**MAKALAH**

**MODEL PROSES PENGEMBANGAN**

**PERANGKAT LUNAK**

**A red pyramid with white lines

Description automatically generated**

**DISUSUN OLEH :**

**Ahmad Wahyudi Tanjung**

**Rayhan Andika Pradana**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**MANAJEMEN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS NASIONAL PASIM**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Model Proses Pengembangan Perangkat Lunak" dengan baik dan tepat waktu.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital ini menuntut adanya pengembangan perangkat lunak yang efektif dan efisien. Pemahaman mendalam tentang berbagai model proses pengembangan perangkat lunak menjadi sangat penting bagi para praktisi dan akademisi di bidang teknologi informasi. Makalah ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tiga model proses pengembangan perangkat lunak yang populer, yaitu RAD (Rapid Application Development), Extreme Programming, dan RUP (Rational Unified Process).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memahami konsep dan implementasi model-model proses pengembangan perangkat lunak.

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc186506268)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc186506269)

[BAB I PENDAHULUAN 4](#_Toc186506270)

[A.Latar Belakang 4](#_Toc186506271)

[B.Rumusan Masalah 5](#_Toc186506272)

[C.Tujuan 5](#_Toc186506273)

[BAB II PEMBAHASAN 6](#_Toc186506274)

[A.Model Proses RAD (Rapid Application Development) 6](#_Toc186506275)

[a.Pengertian RAD 6](#_Toc186506276)

[b.Skema RAD 6](#_Toc186506277)

[c.Kelebihan Motode RAD 8](#_Toc186506278)

[d.Kelemahan Motode RAD 8](#_Toc186506279)

[B.Model Proses Extreme Programming (XP) 9](#_Toc186506280)

[a.Pengertian XP 9](#_Toc186506281)

[b.Skema XP 9](#_Toc186506282)

[c.Kelebihan Extreme Programming 10](#_Toc186506283)

[d.Kekurangan Extreme Programing 10](#_Toc186506284)

[C.Model Proses RUP (Rational Unified Process) 11](#_Toc186506285)

[a.Pengertian 11](#_Toc186506286)

[b.Skema RUP 11](#_Toc186506287)

[c.Kelebihan Rational Unified Process 12](#_Toc186506288)

[d.Kekurangan Rational Unified Process 12](#_Toc186506289)

[D.Perbandingan Model Proses 13](#_Toc186506290)

[BAB III PENUTUP 14](#_Toc186506291)

[A.Kesimpulan 14](#_Toc186506292)

[B.Saran 15](#_Toc186506293)

[DAFTAR PUSTAKA 16](#_Toc186506294)

# BAB I PENDAHULUAN

## **Latar Belakang**

Di era digital yang berkembang pesat ini, pengembangan perangkat lunak menjadi salah satu aspek krusial dalam kemajuan teknologi informasi. Setiap tahun, permintaan akan perangkat lunak yang berkualitas terus meningkat, sementara waktu pengembangan dituntut untuk semakin efisien. Hal ini menciptakan tantangan bagi para pengembang untuk memilih dan mengimplementasikan model proses pengembangan yang tepat.

Berbagai model proses pengembangan perangkat lunak telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Tiga model yang sering digunakan dalam industri adalah RAD (Rapid Application Development), Extreme Programming (XP), dan RUP (Rational Unified Process). Masing-masing model memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan tersendiri dalam implementasinya.

RAD menawarkan pendekatan yang memungkinkan pengembangan aplikasi dalam waktu singkat, sementara XP fokus pada adaptabilitas dan kepuasan pelanggan melalui siklus pengembangan yang lebih dinamis. Di sisi lain, RUP menyediakan framework yang lebih terstruktur dan cocok untuk proyek berskala besar. Pemahaman mendalam tentang ketiga model ini menjadi penting untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.

## **Rumusan Masalah**

Berikut ini beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana karakteristik dan tahapan implementasi dari model proses RAD dalam pengembangan perangkat lunak?
2. Bagaimana metodologi dan praktik-praktik dalam model Extreme Programming dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengembangan perangkat lunak?
3. Bagaimana framework RUP dapat digunakan untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak berskala besar?
4. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model proses tersebut dalam konteks pengembangan perangkat lunak modern?

## **Tujuan**

1. Menganalisis dan menjelaskan karakteristik serta tahapan implementasi model proses RAD dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Mengkaji metodologi dan praktik-praktik dalam Extreme Programming serta penerapannya dalam meningkatkan kualitas pengembangan perangkat lunak.
3. Mendeskripsikan framework RUP dan penggunaannya dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak berskala besar.
4. Mengidentifikasi dan membandingkan kelebihan serta kekurangan dari ketiga model proses untuk membantu pemilihan metodologi yang tepat sesuai kebutuhan proyek.
5. Memberikan pemahaman komprehensif tentang ketiga model proses pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi.


# BAB II PEMBAHASAN

## **Model Proses RAD (Rapid Application Development)**

### **Pengertian RAD**

Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan pengembangan dan keterlibatan aktif pengguna. Model ini dirancang untuk menghasilkan produk dalam waktu yang singkat dengan menggunakan prototipe yang dapat diperbaiki secara iteratif berdasarkan masukan pengguna.

### **Skema RAD**



1. Business Modelling

Tahap ini bertujuan untuk mencari aliran informasi dalam suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Hal ini meliputi mengendalikan proses bisnis yang melibatkan informasi, mengidentifikasi pengguna informasi, menentukan siapa yang memproses informasi, dan menentukan jenis informasi yang akan dihasilkan.

1. Data Modelling

Tahap ini berfokus pada pemodelan data yang dibutuhkan dalam proyek. Objek data yang diperlukan diidentifikasi dan atribut atau karakteristik masing-masing objek data ditentukan. Selain itu, hubungan antar objek data juga didefinisikan.

1. Process Modelling

Tahap ini melibatkan pembentukan kembali aliran informasi yang dihasilkan dari tahap data modelling. Aliran informasi ini harus memenuhi kebutuhan implementasi fungsi bisnis yang telah ditentukan. Pada tahap ini, proses-proses yang terlibat dalam menambah, memodifikasi, menghapus, atau mengambil kembali objek data tertentu juga ditentukan.

1. Application Modelling/Generation

Pada tahap ini, RAD menggunakan komponen program yang sudah ada atau menciptakan komponen baru yang dapat digunakan kembali. Alat bantu dan kerangka kerja juga dapat digunakan untuk mempercepat konstruksi perangkat lunak.

1. Testing

Tahap terakhir ini melibatkan pengujian komponen baru yang telah dikembangkan dan pelatihan penuh terhadap semua antarmuka. Komponen perangkat lunak yang baru harus diuji secara menyeluruh sebelum dapat digunakan secara produktif. Setelah pengujian selesai, komponen perangkat lunak dapat diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna.

### **Kelebihan Motode RAD**

1. Salah satu kelebihan utama dari model RAD adalah kemampuannya untuk memanfaatkan kembali komponen yang sudah ada. Dalam RAD, komponen-komponen yang sudah dikembangkan sebelumnya dapat digunakan kembali dalam pengembangan sistem yang baru. Hal ini menghemat waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan komponen-komponen baru, serta mempercepat proses pengembangan secara keseluruhan.
2. Dalam model RAD, setiap fungsi atau komponen sistem dapat dimodulkan dalam waktu tertentu. Tim RAD dapat bekerja secara terpisah pada setiap modul atau fungsi, dan kemudian mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan sistem. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara paralel dan mempercepat waktu pengembangan secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan modular juga memudahkan manajemen proyek dan memungkinkan pengujian dan validasi yang lebih efisien.

### **Kelemahan Motode RAD**


1. Tidak cocok untuk proyek skala besar: Metode RAD lebih cocok untuk proyek dengan ruang lingkup yang terbatas dan tidak terlalu kompleks. Ketika proyek memiliki skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi, kemungkinan terjadi kesulitan dalam memodularisasi sistem secara efektif dan mengintegrasikan komponen-komponen yang sudah ada.
2. Potensi ketidakmampuan memenuhi batas waktu: Salah satu prinsip RAD adalah pengembangan yang cepat dan berfokus pada hasil yang dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat.
3. Tidak cocok untuk sistem yang tidak dapat dimodularisasi: Metode RAD bergantung pada kemampuan untuk memodularisasi sistem, yaitu memecah sistem menjadi komponen-komponen yang lebih kecil.
4. Tidak cocok untuk risiko teknis yang tinggi: Jika proyek menghadapi risiko teknis yang tinggi, seperti penggunaan teknologi yang baru atau kompleks, metode RAD mungkin tidak ideal.

## **Model Proses Extreme Programming (XP)**

### **Pengertian XP**

Extreme Programming (XP) adalah salah satu metodologi dalam pengembangan perangkat lunak yang masuk ke dalam keluarga Agile. XP dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan kemampuan tim dalam merespons perubahan kebutuhan secara cepat.

### **Skema XP**



1. Planning

Customer dan XP team bekerja bersama untuk memutuskan bagaimana grup story untuk release berikutnya (software increment berikutnya) untuk dibangun oleh XP team.

1. Design

XP menggunakan CRC card, untuk mengenali dan mengatur object oriented class yang sesuai dengan software increment.

1. Coding

Sebelum membuat code, lebih baik membuat unit test tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. XP menyarankan agar dua orang bekerja bersama pada satu komputer workstation untuk membuat code dari satu story (pair programming), untuk menyediakan real time problem solving dan jaminan real time quality. Setelah pair programming selesai, code diintegrasikan dengan kerja laiinnya (continuous integration).

1. Testing

Unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam universal testing suite, integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari.

### **Kelebihan Extreme Programming**

1. Meningkatkan kepuasan kepada client
2. Pembangunan system dibuat lebih cepat
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan client
4. Meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer

### **Kekurangan Extreme Programing**


1. Cerita-cerita yang menunjukkan requirements dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima.
2. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal (prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga).
3. XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user.

## **Model Proses RUP (Rational Unified Process)**

### **Pengertian**

Rational Unified Process (RUP) adalah sebuah kerangka kerja iteratif dan terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak. RUP menyediakan panduan dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dengan fokus pada manajemen risiko dan dokumentasi yang lengkap.

### **Skema RUP**



1. Inception

Merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup analisis sistem existing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan (fungsional, performansi, keamanan, GUI, dll).

1. Elaboration

Elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem (architecture pattern), desain komponen sistem, desain format data (protokol komunikasi), desain database, desain user interface, pemodelan diagram UML(diagram sequence, class, component, deployment, dll.), dan pembuatan dokumentasi.

1. Construction

Construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Pada tahap awal construction, ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada sequence diagram, class diagram, component dan deployment.

1. Transition

Transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user (roll-out), yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi.

### **Kelebihan Rational Unified Process**

1. Manajemen Proyek yang Terstruktur a) Tahapan dan Milestone yang Jelas
2. Dokumentasi teknis yang detail di setiap fase
3. Setiap fase memiliki tujuan dan deliverable yang terdefinisi
4. Identifikasi risiko di awal proyek
5. Evaluasi berbasis objektif
6. Dapat digunakan untuk proyek kecil hingga enterprise

### **Kekurangan Rational Unified Process**

1. Training ekstensif diperlukan
2. Pemahaman proses yang kompleks
3. Adaptasi tim membutuhkan waktu
4. Membutuhkan tim besar
5. Biaya implementasi tinggi
6. Timeline pengembangan Panjang

## **Perbandingan Model Proses**

1. Aspek Metodologi

* RAD: Fokus pada kecepatan pengembangan
* XP: Fokus pada adaptabilitas dan kepuasan pelanggan
* RUP: Fokus pada struktur dan dokumentasi

1. Aspek Implementasi

* RAD: Cocok untuk proyek dengan timeframe pendek
* XP: Ideal untuk proyek dengan requirement yang sering berubah
* RUP: Sesuai untuk proyek berskala besar dan kompleks

1. Aspek Dokumentasi

* RAD: Dokumentasi moderat
* XP: Dokumentasi minimal
* RUP: Dokumentasi komprehensif

# BAB III PENUTUP

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai model proses pengembangan perangkat lunak, dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki karakteristik dan pendekatan yang unik dalam menyelesaikan tantangan pengembangan perangkat lunak. Model RAD (Rapid Application Development) menunjukkan keunggulan dalam pengembangan perangkat lunak dengan waktu yang singkat melalui pendekatan prototyping dan iterasi cepat. Model ini sangat efektif ketika digunakan dalam proyek yang membutuhkan delivery cepat dan memiliki keterlibatan user yang intensif. Namun, kesuksesan implementasi RAD sangat bergantung pada ketersediaan tim yang berpengalaman dan tools yang mendukung.

Extreme Programming (XP) memberikan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan menekankan pada nilai-nilai dasar seperti komunikasi, kesederhanaan, feedback, dan keberanian, XP mampu menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi melalui praktik-praktik seperti pair programming dan Test-Driven Development. Model ini sangat cocok untuk proyek dengan requirement yang dinamis dan tim yang compact, namun membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh anggota tim dan customer.

Sementara itu, RUP (Rational Unified Process) menawarkan framework yang komprehensif dan terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan berbasis arsitektur dan use case yang dimiliki RUP memungkinkan pengembangan yang lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun membutuhkan resource yang signifikan dalam implementasinya, RUP memberikan keuntungan dalam hal maintenance jangka panjang dan pengelolaan proyek yang lebih terstruktur.

## **Saran**

Dalam implementasi model proses pengembangan perangkat lunak, organisasi perlu melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik proyek, kapabilitas tim, dan ketersediaan resource sebelum memilih model yang akan digunakan. Pemilihan model yang tepat akan sangat mempengaruhi kesuksesan proyek pengembangan perangkat lunak.

Untuk implementasi RAD, organisasi perlu memastikan ketersediaan tools yang mendukung dan tim yang berpengalaman. Keterlibatan aktif stakeholder harus dijaga sepanjang proses pengembangan, dan scope proyek harus ditetapkan secara realistis. Penggunaan RAD akan lebih efektif jika didukung dengan manajemen proyek yang baik dan komunikasi yang intensif antara tim pengembang dan pengguna.

Dalam penerapan XP, organisasi sebaiknya melakukan investasi pada automated testing dan membangun kultur kolaborasi yang kuat. Ketersediaan customer harus dipastikan sepanjang proses pengembangan, dan tim harus memiliki komitmen untuk continuous improvement. Penerapan praktik-praktik XP seperti pair programming dan TDD harus dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan hasil optimal.

Untuk penggunaan RUP, organisasi perlu melakukan penyesuaian framework sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Investasi pada training dan tools pendukung sangat diperlukan, begitu juga dengan persiapan dokumentasi yang terstruktur. Penetapan milestone yang jelas akan membantu dalam monitoring dan evaluasi progress proyek.

Secara umum, organisasi disarankan untuk melakukan pilot project sebelum implementasi penuh dari model proses yang dipilih. Evaluasi dan pengukuran efektivitas harus dilakukan secara berkala, dan penyesuaian proses berdasarkan feedback harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Pengembangan tim melalui pelatihan berkelanjutan dan knowledge sharing juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi model proses pengembangan perangkat lunak.

# DAFTAR PUSTAKA

Andrerahardjo. (2019). Pengertian RUP (Rational Unified Process). Medium. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://medium.com/@andrerahardjo/pengertian-rup-rational-unified-process-1bec9c664458>

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi UMSU. (2023). Pengertian Metode RAD, Tahapan, Kelebihan dan Kekurangan. FIKTI UMSU. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://fikti.umsu.ac.id/pengertian-metode-rad-tahapan-kelebihan-dan-kekurangan/>

Sebastian, Mike. (2021). Extreme Programming. Medium. Diakses pada 31 Desember 2024, dari <https://medium.com/@mikesebastian/extreme-programming-c715e6b8e0e9>