Tabel "mahasiswa":

| id\_mahasiswa | nama | alamat | no\_telepon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andi | Jl. Merdeka 1 | 081234567890 |
| 2 | Budi | Jl. Merdeka 2 | 082345678901 |
| 3 | Cici | Jl. Merdeka 3 | 083456789012 |

Tabel "mahasiswa\_reguler":

| id\_mahasiswa\_reguler | IPK |
| --- | --- |
| 1 | 3.75 |
| 2 | 3.90 |
| 3 | 3.50 |

Tabel "mahasiswa\_transfer":

| id\_mahasiswa\_transfer | asal\_perguruan\_tinggi\_sebelumnya |
| --- | --- |
| 1 | Universitas A |
| 2 | Universitas B |
| 3 | Universitas C |

Tabel "mahasiswa\_internasional":

| id\_mahasiswa\_internasional | negara\_asal | visa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Singapura | Pelajar |
| 2 | Malaysia | Turis |
| 3 | Thailand | Pelajar |

Dalam contoh tabel di atas, tabel "mahasiswa" berfungsi sebagai tabel induk yang menyimpan atribut-atribut yang sama untuk setiap jenis mahasiswa. Setiap tabel turunan menyimpan atribut tambahan yang unik untuk setiap jenis mahasiswa. Tabel "mahasiswa\_reguler" menyimpan informasi tentang IPK mahasiswa reguler, tabel "mahasiswa\_transfer" menyimpan informasi tentang asal perguruan tinggi sebelumnya mahasiswa transfer, dan tabel "mahasiswa\_internasional" menyimpan informasi tentang negara asal dan jenis visa mahasiswa internasional. Setiap tabel turunan juga memiliki primary key yang merupakan foreign key dari tabel "mahasiswa".