PUSTAKA ACUAN


LAMPIRAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sumber Keragaman</th>
<th>Derajat Bebas</th>
<th>Jumlah Kuadrat</th>
<th>Kuadrat Tengah</th>
<th>F Hitung</th>
<th>F Tabel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perakuan</td>
<td>3</td>
<td>515.820</td>
<td>171.939</td>
<td>49.160**</td>
<td>3.24</td>
</tr>
<tr>
<td>Galat</td>
<td>16</td>
<td>55.961</td>
<td>3.498</td>
<td></td>
<td>5.29</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

** = berbeda pada tingkat kepercayaan 99%

Lampiran 2. Tabel Uji Duncan pertambahan tinggi semai *E. pellita* yang diinokulasi dengan spora *P. tinctorius* dalam bentuk tablet spora, kapsul spora dan suspensi spora.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bentuk Inokulum</th>
<th>Kontrol</th>
<th>Kapsul</th>
<th>Spora</th>
<th>Tablet</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rata-Rata Pertambahan Tinggi</td>
<td>13.11c</td>
<td>21.42b</td>
<td>21.72b</td>
<td>27.34a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) nilai yang diikuti huruf yang sama dalam satu baris menunjukkan tidak berbeda pada tingkat kepercayaan 95%
Lampiran 3. Analisis Keragaman Pertambahan Diameter Semai *E. pellita* tiga bulan Setelah Diinokulasi Tablet Spora, Kapsul Spora dan Suspensi Spora

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sumber Keragaman</th>
<th>Derajat Bebas</th>
<th>Jumlah Kuadrat</th>
<th>Kuadrat Tengah</th>
<th>F Hitung</th>
<th>F Tabel 0.05</th>
<th>F Tabel 0.01</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perulan</td>
<td>3</td>
<td>1.79</td>
<td>0.596</td>
<td>65.88**</td>
<td>3.24a</td>
<td>5.29a</td>
</tr>
<tr>
<td>Galun</td>
<td>16</td>
<td>0.14</td>
<td>0.009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>19</td>
<td>1.93</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

** berbeda pada tingkat kepercayaan 99%

Lampiran 4. Uji Jarak Duncan Pertambahan Diameter Semai *E. pellita* yang diinokulasi dengan Spora *P. tinctorius* dalam bentuk Tablet Spora, Kapsul Spora dan Suspensi Spora.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bentuk Inokulasi</th>
<th>Kontrol</th>
<th>Suspensi</th>
<th>Kapsul</th>
<th>Tablet</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rata-Rata Pertambahan Diameter (cm)</td>
<td>1.12c</td>
<td>1.48b</td>
<td>1.59b</td>
<td>1.96a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Nilai yang diikuti huruf yang sama dalam satu baris menunjukkan tidak berbeda pada tingkat kepercayaan 95%
Lampiran 5. Analisis Keragaman Berat Kering Total Semai E. pellita Tiga Bulan Setelah Diinokulasi Tablet Spora, Kapsul Spora dan Suspensi Spora

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sumber Keragaman</th>
<th>Derajat Bebas</th>
<th>Jumlah Kuadrat</th>
<th>Kuadrat Tengah</th>
<th>F Hitung</th>
<th>F Tabel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perakuman</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Galakan</td>
<td>3</td>
<td>6.02</td>
<td>2.01</td>
<td>33.80**</td>
<td>3.24</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>19</td>
<td>6.97</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* berbeda pada tingkat kepercayaan 99%

Lampiran 6. Uji Jarak Duncan Berat Kering Total Semai E. pellita Yang Diinokulasi dengan Spora P. tinctorius Dalam Bentuk Tablet spora, Kapsul Spora Dan Suspensi Spora

<table>
<thead>
<tr>
<th>Benih Inokulasi</th>
<th>Kontrol</th>
<th>Suspensi</th>
<th>Kapsul</th>
<th>Tablet</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Keterangan</td>
<td>0.27c</td>
<td>0.91b</td>
<td>1.34ab</td>
<td>1.75a</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban Berat Kering Total (gram)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Nilai yang diikuti huruf yang sama dalam satu baris menunjukkan tidak berbeda pada tingkat kepercayaan 99%

Lampiran 7. Analisis Keragaman Ratio Akar Pucuk Semai E. pellita Tiga Bulan Setelah Diinokulasi Tablet Spora, Kapsul Spora dan Suspensi Spora

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sumber Keragaman</th>
<th>Derajat Bebas</th>
<th>Jumlah Kuadrat</th>
<th>Kuadrat Tengah</th>
<th>F Hitung</th>
<th>F Tabel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perakuman</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Galakan</td>
<td>3</td>
<td>0.02</td>
<td>0.0075</td>
<td>1.785*</td>
<td>3.24</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>19</td>
<td>0.09</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* tidak berbeda pada tingkat kepercayaan 95%.
Lampiran 8. Analisis Keragaman Persentase Pembentukan Mikoriza Akar Semai *E. pellita* Tiga Bulan Setelah Diinokulasi dengan Tablet Spora, Kapsul Spora dan Suspensi Spora

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sumber Keragaman</th>
<th>Denjar Bebas</th>
<th>Jumlah Kuadrat</th>
<th>Kuadrat Tengah</th>
<th>F Hitung</th>
<th>F Tabel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perilangan Galan</td>
<td>3</td>
<td>15298.70</td>
<td>5009.57</td>
<td>185.87**</td>
<td>3.24</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>19</td>
<td>15737.67</td>
<td>27.44</td>
<td></td>
<td>5.29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

** berbeda pada tingkat kepercayaan 99 %.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Bentuk Inokulum</th>
<th>Kontrol</th>
<th>Suspensi</th>
<th>Kapsul</th>
<th>Tablet</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rata-Rata Pertambahan Diameter</td>
<td>0b</td>
<td>65.02a</td>
<td>65.04a</td>
<td>67.23a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) nilai yang diikuti huruf yang sama dalam satu baris menunjukkan tidak berbeda pada tingkat kepercayaan 95%