# DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Isi</th>
<th>halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RINGKASAN</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>KATA PENGANTAR</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR ISI</td>
<td>iii</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR TABEL</td>
<td>iv</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR GAMBAR</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR LAMPIRAN</td>
<td>vi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah | 1
1.2. Perumusan Masalah | 3
1.3. Tujuan Penelitian | 3
1.4. Kegunaan Penelitian | 3

### II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penangkapan ikan dan rancangan alat tangkap | 4
2.2. Alat tangkap rawai | 5

### III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat | 8
3.2. Bahan | 8
3.3. Peralatan | 8
3.4. Metode | 8
3.5. Prosedur Penelitian | 9
3.6. Analisis Data | 9

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembuatan Kait (snape) | 10
4.2. Pengujiian | 13
4.3. Hasil Pengujiian | 15
4.4. Perbandingan 3 jenis Kait (snape) | 22
4.5. Kait Terbaik | 25

### V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan | 26
5.2. Saran | 27

### DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA | 28
LAMPIRAN | 30
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Tingkat kesulitan pembuatan kait</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Hasil pengukuran kekuatan kait sampel A</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Perubahan bentuk kait pada tiga titik pengamatan untuk sampel A</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Hasil pengukuran kekuatan kait sampel B</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Perubahan bentuk kait pada tiga titik pengamatan untuk sampel B</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Hasil pengukuran kekuatan kait sampel C</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Perubahan bentuk kait pada tiga titik pengamatan untuk sampel C</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Pemberian nilai bobot sampel berdasarkan kekuatan menahan beban</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Nilai perubahan bentuk kait setelah diuji coba</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Pemberian nilai bobot kait berdasarkan perubahan bentuk</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Pemilihan kait terbaik berdasarkan nilai bobot</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td>halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan kait</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Proses pembentukan kait dengan menggunakan alat khusus</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Pemotongan jari-jari sepeda yang telah dibentuk kait</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bentuk akhir dari kait yang dijadikan sampel</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Rangkaian alat yang digunakan untuk menguji kait</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Tiga bagian yang diukur pada masing-masing sampel</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sebaran hasil pengukuran kekuatan untuk sampel A</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Grafik perubahan bentuk pada tiga titik pengamatan</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Foto perubahan bentuk kait sampel A</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Sebaran hasil pengukuran kekuatan untuk sampel B</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Grafik perubahan bentuk pada tiga titik pengamatan</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Foto perubahan bentuk kait sampel B</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Sebaran hasil pengukuran kekuatan untuk sampel B</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Grafik perubahan bentuk pada tiga titik pengamatan</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Foto perubahan bentuk kait sampel B</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Histogram perbandingan kekuatan ketiga jenis kait</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampiran</td>
<td>halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Bentuk kait yang diuji coba</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Tabel hasil pengkuran</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Tahapan proses pengujian</td>
<td>32</td>
</tr>
</tbody>
</table>