Nama : Steven Tjayadi

NIM : 535180085

Kelas : C

Mata Kuliah : Web Programming


Dokumentasi Progress Hasil Akhir Web Programming Project

1. Dalam pembuatan Website ini, dalam membuat aplikasi web termasuk dalam kelompok 8 di bagian online shop yang berjudul ponshop yang sudah dilakukan saat UTS dan UAS. Terdiri dari 2 bagian yang akan jelaskan yaitu :

* Bagian FrontEnd
* Bagian BackEnd

1. FrontEnd

Dalam suatu pembuatan FrontEnd atau juga merupakan bagian dari UTS Web Programming , bagian saya adalah bagian Searching. Maka, akan dijelaskan layout, gambaran serta source code fungsinya untuk menjelaskan cara kerja setiap fungsi dan output HTML, CSS , dan JS nya.




Gambar 1. Layout Searching

Dalam pembuatan layout searching ini dibuat berdasarkan kemiripan sedikit dari layout Home serta Category agar dapat disesuaikan dengan database dan format dengan jQuery nya untuk setiap layout HTML nya. Lalu dalam bagian Layout searching ini akan dijelaskan satu per satu per bagian yaitu :


* Filter
* Checkbox Category , seperti Men, Women , dll
* Hasil Layout Gambarnya
* Search box
* Investigate Searching

Pertama kali yang akan dijelaskan adalah bagian Struktur layout nya yaitu Search box dan investigate Searching.




Gambar 2. Layout Search Box dan Investigate Searching Button

Dalam pembuatan layout searching ini akan sangat penting pada saat akan melakukan pencarian suatu barang terutama dalam bagian homepage dan Category. Pembuatan source code HTML nya dilakukan seperti format di bawah ini :



Gambar 3. Source Code HTML Search Box dan Searching Button

Dalam pembuatan HTML ini disertai dengan div class yaitu untuk mengelompokkan bagian searching dan button nya. Lalu, untuk form ini akan dijelaskan lebih lanjut melalui bagian BackEnd. Placeholder akan digunakan untuk melakukan penulisan contoh format agar dapat dipahami user bahwa textbox tersebut dilakukan untuk searching barang.



Gambar 4. Layout Dropdown Filter

Penjelasan Design HTML selanjutnya adalah bagian Type Filter. Yaitu dimana setiap harga barang akan selalu dicategorikan sebagai Trending, Sales, dan Newest yang bergantung pada situasi user dan produksi itu sendiri. Untuk pembuatan design ini menggunakan menu DropDown. Untuk penjelasan setiap barang merupakan trending, Sales, maupun Newest akan dijelaskan di bagian BackEnd . Berikut ini merupakan format source code HTML untuk bagian DropDown nya :




Gambar 5. Source Code HTML DropDown Filter

Dalam penjelasannya, yaitu menggunakan bootstrap dalam div class dropdown-menu dan bagian Button class = btn btn-secondary dropdown-toggle. Dalam dokumentasinya dapat dilihat pada link berikut ini :

<https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/dropdowns/>

Kemudian Design selanjutnya adalah checkbox category. Checkbox Category merupakan cara untuk dapat menklik tombol checkbox sesuai dalam category per barang searching masing-masing. Berikut di bawah ini merupakan hasil layout checkbox category nya.



Gambar 6. Layout Checkbox Category

Untuk Source Code HTML dapat diliat seperti di bawah berikut :






Gambar 7. Hasil Source Code HTML Checkbox Category


Untuk pembuatannya dapat dilakukan dengan menggunakan span Button Checkbox (berfungsi sebagai tambahan div) biasa dengan tambahan input dan button type dalam checkbox tersebut. Data-color default adalah menggunakan warna checkbox yang formal, yaitu putih.

Lalu, kemudian terakhir dari penjelasan frontend akan dijelaskan bagian dalam searching yaitu card. Card ini merupakan salah satu bentuk yang dilakukan untuk mendesign layout setiap barang yang akan digunakan untuk diklik dan dibeli dalam website. Berikut ini merupakan gambaran layout untuk hasil card salah satu barang.




Gambar 8. Layout Card

Dalam pembuatannya adalah menggunakan JQuery dan memanggil JSON agar bisa dilakukan print HTML nya secara looping. Berikut ini merupakan tampilan Javascript dan koneksi menuju HTML nya :



Gambar 9. Format Javascript menggunakan JQuery



Gambar 10. Koneksi id Javascript menuju HTML

Dalam penjelasan diatas ini, terlebih dahulu menggunakan $(#homeMen) untuk dapat bisa memanggil id ke HTML serta dengan source code :

<script src=”js/SearchFilter.js”></script>


Demikian untuk penjelasan bagian FrontEnd tampilan Searching. Selanjutnya akan dijelaskan bagian berikutnya yaitu bagian untuk BackEnd.

1. BackEnd

BackEnd merupakan bagian dalam server web yang akan melakukan service untuk bisa mengakses hasil frontend menuju ke public. Dalam penjelasan BackEnd ini akan lebih dijelaskan melalui routing, EJS, Mongoose, dll. Untuk penjelasan BackEnd di bawah ini akan lebih difokuskan pada bagian Searching. Dalam bagian BackEnd Searching ini , akan dibagi 3 cara untuk melakukan nya , yaitu :


1. Routing
2. EJS
3. MongoDB dan Mongoose
4. Routing

Dalam melakukan Routing di Searching, sebelum itu perlu melakukan instalasi npm terlebih dahulu terutama di dalam Node JS dan Express. Untuk Instalasi Node JS dapat melakukan Instalasi terlebih dahulu di dalam link : <https://nodejs.org>. Seperti format di bawah ini.




Gambar 11. Format Instalasi Node JS di website

Setelah melakukan Instalasi Node JS, kemudian melakukan instalasi Extension di dalam Visual Studio Code (VS Code). Yaitu berada di bagian node-snippet seperti gambar di bawah ini :



Gambar 12. Extension Node JS di Visual Studio Code

Kemudian setelah itu, dapat melakukan testing di terminal dengan menggunakan node seperti contoh di bawah :



Gambar 13. Format output dengan menggunakan Node di Visual Studio Code

Selain itu, bisa juga melakukan node di cmd tergantung kebutuhan. Biasanya lebih sering menggunakan Visual Studio Code karena fitur aplikasinya sangat canggih dan mudah digunakan. Namun, jika melakukan project dari orang lain misalnya seperti fetch full hasil package json node js nya ini tidak akan bisa dilakukan sehingga perlu dilakukan instalasi terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan project.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi menggunakan NPM atau disingkat sebagai node package manager. Ini akan melakukan instalasi NPM melalui cmd atau bisa saja menggunakan di terminal VS code itu sendiri. Yang akan diinstall berkaitan dengan project searching routing adalah instalasi Express. Instalasi Express akan dilakukan melalui format pertama :

**npm init**

NPM init berfungsi untuk membuat package baru yang akan dijalankan di File Express di js

**npm install express**

NPM Express akan digunakan untuk routing bagian searching

**npm install nodemon**

Nodemon akan digunakan untuk rerun program tanpa harus melakukan restart secara manual.

Namun, jika mengambil instalasi package dari sumber orang lain misalnya seperti git pull / fetch dari github desktop. Maka, dapat langsung melakukan instalasi menggunakan :


**npm install**

Maka akan muncul semua package yang ada di node-modules dan package-lock tambahan di file sendiri sehingga dapat melanjutkan project dari instalasi package sumber lain dengan sederhana tanpa harus instalasi satu per satu. Lalu kemudian dimasukkan import Express di dalam JavaScript sebagai berikut :





Lalu, setelah diinisialisasi variable app nya , Penjelasan Routing dalam bagian Searching ini dapat dilakukan melalui app.get dan app.post sesuai dengan format file yang berkaitan dengan searching itu sendiri. Gambaran untuk hasil express yang digunakan adalah seperti di bawah ini :




Gambar 14. Format Backend Searching di dalam Routing

Penjelasan :


App.get : akan langsung masuk ke halaman search tanpa harus melakukan searching di front end

App.post : mesti masukkan terlebih dahulu condition (pencarian text di searching) kemudian melakukan redirect ke searching tersebut.

Format gambaran Perbedaan Searching menggunakan app.get dan app.post



Gambar 15. Format Searching menggunakan app.get



Gambar 16. Format Searching menggunakan app.post


Untuk Koneksi di dalam HTML nya adalah terletak di bagian gambar sesuai di bawah ini :



Gambar 17. Letak Koneksi antara bagian post dari backend menuju frontend

1. EJS

Setelah melakukan proses Routing, yaitu menggunakan EJS untuk membuat template searching. Di bagian Searching saya. Hasil HTML nya sudah dijadikan dalam format EJS. Seperti di bawah berikut :



Gambar 18. Format Search dalam bentuk EJS diubah dari HTML

Walaupun tampilan EJS dan HTML tidak banyak berubah syntaxnya, namun itu akan berpengaruh dalam melakukan localhost routingnya.

Lalu, sebelum Masuk ke dalam format EJS, perlu menginstall NPM tambahan yaitu

npm install -save express nodemon body-parser ejs

npm install -save express-session

Untuk bagian body-parser ejs , dapat ditambahkan script dev nodemon sebagai berikut :

{

...

“scripts”: {

“dev”: “nodemon”,

...

}

Sehingga hasil dalam format package json nya akan tampil seperti di bawah ini :




Gambar 19. Script format penulisan dev nodemon

Dalam penulisan format import EJS dapat dituliskan code berikut ini :




Kemudian dilakukan set engine EJS nya untuk dimasukkan format searching



Gambar 20. Hasil Source Code menampilkan hasil Views EJS menuju localhost


Sehingga dapat disimpulkan format untuk memasukkan views adalah sebagai format berikut ini :



Gambar 21. Hasil Lokasi Folder yang dipanggil dalam EJS

Kesimpulannya adalah format : views/pages/Search

Lalu, sebelum memasuki Langkah menuju MongoDB, dilakukan Source Code seperti di bawah ini untuk menyambungkan hasil JSON dari MongoDB menuju file localhost agar dapat dimasukkan ke dalam Express menuju EJS.



Gambar 22. Hasil File yang static

File yang digunakan untuk menggabungkan hasil MongoDB dan Express adalah :


* app.use(express.static(‘Database JSON’));
* app.use(‘/kumpulanData’ , express.static(\_\_dirname+ ‘Database JSON/kumpulanData’));
* app.use(‘/json’ , express.static(\_\_dirname+ ’public/json’));

1. MongoDB atau Mongoose

MongoDB / Mongoose merupakan aplikasi database yang akan digunakan untuk menampung/ store data di bagian service-oriented dan cloud-service seperti di dalam dunia IoT (Internet of Things) untuk dunia kerja sekarang ini. Dalam Searching ini akan sangat berperan besar dalam melakukan aktivitas Searching tersebut di bawah ini. Sebelum masuk ke Mongoose dan jika belum menginstall , maka dapat dilakukan dengan menggunakan instalasi npm seperti di bawah ini :


**npm install mongoose**

Jika di dalam fetch github , maka tinggal melakukan install npm install dan dijalankan dengan menggunakan npm run dev jika ingin melakukan testing npm nya. Berikutnya akan ditambahkan code di dalam script index.js yaitu sebagai berikut :



Gambar 23. Script Import MongoDB untuk memanggil Searching

Lalu, kemudian dilakukan Connection Mongoose nya melalui nama berikut ini :




Gambar 24. Layout LocalHost MongoDB Compass

Untuk Nama connection dan hosting nya adalah :


Mongodb://127.0.0.1:27017/Account-ponshop

Atau keterangan lebih detail nya yaitu seperti gambar di bawah :




Gambar 25. LocalHost Connection


Sehingga jika digunakan dalam bentuk code Javascript , akan tampil seperti gambar di bawah :



Gambar 26. Hasil Script Connection to MongoDB


Sehingga akan dikoneksi melalui index.js (main js nya) melalui fungsi code seperti di bawah berikut :






Keterangan : Butuh import ‘./server/database/connection’ dulu baru bisa dipanggil connectDB()

Selanjutnya adalah membuat Schema untuk bagian Database nya agar dapat diekspor dari mongoose menuju main js nya, yaitu :



Gambar 27. Gambar Schema mongoose untuk dapat mengekspor dengan mudah

Sehingga pada saat dipanggil hasilnya adalah di bagian kode script berikut ini :




Gambar 28. Pada saat Schema ItemDB dipanggil

Lalu, dibuat controller dengan source code berikut ini :



Gambar 29. Controller untuk koneksi melalui EJS dari Schema

Kemudian, kita dapat melihat database list semua barang yang ada contohnya seperti gambaran di bawah ini :



Gambar 30. Hasil Gambaran Schema Database JSON dalam Mongoose


Dalam list tersebut, terdapat list data berikut :

* Image
* Name
* Description
* Color
* List Price
* Category
* Filter
* Discount
* Price
* Save

Dalam list diatas ini, yang kita gunakan dalam project untuk bagian Searching adalah Image, Name, Description, Category, and Price. Lalu data yang dapat digunakan biasanya adalah format JSON.

Untuk pembuatan Database banyak ini, Langkah saya adalah menggunakan excel terlebih dahulu untuk memasukkan semua barang. Kemudian ditransfer excel format dimasukan ke dalam csv untuk dibuat normalisasi data di dalam python karena terdapat library yang bisa menormalisasi data dengan cepat yaitu dengan menggunakan library pandas (Javascript juga ada library lain yaitu namanya danfo-js , namun saya lebih menggunakan python karena fleksibel penggunaannya ). Lalu setelah itu disorting huruf namanya sesuai alphabet dengan menggunakan method sort(). Akhirnya dimasukkan ke dalam format JSON dengan format JSON biasa. Sehingga akhirnya bisa dimasukkan ke dalam MongoDB Compass melalui import file.

Untuk penerapan caranya adalah sebagai berikut :

1.Import Library pandas dan JSON sertakan tampilkan melalui read\_csv (Python) 


Gambar 31. Cara menimport dataset dengan Python

2. Lakukan dengan method sort\_values() sesuai dengan “Name” nya




Gambar 32. Melakukan sorting agar nama databasenya mudah dibaca


3.Kemudian dilakukan transfer ke JSON untuk dimasukkan ke Mongoose. Untuk JSON yang biasa digunakan termasuk bagian Searching ini adalah orient = “records”




Gambar 33. Cara membuat dataset menjadi format JSON

1. Pada saat datanya muncul secara automatis , maka bisa mengimport data dengan format JSON di dalam MongoDB Compass





Untuk dapat melakukan Searching bisa menggunakan format coding sesuai di bawah ini :



Gambar 34. Source Code untuk lakukan Searching

Keterangan : Perintah Regex adalah text yang akan melakukan titik huruf pada saat searching akan muncul partial text bukan berbentuk full text.

Kesimpulan : Dalam Dokumentasi ini, masih bergantung pada bagian Searching saya sendiri dan masih ada ketergantungan antara bagian homepage dan Category sehingga dalam bagian Searching ini semoga bisa dikembangkan lebih baik lagi.