<table>
<thead>
<tr>
<th>Gambar</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Alur Proses Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Tahapan Proses Pembentukan Metana</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Jumlah biogas dari Pengolahan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Terintegrasi</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Komposisi Biogas dari Pengolahan Air Limbah PKS Secara Anaerobik Setiap Minggu Setelah Gas Terbentuk</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Komposisi Biogas Rata-rata dari Pengomposan TKKS Setiap Minggu Setelah Gas Terbentuk</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Tangki ALPKS 5000 L</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Anaerobic digester</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Anaerobic composting digester</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Kompos TKKS</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Efluen hasil Anaerobic digester</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lindi hasil Anaerobic composting digester</td>
<td>146</td>
</tr>
</tbody>
</table>