<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Syarat mutu</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Satuan percobaan pada alat pengepres tipe A</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Satuan percobaan pada alat pengepres tipe B</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Data penurunan bobot selama pengeringan dengan alat pengepres tipe A</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Data penurunan bobot selama pengeringan dengan alat pengepres tipe B</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Data kadar air selama pengeringan dengan menggunakan alat pengepres tipe A</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Data kadar air selama pengeringan dengan menggunakan alat pengepres tipe B</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Suhu ruang pengeringan</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Suhu lingkungan</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>10. RH ruang pengeringan</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Intensitas Cahaya Matahari (Lux)</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Data perhitungan RAL penurunan bobot alat pengepres A</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Data perhitungan RAL penurunan kadar air alat pengepres A</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Data perhitungan RAL penurunan bobot alat pengepres B</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Data perhitungan RAL penurunan kadar air alat pengepres B</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Standar deviasi penurunan bobot setelah pengepresan dengan alat pengepres A</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Standar deviasi penurunan bobot setelah pengepresan dengan alat pengepres B</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Standar deviasi penurunan Kadar air setelah pengepresan dengan alat pengepres A</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>19. Standar deviasi penurunan Kadar air setelah pengepresan dengan alat pengepres B</td>
<td>53</td>
</tr>
</tbody>
</table>