8 828.20 18-Jan-94 35.7 1,679.00 19-Sep-94 27.0 1,822.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P2</td>
<td>Murto</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>23-Aug-93 27.8 828.20 18-Jan-94 35.7 1,679.00 19-Sep-94 27.0 1,822.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P3</td>
<td>Karnadi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>14-Aug-93 34.5 906.80 9-Mar-94 33.3 1,227.50 20-Oct-94 25.0 972.00 14-Jan-94 35.7 647.40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P4</td>
<td>Kamsah B.</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>14-Aug-93 28.6 1,296.80 10-Mar-94 33.3 1,520.80 16-Oct-94 27.0 1,454.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P5</td>
<td>Muksum</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>15-Aug-93 32.3 1,041.50 5-Mar-94 32.3 1,997.50 16-Oct-94 28.6 1,444.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P6</td>
<td>Nofik</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>16-Aug-93 32.3 965.11 5-Mar-94 32.3 1,997.50 16-Oct-94 28.6 1,444.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P7</td>
<td>Kalm</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>19-Aug-93 32.3 824.00 9-Mar-94 35.7 1,910.00 16-Oct-94 31.3 1,323.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P8</td>
<td>Mustari</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>11-Aug-93 35.7 1,520.21 29-Aug-94 38.5 1,870.00 16-Oct-94 31.3 1,323.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P9</td>
<td>Solaiman</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>11-Aug-93 33.3 1,266.80 9-Mar-94 33.3 1,520.80 16-Oct-94 27.0 1,454.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P10</td>
<td>Mudari</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30-Jun-93 38.5 892.80 6-Mar-94 30.3 1,446.35 19-Sep-94 27.8 1,533.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P11</td>
<td>Marriani</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>29-Jun-93 35.7 1,107.45 5-Mar-94 31.3 1,764.00 15-Jan-94 26.3 1,516.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P12</td>
<td>Darmi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>27-Jun-93 35.7 1,107.45 5-Mar-94 31.3 1,764.00 15-Jan-94 26.3 1,516.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P13</td>
<td>Supardi S.</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>13-Aug-93 32.3 1,107.45 5-Mar-94 31.3 1,764.00 15-Jan-94 26.3 1,516.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Lampiran 1. Lanjutan

<table>
<thead>
<tr>
<th>NAMA PLASMA</th>
<th>DAERAH</th>
<th>PERIODE I</th>
<th>PERIODE II</th>
<th>PERIODE III</th>
<th>PERIODE IV</th>
<th>PERIODE V</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TAMBAK</td>
<td>PLASMA</td>
<td>Ulang</td>
<td>Panen</td>
<td>Ulang</td>
<td>Panen</td>
<td>Ulang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ASAL</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Udang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Panen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bllok QR</th>
<th>NAMA</th>
<th>Ulang</th>
<th>Panen</th>
<th>Ulang</th>
<th>Panen</th>
<th>Ulang</th>
<th>Panen</th>
<th>Ulang</th>
<th>Panen</th>
<th>Ulang</th>
<th>Panen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Q1 Mualim</td>
<td>B. Jawa Tengah</td>
<td>32.3</td>
<td>1,230.35</td>
<td>31-May-94</td>
<td>1,230.35</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q2 A. Safii</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>27.0</td>
<td>462.00</td>
<td>22-Feb-94</td>
<td>462.00</td>
<td>16-Sep-94</td>
<td>1,908.00</td>
<td>16-Sep-94</td>
<td>1,908.00</td>
<td>16-Sep-94</td>
<td>1,908.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q3 Tumarsono</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>38.5</td>
<td>1,155.00</td>
<td>23-Aug-94</td>
<td>1,155.00</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q4 Carya</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>33.3</td>
<td>1,386.50</td>
<td>14-Mar-95</td>
<td>1,386.50</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q5 Mahkali B. Jawa Tengah</td>
<td>30.3</td>
<td>1,208.05</td>
<td>16-Oct-94</td>
<td>1,208.05</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Q6 Tarju</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>987.85</td>
<td>30-Dec-93</td>
<td>987.85</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q7 A. Wahid</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>32.3</td>
<td>1,577.15</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>1,577.15</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q8 Kusyadi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>28.6</td>
<td>459.50</td>
<td>19-Nov-95</td>
<td>459.50</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q9 Rusdi</td>
<td>H. APPDT</td>
<td>25.0</td>
<td>1,342.30</td>
<td>9-Oct-94</td>
<td>1,342.30</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q10 Zaini</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30.3</td>
<td>1,864.37</td>
<td>11-Jan-94</td>
<td>1,864.37</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q11 Matroji</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>27.8</td>
<td>1,772.35</td>
<td>31-Mar-94</td>
<td>1,772.35</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q12 Darmawi</td>
<td>APPDT</td>
<td>32.3</td>
<td>1,001.40</td>
<td>9-Jul-94</td>
<td>1,001.40</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q13 Paidi</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>28.6</td>
<td>1,459.25</td>
<td>23-Mar-94</td>
<td>1,459.25</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q14 Juhdi</td>
<td>L. APPDT</td>
<td>30.3</td>
<td>814.65</td>
<td>23-Mar-94</td>
<td>814.65</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Q15 Jumani</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>28.6</td>
<td>944.45</td>
<td>9-Dec-93</td>
<td>944.45</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R1 Rasip</td>
<td>APPDT</td>
<td>34.5</td>
<td>618.75</td>
<td>4-Jan-94</td>
<td>618.75</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R2 Turyono</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>33.3</td>
<td>729.53</td>
<td>4-Jan-94</td>
<td>729.53</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R3 Mansyur</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>27.8</td>
<td>1,063.70</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,063.70</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R4 S. Sunaryo</td>
<td>APPDT</td>
<td>31.3</td>
<td>1,173.50</td>
<td>22-Feb-95</td>
<td>1,173.50</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R5 Raisan</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30.3</td>
<td>834.76</td>
<td>10-Dec-93</td>
<td>834.76</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R6 E. Karyadi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>32.3</td>
<td>1,063.70</td>
<td>9-Jun-94</td>
<td>1,063.70</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R7 Sarmin</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>28.6</td>
<td>1,600.67</td>
<td>25-Aug-94</td>
<td>1,600.67</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R8 Suwandi</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>29.4</td>
<td>1,338.50</td>
<td>4-Sep-94</td>
<td>1,338.50</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>R9 Karnafi</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>30.3</td>
<td>1,220.50</td>
<td>16-Oct-94</td>
<td>1,220.50</td>
<td>15-Dec-94</td>
<td>1,166.50</td>
<td>22-Jun-95</td>
<td>1,080.50</td>
<td>18-Nov-95</td>
<td>1,191.00</td>
</tr>
<tr>
<td>NOMOR</td>
<td>NAMA PLASMA</td>
<td>DAERAH ASAL</td>
<td>NAMA TAMBAK</td>
<td>ASAL Udang</td>
<td>Panen Udang</td>
<td>Panen Udang</td>
<td>Panen Udang</td>
<td>Panen Udang</td>
<td>Panen Udang</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td>(gram/ekor)</td>
<td>(kg)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A1</td>
<td>Masrana</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A1</td>
<td>28.6</td>
<td>333.50</td>
<td>12-Nov-93</td>
<td>27.8</td>
<td>864.46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Edi Karyadi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A2</td>
<td>26.3</td>
<td>437.90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>Fauzi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A3</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A4</td>
<td>Unen</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A4</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A5</td>
<td>Sarpan</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A5</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A6</td>
<td>Sarmili</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A6</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A7</td>
<td>Suhaidi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A7</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A8</td>
<td>Ali Rido</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A8</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A9</td>
<td>Ali Rido</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A9</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>Ruswan</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A10</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>Poien</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A11</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>Junaidi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>A12</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B1</td>
<td>Mihdi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B1</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B2</td>
<td>Carim</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B2</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B3</td>
<td>Hamidin</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B3</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B4</td>
<td>Hafidin</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B4</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B5</td>
<td>Farwan</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B5</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B6</td>
<td>Zulfi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B6</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B7</td>
<td>Rusni</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B7</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B8</td>
<td>Karta</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B8</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B9</td>
<td>Sarta</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B9</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>Abdul Malik</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B10</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B11</td>
<td>Sofi</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B11</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B12</td>
<td>Sani</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>B12</td>
<td>24.4</td>
<td>416.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lampiran 2. Analisis daya dukung kawasan

\[ V_0 = 0.5 \, h \left( 2x - \frac{h}{\tan \theta} \right) \]

Dimana:
- Vo = volume air laut yang masuk ke perairan pantai
- h = kisaran pasang surut (tidal range) setempat
- x = jarak dari garis pantai (pada waktu pasang) hingga lokasi intake air laut untuk keperluan tambak
- y = lebar areal tambak yang sejajar garis pantai
- \( \tan \theta \) = kemiringan dasar laut

Hasil Penelitian:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variabel</th>
<th>Nilai</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>h</td>
<td>0.90 meter</td>
</tr>
<tr>
<td>x</td>
<td>1,380.00 meter</td>
</tr>
<tr>
<td>y</td>
<td>3,879.65 meter</td>
</tr>
<tr>
<td>( \tan \theta )</td>
<td>0.01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\[ Vo = 4,661,399.48 \, m^3 \]

Volume air (Vo) tersebut adalah volume air dalam satu kali pasang. Sedangkan tipe pasut di lokasi penelitian adalah semi diurnal yaitu dua kali pasang surut dalam sehari, oleh karena itu volume air laut yang masuk ke perairan pantai setiap hari adalah 2 kali Vo.

Volume ketersediaan air / hari = 9,322,798.95 m³

Agar kualitas perairan pantai setempat masih tetap layak untuk budidaya, maka batas maksimum limbah tambak adalah 1/100 dari volume air yang masuk di perairan pantai (Allison, 1981).

Limbah tambak maksimum = 93,227.99 m³

Dengan asumsi:
- Pergantian air tambak harian adalah 10 %, maka:

\[ \text{Vol. air tambak maksimum} = 932,279.90 \, m^3 \]

- Jika ketinggian air rata-rata adalah 1 m, maka:

\[ \text{Luas Tambak Lestari} = 93.23 \, Ha \]

Berdasarkan hasil konsultasi dengan pakar dan praktisi (komisi pembimbing), bahwa daya dukung kawasan tambak maksimum untuk budidaya udang Vaname adalah 20 ton/ha/musim tanam.

Jadi Daya Dukung Maksimum Perairan di lokasi penelitian adalah = 1,864,559.79 kg

Berdasarkan perhitungan target produksi untuk komoditas udang vaname dengan padat penebaran benur 80 ekor/m², didapatkan bahwa hasil panen per petak tambak adalah = 10,666.67 kg/ha

Jadi Luas Tambak Maksimum adalah = 174.80 Ha
Lampiran 4. Sketsa rencana rehabilitasi lay out design tambak

Keterangan:
- Sahuran Pemasukan (Supply)
- Saluran Pembuangan (Drainage)
- Pompa
- Pintu Air
- Tambak milik Dinas Kelautan & Perikanan Propinsi Kalimantan Barat
- Petak penanggulangan abrasi
- Petak tambak rusak parah terkena abrasi
- Petak tambak tidak layak operasional terkena abrasi
- Areal kawasan tambak yang direncanakan menjadi green belt (129 petak)
- Petak tambak layak operasional (247 petak)
- Petak Percobaan (Riset)
## Lampiran 17. Total biaya proyek

Rp. 000,-

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>URAIAN</th>
<th>TOTAL</th>
<th>EKSISTING</th>
<th>BARU</th>
<th>SUMBER DANA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>LOAN</td>
</tr>
<tr>
<td>A.</td>
<td>AKTIVA TETAP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rehabilitasi Konstruksi Tambak</td>
<td>6,983,502</td>
<td>0</td>
<td>6,983,502</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Listrik</td>
<td>6,393,920</td>
<td>0</td>
<td>6,393,920</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peralatan Operasional Tambak</td>
<td>6,424,000</td>
<td>0</td>
<td>6,424,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bangunan</td>
<td>975,000</td>
<td>0</td>
<td>975,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total Aktiva Tetap</td>
<td>20,776,422</td>
<td>0</td>
<td>20,776,422</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>AKTIVA LAIN-LAIN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Biaya Pra Operasional</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total Aktiva Tetap</td>
<td>20,776,422</td>
<td>0</td>
<td>20,776,422</td>
<td>14,543,495</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>MODAL KERJA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kebutuhan Modal Kerja</td>
<td>10,959,486</td>
<td>0</td>
<td>10,959,486</td>
<td>10,959,486</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>D.</td>
<td>TOTAL BIAYA PROYEK</td>
<td>31,735,908</td>
<td>0</td>
<td>31,735,908</td>
<td>25,502,982</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>JUMLAH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>80%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lampiran 22. Grafik rata-rata panen per petak tambak
SURAT KONTRAK KERJASAMA
ANTARA
PT. CIPTAWINDU KHATULISTIWA
DENGAN
PETANI TAMBAK
TIR TRANSMIGRASI – JAWAI

Pada hari ini Sabtu, tanggal 29 Februari 1992, yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1) Nama : ANWAR CHAN
   Jabatan Direktur PT. CIPTAWINDU KHATULISTIWA
   Alamat JL. Ir. H. Juanda 57-58, Pontianak
   Bertindak untuk atas nama PT. Ciptawindu Khatulistiwa,
   selanjutnya disebut Pihak I.

2) Nama : ------------------------------------------------
   Jabatan Petani Tambak Udang.
   Alamat Lokasi TIR Trans – Jawai
   Bertindak Untuk atas nama Diri Sendiri
   selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II telah membuat kontrak kerjasama usaha pertambakan udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR), yang mendudukan Pihak I sebagai Inti dan Pihak II sebagai Plasma dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Pihak I wajib membuat tambak udang lengkap dengan sarannya yang dapat digunakan usaha budidaya udang teknologi semi intensif.

2. Pihak II berhak memiliki tambak lengkap dengan sarannya dengan cara membeli dari pihak I seharga Rp. 17.761.958,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah). Dengan garansi tahun ke I 100 %, tahun ke II 75 %, tahun ke III 50 %, tahun ke IV 25 % dan tahun ke V 0 %, untuk perbaikan yang secara teknis Plasma tidak dapat melaksanakan dan memerlukan biaya, yang pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan tersendiri dan menjadi bagian dari perjanjian itu.

3. Pihak I wajib menyediakan sarana produksi yang diperlukan untuk budidaya udang dengan harga sesuai surat perjanjian yang akan dibahas pada setiap awal tahun periode budidaya.

4. Pihak II wajib menyediakan modal kerja usaha pertambakan udang senilai Rp. 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang
Lampiran 23. Lanjutan

pengelolaannya diserahkan kepada Pihak I dengan ketentuan Pihak I dapat menyediakan sarana produksi yang lebih baik, lancar dan harga lebih rendah dibanding harga eceran.

5. Pihak I wajib membeli semua hasil produksi udang pihak II dengan Harga Jaminan (HJ) dan Harga Penyesuaian (HP) yang besarnya akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri.

6. Pihak I wajib membina Pihak II, dan Pihak II wajib mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku dalam Proyek TIR Transmigrasi Jawai yang akan diatur kemudian dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.


8. Modal Investasi yang diusulkan senilai Rp. 17.761.958,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan cicilan 10 kali Panen dan Modal Kerja yang diusulkan sesuai kebutuhan dengan catatan maksimal Rp. 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Pihak I wajib menjadi Afalis dari Kredit Bank bagi Pihak II sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank tempat mendapatkan kredit.

10. Pihak I berhak mengatur / mengkoordinir Pihak II dalam melakukan pembayaran cicilan kredit bank dan bunganya sehingga Pihak II tidak terkena denda akibat keterlambatan pembayaran.

11. Besarnya Bunga Modal kerja dihitung dari RP. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) bagi yang memiliki dana APBN secara utuh dan Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) bagi yang sama sekali tidak punya dana APBN. Penggunaan modal kerja lebih dari Rp. 8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) beban bunganya ditanggung Pihak I sebagai konsekuensi pengelolaan Modal Kerja oleh Pihak I.


13. Segala hal-hal yang belum diatur dalam surat kontrak kerjasama ini atau dianggap adanya kekeliruan akan diatur dan diperbaiki kemudian dalam perjanjian tersendiri dan menjadi bagian dari surat perjanjian ini.
Lampiran 23. Lanjutan


15. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah Pihak akan diselesaikan secara musyawarah apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan lewat jalur hukum yang berlaku.


Pihak II                                                                        Pihak I
( ………………. )                                                                ( Anwar Chan )

Saksi-saksi
( Drs. Fadhillah. Dj )                                                               ( Ir. Tri Permadi )
Lampiran 24. Surat perjanjian kerjasama antara perusahaan inti dengan KUD

SURAT PERJANJIAN
Tentang
KERJASAMA PENGELOLAAN PROYEK TIR TRANS JAWAI
Antara
PT. CIPTAWINDU Khatulistiwa
Dengan
KOPERASI UNIT DESA CIPTA BINA SEJAHTERA

Pada hari ini tanggal 1 Maret 1992
masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Liu Suwarno
   Alamat : Jln. Ir. H. Juanda No. 57-58 Pontianak
   Jabatan : Dir. Utama PT. CIPTAWINDU Khatulistiwa.
   Bertindak atas nama PT. CIPTAWINDU Khatulistiwa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ibnu Malik
   Alamat : Proyek TIR Jawai Kalbar
   Jabatan : Ketua KUD CIPTA BINA SEJAHTERA
   Nama : Suryat
   Alamat : Proyek TIR Jawai Kalbar
   Jabatan : Sekretaris KUD CIPTA BINA SEJAHTERA
   Nama : Muhari
   Alamat : Proyek TIR Jawai Kalbar
   Jabatan : Bendahara KUD CIPTA BINA SEJAHTERA

Bertindak atas nama Pengurus KUD CIPTA BINA SEJAHTERA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat membuat perjanjian kerjasama dalam mengelola proyek TIR Transmigrasi Jawai Kalbar, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
FUNGSI KEDUA BELAH PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini berfungsi sebagai perusahaan inti dalam proyek TIR Transmigrasi Jawai sesuai SP Gubernur KDH Dati I. Kalimantan Barat No. 212 Tahun 1990 tanggal 7 Juni 1990 dan akan bertindak sesuai kewenangan-kewenangan sebagai Perusahaan Inti.
Lampiran 24. Lanjutan

PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini berfungsi sebagai partner PIHAK PERTAMA dalam menjalankan fungsinya sebagai inti, dari segi penyediaan kredit investasi dan modal kerja bagi plasma yang berada dalam pembinaan PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan bertindak sebagai perantara Plasma dan Bank dalam usaha memperoleh kredit dengan bunga yang terendah.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban membangun tambak dan saranaanya bagi anggota PIHAK KEDUA sesuai harga yang telah disepakati Bank Pembangunan Daerah Pontianak (BPD Pontianak).
2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan kredit modal investasi bagi tiap Plasma pada BPD Pontianak untuk membeli tambak dan sarana kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya pengembalian cicilan investasi pada bank dan kewajiban lainnya menjadi tanggung jawab tiap Plasma dan Pihak Pertama, yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri antara Anggota dan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan segala input produksi udang bagi Plasma yang menjadi anggota PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan kredit modal kerja bagi tiap Plasma sesuai kebutuhan, dan menyerahkan pengelolaan modal kerja kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin kelancaran, keringanan dan kualitas input produksi yang disediakan PIHAK PERTAMA.
5. Modal Kerja yang diajukan oleh PIHAK KEDUA setelah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, tanggung jawab pengembalian dan segala kewajiban dengan bank menjadi tanggung jawab tiap Anggota dan PIHAK PERTAMA, yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri antara Anggota dan PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK PERTAMA wajib menjadi afalis (penjamin) bagi pinjaman Anggota PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Derah Pontianak.
7. Sebagai afalis PIHAK PERTAMA wajib menjamin ketepatan dan kelancaran pengembalian kredit dan bunga bank yang menjadi tanggung jawab anggota PIHAK KEDUA.
8. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut pada ayat 7, PIHAK PERTAMA wajib:
   a. Membeli udang dengan harga jaminan / harga dasar.
   b. Menyediakan tenaga pengelola TIR Transmigrasi Jawai yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.
   c. Menyediakan sarana penunjang proyek TIR seperti laboratorium, cold storage, hatchery dengan investasi dan modal kerja PIHAK PERTAMA.
   d. Menanggulangi kemacetan / keterlambatan pengembalian kredit dan bunganya, sehingga tetap sesuai jadwal yang ditetapkan bank.
Lampiran 24. Lanjutan

e. Menanggulangi modal kerja Plasma yang mengalami kerugian, apabila dana cadangan resiko tidak mencukupi.
f. Menjamin perbaikan kerusakan pada genset, pompa dan kincir 1 tahun pertama 100 %, tahun kedua 50 %, tahun ketiga 25 % dan tahun keempat 0 %.

9. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laba dari usaha yang dilakukan sebagai Inti.

10. PIHAK PERTAMA wajib memberikan bimbingan kepada PIHAK KEDUA dengan cara melibatkan PIHAK KEDUA dalam bentuk pikiran-pikiran, saran-saran untuk PIHAK PERTAMA dalam setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut peranannya sebagai inti. Sebagai imbalannya PIHAK KEDUA berhak menerima pembagian laba dari keuntungan PIHAK PERTAMA sebesar 5 %.

11. PIHAK PERTAMA wajib meningkatkan kemampuan PIHAK KEDUA agar suatu saat dapat menggantikan posisi PIHAK PERTAMA sebagai Perusahaan Inti baik secara sendiri atau bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam membentuk perusahaan baru.

12. PIHAK KEDUA berhak menerima komisi dari bunga bank sesuai ketentuan yang berlaku.

13. PIHAK KEDUA berhak melakukan aktivitas usaha dilingkungan Proyek Tir Jawai dengan melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PROSEDUR PEMBAGIAN LABA USAHA

1. Pembagian laba dari input produksi ditentukan sebagai berikut:
   PIHAK PERTAMA bersama konsultan PAN ASIA Research & Communication Service membuat perhitungan Rugi Laba dari penjualan pakan, benur dan saprodi lain pada setiap satu periode panen.
   Laba yang diperoleh PIHAK PERTAMA sebelum dikurangi biaya-biaya PIHAK PERTAMA diambil 5 % yang dibayarkan secara tunai kepada PIHAK KEDUA.

2. Pembagian laba dari input produksi ditentukan sebagai berikut:
   Pada setiap periode panen PIHAK PERTAMA bersama konsultan PAN ASIA Research & Communication Service menghitung selisih perbedaan antara harga jaminan dan harga penyesuaian. Apabila antara harga penyesuaian lebih tinggi dari harga jaminan, maka selisih antara harga jaminan dan harga penyesuaian diikalkan hasil produksi tiap plasma. Selanjutnya diambil 5 % untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA secara tunai.
Lampiran 24. Lanjutan

Pasal 4
PEMBINAAN ANGGOTA

1. Pembinaan kepada anggota PIHAK KEDUA / Plasma yang berkaitan langsung dengan usaha budidaya udang diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pembinaan kepada anggota PIHAK KEDUA / Plasma yang berkaitan dengan usaha-usaha diluar budidaya udang, seperti usaha waserda, simpan pinjam, peternakan ayam, dan sebagainya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila anggota PIHAK KEDUA / Plasma dianggap tidak layak mengelola usaha budidaya udang maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
2. Surat Perjanjian ini dibuat di Jawai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dan dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing bermeterai cukup yang keduaunya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 1992 sampai dengan 1 maret 1996 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Segala peraturan yang berlaku sebelumnya yang bertentangan dengan perjanjian ini dianggap tidak berlaku.
   b. Apabila dianggap ada kekurangan dan kekurangan yang perlu diperbaiki akan ditinjau kembali dan perbaikan tersebut menjadi bagian dari surat perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
Pengurus KUD. Cipta Bina Sejahtera
Khatulistiwa

Ketua : Ibnu Malik ( )
Sekretaris : Suryat ( )
Bendahara : Muhari ( )

PIHAK PERTAMA
PT. Ciptawindu

Liu Suwarno
Lampiran 25. Surat perjanjian tentang kesepakatan pembelian sarana produksi dan hasil tambak udang

SURAT PERJANJIAN
Tentang
KESEPAKATAN PEMBELIAN SARANA PRODUKSI TAMBAK UDANG
DAN HASIL TAMBAK UDANG
Antara
PT CIPTAWINDU KHATULISTIWA
Dengan
PETANI PLASMA TAMBAK UDANG PROYEK TIR JAWAI

Pada hari ini tanggal 1 Maret 1992
masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Anwar Chan
Alamat : Jln. Ir. H. Juanda No. 57-58 Pontianak
Jabatan : Direktur PT. CIPTAWINDU KHATULISTIWA.
Bertindak untuk dan atas nama PT. CIPTAWINDU KHATULISTIWA, yang selanjutnya dalam surat ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Alamat : Ds. Kalangbau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Jabatan : Petani Plasma
Bertindak untuk dan atas nama disi sendiri sebagai Plasma proyek TIR Jawai, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian tentang kesepakatan pembelian sarana produksi tambak udang dan hasil tambak udang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang kedudukannya sebagai petani plasma Proyek Tambak Inti Rakyat dibawah bimbingan PIHAK PERTAMA sebagai Inti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAk DAN KEWAJIBAN

a. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan segala sarana produksi udang bagi PIHAK KEDUA dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan KUD Cipta Bina Sejahtera.
b. PIHAK KEDUA berhak menerima segala sarana yang disediakan dengan harga yang akan ditentukan dalam perjanjian ini, dan berkewajiban menjual semua hasil produksi udang kepada PIHAK PERTAMA serta tidak dibenarkan menjual kepada pihak lain.
Lampiran 25. Lanjutan

Pasal 2
HARGA SARANA PRODUKSI

a. Harga sarana produksi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan harus dibeli / diganti oleh PIHAK KEDUA selama periode perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Pakan Udang: Rp. 2.450,- per kg untuk semua tipe pakan.
2. Benur: Rp. 20,- per ekor.
5. Obat-obatan & Vitamin: Sesuai dengan harga pasar, ditentukan pada pengambilan.
7. Biaya Hidup: Rp. 150.000,- per bulan.

b. Pada setiap harga sarana produksi kecuali biaya hidup, PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laba secara wajar, laba yang diperoleh dari sarana produksi harus disisihkan 5 % untuk keuntungan KUD.

Pasal 3
JAMINAN HARGA BELI

a. Selama periode perjanjian PIHAK PERTAMA memberikan jaminan harga beli dari udang yang dihasilkan selanjutnya disebut Harga jaminan.

b. Pembelian dilakukan secara rot di tambak.

c. Harga Jaminan yang ditetapkan selama periode perjanjian ini adalah sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>Rp / Kg</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rata-rata 30 – 33 ekor/kg</td>
<td>9.000,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Naik 1 size</td>
<td>Naik 150,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Turun 1 size</td>
<td>Turun 250,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

d. Harga udang BS (keropos) ditetapkan sebesar 50 % dari harga mutu.

e. Harga udang BS (moelting dan cacat fisik) ditetapkan sebesar 30 % dari harga mutu.

Pasal 4
ATURAN SIZE

Adapun dalam menentukan size udang seperti yang diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini adalah sebagai berikut:
Lampiran 25. Lanjutan

a. Sizing dilakukan oleh team PPL yang ditunjuk oleh Badan pengelola dan disaksikan oleh Plasma pemilik, Ketua Kelompok dan petugas dari Cold Storage.
b. Prosedur sizing adalah sebagai berikut : setiap tambak yang akan dipanen diambil 50 – 100 kg udang kemudian dilakukan sizing.

Pasal 5
ATURAN PENYESUAIAN HARGA

a. Dikarenakan harga udang di pasaran sangat berfluktuasi sehingga memungkinkan harga pasaran lebih rendah dari harga jaminan, maka PIHAK PERTAMA akan membeli sesuai dengan harga jaminan, tetapi bila harga pasaran lebih tinggi dari harga jaminan maka akan dilakukan penyesuaian harga, selanjutnya disebut Harga Penyesuaian.
b. Untuk membuat harga penyesuaian maka dibuat aturan sebagai berikut :
   1. Konsultan PAN ASIA memonitor harga realisasi penjualan udang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selama tiga bulan pada setiap periode panen.
   2. Pada setiap bulan data hasil monitoring tersebut akan diolah oleh PAN ASIA menjadi ketetapan harga udang yang akan dijadikan pegangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai harga penyesuaian bulanan.
   4. Besarnya harga produksi, ongkos kirim dan penyusutan akan ditentukan dalam FMPTU.
   5. Ketetapan harga udang bulanan yang dibuat PAN ASIA dibuat rata-rata menjadi harga penyesuaian dan bilamana harga penyesuaian lebih besar dari harga jaminan maka akan diatur pembagian sebagai berikut :
      a) 40 % PIHAK PERTAMA
      b) 40 % PIHAK KEDUA
      c) 5 % Koperasi Cipta Bina Sejahtera
      d) 15 % Cadangan Resiko.

Pasal 6
PROSEDUR PEMBAGIAN HASIL PENYESUAIAN HARGA

a. 40 % dari nilai selisih dikalikan dengan jumlah produksi yang terjadi selama periode panen menjadi hak PIHAK PERTAMA.
b. 40 % dari nilai selisih yang menjadi milik PIHAK KEDUA pembagiannya akan diatur sebagai berikut : masing-masing PIHAK KEDUA akan mendapat bagian 40 % dikalikan hasil produksi masing-masing selama periode panen.
c. 5 % dari nilai selisih dikalikan dengan jumlah masing-masing produksi PIHAK KEDUA diberikan kepada KUD sebagai fee untuk KUD.
Lampiran 25. Lanjutan

d. 15% dari nilai selisih dikalikan dengan jumlah masing-masing produksi PIHAK KEDUA akan disimpan PIHAK PERTAMA sebagai subsidi modal kerja kepada PIHAK yang rugi. Apabila dana cadangan resiko ini tidak terpakai dan tidak diperlukan lagi sebagai cadangan resiko akan digunakan untuk perbaikan investasi bagi PIHAK KEDUA.

Pasal 7
KEGAGALAN PRODUKSI

Apabila hasil produksi PIHAK KEDUA mengalami kegagalan, dan setelah dihitung dengan Harga jaminan dan harga Penyesuaian tetap tidak dapat menutup biaya produksi, cicilan dan bunga bank, maka PIHAK KEDUA berhak memperoleh subsidi dari dana cadangan resiko. Sedangkan cicilan dan bunga bank yang akan disetor dibuat dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8
KETENTUAN UMUM

a. Apabila terdapat perselisihan antara kedua belah PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

b. Surat Perjanjian ini dibuat di Jawai pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup yang kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak.


Pasal 9
ATURAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Apabila dikemudian hari ada ketentuan-ketentuan yang keliru dan harus dirubah atau belum diatur tetapi perlu dicantumkan dalam perjanjian ini, maka akan dibuat Aturan Perubahan dan Aturan Tambahan dan selanjutnya dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

( ----------------------- )

PIHAK PERTAMA

( Anwar Chan )
Lampiran 26. Tata tertib persidangan forum musyawarah petani tambak udang

TATA TERTIB PERSIDANGAN
FORUM MUSYAWARAH PETANI TAMBAK UDANG
PROYEK TIR TRANSMIGRASI DI JAWAI KALIMANTAN BARAT

PEMBUKAAN


Sebagai konsekuensi dari kerjasama dalam proyek TIR ini, maka antara Plasma dengan Perusahaan Inti terikat dalam hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu pihak tidak menepati hak dan kewajibannya, maka kerjasama proyek TIR ini tidak akan terjadi.

Untuk memelihara kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak, perlu diadakan suatu pertemuan rutin yang berfungsi sebagai Forum Musyawarah.

Musyawarah tersebut harus berjalan secara efektif dan efisien, oleh karena itu sebagai Forum Musyawarah harus memiliki Tata Tertib Musyawarah sebagai berikut :

Pasal I

FUNGSI FORUM MUSYAWARAH

Fungsi Forum Musyawarah Petani Tambak Udang (FMPTU) proyek TIR Transmigrasi di Jawai adalah :

1. Membahas materi perjanjian yang menyangkut Plasma dengan Perusahaan Inti.
4. Membahas program peningkatan dan pengembangan proyek TIR Transmigrasi.
5. Menyampaikan dan membahas aspirasi anggota Plasma/Inti.

Pasal 2

WAKTU MUSYAWARAH

1. Musyawarah dilakukan setiap satu bulan sekali.
2. Jika sebelum masa musyawarah berikutnya terdapat permasalahan yang harus segera dibahas, maka dapat diselenggarakan persidangan khusus.
Lampiran 26. Lanjutan

Pasal 3
PEserta Musyawarah

2. Badan Pengelola Proyek, 2 (dua) orang, diwakili oleh Manager dan Wakil Manager, bertindak sebagai anggota.
3. Dewan Direksi PT. Ciptawindu khatulistiwa diwakili oleh 1 (satu) orang Direktur sebagai anggota.
6. KUPT sebagai anggota.
8. Dinas Perikanan Singkawang sebagai undangan dan narasumber.

Pasal 4
Prosedur Penyelesaian Musyawarah

1. PAN ASIA Research & Communication Service mempersiapkan segala bahan yang akan dibahas dalam persidangan.
2. PAN ASIA Research & Communication Service akan menyampaikan undangan kepada peserta Forum yang dilampiri dengan agenda persidangan beserta bahan yang akan dibahas dalam persidangan tersebut satu hari sebelum pelaksanaan.
3. Persidangan dapat diselenggarakan, hanya jika dihadiri seluruh anggota atau 2/3 dari jumlah anggota.
4. Seseorang anggota dapat mewakilkan kepada yang lain, jika terdapat alasan yang dapat diterima.

Pasal 5
Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah

3. Membahas semua bahan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
4. Keputusan dan ketetapan musyawarah harus dicapai dengan mufakat dan bukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika mengalami kemacetan, sidang diskors untuk kemudian masing-masing anggota mengadakan konsultasi.
Lampiran 26. Lanjutan


Pasal 6
KETENTUAN UMUM

1. Tata Tertib Musyawarah ini ditetapkan oleh musyawarah dan hanya dapat diubah oleh musyawarah.
2. Tata Tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jawai Kabupaten Sambas

Ketua Musyawarah

(Drs. Fadhlillah Dj.)


Direksi PT. Ciptawindu Khatulistiwa
A/n Manager Badan Pengelola,

(Ir. A. Komar)
Lampiran 27. Peta lokasi proyek

Lokasi
Proyek Perintis TIR
Transmigrasi Jawai
Lampiran 28. Foto lokasi proyek perintis TIR transmigrasi Jawai
Lampiran 28. Lanjutan