
**Uji Asumsi**


**Uji Normalitas**

****


Hasil uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai residual mencapai puncak tertinggi pada titik 0. Selain itu sebaran data juga membentuk distribusi data yang normal dengan curva yang terbentuk menjulang tinggi disekitar titik -1 hingga 1. Bedasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dari data residual telah terpenuhi

**Uji Linearitas**

**Konsep Diri - Perilaku Asertif**

****

**Harga Diri – Perilaku Asertif**



Selanjutnya uji linearitas dengan menggunakan metode grafik yang menggambarkan *scatterplot* residual data penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independent konsep diri dan harga diri dengan perilaku asertif. Hal tersebut didasarkan pada titik-titik *scatterplot* yang bergerak mendekati garis yang condong miring keatas, dan juga apabila ditarik lingkaran diantara titik *scatterplot* yang terbentuk akan membentuk bentuk oval. Bedasarkan hasil tersebut maka asumsi linearitas telah terpenuhi

**Uji Multikolinearitas**

| *Coefficients* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | Collinearity Statistics | | | |
| Model | |  | | Unstandardized | | Standard Error | | Standardized | | t | | p | | Tolerance | | VIF | |
| M₀ |  | (Intercept) |  | 42.114 |  | 0.281 |  |  |  | 149.837 |  | < .001 |  |  |  |  |  |
| M₁ |  | (Intercept) |  | 27.204 |  | 2.918 |  |  |  | 9.323 |  | < .001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsep Diri |  | 0.147 |  | 0.053 |  | 0.187 |  | 2.794 |  | 0.006 |  | 0.927 |  | 1.079 |  |
|  |  | Harga Diri |  | 0.388 |  | 0.092 |  | 0.282 |  | 4.219 |  | < .001 |  | 0.927 |  | 1.079 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hasil uji multilkolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara sesasama variabel independent yang ditentukan dengan melihat *variance inflation factor (*VIF)dengan skor 1.079. Adapun maksimal skor agar variabel independent tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai VIF<10. Bedasrkan hasil tersebut maka uji asumsi multkolinearitas telah terpenuhi.

**Uji Hipotetik**

**Uji Korelasi**

| *Pearson's Correlations* | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | |  | | Konsep Diri | | Harga Diri | | Perilaku Asertif | |
| 1. Konsep Diri |  | Pearson's r |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | p-value |  | — |  |  |  |  |  |
| 2. Harga Diri |  | Pearson's r |  | 0.271 |  | — |  |  |  |
|  |  | p-value |  | < .001 |  | — |  |  |  |
| 3. Perilaku Asertif |  | Pearson's r |  | 0.263 |  | 0.333 |  | — |  |
|  |  | p-value |  | < .001 |  | < .001 |  | — |  |
|  | | | | | | | | | |

Hasil analisis korelasi *pearson* menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan perilaku asertif (*r=0.263,p-value<.001)* dan antara harga diri dengan perilaku asertif (*r=0.333,p-value<.001).* Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan searah antara konsep diri dan harga diri dengan perilaku asertif, dimana semakin tinggi tingkatan konsep diri dan harga diri dari sampel penelitian, maka akan semakin tinggi pula tingkatan perilaku asertif yang dimiliki oleh sampel penelitian.

**Uji Regresi Linear Berganda**

| *ANOVA* | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | |  | | Sum of Squares | | df | | Mean Square | | F | | p | |
| M₁ |  | Regression |  | 495.714 |  | 2 |  | 247.857 |  | 17.266 |  | < .001 |  |
|  |  | Residual |  | 2971.544 |  | 207 |  | 14.355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  | 3467.257 |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *Note.*  M₁ includes Konsep Diri, Harga Diri | | | | | | | | | | | | | |
| *Note.*  The intercept model is omitted, as no meaningful information can be shown. | | | | | | | | | | | | | |

Uji Regresi linear berganda menunjukkan bahwa konsep diri dan harga diri dapat berpengaruh secara signifikan kepada perilaku asertif (*F=17,266,p-value<.001)*. Bedasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa model konsep diri dan harga diri dapat menjadi prediktor untuk perilaku asertif pada sampel penelitian.

| *Coefficients* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | Collinearity Statistics | | | |
| Model | |  | | Unstandardized | | Standard Error | | Standardized | | t | | p | | Tolerance | | VIF | |
| M₀ |  | (Intercept) |  | 42.114 |  | 0.281 |  |  |  | 149.837 |  | < .001 |  |  |  |  |  |
| M₁ |  | (Intercept) |  | 27.204 |  | 2.918 |  |  |  | 9.323 |  | < .001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsep Diri |  | 0.147 |  | 0.053 |  | 0.187 |  | 2.794 |  | 0.006 |  | 0.927 |  | 1.079 |  |
|  |  | Harga Diri |  | 0.388 |  | 0.092 |  | 0.282 |  | 4.219 |  | < .001 |  | 0.927 |  | 1.079 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lebih lanjut, dengan uji T maka dapat diketahui apakah secara individual konsep diri dan harga diri dapat berpengasuh secara signifikan kepada perilaku asertif. Hasil uji T menunjukkan bahwa konsep diri dapat berpengasuh signifikan kepada perilaku asertif (*t=2,794,p-value=0,006)* dan begitu juga dengan harga diri dapat berpengaruh secara signifikan kepada perilaku asertif (*t=4,219,p-value=0,006)*. Maka dapat disimpulkan bahwa secara individual, konsep diri dan harga diri dapat berpengasuh secara signifikan kepada perilaku asertif.

**Sumbangan Efektif**

| *Model Summary - Perilaku Asertif* | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | R | | R² | | Adjusted R² | | RMSE | |
| M₀ |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 4.073 |  |
| M₁ |  | 0.378 |  | 0.143 |  | 0.135 |  | 3.789 |  |
|  | | | | | | | | | |
| *Note.*  M₁ includes Konsep Diri, Harga Diri | | | | | | | | | |

Sumbangan efektif yang diberikan oleh konsep diri dan harga diri dapat ditentukan melalui nilai *R2* dari hasil penelitian. Maka dapat ditenukan sumbangan efektif yang diberikan kontrol diri dan harga diri terhadap perilaku asertif sebesar 14.3%. Selanjutnya sebesar 85,7% fenomena perilaku asertif dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar variabel kontrol diri dan harga diri.