**BAB V**

**P E N U T U P**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni, sebagai berikut :

1. Kedisiplinan siswa SD Negeri Poasaa tergolong baik hal tersebut sesuai dengan hasil olahan angket yang dilakukan menunjukkan bahwa persentase siswa secara keseluruhan tergolong baik sesuai dengan olahan angket persentase yang dilakukan ditemukan kedisiplinan siswa mencapai 84,65%.

2. Motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa di SD Negeri Poasaa cukup baik hal ini berdasarkan hasil olahan kuisioner ang dilakukan sejumlah siswa memiliki motivasi belajar pendidikan agama Islam yang tinggi, sesuai dengan hasil analisis persentase hasil olahan kuisioner ditemukan bahwa motivasi belajar siswa mencapai 79,4 % sehingga dapat dikategorikan memiliki motivasi belajar yang baik.

3. Ada korelasi yang signifikan antara kedisiplinan siswa dengan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa SD Negeri Poasaa. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi sederhana ditemukan perhitungan dengan menggunakan rumus product moment diperoleh bahwa r = 0,767 sedangkan nilai koefisien determinasinya (r2) adalah sebesar 0,592 atau 59,2%. Nilai Koefisien determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa sebesar 59,2 % ditentukan oleh kedisiplinan siswa, sedangkan sisanya yakni sebesar 40,8 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

75

77

**B. Saran**

1. Sekolah hendaknya tetap mempertahankan penerapan kedisiplinan yang baik bagi siswa, sehingga tetap memiliki aturan dan tata tertib menuju terciptanya motivasi belajar pendidikan agama Islam yang lebih baik

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam hendaknya selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa tentang sebab nilai-nilai agama Islam bagi siswa berpengaruh secara psikologis dalam interaksinya di lingkungan masyarakat.

3. Guru bidang Studi Pendidikan Agama Islam hendaknya dapat merespon dan berinteraksi dengan siswa tentang keinginan-keinginan siswa dalam belajar yang lebih kondusif.

Lampiran 1.

Tabel Nilai r Product Moment

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Taraf Signifikan | N | Taraf Signifikan |
| 5% | 1% | 5% | 1% |
| 34567891011121314151617181920212223242626 | 0,9970,9500,8780,8110,7540,7070,6660,6320,6020,5760,5530,5320,5140,4970,4820,4680,4560,4440,4330,4230,4130,4040,3960,388 | 0,9990,9900,9590,9170,8740,8340,7980,7650,7350,7080,6840,6610,6410,6230,6060,5900,5750,5610,5490,5370,5260,5150,5050,496 | 27282930313233**34**35363738394041424344454647484950 | 0,3810,3740,3670,3610,3550,3490,344**0,339**0,3340,3290,3250,3200,3160,3120,3080,3040,3010,2970,2940,2910,2880,2840,2810,279 | 0,4870,4760,4700,4630,4560,4490,442**0,436**0,4300,4240,4180,4130,4080,4030,3980,3930,3890,3840,3800,3760,3720,3680,3640,361 |

Sumber : dikutip dari : [www.tabelstatistik](http://www.tabelstatistik) productmoment.com

Tabel

Nilai dalam distribusi t

|  |
| --- |
| ∞ untuk uji dua pihak (two fail test) |
|  | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| ∞ untuk uji dua pihak (one tail test) |
| dk | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
| 1234567891011121314151617181920212223242526272829304060120∞ | 1,0000,8160,7650,7410,7270,7180,7110,7060,7030,7000,6970,6950,6920,6910,6900,6890,6880,6880,6870,6870,6860,6860,6850,6850,6840,6840,6840,6830,6830,6830,6810,6790,6770,674 | 3,0781,8861,6381,5331,4761,4401,4151,3971,3831,3721,3631,3561,3501,3451,3411,3371,3331,3301,3281,3251,3231,3211,3191,3181,3161,3151,3141,3131,3111,3101,3031,2961,2891,262 | 6,3142,9202,3532,1322,0151,9431,8951,8601,8331,8121,7961,7821,7711,7611,7531,7461,7401,7341,7291,7251,7211,7171,7141,7111,7081,7051,7031,7011,6991,6971,6841,6711,6581,645 | 12,7064,3033,1822,7762,5712,4472,3652,3062,2622,2282,2012,1792,1602,1452,1312,1202,1102,1012,0932,0862,0802,0742,0692,0642,0602,0562,0522,0482,0452,0422,0212,0001,9801,960 | 31,8216,9654,5413,7473,3653,1432,9982,8962,8212,7642,7182,6812,6502,6242,6022,5832,5672,5522,5392,5282,5182,5082,5002,4922,4852,4792,4732,4672,4622,4572,4232,3902,3582,326 | 63,6579,9255,8414,6044,0323,7073,4993,3553,2503,1693,1063,0553,0122,9772,9472,9212,8982,8782,8612,8452,8312,8192,8072,7972,7872,7792,7712,7632,7562,7502,7042,6602,6172,576 |

Sumber : http://Lampiran perhitungan tabel statistik nilai t tabel. Com