**SISTEM MONITORING RESOURCE VIRTUAL MACHINE MENGGUNAKAN NODE EXPORTER, PROMETHEUS & GRAFANA**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

”Workshop Administrasi Jaringan”

Dosen: Ferry Astika



Oleh :

Muhamad Aldy Nugroho (3122600020)

Wildan Ardana (3122600028)

Daniar Oktavian Dwiputra (3122600020)

**2 D4 Teknik Informatika A**

**Semester 4**

**D4 Teknik Informatika**

**Departemen Teknik Informatika dan Komputer**

**Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**

1. **ABSTRAKSI**

Pemantauan infrastruktur merupakan aspek penting dalam memastikan kelancaran operasi dan kinerja sistem. Dalam era virtualisasi, pemantauan VM (Virtual Machine) menjadi semakin krusial untuk memastikan ketersediaan, kinerja, dan efisiensi sumber daya. Makalah ini menghadirkan solusi pemantauan VM yang efektif dengan memanfaatkan Prometheus dan Grafana.

Prometheus, sistem pengumpulan data time-series, berperan dalam mengumpulkan metrik penting dari VM, seperti penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan. Metrik-metrik ini kemudian disimpan dalam database Prometheus untuk analisis dan visualisasi. Grafana, platform visualisasi data, berperan dalam menampilkan metrik-metrik yang dikumpulkan Prometheus dalam bentuk dashboard yang informatif dan mudah dipahami.

Penggunaan Prometheus dan Grafana bersama-sama memungkinkan pemantauan VM yang komprehensif dan real-time. Dashboard Grafana dapat disesuaikan untuk menampilkan metrik-metrik yang relevan dengan kebutuhan spesifik, seperti pemantauan kinerja aplikasi, pemantauan kesehatan sistem, dan identifikasi potensi bottleneck.

Makalah ini membahas secara mendalam arsitektur dan implementasi solusi pemantauan VM menggunakan Prometheus dan Grafana. Manfaat dan keunggulan solusi ini dibahas, termasuk skalabilitas, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan.

1. **PENDAHULUAN**

Prometheus dan Grafana adalah dua alat yang sering digunakan untuk kebutuhan monitoring dan visualisasi data. Prometheus adalah sistem monitoring open-source yang mengumpulkan dan menyimpan metrik dari berbagai sumber dalam format time-series. Metrik ini sangat penting untuk memantau performa, kesehatan, dan ketersediaan sistem. Sementara itu, Grafana adalah platform visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif, sehingga memudahkan dalam memantau dan menganalisis data yang dikumpulkan oleh Prometheus.

Implementasi monitoring dengan Prometheus dan Grafana pada Virtual Machine (VM) memberikan beberapa keuntungan utama, yaitu:

1. **Deteksi Masalah:** Dengan monitoring yang baik, masalah dalam sistem dapat terdeteksi lebih awal sebelum menjadi gangguan yang lebih besar. Prometheus dapat mengirimkan notifikasi ketika metrik tertentu melewati batas yang ditentukan, memungkinkan tim untuk segera mengambil tindakan korektif.
2. **Visualisasi Data:** Grafana menyediakan visualisasi data yang intuitif dan interaktif melalui berbagai jenis grafik dan dashboard. Ini memudahkan pengguna untuk memahami data yang dikumpulkan, melihat tren, dan melakukan analisis lebih mendalam.
3. **Open-Source dan Skalabilitas:** Kedua alat ini bersifat open-source, yang berarti dapat digunakan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan tanpa biaya lisensi. Selain itu, baik Prometheus maupun Grafana dirancang untuk skalabilitas, sehingga dapat digunakan untuk memantau infrastruktur dari skala kecil hingga besar.
4. **Visibilitas:** Implementasi monitoring ini memberikan visibilitas penuh terhadap performa dan kesehatan VM. Dengan dashboard yang dapat dikustomisasi, pengguna dapat memantau metrik penting secara real-time, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sistem mereka.

Dengan menggunakan Prometheus dan Grafana, organisasi dapat meningkatkan keandalan dan efisiensi infrastruktur mereka, memastikan bahwa sistem berjalan optimal dan siap menangani permintaan pengguna.

1. **RUANG LINGKUP**
2. Monitoring VM

* Proyek ini berfokus pada monitoring Virtual Machines (VM) yang berjalan di VirtualBox.

1. Komponen Monitoring

* Prometheus: Digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data metrik dari VM.
* Node Exporter: Diinstal di setiap VM untuk mengekspor metrik sistem seperti CPU, memori, disk, dan jaringan.
* Grafana: Digunakan untuk visualisasi data metrik yang dikumpulkan oleh Prometheus.

1. Monitoring

* CPU Usage: Memantau persentase penggunaan CPU.
* Memory Usage: Memantau penggunaan RAM dan SWAP.
* Disk Usage: Memantau penggunaan filesystem root.


1. Visualisasi dan Dashboard

* Membuat dashboard di Grafana dengan berbagai panel untuk menampilkan metrik yang dikumpulkan.
* Menyediakan visualisasi metrik seperti penggunaan CPU, memori, disk, dan beban sistem secara real-time.

1. Tujuan Proyek

* Memastikan bahwa semua VM terpantau dengan baik.
* Mengidentifikasi potensi masalah kinerja atau beban pada VM.

1. **DESAIN SISTEM**

****

1. Virtual Machine (Debian)

* Sistem operasi Debian berjalan pada mesin virtual. Mesin ini adalah target yang akan dimonitor**.**

1. Prometheus

* Prometheus berfungsi sebagai alat pengumpul data (data collection). Prometheus diinstal pada mesin virtual atau server terpisah.
* Prometheus dikonfigurasi untuk mengumpulkan metrik dari mesin virtual melalui port 9090.

1. Node Exporter

* Node Exporter adalah agen yang berjalan pada mesin virtual Debian. Ia mengumpulkan data metrik seperti penggunaan CPU dan RAM dan mengirimkannya ke Prometheus melalui port 9100.

1. Grafana

* Grafana adalah alat visualisasi data yang mengambil data dari Prometheus
* Dengan Grafana, administrator jaringan dapat membuat dashboard yang menampilkan metrik penggunaan RAM dan CPU secara real-time.

**Alur Kerja Sistem**

1. Pengumpulan Data oleh Node Exporter

* Node Exporter mengumpulkan data metrik dari mesin virtual Debian, termasuk informasi tentang penggunaan RAM dan CPU.
* Data metrik ini kemudian dikirimkan ke Prometheus melalui port 9100.

1. Pengumpulan dan Penyimpanan Data oleh Prometheus

* Prometheus mengumpulkan data metrik dari Node Exporter pada interval waktu yang telah ditentukan.
* Data yang dikumpulkan disimpan dalam database internal Prometheus.

1. Visualisasi Data oleh Grafana

* Grafana mengambil data metrik yang telah dikumpulkan oleh Prometheus.
* Administrator dapat membuat berbagai dashboard dan grafik untuk memvisualisasikan data penggunaan RAM dan CPU secara real-time.

1. **TAHAPAN PELAKSANAAN**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Tanggal** | **Keterangan** |
| 1.  1. | Senin, 27 Mei 2024 | Membuat project charter |
| 2.  2. | Selasa, 28 Mei 2024 | Instalansi Promotheus dan Node Exportir |
| 3.  3. | Kamis, 30 Mei 2024 | Instalansi Grafana |
| 4. | Jumat, 31 Mei 2024 | Mengimplementasikan monitoring dengan Promotheus dan Grafana  Mengamati hasil monitoring |
| 5.  5. | Minggu, 2 Juni 2024 | Membuat laporan akhir |

1. **SISTEM TESTING**

**Pengujian Prometheus**

1. Konfigurasi Target VM di Prometheus

* Tambahkan konfigurasi target VM dalam file `**prometheus.yml**` pada bagian `**scrape\_configs**`. Contoh:



1. Verifikasi Instalasi dan Konfigurasi Prometheus

* Setelah melakukan konfigurasi, restart Prometheus:



* Buka browser dan akses Prometheus melalui **http://localhost:9090**. Jika berhasil, akan terbuka jendela Prometheus.

**Verifikasi Pengumpulan Metrik dari VM**

1. Buka Halaman Prometheus:

* Akses Prometheus di **http://localhost:9090**

1. Verifikasi Status Target:

* Klik tab Status > Targets.
* Pastikan target VM muncul di daftar dan statusnya UP. Ini menandakan bahwa Prometheus berhasil mengumpulkan metrik dari VM.

**Setup Grafana untuk Visualisasi Data**

1. Akses Grafana:

* Setelah instalasi dan konfigurasi, akses Grafana melalui [**http://localhost:3000**](http://localhost:3000)

1. Tambahkan Prometheus sebagai Data Source:

* Masuk ke Grafana.
* Navigasi ke **Configuration** > **Data Sources**.
* Klik **Add data source** dan pilih **Prometheus**.
* Isi URL Prometheus, misalnya **http://localhost:9090**, dan klik Save & Test untuk memastikan koneksi berhasil.


1. Buat Dashboard Baru untuk Metrik VM:

* Masuk ke Create > Dashboard.
* Tambahkan panel baru dan pilih data source Prometheus.

**Verifikasi Visualisasi Data di Grafana**


1. Periksa Metrik di Dashboard Grafana:

* Pastikan metrik dari VM muncul di dashboard.
* Verifikasi bahwa data yang ditampilkan sesuai dengan metrik yang diharapkan, seperti penggunaan CPU, memori, disk I/O, dan lain-lain.




**Tambahan :**


1. Tambah 1 Virtual Machine lagi untuk dimonitor
2. Darimana Node Exporter mendapatkan informasi system
3. Arti dari CPU Busy System, CPU Busy User, CPU Busy Lowait, CPU Busy IRQs. CPU Busy Other
4. Ubah grafik menjadi Line tanpa fill
5. **Tambah 1 Virtual Machine lagi untuk dimonitor**
6. Buat 1 buah Virtual Machine lagi (kali ini saya beri nama `**debian third machine**`)




1. Ubah network settings menjadi **Bridged adapter**




1. Cek apakah VM yang baru tadi sudah mendapatkan ip address menggunakan command `**ip a**`




1. Jika sudah dapat ip address, coba lakukan ping antar VM untuk memastikan kedua VM bisa saling berkomunikasi




1. Install node exporter pada VM kedua melalui web resmi Prometheus




1. Extract file node exporter yang sudah di download tadi, gunakan `**tar xvf`**




1. Pindah ke direktori hasil extract node exporter dan pindahkan `**node\_exporter`** ke `**/usr/local/bin`** untuk mempermudah organisir




1. Buat service baru di `**/etc/systemd/system/node-exporter.service`**




1. Reload daemon, lalu nyalakan service yang sudah kita buat tadi, dan cek status apakah service sudah menyala




1. Pindah ke VM 1 lalu tambahkan job baru (node-exporter-2) di **prometheus.yml**




1. Restart service prometheus pada VM 1 dan cek status nya



1. Cek apakah job baru (node-exporter-2) sudah bisa diakses dari Prometheus di VM 1



1. Ubah job pada visualisasi Grafana di VM 1 ke job (node-exporter-2) VM 2



1. **Darimana Node Exporter mendapatkan inofrmasi system?**

Node Exporter banyak menggunakan file sistem virtual di /proc dan /sys, yang menyediakan informasi runtime tentang sistem operasi dan perangkat keras. Beberapa contoh:

* **/proc/meminfo**: Memberikan informasi tentang penggunaan memori.
* **/proc/cpuinfo**: Menyediakan detail tentang CPU.
* **/proc/stat**: Menyediakan statistik tentang penggunaan CPU.
* **/proc/diskstats**: Menyediakan statistik tentang penggunaan disk.
* **/proc/net/dev**: Memberikan informasi tentang statistik jaringan.
* **/sys/class/net/**: Memberikan informasi tentang interface jaringan.

1. **Arti dari CPU Busy System, CPU Busy User, CPU Busy Lowait, CPU Busy IRQs. CPU Busy Other**

Dalam konteks monitoring sistem dan visualisasi menggunakan Grafana dengan data yang mungkin dikumpulkan oleh Node Exporter, metrik CPU Busy biasanya menunjukkan persentase waktu yang dihabiskan CPU dalam berbagai keadaan. Berikut adalah penjelasan tentang setiap metrik yang disebutkan:

**CPU Busy System**

* **CPU Busy System** mengindikasikan waktu yang dihabiskan CPU untuk menjalankan tugas-tugas kernel atau sistem operasi. Ini mencakup waktu yang dihabiskan oleh CPU untuk menangani panggilan sistem dan tugas-tugas yang membutuhkan interaksi dengan perangkat keras melalui kernel.

**CPU Busy User**

* **CPU Busy User** mengindikasikan waktu yang dihabiskan CPU untuk menjalankan proses-proses pengguna di tingkat user space. Ini mencakup waktu yang dihabiskan untuk menjalankan aplikasi dan proses non-kernel.

**CPU Busy IOWait**

* **CPU Busy IOWait** mengindikasikan waktu yang dihabiskan CPU menunggu operasi I/O (Input/Output) untuk selesai. Ini biasanya terjadi ketika CPU menunggu untuk membaca atau menulis data ke disk atau perangkat jaringan. Selama waktu ini, CPU tidak aktif memproses tugas lain tetapi tetap dianggap "sibuk" karena menunggu I/O.


**CPU Busy IRQs**

* **CPU Busy IRQs** (Interrupt Requests) mengindikasikan waktu yang dihabiskan CPU menangani interrupt dari perangkat keras. Interrupts adalah sinyal yang dikirim oleh perangkat keras untuk memberitahu CPU bahwa perangkat membutuhkan perhatian, seperti perangkat input (keyboard, mouse), perangkat jaringan, atau timer.


**CPU Busy Other**

* **CPU Busy Other** biasanya mengacu pada waktu yang dihabiskan CPU dalam keadaan lain yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Ini mungkin mencakup waktu yang dihabiskan dalam proses idle atau waktu yang tidak bisa diklasifikasikan secara spesifik dalam metrik lainnya.

1. **Ubah grafik menjadi Line tanpa fill**
2. Masuk ke page edit pada grafik yang dipilih



1. Pada bagian kanan, ubah fill opacity menjadi 0



1. Contoh pada grafik yang lain

