
**Lampiran 1.** Hasil Reaksi Kristal Asam Benzoat



Hasil Identifikasi Asam Benzoat Dengan Reaksi Sublimasi



Hasil Identifikasi Asam Benzoat Reaksi Kristal Aseton Air

**Lampiran 2**. Bagan kerja mencari panjang gelombang maksimum dan kurva kalibrasi asam benzoat baku

Asam benzoat baku 100 mg

Dilarutkan dengan metanol di dalam labu tentukur 100 mL, dicukupkan sampai garis tanda

Larutan induk baku Iasam benzoat (1000 µg/ml /mL)

Dipipet 10 ml dimasukkan dalam labu tentukur 100 ml, dicukupkan dengan metanol sampai garis tanda

Larutan induk baku II Asam benzoat (100 µg/mL)

Dibuat berbagai konsentrasi, 2µg/mL; 3µg/mL; 4µg/mL; 5µg/mL; 6µg/mL; dan 7µg/mL diukur pada panjang gelombang maksimum

Dipipet 5 mL dimasukkan dalam labu tentukur 50 mL, dicukupkan dengan metanol sampai garis tanda diukur , diperoleh 5 µg/mLpada panjang gelombang 200-400 nm

Diperoleh Kurva kalibrasi, dan persamaan garis regresi

Diperoleh resapan panjang gelombang maksimum

**Lampiran 3.** Alat-alat Penelitian



Spektrofotometri UV Neraca Analitik

****

Buah yang sudah dihaluskan

****

Hasil ekstraksi

**Lampiran 4.** Perhitungan Pembuatan Larutan Baku Asam benzoat

Ditimbang Asam benzoat baku 50 mg

Dilarutkan dengan metanol dalam labu tentukur 50 ml sampai garis tanda, diperoleh larutan induk baku I (LIB I) dengan kosentrasi :


= = 1000µg/ml

Dipipet 10 ml larutan LIB I (kosentrasi = 1000 µg/ml) dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml, dicukupkan dengan metanol sampai garis tanda,maka diperoleh larutan induk baku II kosentrasi = = 100µg/ml

Selanjutnya dipipet 1,5 ml; 2,0 ml; 2,5 ml; 3,0 ml; dan 3,5 ml , masing–masing dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, kemudian masing–masing dicukupkan dengan metanol sampai garis tanda, diperoleh larutan berbagai konsentrasi :

1. = 3µg/ml
2. = 4µg/ml
3. = 5µg/ml
4. = 6µg/ml
5. = 7µg/ml

**Lampiran 5.** Kurva Absorbansi Maksimum Larutan Baku Asam benzoat

****

**Lampiran 6.**  Kurva Kalibrasi Larutan Baku Asam benzoat



**Lampiran 7.** Perhitungan Persamaan Garis Regresi Larutan Baku Asam benzoat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STD | Konsentrasi (X) | Absorbansi (Y) | X2 | Y2 | XY |
| STD-1 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| STD-2 | 3,00 | 0,193 | 9,0000 | 0,0372 | 0,5790 |
| STD-3 | 4,00 | 0,262 | 16,0000 | 0,0686 | 1,0480 |
| STD-4 | 5,00 | 0,292 | 25,0000 | 0,0853 | 1,4600 |
| STD-5 | 6,00 | 0,353 | 36,0000 | 0,1246 | 2,1180 |
| STD-6 | 7,00 | 0,415 | 49,0000 | 0,1722 | 2,9050 |
|  | Σ X  = 25,00 | Σ Y  = 1,5150 | Σ X2  = 135,0000 | Σ Y2  = 0,4880 | Σ XY  = 8,1100 |
| Rata-rata | = 4,1667 | = 0,25250 |  |  |  |

a =

a =

a = = 0,0583

b = Y- aX


b = 0,25250 - (0,0583 x 4,1667)

= 0,009595

Persamaan garis regresi : Y = aX + b

Persamaan garis regresi : Y = 0,05830 x + 0,00959

Perhitungan korelasi :

r = 

r =

r =

r = = 0,99685

**Lampiran 8.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan mangga A



**Lampiran 9.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan mangga B



**Lampiran 10.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan mangga C



**Lampiran 11.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan Salak A



**Lampiran 12.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan Salak B



**Lampiran 13.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan Salak C



**Lampiran 14.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan Kedondong A



**Lampiran 15.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan Kedondong B



**Lampiran 16.** Hasil pengukuran absosrbansi sampel manisan Kedondong C



**Lampiran 17.** Contoh Perhitungan Kadar Asam Benzoat didalam Sampel

Sebagai contoh diambil data hasil pengukuran dari sampel manisan mangga A­\_1. Sampel ditimbang sebanyak 19,6610 gram diekstraksi dan diencerkan di dalam labu 25 mL, dipipet 2mL di encerkan dalam labu 250 ml (pengenceran: )

BM Asam benzoat = 122 g/mol

BM natrium benzoat =145 g/mol

Persamaan regresi yang diperoleh pada kurva kalibrasi : Y = 0,05630 x + 0,00959 Data percobaan absorbansi sampel : 0,370

Berat sampel = 19,6610 gram

Konsentrasi asam benzoat yang diperoleh = = 6,40 µg/ml

Kadar as.benzoat (µg/g)=

=

= x 1017,50µg/g = 1017,50mg/kg.

Kadar natrium benzoat = x kadar asam benzoat

Kadar natrium benzoat = x 1017,50mg/kg.= 1209,32mg/kg

Dengan cara yang sama di hitung 6 replikasi dan untuk sampel lainya, hasilnya dapat di lihat pada lampiran 19.

**Lampiran 18.** ContohPerhitungan data secara statistik kadar natrium benzoat dari sampel

Sebagai contoh diambil data hasil penentuan dari sampel manisan buah mangga A-1, sebagai berikut

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | Presentase penurunan asam benzoat (%) (X) | **X -** |  |
| 1. | 1209,32 | -5,59233 | 31,27418 |
| 2. | 1216,03 | 1,11847 | 1,25097 |
| 3. | 1209,32 | -5,59233 | 31,27418 |
| 4. | 1216,03 | 1,11847 | 1,25097 |
| 5. | 1216,03 | 1,11847 | 1,25097 |
| 6. | 1222,74 | 7,82926 | 61,29739 |
| **N = 6** | **∑ X =** 7289,471mg/Kg  **=** 1214,91 mg/Kg | |  |

Standar deviasi (SD) = = = 5,052

Dasar penolakan data adalah apabila thitung > ttabel dengan tingkat kepercayaan 99%

α = 0,01; n = 6, dk = 5 dan ttabel = 4,032

1. thitung = = = = 2,711
2. thitung = = = = 0,542
3. thitung = = = = 2,711
4. thitung = = = = 0,542
5. thitung = = = = 0,542
6. thitung = = = = 3,796

Seluruh thitung dari ke-6 perlakuan < ttabel, berarti semua data ini bisa diterima.

**Lampiran 18**.(lanjutan)

**Menghitung Kadar natrium benzoat sebenarnya =**

Kadar natrium benzoat sebenarnya = 1214,91 ± t (1 – 1/ 2 α) x 

Kadar natrium benzoat sebenarnya = 1214,91 ± 4,032 x 

Kadar natrium benzoat sebenarnya = 1214,91 ± 4,08) mg/kg

Dengan cara yang sama dihitung untuk Perlakuan pada berbagai waktu dan untuk bahan uji lainnya, data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.

**Lampiran 19.** Data dan Hasil Perhitungan Kadar Benzoat di Dalam Sampel

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 25 ml x pengenceran 2 x dalam 250 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Mangga A | 19.661 | 0.370 | 6.40 | 20005.00 | 1017.50 | 1209.32 |
| 0.372 | 6.44 | 20116.01 | 1023.14 | 1216.03 |
| 0.370 | 6.40 | 20005.00 | 1017.50 | 1209.32 |
| 0.372 | 6.44 | 20116.01 | 1023.14 | 1216.03 |
| 0.372 | 6.44 | 20116.01 | 1023.14 | 1216.03 |
| 0.374 | 6.47 | 20227.02 | 1028.79 | 1222.74 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 1214.91  Standar deviasi = 5.05  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 1214.91 ± 8.32 | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 25 ml x pengenceran 2 x dalam 25 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Mangga B | 20.220 | 0.328 | 5.66 | 1767.37 | 87.41 | 103.89 |
| 0.332 | 5.73 | 1789.58 | 88.51 | 105.19 |
| 0.334 | 5.76 | 1800.68 | 89.05 | 105.84 |
| 0.336 | 5.80 | 1811.78 | 89.60 | 106.50 |
| 0.336 | 5.80 | 1811.78 | 89.60 | 106.50 |
| 0.334 | 5.76 | 1800.68 | 89.05 | 105.84 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 105.63  Standar deviasi = 0.98  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 105.63 ±1.62 | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 50 ml x pengenceran 1 x dalam 250 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Mangga C | 20.111 | 0.361 | 6.24 | 78021.76 | 3879.56 | 4610.95 |
| 0.361 | 6.24 | 78021.76 | 3879.56 | 4610.95 |
| 0.361 | 6.24 | 78021.76 | 3879.56 | 4610.95 |
| 0.362 | 6.26 | 78243.78 | 3890.60 | 4624.07 |
| 0.363 | 6.28 | 78465.81 | 3901.64 | 4637.19 |
| 0.363 | 6.28 | 78465.81 | 3901.64 | 4637.19 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 4621.88  Standar deviasi = 12.90  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 4621.88 ± 21.24  **Lampiran 19.** (Lanjutan) | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 25 ml x pengenceran 1 x dalam 500 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Salak A | 20.853 | 0.242 | 4.13 | 51600.80 | 2474.50 | 2941.01 |
| 0.242 | 4.13 | 51600.80 | 2474.50 | 2941.01 |
| 0.242 | 4.13 | 51600.80 | 2474.50 | 2941.01 |
| 0.241 | 4.11 | 51378.77 | 2463.86 | 2928.35 |
| 0.242 | 4.13 | 51600.80 | 2474.50 | 2941.01 |
| 0.242 | 4.13 | 51600.80 | 2474.50 | 2941.01 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 2938.90  Standar deviasi = 5.17  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 2938.90 ± 8.51 | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 25 ml x pengenceran 3 x dalam 500 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Salak B | 19.347 | 0.283 | 4.86 | 20234.61 | 1045.88 | 1243.05 |
| 0.283 | 4.86 | 20234.61 | 1045.88 | 1243.05 |
| 0.284 | 4.87 | 20308.61 | 1049.70 | 1247.60 |
| 0.285 | 4.89 | 20382.62 | 1053.53 | 1252.14 |
| 0.285 | 4.89 | 20382.62 | 1053.53 | 1252.14 |
| 0.286 | 4.91 | 20456.63 | 1057.35 | 1256.69 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 1249.11  Standar deviasi = 5.51  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 1249.11 ± 9.07 | | | | | | |
| mpel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 50 ml x pengenceran 2x dalam 250 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Salak C | 20.130 | 0.327 | 5.64 | 35236.46 | 1750.44 | 2080.45 |
| 0.328 | 5.66 | 35347.47 | 1755.96 | 2087.00 |
| 0.328 | 5.66 | 35347.47 | 1755.96 | 2087.00 |
| 0.328 | 5.66 | 35347.47 | 1755.96 | 2087.00 |
| 0.329 | 5.67 | 35458.48 | 1761.47 | 2093.56 |
| 0.329 | 5.67 | 35458.48 | 1761.47 | 2093.56 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 2088.09  Standar deviasi = 4.93  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 2088.09 ± 8.12 | | | | | | |
| **Lampiran 19.** (Lanjutan) | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 25 ml x pengenceran 1 x dalam 25 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Kedondong A | 22.348 | 0.356 | 6.15 | 7691.16 | 344.15 | 409.04 |
| 0.357 | 6.17 | 7713.37 | 345.15 | 410.22 |
| 0.358 | 6.19 | 7735.57 | 346.14 | 411.40 |
| 0.358 | 6.19 | 7735.57 | 346.14 | 411.40 |
| 0.358 | 6.19 | 7735.57 | 346.14 | 411.40 |
| 0.358 | 6.19 | 7735.57 | 346.14 | 411.40 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 410.81  Standar deviasi = 0.99  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 410.81 ± 1.63 | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 25 ml x pengenceran 6 x dalam 500 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Kedondong B | 19.128 | 0.260 | 4.45 | 9266.21 | 484.43 | 575.76 |
| 0.260 | 4.45 | 9266.21 | 484.43 | 575.76 |
| 0.262 | 4.48 | 9340.22 | 488.30 | 580.36 |
| 0.260 | 4.45 | 9266.21 | 484.43 | 575.76 |
| 0.262 | 4.48 | 9340.22 | 488.30 | 580.36 |
| 0.264 | 4.52 | 9414.22 | 492.17 | 584.96 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 578.82  Standar deviasi =3.75  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 578.82 ± 6.18 | | | | | | |
| Sampel | Berat sampel (g) | Absorbansi (x) | Konsentrasi As. benzoat (μg/ml) | Kadar Asam benzoat dalam 50 ml x pengenceran 8 x dalam 250 (μg) | Kadar Asam benzoat dalam sampel (mg/kg) | Kadar Natrium benzoat dalam sampel (mg/kg) |
| Manisan Kedondong C | 19.323 | 0.399 | 6.92 | 10807.34 | 559.30 | 664.74 |
| 0.399 | 6.92 | 10807.34 | 559.30 | 664.74 |
| 0.399 | 6.92 | 10807.34 | 559.30 | 664.74 |
| 0.402 | 6.97 | 10890.60 | 563.61 | 669.86 |
| 0.402 | 6.97 | 10890.60 | 563.61 | 669.86 |
| 0.405 | 7.02 | 10973.86 | 567.92 | 674.98 |
| Kadar Rata-rata Natrium benzoat di dalam sampel = 668.15  Standar deviasi = 4.18  Kadar Natrium benzoat di dalam sampel sebenarnya = 668.15 ± 6.88 | | | | | | |

**Lampiran 20**. Perhitungan Persen *Recovery*

Diambil sampel dari Kedondong A

Kadar As..benzoat yang diperoleh pada hasil penetapan kadar = 344,15 mg/kg

Ditimbang 22 g, mengandung As. benzoat = x 344,15 mg = 6,883 mg,

Perbandingan Asaam benzoat baku yang ditambahkan : Analit : baku = 70% : 30%

Asam benzoat baku yang ditambahkan

= x 6,883 = 2,94mg, dibulatkan menjadi 3 mg

Dibuat larutan Asam benzoat baku dalam metanol 100 mg/100ml

Ditimbang seksama As. benzoat baku setara dengan 100 mg, dilarutkan dengan metanol di dalam labu tentukur 100 ml sampai garis tanda

Dipipet 3 ml, mengandung 3 mg Asam benzoat, ditambahkan ke dalam 22 gram sampel. Dilarutkan ke dalam labu 100 ml., dipipet 1 ml diencerkan sampai 25 ml

Maka konsentrasi Asam benzoat baku di dalam larutan setelah diencerkan

= x = 1,2 µg/ml dibulatkan 1,5

Dikerjakan seperti pada pengerjaan sampel sebelum dan setelah ditambahkan Asam benzoat baku, diperoleh absorbansi : A sebelum ditambah baku As. Benzoat = 0,356

A setelah ditambah baku As. Benzoat = 0, 442

Persamaan Regresi : Y = 0,05830 X + 0,00959

Konsentrasi asam benzoat sebelum ditambah baku = = 5,94 µg/ml

Konsentrasi asam benzoat setelah ditambah baku = = 7,41 µg/ml

Persen Recovery =

= x 100%


= x 100% = 98,00%

Dengan cara yang sama dikerjakan untuk 6 replikasi hasilnya dapat dilihat sebagai berikut :


**Lampiran 20.** (Lanjutan)


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebelum ditambah baku  as.benzoat | | Setelah ditambah baku  as.benzoat | | Konsentrasi baku yang ditambahkan (μg/mg) | %  *Recovery* |
| Absorbansi  (x) | Konsentrasi asam benzoat (μg/mg) | Absorbansi  (x) | Konsentrasi asam benzoat (μg/mg) |
| 0,356 | 5,94 | 0442 | 7,41 | 3,0 | 98,00 |
| 0,358 | 5,97 | 0,443 | 7,45 | 3,0 | 98,06 |
| 0,360 | 6,01 | 0,446 | 7,48 | 3,0 | 99,03 |
| 0,360 | 6,01 | 0,446 | 7,48 | 3,0 | 99,03 |
| 0,360 | 6,01 | 0,446 | 7,48 | 3,0 | 99,03 |
| 0,360 | 6,01 | 0,446 | 7,48 | 3,0 | 99,03 |
| Persen *recovery* rata-rata = 98,69% Standar deviasi = 0,51 Rwlative Standard deviasi (RSD) = 0,51% | | | | | |


**Lampiran 21.** Tabel Distribusi

****

**Lampiran 23.** Tabel Bahan Pengawet Makanan dan Minuman



**Lampiran 23.** (Lanjutan)

**Lampiran 23.** (Lanjutan)