**PROPOSAL SKRIPSI**

**DIAGNOSA PENYAKIT PADA AYAM PETELUR MENGGUNAKAN METODE *CERTAINTY FACTOR***

****

**Oleh :**

# HALAMAN JUDUL

**JURUSAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PERADABAN**

**2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Ayam petelur merupakan salah satu komoditas penting dalam industri peternakan di Indonesia. Telur ayam menjadi sumber protein hewani yang mudah dijangkau dan diolah oleh masyarakat. Menurut data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, produksi telur ayam nasional pada tahun 2023 mencapai 22,1 juta ton [1]. Kesehatan ayam petelur menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas telur. Penyakit pada ayam petelur dapat menyebabkan penurunan produksi telur, bahkan kematian ayam. Hal ini dapat berakibat pada kerugian ekonomi bagi peternak dan berkurangnya ketersediaan telur di pasaran [2].

Diagnosis penyakit pada ayam petelur seringkali menjadi tantangan bagi peternak. Gejala penyakit pada ayam petelur dapat bervariasi dan sulit dibedakan. Selain itu, ketersediaan dokter hewan yang kompeten di daerah pedesaan masih terbatas. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit, yang dapat memperparah kondisi ayam dan meningkatkan kerugian ekonomi bagi peternak [3]. Metode Certainty Factor (CF) merupakan salah satu metode kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit. CF menggunakan nilai numerik untuk mewakili tingkat kepastian diagnosis. Nilai CF yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih tinggi [4].

Penerapan metode CF dalam diagnosis penyakit ayam petelur menunjukkan hasil yang menjanjikan. Penelitian oleh Nasution et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem pakar diagnosis penyakit ayam petelur menggunakan metode CF memiliki tingkat akurasi sebesar 92,8% [5]. Penelitian lain oleh Rahmah dan Saputra (2017) menunjukkan bahwa sistem pakar diagnosis penyakit saluran pencernaan ayam broiler menggunakan metode CF memiliki tingkat validitas sebesar 88,67% [6]. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit ayam petelur menggunakan metode CF. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode CF dapat digunakan secara efektif untuk mendiagnosis penyakit ayam petelur dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Nasution et al. (2022) mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit ayam petelur menggunakan metode CF berbasis web. Sistem pakar tersebut memiliki tingkat akurasi sebesar 92,8% [5]. Rahmah dan Saputra (2017) mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit saluran pencernaan ayam broiler menggunakan metode CF berbasis web. Sistem pakar tersebut memiliki tingkat validitas sebesar 88,67% [6]. Setyohadi et al. (2018) mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit ayam broiler menggunakan metode CF berbasis Android. Sistem pakar tersebut memiliki tingkat akurasi sebesar 87,5% [7].

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit ayam petelur menggunakan metode CF yang lebih akurat dan mudah digunakan oleh peternak. Sistem pakar ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, seperti database penyakit yang lebih luas, antarmuka yang lebih *user-friendly*, dan kemampuan untuk memberikan saran pengobatan yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peternak dalam mendiagnosis penyakit pada ayam petelur secara lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas telur ayam dan mengurangi kerugian ekonomi bagi peternak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan telur di pasaran dan memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat permasalahan yang ada yaitu “Berapa tingkat akurasi Metode Certainly Factor dalam melakukan diagnosis penyakit ayam petelur?”

1. **Batasan Masalah**

Penelitian ini dibuat dengan batasan masalah agar lebih terfokus pada penyelesaian masalah yang telah ditentukan sebelumnya, dengan demikian, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih spesifik dan bermanfaat bagi masalah yang sedang diteliti. Batasan masalah sebagai berikut:

1. Metode Diagnosis

Penelitian ini hanya menggunakan metode Certainly Factor (CF) untuk mendiagnosis penyakit ayam petelur. Metode lain seperti Dempster-Shafer dan Fuzzy Logic tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

1. Data Penyakit

Data penyakit yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada penyakit-penyakit yang umum terjadi pada ayam petelur di Indonesia. Penyakit-penyakit yang jarang terjadi atau baru muncul tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

1. Gejala Penyakit

Gejala penyakit yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada gejala-gejala yang mudah diamati oleh peternak. Gejala penyakit yang bersifat subyektif atau sulit diukur tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

1. Pengetahuan Pakar

Pengetahuan pakar yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokter hewan dan peternak yang berpengalaman. Pengetahuan dari sumber lain seperti jurnal ilmiah atau penelitian terbaru tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

1. Validasi Sistem

Sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini divalidasi dengan menggunakan data yang berasal dari peternak ayam petelur di daerah penelitian. Validasi dengan menggunakan data dari daerah lain atau dengan menggunakan metode validasi lain tidak dilakukan dalam penelitian ini.

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi metode *Certainly Factor* untuk diagnosis penyakit ayam petelur.

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Penggunaan Metode Certainly Factor untuk Diagnosis Penyakit Ayam Petelur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Meningkatkan Akurasi Diagnosis Penyakit Ayam Petelur
2. Membantu Peternak dalam Mengambil Keputusan Pengobatan
3. Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya Diagnosis
4. Mendukung Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peternak ayam petelur, dokter hewan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan industri peternakan ayam petelur.

1. **Sistematika Penulisan**

Penyusunan proposal skripsi ini diuraikan dalam beberapa sub bab yang tersusun sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Serta berisi tentang analisis perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang teori-teori dan metodologi penelitian yang digunakan.