
**LAPORAN PRAKTIKUM**

**“POST TEST 10: GRAF”**

Diajukan untuk memenuhi salah satu praktikum Mata Kuliah Matematika Diskrit yang di ampu oleh:

 Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom

Disusun Oleh:

Mohammad Farid Hendianto 2200018401

Selasa 12.00-13.30

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**TAHUN 2023**

Daftar Soal

[1. Kerjakan program pada halaman 66 kemudian berikan analisis perbedaan dengan program yang ada diawal materi yang ada. 3](#_Toc138196279)

[Perbandingan dengan pertemuan I: Himpunan 16](#_Toc138196280)

[Perbandingan dengan Pertemuan II: Relasi 19](#_Toc138196281)

[Perbandingan dengan Pertemuan III: Relasi N-Array 21](#_Toc138196282)

[Perbandingan dengan Pertemuan IV: Fungsi 22](#_Toc138196283)

[Perbandingan dengan Pertemuan V: Fungsi dengan Komposisi Dua Fungsi 24](#_Toc138196284)

[Perbandingan dengan Pertemuan VI: Bilangan Bulat 27](#_Toc138196285)

[Perbandingan dengan Pertemuan VII: Aplikasi Bilangan Bulat 29](#_Toc138196286)

[Perbandingan dengan Pertemuan VIII: Kombinatorik 31](#_Toc138196287)

[Perbandingan dengan Pertemuan X: GRAF (Pertemuan sekarang) 32](#_Toc138196288)

[a. Tuliskan hasil program diatas. 34](#_Toc138196289)


[b. Tuliskan komentar yang sesuai dari no {1,2,3, 4} pada program di atas 37](#_Toc138196290)


[c. Ketikkan program 2 di bawah ini : 40](#_Toc138196291)


1. Kerjakan program pada halaman 66 kemudian berikan analisis perbedaan dengan program yang ada diawal materi yang ada.

Pada halaman 66 merupakan program menghitung permutasi.

Berikut adalah tampilan kodingan di Visual Studio Code.







Gambar 1 Tampilan kodingan penerapan kombinatorik di Visual Studio Code. (Sumber: Penulis)

Berikut tampilan source code yang sesuai dengan modul






Gambar 2 Kodingan yang sesuai pada modul. (Sumber: Penulis)

Program ini adalah program dalam bahasa C yang digunakan untuk menghasilkan permutasi dari suatu himpunan angka.

Tujuan dari program ini adalah untuk menghasilkan permutasi dari suatu himpunan angka. Fungsi utama dari program ini adalah untuk menghitung nilai permutasi dan menampilkan hasil permutasi tersebut. Program ini menggunakan algoritma generate next-permutation untuk menghasilkan permutasi.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh program:


1. Menginisialisasi array a dengan nilai 0.
2. Menampilkan tampilan pembuka dan meminta input nilai n (jumlah angka yang akan dipermutasi) dan nilai r (jumlah angka yang akan diambil dari himpunan angka).
3. Meminta input angka-angka yang akan dipermutasi dan menyimpannya dalam array a.
4. Menghitung nilai permutasi dengan menggunakan fungsi faktorial.
5. Menampilkan jumlah permutasi yang mungkin dan menunggu input dari pengguna untuk melanjutkan.
6. Menghasilkan permutasi dengan menggunakan algoritma generate next-permutation dan menampilkan hasil permutasi tersebut.



Gambar 3 Library-library yang digunakan pada program. (Sumber: Penulis)

Program ini menggunakan beberapa fungsi dari library standar C, seperti printf, scanf, dan getch. Fungsi printf digunakan untuk menampilkan teks dan variabel ke layar, fungsi scanf digunakan untuk membaca input dari pengguna, dan fungsi getch digunakan untuk membaca karakter dari keyboard tanpa menampilkan karakter tersebut ke layar.

Program ini adalah program dalam bahasa C yang digunakan untuk menghasilkan permutasi dari suatu himpunan angka. Berikut ini adalah penjelasan mengenai inisialisasi variabel dan kegunaan masing-masing variabel:



Gambar 4 Inisialisasi variabel pada program. (Sumber: Penulis)


1. int p, nq, max, x, i, j, n, k, r, s, tr, no; - Inisialisasi variabel-variabel bertipe integer yang akan digunakan dalam program.

* p: Variabel untuk menyimpan hasil permutasi.
* nq: Variabel untuk menyimpan hasil faktorial dari (n - tr).
* max: Variabel untuk menyimpan jumlah maksimum permutasi yang akan dihasilkan.
* x: Variabel untuk mengontrol iterasi dalam loop permutasi.
* i, j, k, r, s: Variabel indeks dan bantuan untuk loop dan operasi dalam program.
* n: Variabel untuk menyimpan jumlah elemen dalam himpunan.
* tr: (target r) Variabel untuk menyimpan nilai r yang merupakan jumlah elemen yang akan diambil dalam permutasi.
* no: Variabel untuk menampilkan nomor urut permutasi yang dihasilkan.

1. int a[100]; - Inisialisasi array a dengan ukuran 100 yang akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen himpunan angka.
2. div\_t xx; - Inisialisasi variabel xx dengan tipe data div\_t. Namun, dalam program ini, variabel xx tidak digunakan sama sekali, jadi sebenarnya tidak perlu diinisialisasi.
3. int hasil; - Inisialisasi variabel hasil dengan tipe data integer secara global

Program ini akan meminta input jumlah elemen dalam himpunan (n), elemen-elemen himpunan, dan nilai r (jumlah elemen yang akan diambil dalam permutasi). Kemudian, program akan menghitung jumlah permutasi yang mungkin dan menampilkan hasil permutasi tersebut.Dalam program tersebut, masing-masing variabel memiliki peran yang berbeda dalam menghitung dan menampilkan permutasi dari himpunan angka. Variabel-variabel tersebut digunakan dalam berbagai operasi, seperti perhitungan faktorial, perhitungan jumlah permutasi, dan proses permutasi itu sendiri.

Program tersebut menggunakan fungsi faktorial. Berikut adalah penjelasan pada fungsi faktorial.




Gambar 5 Fungsi faktorial. (Sumber: Penulis)

Fungsi faktorial adalah sebuah fungsi yang menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan bulat. Faktorial dari sebuah bilangan bulat adalah hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil darinya.


Fungsi faktorial di atas mengambil satu parameter, yaitu nilai, yang merupakan bilangan bulat yang akan dihitung faktorialnya. Fungsi ini menggunakan perulangan while untuk menghitung nilai faktorial dari bilangan tersebut. Setiap iterasi, nilai faktorial dikalikan dengan nilai - 1 dan nilai dikurangi 1. Perulangan berhenti ketika nilai kurang dari atau sama dengan 1. Hasil faktorial kemudian dikembalikan oleh fungsi.

Berikut adalah penjelasan alur program lebih lengkap:




Gambar 6 Inisialisasi array a dengan value 0. (Sumber: Penulis)

Kodingan tersebut merupakan sebuah loop for yang digunakan untuk menginisialisasi setiap elemen pada array a dengan nilai 0. Loop tersebut akan berjalan sebanyak 100 kali, dimulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-99. Setiap kali loop dijalankan, nilai pada elemen array a pada indeks yang sedang diiterasi akan diubah menjadi 0.



Gambar 7 Output tampilan pertama, dan input nilai n. (Sumber: Penulis)

Kode tersebut merupakan bagian dari program generate permutasi yang ditulis dalam bahasa C. Bagian pertama dari kode tersebut adalah tampilan pembuka program yang menampilkan judul program dan nama pembuat program. Bagian kedua dari kode tersebut adalah input nilai n yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Nilai n tersebut merupakan jumlah data yang akan digenerate permutasinya. Nilai n harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh lebih dari 100. Nilai n yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel n.



Gambar 8 Input data ke dalam array,. (Sumber: Penulis)


Kode tersebut merupakan bagian dari program untuk menghasilkan permutasi dari suatu himpunan. Kode tersebut bertujuan untuk meminta input nilai dari pengguna dan menyimpannya ke dalam array a.

Pertama, program akan melakukan perulangan for sebanyak n kali, di mana n adalah jumlah elemen yang akan diisi ke dalam array. Setiap kali melakukan perulangan, program akan menampilkan pesan "Masukkan nilai himpunan a[i] : " di layar, di mana i adalah indeks dari elemen array yang akan diisi. Kemudian, program akan menunggu input dari pengguna menggunakan fungsi scanf(). Input yang diberikan oleh pengguna akan disimpan ke dalam elemen array a[i]. Setelah semua elemen array terisi, program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya untuk menghasilkan permutasi dari himpunan tersebut.




Gambar 9 Menginput nilai r. (Sumber: Penulis)

Kode tersebut bertujuan untuk meminta input nilai r dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel tr. Pertama, program akan menampilkan pesan "Nilai r: " di layar menggunakan fungsi printf(). Pesan tersebut bertujuan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai r. Kemudian, program akan menunggu input dari pengguna menggunakan fungsi scanf(). Input yang diberikan oleh pengguna akan disimpan ke dalam variabel tr menggunakan operator & untuk mengambil alamat memori dari variabel tersebut. Setelah nilai r berhasil dimasukkan oleh pengguna dan disimpan ke dalam variabel tr, program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya untuk menghasilkan permutasi dari himpunan.




Gambar 10 Perhitungan nila ipermutasi. (Sumber: Penulis)

Kode tersebut bertujuan untuk menghitung nilai permutasi dari suatu himpunan dengan menggunakan rumus permutasi. program akan memanggil fungsi faktorial(n) untuk menghitung nilai faktorial dari n. Hasil faktorial dari n akan disimpan ke dalam variabel p. Faktorial dari n digunakan untuk menghitung jumlah permutasi dari himpunan. Selanjutnya, program akan menghitung nilai faktorial dari n - tr menggunakan fungsi faktorial(n - tr). Hasil faktorial dari n - tr akan disimpan ke dalam variabel nq. Variabel nq digunakan untuk menghitung jumlah permutasi yang memenuhi syarat nilai r yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian, program akan melakukan pengecekan apakah nilai nq sama dengan 0. Jika nilai nq sama dengan 0, maka variabel nq akan diubah nilainya menjadi 1. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembagian dengan nilai 0 pada perhitungan nilai max. Terakhir, program akan menghitung nilai max dengan membagi nilai p dengan nilai nq. Nilai max merupakan jumlah permutasi yang memenuhi syarat nilai r yang dimasukkan oleh pengguna.



Gambar 11 Menampilkan nilai permutasi. (Sumber: Penulis)

Kode tersebut bertujuan untuk menampilkan nilai permutasi yang telah dihitung sebelumnya dan meminta pengguna untuk menekan tombol Enter untuk melihat hasil generate permutasi. Pertama, program akan menampilkan pesan "Nilai permutasi: " di layar menggunakan fungsi printf(). Pesan tersebut akan menampilkan nilai permutasi yang telah dihitung sebelumnya dan disimpan ke dalam variabel max. Nilai max merupakan jumlah permutasi yang memenuhi syarat nilai r yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian, program akan menampilkan pesan "Tekan Enter untuk melihat hasil generate permutasi..." di layar. Pesan tersebut bertujuan untuk meminta pengguna untuk menekan tombol Enter untuk melihat hasil generate permutasi. Setelah itu, program akan menunggu pengguna menekan tombol Enter menggunakan fungsi getch(). Fungsi getch() akan membaca karakter keyboard yang ditekan oleh pengguna dan mengembalikan nilai karakter tersebut. Setelah pengguna menekan tombol Enter, program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya untuk menghasilkan permutasi dari himpunan. Selanjutnya, program akan menginisialisasi variabel no dengan nilai 1. Variabel no digunakan untuk menampilkan nomor urut dari setiap permutasi yang dihasilkan.




Gambar 12 Menggenerate nilai permutasi. (Sumber: Penulis)

Kode tersebut bertujuan untuk menghasilkan permutasi dari himpunan dengan menggunakan algoritma generate next-permutation.

Pertama, program akan melakukan perulangan for sebanyak max kali, di mana max merupakan jumlah permutasi yang telah dihitung sebelumnya. Setiap kali melakukan perulangan, program akan menampilkan nomor urut dari permutasi menggunakan fungsi printf() dan variabel no. Selanjutnya, program akan melakukan perulangan for sebanyak tr kali, di mana tr merupakan nilai r yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap kali melakukan perulangan, program akan menampilkan elemen array a dengan indeks i menggunakan fungsi printf(). Setelah menampilkan elemen array a, program akan menghitung nilai j dengan mengurangi n dengan 1. Selanjutnya, program akan melakukan perulangan while untuk mencari nilai j yang merupakan subscript terbesar dengan a[j] < a[j+1]. Setelah nilai j ditemukan, program akan menghitung nilai k dengan menginisialisasi k dengan nilai n. Selanjutnya, program akan melakukan perulangan while untuk mencari nilai k yang merupakan integer terkecil dan lebih besar dari a[j]. Setelah nilai k ditemukan, program akan menukar nilai a[j] dengan nilai a[k] menggunakan variabel i sebagai variabel penampung sementara. Selanjutnya, program akan menginisialisasi nilai r dengan n dan nilai s dengan j+1. Kemudian, program akan melakukan perulangan while untuk menukar nilai a[r] dengan nilai a[s] hingga nilai r lebih kecil atau sama dengan nilai s.

Setelah selesai menghasilkan permutasi, program akan menunggu pengguna menekan tombol Enter menggunakan fungsi getch(). Fungsi getch() akan membaca karakter keyboard yang ditekan oleh pengguna.

Berikut adalah outputnya.



Gambar 13 Output programnya. (Sumber: Penulis)

Output program tersebut adalah hasil dari program generate permutasi yang telah dijalankan dengan input nilai n dan himpunan a yang dimasukkan oleh pengguna.

Program akan menampilkan pesan "PROGRAM GENERATE PERMUTASI" dan "Oleh Moh. Farid Hendianto" di layar sebagai header dari program.

Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai n dan himpunan a menggunakan fungsi printf() dan scanf(). Setelah nilai n dan himpunan a dimasukkan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai r menggunakan fungsi printf() dan scanf().

Setelah nilai r dimasukkan, program akan menghitung nilai permutasi menggunakan rumus permutasi dan menampilkan nilai permutasi tersebut di layar menggunakan fungsi printf(). Program akan meminta pengguna untuk menekan tombol Enter untuk melihat hasil generate permutasi menggunakan fungsi getch().

Setelah pengguna menekan tombol Enter, program akan menampilkan hasil generate permutasi dari himpunan a dengan jumlah permutasi sebanyak nilai max yang telah dihitung sebelumnya. Setiap permutasi akan ditampilkan dengan nomor urut dan elemen-elemen himpunan a yang telah diacak.

Terakhir, program akan menunggu pengguna menekan tombol Enter menggunakan fungsi getch() sebelum program berakhir.

Berikut adalah analisis perbedaan dengan program yang ada diawal materi yang ada

## Perbandingan dengan pertemuan I: Himpunan



Gambar 14 Program Pertemuan I tentang himpunan. (Sumber: Penulis)

Program Himpunan dari langkah praktikum pertama bertujuan untuk menampilkan irisan dan gabungan dari dua buah himpunan A dan B. Pada program ini, pengguna diminta untuk memasukkan banyaknya anggota himpunan A dan B, lalu memasukkan nilai-nilai anggota tersebut. Selanjutnya nilai-nilai tersebut disimpan dalam array a dan b.

Setelah itu, program akan menampilkan isi dari array a dan array b sesuai dengan banyaknya anggota yang diinputkan. Setelah itu, program menampilkan irisan dari himpunan A dan B dengan menggunakan loop for. Pada bagian ini, setiap elemen dari array a akan dibandingkan dengan setiap elemen dari array b. Apabila ditemukan ada nilai yang sama, nilai tersebut akan ditampilkan sebagai bagian dari himpunan irisan.

Selain irisan, program juga menampilkan gabungan dari himpunan A dan B. Pada bagian ini, setiap elemen dari array a akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan setiap elemen dari array b. Hasil akhir dari program ini adalah tampilan irisan dan gabungan dari dua buah himpunan.

Sedangkan pada program Permutasi dari langkah praktikum kesembilan bertujuan untuk men-generate permutasi dari n buah elemen. Program ini bekerja dengan memanfaatkan algoritma generate next-permutation. Pada program ini, pengguna diminta untuk memasukkan nilai n dan elemen-elemen tersebut akan disimpan dalam array a.

Program juga meminta pengguna untuk memasukkan nilai r yang merupakan banyaknya elemen yang akan digunakan untuk menghasilkan permutasi. Program kemudian akan menghitung nilai permutasi menggunakan fungsi faktorial yang dituliskan pada bagian lain dari program.

Setelah itu, program akan men-generate setiap permutasi menggunakan loop while. Pada bagian ini, program akan menampilkan nomor urutan permutasi, kemudian menampilkan nilai-nilai elemen dari array a sebanyak r kali. Setelah itu, program akan menukar posisi elemen-elemen pada array a sesuai dengan algoritma next-permutation. Selanjutnya, program akan menampilkan hasil generate permutasi yang dihasilkan.


Perbedaan mendasar antara kedua program ini adalah tujuannya. Program Himpunan bertujuan untuk menampilkan gabungan dan irisan dari dua himpunan A dan B, sedangkan Program Permutasi bertujuan untuk men-generate setiap permutasi dari n buah elemen. Selain itu, cara kerja keduanya juga berbeda. Program Himpunan bekerja dengan memanfaatkan loop for sederhana untuk menampilkan irisan dan gabungan, sedangkan Program Permutasi bekerja dengan menggunakan algoritma next-permutation yang lebih kompleks.

Meskipun begitu, kedua program ini memiliki hubungan karena keduanya menggunakan struktur data array. Pada Program Himpunan, data anggota himpunan A dan B disimpan dalam dua array a dan b, kemudian ditampilkan melalui loop for. Sedangkan pada Program Permutasi, elemen-elemen yang akan digenerate permutasinya juga disimpan dalam sebuah array a.

Selain itu, Program Permutasi juga memanfaatkan fungsi faktorial untuk menghitung nilai permutasi. Fungsi faktorial ini juga digunakan pada Program Himpunan pada saat mengalokasikan memori sebanyak 20 alamat untuk array a dan b.

Dalam hal kesamaan dan perbedaan antara kedua program ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keduanya menggunakan struktur data array sebagai media penyimpanan data. Kedua, keduanya memanfaatkan loop untuk melakukan operasi pada setiap elemen dalam array. Ketiga, tujuan dari keduanya sangat berbeda, di mana Program Himpunan bertujuan untuk menampilkan gabungan dan irisan dari dua himpunan, sedangkan Program Permutasi bertujuan untuk men-generate setiap permutasi dari n buah elemen.

## Perbandingan dengan Pertemuan II: Relasi



Gambar 15 Kodingan langkah praktikum pertemuan kedua. (Sumber: Penulis)

Dalam analisis perbedaan antara program Langkah Praktikum Pertemuan ke-II tentang Relasi dan program Langkah Praktikum Pertemuan ke-9 tentang Permutasi, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dianalisis secara kritis dan teliti.

Pertama, perbedaan yang paling mencolok adalah pada jenis topik yang dibahas dalam kedua program tersebut. Program Langkah Praktikum Pertemuan ke-II membahas mengenai matematika diskrit dalam konteks relasi, sedangkan program Langkah Praktikum Pertemuan ke-9 membahas mengenai permutasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua program tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam pembahasan konsep matematika diskrit.

Kedua, dari segi pendekatan pemrograman yang digunakan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Program Langkah Praktikum Pertemuan ke-II menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan pendekatan prosedural, sedangkan program Langkah Praktikum Pertemuan ke-9 menggunakan bahasa pemrograman C dengan pendekatan fungsi. Perbedaan pendekatan ini berpengaruh pada cara penulisan kode program dan pengelolaan data.

Ketiga, dalam hal kompleksitas algoritma, kedua program juga memiliki perbedaan yang mencolok. Program Langkah Praktikum Pertemuan ke-II lebih sederhana dalam hal algoritma yang digunakan, karena hanya menggabungkan dua array dan melakukan operasi pemilihan elemen yang memenuhi suatu syarat tertentu. Sedangkan program Langkah Praktikum Pertemuan ke-9 menggunakan algoritma generate next-permutation yang lebih kompleks untuk menghasilkan permutasi dari suatu himpunan.

Keempat, terdapat perbedaan pada variabel dan tipe data yang digunakan dalam kedua program. Dalam program Langkah Praktikum Pertemuan ke-II, digunakan variabel bertipe string dan int sebagai representasi dari elemen dalam relasi dan array, sedangkan dalam program Langkah Praktikum Pertemuan ke-9, digunakan variabel bertipe int sebagai representasi dari elemen dalam himpunan dan permutasi.

Kelima, cara pengumpulan input dan output dari kedua program juga berbeda. Program Langkah Praktikum Pertemuan ke-II menggunakan fungsi cout untuk menampilkan hasil output pada layar, sedangkan program Langkah Praktikum Pertemuan ke-9 menggunakan fungsi printf untuk menampilkan hasil output pada layar.

Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara kedua program tersebut, namun terdapat hubungan antara konsep Relasi dan Permutasi dalam matematika diskrit. Konsep Relasi dapat diaplikasikan dalam pembahasan permutasi dengan mengkaji hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan dan permutasi tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat dua himpunan A dan B, maka relasi antara elemen-elemen dalam himpunan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghasilkan permutasi dari kedua himpunan tersebut.

Selain itu, kajian tentang permutasi juga dapat membantu dalam mempelajari lebih lanjut tentang relasi dalam matematika diskrit, seperti relasi simetri, antisimetri, transitif, dan sebagainya. Dengan pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini, maka dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang matematika diskrit dan bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam berbagai bidang ilmu.

Dalam kaitannya dengan pengembangan program, perbedaan antara kedua program tersebut dapat dijadikan referensi untuk memilih pendekatan dan algoritma yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang berkaitan dengan matematika diskrit. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing topik, maka kita dapat memilih pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas.

## Perbandingan dengan Pertemuan III: Relasi N-Array

Relasi N-Array adalah topik dalam mata kuliah Matematika Diskrit yang berkaitan dengan struktur data relasi dalam bentuk matriks atau array. Sedangkan program permutasi merupakan salah satu contoh penerapan konsep kombinatorial dalam pemrograman, yaitu untuk menghasilkan semua kemungkinan susunan atau urutan dari sekumpulan objek.

Perbedaan utama antara kedua program ini terletak pada konsep matematika yang mendasarinya. Relasi N-Array lebih berkaitan dengan analisis struktur data yang kompleks, sedangkan program permutasi lebih fokus pada konsep kombinatorial dan algoritma generate next-permutation. Namun, kedua program ini memiliki hubungan erat dalam penggunaannya dalam konteks ilmu komputer dan pemrograman.

Dalam praktikum Relasi N-Array, kita mempelajari cara membuat dan mengelola relasi dalam bentuk matriks atau array menggunakan bahasa SQL. Prosesnya melibatkan pemodelan struktur data dan hubungan antar data dengan cara yang efisien dan mudah dipahami. Di sisi lain, program permutasi menggunakan metode generate next-permutation untuk menghasilkan semua susunan atau urutan dari sebuah himpunan objek, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dalam masalah optimasi atau pencarian.

Namun, keduanya tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam program permutasi, kita dapat menggunakan teknik seperti brute-force search dan backtracking untuk menemukan solusi optimal. Hal ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang struktur data dan relasi antar data dalam suatu masalah.

Di sisi lain, dalam praktikum Relasi N-Array, kita dapat menggunakan teknik seperti join dan subquery untuk menggabungkan beberapa tabel atau matriks menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Teknik ini juga dapat membantu dalam pemecahan masalah yang kompleks dalam pengolahan data dan analisis.

Dalam hal ini, kedua program tersebut memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dalam penggunaannya sebagai alat bantu dalam pemrograman dan pengolahan data. Dalam pemrograman, penting bagi para pengembang untuk memahami konsep matematika dasar seperti kombinatorial dan struktur data relasi agar dapat membuat program yang efektif dan efisien.

## Perbandingan dengan Pertemuan IV: Fungsi



Gambar 16 Kodingan pada pertemuan keempat. (Sumber: Penulis)

Kedua program tersebut memiliki perbedaan pada fungsi dan tujuannya. Program pada langkah praktikum pertemuan keempat berfungsi untuk menghitung jumlah dari rumus 1-(1/2)+(1/3)-(1/4)+...+(1/n) sedangkan program pada langkah praktikum pertemuan kesembilan berfungsi untuk membuat daftar permutasi dari suatu himpunan.


Pada program langkah praktikum keempat, terdapat sebuah kelas bernama hitung dengan dua belas fungsi, yaitu input() dan proses(). Fungsi input() digunakan untuk meminta inputan variabel n, sedangkan fungsi proses() digunakan untuk melakukan penghitungan jumlah dari rumus yang diinginkan. Selain itu, pada program ini juga terdapat sebuah loop for untuk melakukan perulangan sebanyak n kali. Setiap perulangan, nilai rumus akan diubah menjadi negatif (dikalikan -1) kemudian dibagi dengan variabel j. Selanjutnya, nilai total akan ditambahkan dengan hasil perhitungan rumus, dan nilai jumlah akan diakumulasikan oleh nilai total. Lalu, jika nilai j sama dengan 1 atau lebih besar dari 1, maka akan dicetak output "(nilai total)" atau "+(nilai total)". Terakhir, hasil penjumlahan deret akan dikembalikan oleh fungsi proses().

Sementara itu, program pada langkah praktikum kesembilan menggunakan algoritma generate next-permutation untuk menghasilkan daftar permutasi dari suatu himpunan. Pertama-tama, program akan meminta inputan nilai n, yaitu jumlah data yang ingin dimasukkan ke dalam himpunan. Kemudian, program akan meminta inputan nilai untuk setiap elemen pada himpunan a. Setelah itu, program akan meminta inputan nilai r yang merupakan ukuran dari permutasi yang ingin dibuat. Selanjutnya, program akan menghitung nilai permutasi dengan menggunakan fungsi faktorial(). Kemudian, program akan menampilkan output nilai permutasi dan meminta user untuk menekan tombol enter untuk melihat hasil generate permutasi. Program ini juga menggunakan loop for untuk melakukan generate next-permutation sebanyak nilai permutasi. Pada setiap iterasi, program akan mencetak nomor dan daftar permutasi yang dihasilkan oleh algoritma generate next-permutation.


Hubungan antara kedua program tersebut adalah keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda namun keduanya sama-sama menggunakan beberapa metode matematika diskrit. Pada program langkah praktikum keempat, terdapat sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah suatu deret, sedangkan pada program langkah praktikum kesembilan, digunakan algoritma generate next-permutation untuk membuat daftar permutasi dari suatu himpunan. Kedua program tersebut juga menggunakan perulangan untuk mengulang tugas yang sama secara berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, keduanya juga menggunakan fungsi faktorial() untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan, dimana faktorial() adalah salah satu topik yang dipelajari dalam matematika diskrit.

Kesimpulannya, kedua program tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda namun sama-sama menggunakan beberapa metode matematika diskrit. Program pada langkah praktikum keempat berfungsi untuk menghitung jumlah suatu deret, sedangkan program pada langkah praktikum kesembilan berfungsi untuk membuat daftar permutasi dari suatu himpunan. Keduanya juga menggunakan loop for untuk melakukan perulangan dan fungsi faktorial() untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan. Namun, kedua program tersebut memiliki cara implementasi yang berbeda dalam pemrogramannya.


## Perbandingan dengan Pertemuan V: Fungsi dengan Komposisi Dua Fungsi



Gambar 17 Program pertama pada praktikum pertemuam kelima. (Sumber: Penulis)



Gambar 18 Program kedua pada praktikum pertemuam kelima. (Sumber: Penulis)



Gambar 19 Program ketiga pada praktikum pertemuam kelima. (Sumber: Penulis)

Program langkah praktikum pertemuan kelima membahas tentang fungsi dengan komposisi dua fungsi, sedangkan program langkah praktikum pertemuan kesembilan membahas tentang permutasi. Kedua program memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal konsep dan implementasi.

Pada program langkah praktikum pertemuan kelima, terdapat tiga program yang dibahas. Program pertama merupakan contoh implementasi fungsi untuk memutlakkan nilai negatif. Program kedua merupakan contoh implementasi fungsi rekursif untuk menghitung nilai faktorial. Sedangkan program ketiga merupakan contoh implementasi fungsi komposisi dua fungsi.

Sedangkan pada program langkah praktikum pertemuan kesembilan, terdapat satu program yang membahas tentang generate permutasi. Program ini digunakan untuk menghasilkan permutasi dari data yang diinputkan oleh pengguna.

Perbedaan mendasar antara kedua program ini adalah pada konsep yang digunakan. Pada program langkah praktikum pertemuan kelima, konsep yang digunakan adalah fungsi dan komposisi fungsi. Sedangkan pada program langkah praktikum pertemuan kesembilan, konsep yang digunakan adalah permutasi.

Selain itu, implementasi kedua program juga berbeda. Pada program langkah praktikum pertemuan kelima, terdapat beberapa contoh program yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan C. Sedangkan pada program langkah praktikum pertemuan kesembilan, hanya terdapat satu program yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C.

Selain perbedaan mendasar tersebut, terdapat juga perbedaan lainnya antara kedua program ini. Pada program langkah praktikum pertemuan kelima, lebih banyak membahas tentang konsep matematika diskrit yang berkaitan dengan fungsi dan komposisi fungsi. Sedangkan pada program langkah praktikum pertemuan kesembilan, lebih banyak membahas tentang implementasi algoritma generate permutasi dan penggunaannya dalam pemrograman.

Meskipun demikian, kedua program ini memiliki beberapa hubungan yang saling terkait. Konsep fungsi dan komposisi fungsi pada program langkah praktikum pertemuan kelima dapat digunakan untuk mempermudah implementasi algoritma generate permutasi pada program langkah praktikum pertemuan kesembilan. Selain itu, konsep permutasi juga dapat diterapkan dalam penghitungan kombinasi yang merupakan salah satu bagian dari konsep matematika diskrit yang dibahas pada program langkah praktikum pertemuan kelima.

Dalam implementasi kedua program ini, terdapat beberapa teknik dan metode yang digunakan seperti rekursif, perulangan, tipe data, array, input/output, dan sebagainya. Semua teknik dan metode ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi dan sistem yang kompleks.

## Perbandingan dengan Pertemuan VI: Bilangan Bulat



Gambar 20 Program pertemuan keenam. (Sumber: Penulis)

Dalam menganalisis perbedaan dari program Langkah Praktikum Pertemuan 6 dan 9, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan. Dalam tugas ini, kita akan membahas secara mendetail tentang perbedaan antara kedua program tersebut.

Pada program Langkah Praktikum Pertemuan 6, program tersebut digunakan untuk menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan bulat. Program tersebut menggunakan dua algoritma, yaitu Algoritma Brute Force dan Algoritma Euclidean. Pada Algoritma Brute Force, program akan mencoba setiap angka yang lebih besar dari kedua bilangan tersebut sampai mendapatkan kelipatan persekutuan keduanya atau KPK-nya. Sedangkan pada Algoritma Euclidean, program akan menghitung FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dengan cara membagi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil dan menyimpan sisa hasil bagi pada variabel. Kemudian, bilangan yang lebih kecil akan menjadi pembilang baru dan sisa hasil bagi tersebut akan menjadi penyebut baru. Proses ini diulangi terus menerus sampai sisa hasil bagi tersebut sama dengan nol. Setelah itu, bilangan yang lebih kecil adalah FPB dari kedua bilangan tersebut.

Sedangkan pada Program Langkah Praktikum Pertemuan 9, program tersebut digunakan untuk menghasilkan permutasi dari himpunan data dengan nilai r tertentu. Dalam program ini, fungsi faktorial digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari n yang kemudian digunakan untuk menghitung jumlah permutasi dari data dengan nilai r tertentu. Program ini juga menggunakan algoritma generate next-permutation untuk menghasilkan permutasi sebanyak nilai permutasi yang telah dihitung sebelumnya.

Dari penjelasan singkat di atas, perbedaan antara kedua program tersebut dapat dilihat dari tujuan dan metode yang digunakan. Pada Program Langkah Praktikum Pertemuan 6, tujuannya adalah untuk menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan bulat dengan menggunakan Algoritma Brute Force atau Algoritma Euclidean. Sedangkan pada Program Langkah Praktikum Pertemuan 9, tujuannya adalah untuk menghasilkan permutasi dari himpunan data dengan nilai r tertentu dengan menggunakan algoritma generate next-permutation.


Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam hal bahasa pemrograman yang digunakan. Program Langkah Praktikum Pertemuan 6 dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, sementara Program Langkah Praktikum Pertemuan 9 dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C.

Dalam hal hubungan antara kedua program tersebut, keduanya tidak memiliki hubungan yang langsung satu sama lain karena memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan fungsi faktorial, sehingga dapat dikatakan bahwa Program Langkah Praktikum Pertemuan 9 meneruskan penggunaan fungsi faktorial yang dimulai pada Program Langkah Praktikum Pertemuan 6.


Dalam konteks matematika diskrit, keduanya juga memiliki perbedaan yang signifikan. Program Langkah Praktikum Pertemuan 6 lebih berkaitan dengan topik aritmatika bilangan bulat, khususnya dalam menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan bulat. Sedangkan Program Langkah Praktikum Pertemuan 9 lebih berkaitan dengan topik kombinatorika, khususnya dalam menghasilkan permutasi dari himpunan data.

Jadi, Program Langkah Praktikum Pertemuan 6 dan 9 memiliki tujuan dan metode yang berbeda serta dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda pula. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan fungsi faktorial. Dalam konteks matematika diskrit, Program Langkah Praktikum Pertemuan 6 lebih berkaitan dengan aritmatika bilangan bulat, sedangkan Program Langkah Praktikum Pertemuan 9 lebih berkaitan dengan kombinatorika.

## Perbandingan dengan Pertemuan VII: Aplikasi Bilangan Bulat



Gambar 21 Program pertama pada Pertemuan ketujuh. (Sumber: Penulis)



Gambar 22 Program kedua pada Pertemuan ketujuh. (Sumber: Penulis)

## Perbandingan dengan Pertemuan VIII: Kombinatorik

Program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 bertujuan untuk mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Program ini menggunakan perulangan for untuk mengecek apakah ada bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jika tidak ada, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Program ini juga dilengkapi dengan fitur pengulangan agar pengguna dapat mengulangi proses pengecekan bilangan.

Sementara itu, program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 bertujuan untuk membuat program generate permutasi. Program ini dimulai dengan meminta input jumlah data dan nilai r, kemudian meminta input data pada array. Selanjutnya, program akan menghitung nilai permutasi dengan menggunakan fungsi faktorial dan men-generate permutasi menggunakan algoritma generate next-permutation. Program ini juga dilengkapi dengan fitur untuk menampilkan hasil generate permutasi.

Perbedaan mendasar antara kedua program tersebut terletak pada tujuan program dan cara kerjanya. Program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 berfokus pada pengecekan bilangan prima dengan menggunakan perulangan for, sementara program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 berfokus pada pembuatan program generate permutasi dengan menggunakan algoritma generate next-permutation dan fungsi faktorial. Selain itu, program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 dilengkapi dengan fitur pengulangan, sedangkan program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 dilengkapi dengan fitur untuk menampilkan hasil generate permutasi.

Meski berbeda dalam tujuan dan cara kerjanya, kedua program tersebut memiliki hubungan dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 menggunakan konsep bilangan prima yang merupakan salah satu topik dalam matematika diskrit. Sedangkan program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 menggunakan konsep permutasi yang juga merupakan salah satu topik dalam matematika diskrit.


Selain itu, terdapat perbedaan lainnya antara kedua program tersebut. Program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 ditulis menggunakan bahasa C++, sedangkan program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 ditulis menggunakan bahasa C. Selain itu, program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 menggunakan library <iostream> dan <conio.h>, sementara program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 menggunakan library <stdio.h>, <stdlib.h>, dan <string.h>. Perbedaan library yang digunakan dapat mempengaruhi cara penulisan kode program dan fitur-fitur yang tersedia dalam program tersebut.

Dalam hal struktur kode program, terdapat perbedaan dalam penamaan variabel dan fungsi antara kedua program tersebut. Program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 menggunakan nama variabel yang lebih umum seperti x, a, b, dan i, sementara program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 menggunakan nama variabel yang lebih spesifik seperti chiper, key, plain, p, nq, max, x, i, j, n, k, r, s, tr, dan no. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman kode program.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam cara penulisan komentar pada kedua program tersebut. Program pada langkah praktikum pertemuan ke-7 menggunakan komentar yang ditandai dengan // atau /\* /, sedangkan program pada langkah praktikum pertemuan ke-9 menggunakan komentar yang ditandai dengan // dan / \*/. Hal ini dapat mempengaruhi cara pembacaan dan pemahaman kode program oleh pengguna.

## Perbandingan dengan Pertemuan X: GRAF (Pertemuan sekarang)

Setelah terlanjur saya membandingkan semua pertemuan (I hingga X), ternyata asisten praktikum meminta menganalisis program halaman 65 dengan 73.




Gambar 23 Membandingkan dengan program pertemuan kesepuluh. (Sumber: Penulis)


Program Langkah Praktikum Pertemuan Kesepuluh (Graf) dan Program Langkah Praktikum Pertemuan Kesembilan (Permutasi) memiliki perbedaan dan persamaan yang cukup signifikan. Berikut adalah analisis perbandingan antara kedua program tersebut:

**Tujuan Program:**

* Program Graf bertujuan untuk membuat dan mengecek apakah graf yang dibuat oleh pengguna terhubung atau tidak.
* Program Permutasi bertujuan untuk menghasilkan permutasi dari himpunan angka yang dimasukkan oleh pengguna.

**Struktur Data:**


****

****Gambar 25 Program GRAF menggunakan matriks 2D

Gambar 24 Program Permutasi menggunakan array 1D. (Sumber: Penulis)

* Program Graf menggunakan matriks 2D untuk merepresentasikan graf.
* Program Permutasi menggunakan array 1D untuk menyimpan himpunan angka.

**Fungsi dan Proses:**

****

Gambar 26 Fungsi tambahan pada program permutasi. (Sumber: Penulis)

* Program Graf menggunakan fungsi main saja dengan proses iterasi untuk mengisi matriks dan mengecek keterhubungan graf.
* Program Permutasi menggunakan fungsi tambahan faktorial untuk menghitung nilai faktorial, dan proses iterasi dalam fungsi main untuk menghasilkan permutasi.

**Input dan Output:**

* Program Graf meminta pengguna memasukkan jumlah simpul dan sisi, serta simpul asal dan tujuan untuk setiap sisi. Outputnya adalah informasi apakah graf terhubung atau tidak.
* Program Permutasi meminta pengguna memasukkan jumlah data dan data itu sendiri, serta nilai r untuk permutasi. Outputnya adalah semua permutasi yang mungkin dari data tersebut.




Berikut adalah berbentuk tabelnya secara singkatnya


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Program Graf** | **Program Permutasi** |
| **Tujuan Program** | Membuat dan mengecek keterhubungan graf | Menghasilkan permutasi dari himpunan angka |
| **Struktur Data** | Matriks 2D | Array 1D |
| **Fungsi dan Proses** | Fungsi main dengan proses iterasi | Fungsi main dan fungsi faktorial dengan proses iterasi |
| **Input dan Output** | Jumlah simpul dan sisi, simpul asal dan tujuan untuk setiap sisi. Output: informasi keterhubungan graf | Jumlah data, data itu sendiri, nilai r untuk permutasi. Output: semua permutasi yang mungkin |

Hubungan antara kedua program ini terletak pada penggunaan struktur data dan proses iterasi. Keduanya menggunakan struktur data (matriks dan array) untuk menyimpan data, dan menggunakan proses iterasi untuk melakukan operasi pada data tersebut. Namun, tujuan dan cara mereka melakukan operasi tersebut sangat berbeda, sesuai dengan tujuan masing-masing program.

1. Tuliskan hasil program diatas.

Berikut adalah hasil program pada pertemuan kesepuluh.





Gambar 27 Beberapa contoh output program. (Sumber: Penulis)

1. Tuliskan komentar yang sesuai dari no {1,2,3, 4} pada program di atas




Gambar 28 Komentar pertama. (Sumber: Penulis)

[1] Inisialisasi matriks dengan ukuran 10x10 dan variabel lainnya. Matriks ini akan digunakan untuk merepresentasikan graf. Variabel i, j, jumlah\_simpul, jumlah\_sisi, asal, dan tujuan digunakan untuk iterasi dan input pengguna.

Komentar [1] tersebut menjelaskan bahwa pada bagian tersebut dilakukan inisialisasi matriks dengan ukuran 10x10 dan beberapa variabel lainnya. Matriks tersebut akan digunakan untuk merepresentasikan graf. Variabel i dan j dengan tipe data integer digunakan untuk iterasi pada matriks, sedangkan variabel jumlah\_simpul dan jumlah\_sisi dengan tipe data integer digunakan untuk menyimpan jumlah simpul dan sisi pada graf. Variabel asal dan tujuan dengan tipe data integer digunakan untuk menyimpan simpul asal dan simpul tujuan pada graf.

Selain itu, pada bagian tersebut juga dideklarasikan variabel matrix dengan tipe data integer dan ukuran 10x10. Variabel matrix ini akan digunakan untuk merepresentasikan graf dalam bentuk matriks. Dengan demikian, pada bagian tersebut dilakukan inisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan pada program untuk merepresentasikan graf dalam bentuk matriks dan juga untuk melakukan iterasi dan input pengguna.




Gambar 29 Komentar kedua. (Sumber: Penulis)

[2] Bagian ini mengisi matriks berdasarkan input pengguna. Pengguna memasukkan simpul asal dan tujuan, dan matriks diisi dengan angka 1 pada posisi tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada sisi antara simpul asal dan tujuan.

Komentar [2] tersebut menjelaskan bahwa pada bagian tersebut dilakukan pengisian matriks berdasarkan input pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan simpul asal dan tujuan, dan matriks akan diisi dengan angka 1 pada posisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada sisi antara simpul asal dan tujuan pada graf.

Selain itu, pada bagian tersebut juga terdapat perulangan for yang digunakan untuk meminta input pengguna sebanyak jumlah\_sisi kali. Variabel asal dan tujuan akan diisi dengan input pengguna, dan matriks akan diisi dengan angka 1 pada posisi yang sesuai dengan simpul asal dan tujuan yang dimasukkan.

Dengan demikian, pada bagian tersebut dilakukan pengisian matriks berdasarkan input pengguna untuk merepresentasikan sisi-sisi pada graf.




Gambar 30 Komentar ketiga. (Sumber: Penulis)

[3] Karena ini adalah graf tidak berarah, maka jika ada sisi dari simpul asal ke tujuan, maka juga ada sisi dari tujuan ke asal. Oleh karena itu, matriks diisi dengan angka 1 pada posisi tersebut.

Komentar [3] tersebut menjelaskan bahwa karena graf yang direpresentasikan adalah graf tidak berarah, maka jika ada sisi dari simpul asal ke tujuan, maka juga ada sisi dari tujuan ke asal. Oleh karena itu, pada bagian tersebut matriks diisi dengan angka 1 pada posisi yang sesuai dengan simpul asal dan tujuan yang dimasukkan, baik pada posisi [asal][tujuan] maupun [tujuan][asal].

Dengan demikian, pada bagian tersebut dilakukan pengisian matriks dengan angka 1 pada posisi yang sesuai dengan simpul asal dan tujuan yang dimasukkan, baik pada posisi [asal][tujuan] maupun [tujuan][asal], untuk merepresentasikan sisi-sisi pada graf yang tidak berarah.



Gambar 31 Komentar keempat. (Sumber: Penulis)

[4] Bagian ini menelusuri graf untuk mengecek apakah graf tersebut terhubung atau tidak. Jika semua simpul dalam graf terhubung, maka graf tersebut dianggap terhubung. Jika ada setidaknya satu simpul yang tidak terhubung dengan simpul lain, maka graf tersebut dianggap tidak terhubung.

Komentar [4] tersebut menjelaskan bahwa pada bagian tersebut dilakukan penelusuran graf untuk mengecek apakah graf tersebut terhubung atau tidak. Jika semua simpul dalam graf terhubung, maka graf tersebut dianggap terhubung. Namun, jika ada setidaknya satu simpul yang tidak terhubung dengan simpul lain, maka graf tersebut dianggap tidak terhubung.


Pada bagian tersebut terdapat perulangan while yang digunakan untuk menelusuri setiap simpul pada graf. Variabel i digunakan untuk menyimpan nomor simpul yang sedang diperiksa, sedangkan variabel j digunakan untuk menelusuri setiap simpul yang terhubung dengan simpul i. Variabel ketemu digunakan untuk menyimpan informasi apakah simpul i terhubung dengan simpul lain atau tidak. Variabel nolsemua digunakan untuk menyimpan informasi apakah semua simpul dalam graf terhubung atau tidak.

Pada setiap iterasi perulangan while pertama, variabel j diinisialisasi dengan nilai 1 dan variabel ketemu diinisialisasi dengan nilai false. Kemudian, dilakukan perulangan while kedua untuk menelusuri setiap simpul yang terhubung dengan simpul i. Jika ditemukan simpul yang terhubung dengan simpul i, maka variabel ketemu diubah menjadi true dan perulangan while kedua dihentikan. Namun, jika tidak ditemukan simpul yang terhubung dengan simpul i, maka variabel ketemu tetap false dan perulangan while kedua akan terus dilakukan hingga semua simpul yang terhubung dengan simpul i telah diperiksa.

Setelah perulangan while kedua selesai dilakukan, dilakukan pengecekan apakah simpul i terhubung dengan simpul lain atau tidak. Jika simpul i tidak terhubung dengan simpul lain, maka variabel nolsemua diubah menjadi true. Namun, jika simpul i terhubung dengan simpul lain, maka variabel i diubah menjadi nilai selanjutnya dan perulangan while pertama akan dilanjutkan untuk menelusuri simpul selanjutnya.

Dengan demikian, pada bagian tersebut dilakukan penelusuran graf untuk mengecek apakah graf tersebut terhubung atau tidak. Variabel i dan j digunakan untuk menelusuri setiap simpul pada graf dan mengecek apakah simpul tersebut terhubung dengan simpul lain atau tidak. Variabel ketemu digunakan untuk menyimpan informasi apakah simpul i terhubung dengan simpul lain atau tidak, sedangkan variabel nolsemua digunakan untuk menyimpan informasi apakah semua simpul dalam graf terhubung atau tidak.

1. Ketikkan program 2 di bawah ini :

Berikut adalah tampilan sourcecode di visual studio code


Gambar 32 Postest progrem. (Sumber: Penulis)

Program C++ ini adalah program interaktif yang meminta pengguna untuk memasukkan empat titik atau simpul dan jarak antara setiap titik tersebut. Program ini kemudian menghitung dan mencetak panjang total dari jarak tersebut dan mencoba mencari jalur terpendek dari titik pertama ke titik ketiga dan keempat.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

1. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan empat titik atau simpul, yang disimpan dalam variabel kata1, kata2, kata3, dan kata4.
2. Program ini kemudian mencetak garis yang dapat dibentuk dari titik-titik tersebut.
3. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan jarak antara setiap titik atau simpul. Jarak ini disimpan dalam variabel a, b, c, dan d.
4. Program kemudian menghitung dan mencetak panjang total dari jarak tersebut, yang merupakan penjumlahan dari a, b, c, dan d.
5. Program mencoba mencari jalur terpendek dari titik pertama (kata1) menuju titik ketiga (kata3) dan keempat (kata4). Namun, perlu dicatat bahwa program ini tidak benar-benar melakukan perhitungan untuk menemukan jalur terpendek. Sebaliknya, ia hanya mencetak alternatif pertama yang melibatkan perjalanan dari kata1 ke kata2, kemudian ke kata3, dan akhirnya ke kata4.
6. Akhirnya, program mengubah warna teks dan latar belakang konsol dengan perintah system("color f0"), dan kemudian mem-pause program dengan perintah system("PAUSE") sebelum akhirnya keluar dengan status sukses.

Berikut adalah outputnya:



Untuk mengakses kodingan, dapat melihat link github berikut.

<https://github.com/IRedDragonICY/Matematika-Diskrit>