**UJI HETEROKEDASTISIDAS**

Salah satu persyaratan dalam model uji regresi yaitu dimana tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sementara jika terjadi gejala atau masalah heterokedastisitas ini akan berakibat pada sebuah keraguan (ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Heterokedastisitas dengan metode Uji Glejser adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikasinsi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1.105 | .206 |  | 5.360 | <.001 |
| Kualitas Produk (X1) | .058 | .036 | .373 | 1.588 | .116 |
| Brand Amassador (X2) | -.053 | .047 | -.328 | -1.125 | .264 |
| E-WOM (X3) | -.040 | .051 | -.248 | -.783 | .436 |
| a. Dependent Variable: Abs\_Res | | | | | | |

Dari hasil uji diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan data nilai signifikansinya diatas 0,05. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.