<table>
<thead>
<tr>
<th>Gambar</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Batas – batas Atterberg</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Hubungan berat jenis dengan kadar Cornice Adhesive</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Hubungan antara batas Atterbeg dan kadar campuran Cornice</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bagan alir penelitian</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Kurva akumulasi ukuran butiran tanah</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Hubungan berat volume kering dengan kadar air optimum</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Diagram plastisitas</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Hubungan berat volume dengan kadar Cornice Adhesive</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Grafik analisa saringan dengan kadar Cornice Adhesive 5%</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Grafik analisa saringan dengan kadar Cornice Adhesive 10%</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Grafik analisa saringan dengan kadar Cornice Adhesive 15%</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Grafik analisa saringan dengan kadar Cornice Adhesive 20%</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Hubungan berat jenis dengan kadar Cornice Adhesive</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Hubungan antara batas Atterbeg dan kadar Cornice Adhesive</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Hubungan nilai Indeks Plastisitas tanah organik dan tanah organik yang distabilisasi menggunakan Cornice Adhesive</td>
<td>59</td>
</tr>
</tbody>
</table>