Zulfa M.A.I

2311104010


Jurnal

* **Dua contoh kondisi dimana design pattern "Singleton" dapat digunakan:**
  1. Ketika kita memerlukan hanya satu instance dari suatu kelas dan ingin memastikan bahwa kelas tersebut memiliki satu dan hanya satu instance.
  2. Ketika akses ke instance kelas harus terkontrol melalui satu titik akses tunggal.
* **Langkah-langkah dalam mengimplementasikan design pattern "Singleton":**
  1. Buatlah kelas dengan konstruktor yang menginisialisasi atribut-atribut yang diperlukan.
  2. Buatlah atribut statis \_instance yang akan menyimpan instance tunggal dari kelas tersebut.
  3. Buatlah metode statis getInstance() yang akan mengembalikan instance dari kelas. Jika \_instance belum dibuat, metode ini akan membuat instance baru.
  4. Batasi akses ke konstruktor dengan menjadikannya privat sehingga tidak dapat diakses dari luar kelas.
* **Tiga kelebihan dan kekurangan dari design pattern "Singleton":**
  1. Kelebihan:
     1. Mengontrol akses ke instance tunggal dari suatu kelas.
     2. Memastikan bahwa hanya satu instance yang ada dan menyediakan akses global ke instance tersebut.
  2. Kekurangan:
     1. Bisa menyebabkan masalah dalam pengujian karena instance tunggal dapat menyimpan state antar tes.
     2. Dapat menyulitkan dalam pengembangan jika tidak diatur dengan baik.

Kasus Implementasi:

1. Program Input nama dalam satu section

Program diatur menggunakan script.js yang dimana class atau method dijalankan berdasarkan satu objek yang berjalan secara global. Artinya penampungan data beserta tampilan datanya bersifat kolektif seperti contoh berikut:



TP

Observer Pattern cocok digunakan dalam sistem **notifikasi**. Misalnya, dalam aplikasi cuaca: ketika data cuaca berubah, maka semua tampilan (widget, aplikasi, notifikasi) yang tergantung pada data tersebut harus diperbarui secara otomatis.

**Langkah-langkah implementasi Observer:**

1. Buat **Subject** (yang diamati) yang menyimpan daftar observer.
2. Subject menyediakan method attach(), detach(), dan notify().
3. Buat **Observer** (yang mengamati), yaitu objek yang akan diberi tahu saat ada perubahan di subject.
4. Saat subject berubah, ia akan memanggil notify() dan semua observer akan dipanggil.

**C. Kelebihan dan Kekurangan:**

**Kelebihan:**

* Memisahkan subject dan observer → meningkatkan modularitas.
* Mempermudah sistem untuk bertambah fitur notifikasi tanpa mengubah subject.

**Kekurangan:**

* Bisa menjadi **kompleks** jika terlalu banyak observer.
* Tidak menjamin urutan notifikasi.
* Sulit di-debug jika terjadi **chain reaction** dari notifikasi.

Contoh Implementasi:

Kode yang diimplementasikan menggunakan bahasa JavaScript ini menerapkan pola perancangan Observer Pattern, yaitu sebuah pola yang memungkinkan suatu objek (disebut **subject**) untuk memberi tahu sekumpulan objek lain (disebut **observers**) apabila terjadi perubahan pada dirinya. Dalam konteks kode ini, objek yang berperan sebagai **subject** adalah WeatherStation, sementara TemperatureDisplay dan TemperatureLogger merupakan **observers** yang akan merespons setiap kali suhu berubah.

Pertama-tama, WeatherStation menyimpan daftar observer melalui array observers. Setiap observer bisa ditambahkan menggunakan method attach() dan dihapus melalui method detach(). Ketika suhu diperbarui dengan setTemperature(), maka method notify() akan dipanggil untuk memberitahu semua observer bahwa terjadi perubahan suhu. Masing-masing observer memiliki method update() yang akan dipanggil secara otomatis oleh WeatherStation saat terjadi perubahan.

Dalam simulasi program, dibuat instance dari WeatherStation, lalu dua observer (TemperatureDisplay dan TemperatureLogger) ditambahkan ke dalamnya. Ketika suhu diubah menjadi 25°C dan kemudian 30°C, kedua observer secara otomatis mencetak pesan ke konsol: satu untuk menampilkan suhu saat ini, dan satu lagi untuk mencatatnya sebagai log. Proses ini menggambarkan bagaimana perubahan dalam subject dapat dipantau dan direspons secara otomatis oleh banyak observer tanpa saling bergantung secara langsung.

Implementasi ini menunjukkan kekuatan Observer Pattern dalam menjaga pemisahan tanggung jawab dan meningkatkan modularitas kode, yang sangat berguna dalam sistem yang dinamis dan interaktif seperti notifikasi, UI, atau sistem pemantauan.

