### DAFTAR TABEL

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Kriteria yang membedakan Dura, Pisifera, dan Tenera</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kriteria keadaan tanah untuk penanaman kelapa sawit</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Jumlah pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tanaman</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Peningkatan ALB minyak akibat TBS lama diolah atau menginap di lapangan</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Jadwal kegiatan magang</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Luas areal tiap divisi dan tahun tanam</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Pengaturan Intensitas naungan pada pre-Nurseri</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Dosis pemupukan pembibitan</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Standart pertumbuhan bibit pada Main Nurseri</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Gambar Deskripsi</td>
<td>Halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Rumus kedudukan daun kelapa sawit</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Bungan betina dan bunga jantan tanaman kelapa sawit</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Penampang melintang dan membujur kelapa sawit</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Buah kelapa sawit dalam satu tandan buah segar</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Irisan membujur dan melintang buah kelapa sawit varietas</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Penumbuhan bahan dengan ekskavator</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Pembongkaran akar tanaman</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Pencacahan (cheping) batang dan pelepah kelapa sawit</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Sistem pemancangan di areal datar sampai bergelombang</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Sistem pemancangan di areal berbukit</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Penyiraman bibit dengan menggunakan kiriko</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Penampang melintang lubang tanam kelapa sawit</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>papan nama untukan</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>memuat pupuk ke dalam truk</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Tempat pengeceran pupuk pada ancak</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>kelapa sawit terserang Ganoderma</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>TBS di TPH</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Penimbangan</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Pembuangan TBS ke loading ramp</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Sterilizer</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>lory yang diangkat dengan crane</td>
<td>107</td>
</tr>
</tbody>
</table>
23. Buah didalam Thresher ................................................................. 108
24. Pressing Station ................................................................. 109
25. Stasiun pemurnian minyak ......................................................... 110
26. Vibrating Screen ................................................................. 111
27. Storage Tank........................................................................... 113
28. Decanter .................................................................................. 114
29. Kernel Silo ............................................................................... 117
30. Bulk Silo.................................................................................. 118
# DAFTAR LAMPIRAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Peta areal kebun Lubuk Raja</td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Stuktur Organisasi Lubuk Raja Estate</td>
</tr>
</tbody>
</table>