**LAPORAN PRAKTIKUM**

**“Langkah Praktikum 5: FUNGSI DAN KOMPOSISI DUA FUNGSI”**

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**

Contents


[1. Diberikan program mengubah angka absolute berikut ini: 3](#_Toc133924974)

[2. Di berikan program factorial di bawah ini : 4](#_Toc133924975)

[3. Diberikan program komposisi dua fungsi 5](#_Toc133924976)

1. Diberikan program mengubah angka absolute berikut ini:

Berikut adalah kodingan beserta outputnya:




Program di atas adalah sebuah program C++ yang memiliki satu fungsi, yaitu Absolut() yang digunakan untuk mengembalikan nilai absolut dari suatu bilangan. Berikut adalah alur programnya:

1. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi double Absolut(double X), dimana X merupakan parameter input dari fungsi tersebut.
2. Kemudian, program dilanjutkan dengan mendefinisikan fungsi main().
3. Pada fungsi main(), sebuah variabel float Nilai dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai -123.45
4. Selanjutnya, program mencetak nilai Nilai pada layar bersamaan dengan nilai absolutnya yang dipanggil menggunakan fungsi Absolut(Nilai).
5. Fungsi Absolut() menerima parameter input X dan melakukan pengecekan. Jika nilai X kurang dari 0, maka nilai X akan dikalikan dengan -1 sehingga nilainya menjadi positif.
6. Setelah itu, fungsi Absolut() akan mengembalikan nilai X yang sudah diubah menjadi positif ke dalam fungsi main().
7. Program diakhiri dengan keluar dari fungsi main().

Dengan demikian, program ini bertujuan untuk menghitung nilai absolut dari sebuah bilangan dengan menggunakan fungsi Absolut(). Saat program dijalankan, program akan mencetak nilai absolut dari variabel Nilai yang telah diinisialisasi dengan nilai -123.45.

# 2. Di berikan program factorial di bawah ini :

Berikut adalah kodingan beserta outputnya:




Program di atas adalah sebuah program dalam bahasa C yang menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan menggunakan rekursi. Berikut adalah alur programnya:

1. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi Fak\_Rekursif() yang menerima parameter input N bertipe integer dan akan mengembalikan hasil faktorial dalam bentuk long integer.
2. Kemudian, program dilanjutkan dengan mendefinisikan fungsi main().
3. Pada fungsi main(), sebuah variabel integer N dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai 5.
4. Selanjutnya, program mencetak nilai variabel N pada layar disertai nilai faktorial dari N yang dipanggil menggunakan fungsi Fak\_Rekursif(N).
5. Fungsi Fak\_Rekursif() akan melakukan pengecekan apakah nilai N kurang dari atau sama dengan 1. Jika ya, maka fungsi akan mengembalikan hasil 1 sebagai nilai faktorial dari N.
6. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri (rekursi) dengan mengirimkan parameter N-1 dan mengalikan nilai N dengan nilai kembalian fungsi tersebut (hasil faktorial dari N-1).
7. Proses rekursi akan berhenti jika nilai N sama dengan 1, dan hasil akhir dari fungsi Fak\_Rekursif() akan dikembalikan ke panggilan fungsi sebelumnya atau ke fungsi main().
8. Program diakhiri dengan keluar dari fungsi main().


Dengan demikian, program ini bertujuan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan menggunakan rekursi. Saat program dijalankan, program akan mencetak nilai faktorial dari variabel N yang telah diinisialisasi dengan nilai 5. Hasilnya adalah 120, yang merupakan hasil dari operasi 5! (5 faktorial).

# 3. Diberikan program komposisi dua fungsi

Berikut adalah kodingan beserta outputnya:



Berikut output program ke tiga



Program di atas adalah sebuah program C++ yang berfungsi untuk menghitung komposisi dari dua fungsi f(x) dan g(x), yaitu fog(x). Berikut adalah alur programnya:

Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel integer jumlah, serta array of string f[100][100] dan g[100][100].

Kemudian, program menanyakan kepada pengguna berapa jumlah fungsi yang ingin dimasukkan.

Selanjutnya, program meminta pengguna menginputkan masing-masing fungsi f(x) beserta nilai x-nya, kemudian menyimpannya ke dalam array f[][].

Setelah itu, program meminta pengguna menginputkan masing-masing fungsi g(x) beserta nilai x-nya, kemudian menyimpannya ke dalam array g[][].

Program mencetak fungsi f(x) dan g(x) yang telah dimasukkan oleh pengguna dengan format: "(fungsinya)(nilainya),", kemudian menambahkan kurung kurawal sebagai penanda akhir dari setiap fungsi tersebut. Contohnya: f(x) = {(x+1)(2),(2x)(3),}, g(x) = {(2x-1)(1),(3x+1)(0),}.

Program kemudian melakukan perhitungan komposisi fungsi f(x) dan g(x) dengan mencari pasangan nilai x pada kedua fungsi yang sama. Jika ditemukan pasangan nilai x yang sama antara fungsi f dan g, maka program akan mencetak pasangan nilai tersebut dalam bentuk (f,nilai\_fog).

Setelah selesai melakukan pencarian, program mencetak hasil komposisi fungsi fog(x) dengan format yang sama seperti pada langkah 5.

Program diakhiri dengan keluar dari fungsi main().

Contoh output program:

Masukkan jumlah f(x) :2

Masukkan fungsi f->x

f(x):(x+1)

x:2

f(x):(2x)

x:3

Masukkan fungsi g->x

g(x):(2x-1)

x:1

g(x):(3x+1)

x:0

f(x) = {(x+1)(2),(2x)(3),}

g(x) = {(2x-1)(1),(3x+1)(0),}

fog(x)={(2x,1),}

Output tersebut menunjukkan bahwa ketika fungsi f(x) dan g(x) adalah (x+1)(2) dan (2x-1)(1) secara berturut-turut, maka hasil komposisi fog(x) nya adalah (2x,1). Artinya, komposisi fungsi f(x) dengan g(x) pada nilai x=1 menghasilkan nilai 2x. Sedangkan pada contoh input lainnya, tidak ditemukan pasangan nilai x yang sama antara fungsi f(x) dan g(x), sehingga hasil komposisi fog(x) nya kosong.