Tabel 1. Analisis proksimat rumput odot (*Pennisetum purpureum cv. Matt*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahan Pakan  | Kadar Air | Kadar Abu | Lemak | Protein  |  | Serat  |
|  |  |   |  % |  |  |  |
| Rumput Odot |  12,17 |  15,36 |  0,65 |  9,36 |  | 31,03 |

Sumber: Balai pengkajian teknologi pertanian kalimantan timur 2022

Tabel 2. Rata-rata konsumsi pakan, PBBH, konversi pakan, efisiensi pakan, kecernaan, feed cost per gain

|  |  |
| --- | --- |
| Parameter |  Nilai ± SD |
| Konsumsi pakan (BK/kg/hari) | 18,44 ± 2,52 |
| PBBH (kg/ekor) |  0,56 ± 0,20 |
| Efisiensi pakan (%) |  2,99 ± 0,88 |
| Konversi pakan (%) | 37,18 ± 14,52 |
| Kecernaan bahan kering (%) | 79,51 ± 3,10 |
| Kecernaan bahan organik (%) | 71,74 ± 4,46 |
| *Feed cost per gain (Rp/kg)* | 29.384± 14.024 |

Keterangan :

BK : Bahan kering

PBBH : Pertambahan bobot badan harian

Sumber : Data primer 2022

Gambar 1. Kecernaan bahan kering

Gambar 1. Kecernaan bahan organic

Gambar 3. Konsumsi pakan segar rumput odot.