UAS Basis Data

Aldi Maulana Iqbal – 2021080122

## Jelaskan Perbedaan Antara OLAP, ROLAP, MOLAP, Dan DSS.

OLAP (Online Analytical Processing) adalah teknologi yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari basis data multidimensional. ROLAP (Relational OLAP) menggunakan basis data relasional sebagai dasar untuk data OLAP, sementara MOLAP (Multidimensional OLAP) menggunakan struktur data multidimensional yang terpisah. DSS (Decision Support System) adalah sistem yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, sering kali dengan menggunakan teknologi OLAP.

Secara singkat, perbedaan antara OLAP, ROLAP, MOLAP, dan DSS adalah :

1. OLAP adalah teknologi yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari basis data multidimensional.
2. ROLAP menggunakan basis data relasional sebagai dasar untuk data OLAP.
3. MOLAP menggunakan struktur data multidimensional yang terpisah.
4. DSS adalah sistem yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, sering kali dengan menggunakan teknologi OLAP.

## Jelaskan Karakteristik Data Warehouse.

1. Data integration: Data warehouse merupakan kumpulan data yang diintegrasikan dari berbagai sumber, seperti sistem transaksi, sistem pemasaran, sistem produksi, dll.
2. Subject-oriented: Data warehouse diorientasikan pada subjek tertentu, seperti penjualan, inventori, atau pelanggan. Hal ini membuat data lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Time-variant: Data warehouse menyimpan data dari periode waktu yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis perkembangan data dari waktu ke waktu.
4. Non-volatile: Data di dalam data warehouse tidak berubah setelah ditambahkan atau diubah. Hal ini membuat data lebih stabil dan dapat diandalkan untuk analisis.
5. Read-only: Data warehouse hanya digunakan untuk membaca data, tidak untuk menulis atau mengubah data. Hal ini membuat data lebih aman dan terlindung dari risiko kesalahan atau kehilangan data.
6. Metadata: Data warehouse menyimpan informasi tentang data yang disimpan, seperti sumber data, tanggal pemuatan, dan definisi kolom. Ini membuat data lebih mudah dipahami dan digunakan.
7. Scalability: Data warehouse dapat ditingkatkan dengan mudah untuk menangani jumlah data yang semakin banyak.
8. Data quality: Data warehouse menyimpan data yang diperiksa dan disempurnakan untuk menjamin kualitas data yang tinggi untuk analisis yang akurat.

## Secara Definisi, Data Warehouse Adalah Subject Oriented, Integrated, Time Variant, Nonvolatile, Dan Accessible. Jelaskan Definisi Dari Masing-Masing Point Tersebut.

1. Subject oriented: Data warehouse berfokus pada suatu subjek tertentu, seperti penjualan atau pelanggan, daripada menyimpan data secara umum.
2. Integrated: Data warehouse menyatukan data dari berbagai sumber yang berbeda dan menyimpannya dalam satu tempat yang terkoordinasi.
3. Time variant: Data warehouse menyimpan data dalam periode waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan, sehingga memungkinkan analisis perkembangan data dari waktu ke waktu.
4. Nonvolatile: Data yang disimpan dalam data warehouse tidak dapat diubah atau dihapus setelah ditambahkan, sehingga memungkinkan analisis data yang akurat dan konsisten.
5. Accessible: Data warehouse diatur sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh pengguna yang berbeda, seperti analis data atau manajer, untuk tujuan analisis dan pengambilan keputusan.

## Apa Jenis Index Yang Dibuat Untuk Warehouse? Ilustrasikan Penggunaan Masing-Masing Index Dengan Sebuah Contoh.

1. Index B-Tree: digunakan untuk mengindeks data yang diurutkan secara alfabetis atau numerik. Contohnya, dalam sebuah warehouse, index B-Tree dapat digunakan untuk mengindeks nomor barang atau kode produk.
2. Index Hash: digunakan untuk mengindeks data yang tidak diurutkan secara alfabetis atau numerik. Contohnya, dalam sebuah warehouse, index Hash dapat digunakan untuk mengindeks lokasi gudang atau nomor seri barang.
3. Index Bitmap: digunakan untuk mengindeks data yang memiliki nilai Boolean (ya atau tidak). Contohnya, dalam sebuah warehouse, index Bitmap dapat digunakan untuk mengindeks barang yang tersedia atau tidak tersedia.
4. Index Spatial: digunakan untuk mengindeks data yang berbasis lokasi. Contohnya, dalam sebuah warehouse, index Spatial dapat digunakan untuk mengindeks lokasi barang dalam gudang.
5. Index Full-Text: digunakan untuk mengindeks data yang berbasis teks. Contohnya, dalam sebuah warehouse, index Full-Text dapat digunakan untuk mengindeks deskripsi produk atau nama barang.

## Jelaskan Konsep Recovery System Database. Sebutkan Dan Jelaskan Kegagalan-Kegagalan Dalam Sebuah Sistem.

Recovery system database adalah sistem yang digunakan untuk mengembalikan kondisi database ke kondisi sebelum terjadi kegagalan. Kegagalan dalam sebuah sistem dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti:

1. Hardware failure: Kegagalan pada perangkat keras seperti hard drive, memory, atau power supply.
2. Software failure: Kegagalan pada perangkat lunak seperti sistem operasi atau aplikasi yang digunakan.
3. Human error: Kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti salah mengoperasikan perangkat keras atau lunak.
4. Natural disaster: Kegagalan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau banjir.
5. Cyber attack: Kegagalan yang disebabkan oleh serangan cyber seperti hacking atau virus.

Recovery system database dapat digunakan untuk mengembalikan data yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kegagalan-kegagalan tersebut. Beberapa metode yang digunakan dalam recovery system database diantaranya adalah backup dan restore, replication, dan failover.

## Jelaskan Metode-Metode Keamanan Database.

Ada beberapa metode keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi database dari ancaman keamanan yang berbeda, diantaranya:

1. Encryption: Proses mengubah data yang dapat dibaca menjadi data yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai. Ini digunakan untuk melindungi data sensitif dari pengintaian atau pencurian.
2. Authentication: Proses untuk menverifikasi identitas pengguna atau aplikasi yang mengakses database. Ini digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke data.
3. Access Control: Proses untuk mengatur hak akses pengguna atau aplikasi terhadap data yang tersimpan dalam database. Ini digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan ke data.
4. Backup dan Restore: Proses untuk menyimpan salinan data yang dapat digunakan untuk mengembalikan data jika terjadi kegagalan atau kerusakan. Ini digunakan untuk menjaga integritas data.
5. Auditing: Proses untuk mencatat aktivitas yang terjadi dalam database. Ini digunakan untuk memantau aktivitas yang tidak sah atau mencurigakan dan mengidentifikasi sumber masalah keamanan.
6. Firewall: Proses untuk mengatur akses jaringan ke dan dari database. Ini digunakan untuk mencegah serangan jaringan yang tidak diinginkan.
7. Penetration Testing : Proses untuk menguji keamanan database dengan mencoba untuk meretas sistem secara tidak sah. Ini digunakan untuk menemukan celah keamanan dan meningkatkan keselamatan.

Semua metode ini harus digunakan secara bersama-sama untuk menciptakan lingkungan keamanan yang kuat dan memastikan bahwa data yang tersimpan dalam database tetap aman.

## Jelaskan Perbedaan Privasi Dan Security/Keamanan. Jelaskan Security Dalam Konteks Sistem Basis Data.

Privasi adalah hak seseorang untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri, termasuk bagaimana informasi tersebut digunakan, dibagikan, dan dilindungi. Security atau keamanan, di sisi lain, adalah upaya untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Dalam konteks sistem basis data, security berfokus pada upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dan prosedur seperti autentikasi, enkripsi, dan kontrol akses. Ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah ke data, seperti akses oleh pengguna yang tidak berwenang, atau penyalahgunaan data oleh pengguna yang berwenang.

Secara umum, privasi dan security/keamanan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan, namun privasi lebih mengarah pada aspek kontrol informasi oleh individu, sementara security/keamanan lebih mengarah pada aspek perlindungan informasi dari akses yang tidak sah.

## Jelaskan Bagaimana Security Dicapai Pada Level Sistem Database?

Security pada level sistem database dicapai melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Authentication: proses verifikasi identitas user yang akan mengakses sistem database. User harus menyediakan username dan password yang valid untuk dapat mengakses sistem.
2. Authorization: proses pemberian izin akses kepada user terhadap objek-objek dalam sistem database. Hal ini dilakukan untuk mencegah user yang tidak berwenang untuk mengakses data yang sensitif.
3. Encryption: proses pengubahan data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Ini dilakukan untuk mencegah data dari dicuri atau dibaca oleh orang yang tidak berwenang.
4. Audits: proses pemantauan aktivitas user dalam sistem database. Ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang mengakses sistem dan apa yang dilakukan.
5. Backup and recovery: proses penyimpanan cadangan data untuk dapat digunakan kembali jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Ini dilakukan untuk mencegah kerugian data akibat kegagalan sistem.
6. Firewall: proses pemblokiran akses yang tidak diinginkan dari luar jaringan. Ini dilakukan untuk mencegah serangan dari luar jaringan dan menjaga keamanan sistem.

Secara keseluruhan, security pada level sistem database dilakukan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari user yang tidak berwenang, menjaga integritas data, dan mencegah kerugian data.

# Studi Kasus