**LAPORAN RESMI**

**MODUL I**

**(DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL) DAN**

**DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML))**

**SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA**



**NAMA : Agus Putra Singkih**

**N.R.P : 200442200153**

**DOSEN : Fitri Damayanti, S.Kom., M.Kom.**

**ASISTEN : Muhammad Iqbal Firmansyah**

**TGL PRAKTIKUM : Jum’at, 22 Maret 2024**

**Disetujui : .. ……… 2024**

**Asisten**

**Muhammad Iqbal Firmansyah**

**21.04.411.00084**

**LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM**

**PRODI SISTEM INFORMASI**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi berkaitan dengan data. Dalam pengembangan SMBD, terdapat dua jenis Bahasa yang sering digunakan, yaitu Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML). DDL dan DML memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan database, sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi data dalam database.

Penggunaan bahasa DDL dan DML pada SMBD sangat penting untuk memudahkan proses pengelolaan data. DDL dan DML dapat digunakan untuk membuat struktur database, mengatur hubungan antar tabel, menambahkan, mengubah, dan menghapus data pada database. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai bahasa DDL dan DML menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan SMBD.

Diharapkan, melalui praktikum dan laporan praktikum ini, peserta praktikum dapat memahami konsep DDL dan DML secara lebih mendalam dan mampu mengimplementasikannya dengan baik dalam pengelolaan SMBD menggunakan MySQL. Selain itu, praktikum ini juga akan membantu peserta praktikum untuk mempersiapkan diri dalam mengembangkan aplikasi yang berkaitan dengan SMBD.

## **Tujuan**

* Mampu memahami perintah-perintah untuk menjelaskan objek dari databse dan mendefinisikan atribut-atribut databse, table dan Batasan-batasan terhadap suatu atribut serta relasi antar table.
* Mampu memahami dan mengisi table dalam database dan memanipulasi data dalam database.

# **BAB II DASAR TEORI**

## **Data Definition Language**

DDL SQL memungkinkan dilakukannya spesifikasi tidak hanya pada himpunan relasi tetapi juga informasi untuk setiap relasi, yang meliputi Skema setiap relasi, Domain nilai setiap atribut relasi, Konstrain integritas, Himpunan indeks untuk setiap relasi, Sekuriti dan autorisasi setiap relasi, serta Struktur penyimpanan secara fisik untuk setiap relasi dalam disk.

DDL (Data Definition Language) merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut – atribut database, tabel, atribut kolom (field), maupun batasan – batasan terhadap suatu atribut dan relasi/hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok perintah DDL adalah : CREATE, ALTER, dan DROP. CREATE merupakan perintah DDL yang digunakan untuk membuat database maupun tabel. Nama database maupun tabel tidak boleh mengandung spasi (space). Nama database tidak boleh sama antar database. ALTER merupakan perintah DDL yang digunakan untuk mengubah nama/struktur tabel. DROP merupakan perintah DDL yang digunakan untuk menghapus database ataupun tabel.

### **DATABASE**

Database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip, dimana arsip yang disimpan didalam lemari tersebut akan disusun dan dikelompokkan berdasarkan urutan tertentu seperti urutan abjad atau urutan kronologis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah pencarian arsip, karena arsip yang tersusun dengan rapi maka proses pencarian arsip dapat lebih cepat.

Syntax untuk membuat database sebagai berikut :

CREATE DATABASE namadatabase;

Sedangkan syntax tambahan untuk menampilkan daftar nama database yang terdapat dalam database server pada MySQL menggunakan perintah :

SHOW DATABASES;

Sebelum kita membuat suatu tabel yang digunakan untuk menyimpan data, terlebih dahulu harus memilih/mengaktifkan salah satu database sebagai database aktif yang akan digunakan untuk menyimpan beberapa tabel yang akan kita buat. Untuk memilih/mengaktifkan salah satu database menggunakan syntax :

USE namadatabase;

Contohnya kita akan mengaktifkan database db\_universitas : USE db\_universitas; Selain perintah - perintah di atas, terdapat perintah yang berfungsi untuk menghapus database maupun tabel. Perintah tersebut adalah sebagai berikut :

DROP DATABASE namadatabase;

### **TABEL**

a. Membuat Tabel

Dalam membuat sebuah tabel, nama tabel tidak boleh mengandung spasi (space). Ketika membuat tabel ada beberapa yang harus dideklarasikan dalam pembuatannya, yaitu antara lain meliputi : Nama tabel, Nama Field (Kolom), Type data dari field dan Panjang data.

Adapun syntax yang digunakan untuk membuat tabel secara umum adalah sebagai berikut:

CREATE TABLE namatabel (Field1, TypeData1, Field2, TypeData2);

Contoh berikut syntax untuk membuat Tabel mahasiswa : CREATE TABLE mahasiswa (nim CHAR (20), nama\_mhs CHAR (50), login CHAR(20), pass CHAR(20), umur INT, ipk real, PRIMARY KEY(nim)); Menampilkan Tabel CREATE DATABASE namadatabase; SHOW DATABASES; USE namadatabase; DROP DATABASE namadatabase;

1. Menampilkan Tabel

Untuk menampilkan daftar nama tabel yang terdapat dalam database yang sedang aktif/digunakan menggunakan perintah :

SHOW TABLES;

1. Menampilkan deskripsi atribut table

Untuk menampilkan deskripsi atribut – atribut yang terdapat pada suatu tabel dengan menggunakan perintah:

DESC namaTabel;

1. Menghapus table

Untuk menghapus Tabel perintahnya sama dengan untuk menghapus database yaitu dengan menggunakan perintah DROP. Syntax yang digunakan adalah:

DROP TABLE namaTable;

Tabel yang akan dihapus harus sesuai dengan nama tabel. Misal kita akan menghapus tabel mahasiswa, maka syntax nya adalah: DROP TABLE mahasiswa;

1. Mendefinisikan Null/Not Null

Null ataupun Not Null merupakan pernyataan yang digunakan untuk membuat kolom yang kita buat boleh kosong (Null) atau tidak boleh kosong (Not Null). Ketika pada kolom tabel tidak diset, maka secara default akan bernilai Null (boleh kosong). Untuk mendefinisikannya maka perintah yang digunakan adalah:

CREATE TABLE mahasiswa (nim CHAR (20) NOT NULL, nama\_mhs CHAR (50) NOT NULL,login CHAR(20) NOT NULL, pass CHAR(20) NOT NULL, umur INT, ipk real, PRIMARY KEY(nim));

1. Mendefinisikan Nilai Default

Nilai default merupakan nilai yang diberikan secara otomatis oleh sistem untuk suatu kolom ketika terjadi penambahan baris baru, sementara nilai pada kolom tersebut tidak diisi oleh pengguna.Contohnya adalah :

CREATE TABLE mahasiswa (nim CHAR (20), nama\_mhs CHAR (50), login CHAR(20), pass CHAR(20), umur INT DEFAULT 0, ipk real, PRIMARY KEY(nim));

1. Mendefinisikan PRIMARY KEY pada Tabel

Suatu keharusan dalam suatu tabel adalah harus memiliki satu kolom yang dijadikan sebagai perwakilan dari tabel tersebut. Pembuatan perwakilan tabel ini berfungsi untuk melakukan hubungan/relasional dengan tabel lain. Bentuk perwakilan ini dalam database disebut sebagai PRIMARY KEY yang aturan pembuatannya adalah sebagai berikut:

* + - Satu tabel hanya diperbolehkan memiliki satu kolom kunci.
    - Nama kolom kunci tidak digunakan pada kolom lain dalam satu tabel
    - Nama kolom kunci tidak boleh sama dengan kolom kunci yang ada pada tabel lain
    - Bentuk kolom kunci harus diset NOT NULL.

Terdapat tiga cara untuk mendefinisikan primary key. Berikut ini syntax yang digunakan:

CREATE TABLE mahasiswa (nim CHAR (20), nama\_mhs CHAR (50), login CHAR(20), pass CHAR(20), umur INT, ipk real, PRIMARY KEY(nim));

Atau

CREATE TABLE mahasiswa (nim CHAR (20) NOT NULL PRIMARY KEY, nama\_mhs CHAR (50), login CHAR(20), pass CHAR(20), umur INT, ipk real);

Atau

ALTER TABLE mahasiswa ADD CONSTRAINT namaconstraint PRIMARY KEY(namakolom);

1. Menghapus PRIMARY KEY

Pada Tabel Cara 1: Jika primary key dibuat menggunakan alter table: ALTER TABLE namatabel DROP CONSTRAINT namaconstraint; Cara 2: jika primary key dibuat melalui create table:

ALTER TABLE namatabel DROP PRIMARY KEY;

1. Menambah kolom baru

Pada tabel Pada saat kita membuat tabel terkadang kita ingin menambahkan kolom lagi pada tabel yang sudah kita buat. Dalam database, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah sebagai berikut:

ALTER TABLE namatabel ADD fieldbaru typedata(lebar);

Namatabel merupakan nama tabel yang akan ditambahkan kolomnya. Field baru merupakan nama kolom yang akan ditambahkan, typedata(lebar) merupakan type data dan lebar data yang akan ditambahkan. Misal kita akan menambahkan kolom telepon pada tabel mahasiswa setelah kolom umur:

ALTER TABLE mahasiswa ADD COLUMN telepon CHAR(15) AFTER umur;

1. Mengubah Tipe Data atau Lebar Kolom pada Tabel

Perintah yang digunakan adalah:

ALTER TABLE namatabel MODIFY COLUMN field

Contoh : ALTER TABLE mahasiswa MODIFY COLUMN CHANGE COLUMN telepon(12);

1. Mengubah Nama Kolom (Field)

Perintah yang digunakan adalah:

ALTER TABLE namatabel namakolomlama namakolombaru typedatabaru(lebarbaru);

Contoh : ALTER TABLE mahasiswa CHANGE COLUMN telepon phone CHAR(25);

1. Menghapus Kolom pada Tabel

Perintah yang digunakan:

ALTER TABLE namatabel DROP COLUMN namakolom;

Contoh : ALTER TABLE mahasiswa DROP COLUMN phone;

1. Membuat dan Menghapus Index

Index berfungsi untuk mempercepat proses pencarian data dalam suatu tabel. Dengan adanya index pada suatu field tabel menyebabkan proses pencarian otomatis akan dilakukan terlebih dahulu ke dalam index, apabila ditemukan baru akan diambilkan data sesungguhnya dari tabel, apabila tidak ditemukan dalam index, sudah dapat dipastikan bahwa data tersebut tidak ada dalam tabel. Terdapat perintah untuk membuat dan menghapus index, tapi tidak ada perintah untuk merubah index. Perhatikan contoh berikut:

CREATE INDEX IDXNIM ON mahasiswa(nim);

Atau

ALTER TABLE mahasiswa ADD INDEX IDXNIM(nim);

Sedangkan untuk menghapus :

DROP INDEX IDXNIM ON mahasiswa(nim);

Atau

ALTER TABLE mahasiswa DROP INDEX IDXNIM(nim);

## **Data Manipulation Language**

Merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi data dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat berupa :

1. penyisipan/penambahan data baru ke suatu basis data
2. penghapusan data dari suatu basis data
3. pengubahan data di suatu basis data

Pada level fisik, kita harus mendefinisikan algoritma yang memungkinkan pengaksesan yang efisien terhadap data. Pada level yang lebih tinggi, yang dipentingkan bukan hanya efisiensi akses, tetapi juga efisiensi interaksi manusia (pemakai) dengan sistem (kemudahan permintaan akses). Data Manipulation Language (DML) merupakan bahasa yang bertujuan memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Ada 2 jenis DML, yaitu :

1. Prosedural, yang mensyaratkan agar pemakai menentukan, data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya.
2. Nonprosedural, yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Perintah yang termasuk dalam DML adalah: INSERT, DELETE, UPDATE, dan SELECT.

### **2.2.1 INSERT**

Perintah INSERT bertujuan untuk menambahkan record data pada suatu tabel. Terdapat beberapa cara untuk menambahkan record, yaitu:

Cara 1: Menambahkan record dengan mengisi data pada setiap kolom:

INSERT INTO namatabel VALUES (nilai1, nilai2, nilai-

Cara 2: menambahkan baris dengan hanya mengisi pada kolom tertentu:

INSERT INTO namatabel (field1, field2, field-n) VALUES (nilai1, nilai2, nilai-n);

Ket : Jika data bertipe string, date, atau time (contoh : didi, basis data, 1984-03-18) maka pemberian nilainya diapit menggunakan tanda petik tunggal ('Didi') atau petik ganda (“Basis Data”). Jika data bertipe numerik (29, 4) maka pemberian nilainya tidak diapit tanda petik tunggal maupun ganda.

### **2.2.2 DELETE**

Perintah DELETE digunakan untuk menghapus satu baris, baris dengan kondisi tertentu maupun seluruh baris. Syntax yang digunakan:

DELETE FROM namatabel WHERE [kondisi];

Perintah dalam tanda [] bersifat pilihan/opsional untuk menghapus suatu baris dengan kondisi tertentu yang dipersyaratkan. Contoh perintah untuk menghapus suatu baris dalam tabel dengan kondisi persyaratan tertentu :

DELETE FROM mahasiswa WHERE nim 13120070

### **2.2.3 UPDATE**

Perintah UPDATE digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Syntax yang digunakan secara umum adalah sebagai berikut:

UPDATE namatabel SET field1=nilai1, field2=nilai2 [WHERE kondisi];

Perintah dalam tanda [] bersifat pilihan/opsional untuk mengubah suatu baris dengan kondisi tertentu yang dipersyaratkan.

### **2.2.4 SELECT**

Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan beberapa tabel lainnya.

Menampilkan data semua kolom dengan menggunakan asterisk (\*):

SELECT \* FROM namatabel;


Menampilkan data untuk field/kolom tertentu:


SELECT field1, field2, field-n FROM namatabel;

Menampilkan data dengan kondisi tertentu menggunakan klausa WHERE:

SELECT \* FROM namatabel WHERE kondisi;

# **BAB III TUGAS PENDAHULUAN**





# **BAB IV IMPLEMENTASI**

## **Source Code**

**Administrasi:**

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Pencatatan Mahasiswa** | CREATE TABLE mahasiswa (  id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY,  NIM VARCHAR(20) UNIQUE,  nama VARCHAR(100),  jurusan VARCHAR(100),  jenis\_kelamin ENUM('Laki-laki', 'Perempuan'),  status ENUM('Aktif', 'Lulus', 'Berhenti') DEFAULT 'Aktif'  ); |
| **Menambahkan Data Mahasiswa** | insert into `mahasiswa`(`id`,`NIM`,`nama`,`jurusan`,`status`,`jenis\_kelamin`) values  (1,'190010001','Ahmad Fauzi','Teknik Informatika','Berhenti','Laki-laki'),  (2,'190010002','Bunga Dewi','Ilmu Komputer','Aktif','Perempuan'),  (3,'190010003','Candra Pratama','Teknik Elektro','Aktif','Laki-laki'),  (4,'190010004','Dian Sari','Teknik Sipil','Aktif','Perempuan'),  (5,'190010005','Eko Nugroho','Teknik Mesin','Lulus','Laki-laki'),  (6,'190010006','Fitriani Putri','Teknik Industri','Aktif','Perempuan'),  (7,'190010007','Hadi Santoso','Teknik Lingkungan','Aktif','Laki-laki'),  (8,'190010008','Indah Permata','Teknik Kimia','Aktif','Perempuan'),  (9,'190010009','Joko Susanto','Teknik Biomedis','Aktif','Laki-laki'),  (10,'190010010','Kartika Dewi','Teknik Perkapalan','Aktif','Perempuan'); |
| **b) Pencatatan Dosen** | CREATE TABLE `dosen` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `NIP` varchar(20) DEFAULT NULL,  `nama` varchar(100) DEFAULT NULL,  `jurusan` varchar(100) DEFAULT NULL,  `jenis\_kelamin` enum('Laki-laki','Perempuan') DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`),  UNIQUE KEY `NIP` (`NIP`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=latin1; |
| **Menambahkan Data Dosen** | insert into `dosen`(`id`,`NIP`,`nama`,`jurusan`,`jenis\_kelamin`) values  (1,'1234567890','Ahmad Santoso','Teknik Informatika','Laki-laki'),  (2,'2345678901','Bunga Dewi','Ilmu Komputer','Perempuan'),  (3,'3456789012','Candra Pratama','Teknik Elektro','Laki-laki'),  (4,'4567890123','Dian Sari','Teknik Sipil','Perempuan'),  (5,'5678901234','Eko Nugroho','Teknik Mesin','Laki-laki'),  (6,'6789012345','Fitriani Putri','Teknik Industri','Perempuan'),  (7,'7890123456','Hadi Santoso','Teknik Lingkungan','Laki-laki'),  (8,'8901234567','Indah Permata','Teknik Kimia','Perempuan'),  (9,'9012345678','Joko Susanto','Teknik Biomedis','Laki-laki'),  (10,'0123456789','Kartika Dewi','Teknik Perkapalan','Perempuan'); |
| **c)** Pencatatan Mahasiswa berhenti dan kuliah dan lulus | CREATE TABLE `pencatatan\_mahasiswa` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `id\_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,  `status` enum('Berhenti','Lulus') DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`),  KEY `id\_mahasiswa` (`id\_mahasiswa`),  CONSTRAINT `pencatatan\_mahasiswa\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`id\_mahasiswa`) REFERENCES `mahasiswa` (`id`)  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; |
| **Pencatatan Status Mahasiswa** | SELECT \* FROM mahasiswa WHERE STATUS IN ('Lulus', 'Berhenti'); |
| **d) Pendaftaran Mata Kuliah** | CREATE TABLE `pendaftaran\_mata\_kuliah` (`id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `id\_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL, `id\_mata\_kuliah` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`),  KEY `id\_mahasiswa` (`id\_mahasiswa`),  KEY `id\_mata\_kuliah` (`id\_mata\_kuliah`),  CONSTRAINT `pendaftaran\_mata\_kuliah\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`id\_mahasiswa`) REFERENCES `mahasiswa` (`id`),  CONSTRAINT `pendaftaran\_mata\_kuliah\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`id\_mata\_kuliah`) REFERENCES `mata\_kuliah` (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; |
| **Penambahan Mata Kuliah yang diambil Mahasiswa** | insert into pendaftaran\_mata\_kuliah`(`id`,`id\_mahasiswa`,`id\_mata\_kuliah`) values  (1,1,3),  (2,2,3),  (3,3,5); |

**Keuangan :**

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Pembayaran UKT** | CREATE TABLE `pembayaran\_ukt` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `id\_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,  `jumlah` decimal(10,2) DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`),  KEY `id\_mahasiswa` (`id\_mahasiswa`),  CONSTRAINT `pembayaran\_ukt\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`id\_mahasiswa`) REFERENCES `mahasiswa` (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; |
| **Mencatat Pembayaran UKT** | insert into `pembayaran\_ukt`(`id`,`id\_mahasiswa`,`jumlah`,`tanggal`) values  (1,1,5000000.00,'0000-00-00'); |
| **b) Pembayaran Gaji Dose** | CREATE TABLE `pembayaran\_gaji\_dosen` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `id\_dosen` int(11) DEFAULT NULL,  `jumlah` decimal(10,2) DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`),  KEY `id\_dosen` (`id\_dosen`),  CONSTRAINT `pembayaran\_gaji\_dosen\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`id\_dosen`) REFERENCES `dosen` (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; |
| **Mencatat gaji Dosen** | insert into `pembayaran\_gaji\_dosen`(`id`,`id\_dosen`,`jumlah`,`tanggal`) values  (1,1,10000000.00,'2024-03-30'); |
| **c) Pembelian Peralatan dan bahan ajar** | CREATE TABLE `pembelian\_peralatan` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `deskripsi` varchar(255) DEFAULT NULL,  `jumlah` decimal(10,2) DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;   * Mencatat Pembelian peralatan dan bahan ajar :   insert into `pembelian\_peralatan`(`id`,`deskripsi`,`jumlah`,`tanggal`) values  (1,'Laptop baru',15000000.00,'2024-03-30'); |
| **d) Pembayaran Tagihan** | CREATE TABLE `pembayaran\_tagihan` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `deskripsi` varchar(255) DEFAULT NULL,  `jumlah` decimal(10,2) DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;   * Pencatatan tagihan   insert into `pembayaran\_tagihan`(`id`,`deskripsi`,`jumlah`,`tanggal`) values  (1,'Tagihan listrik bulan Februari',2000000.00,'2024-03-30'); |

**Laporan :**


|  |  |
| --- | --- |
| **a) Laporan Daftar Mahasiswa** | CREATE TABLE `laporan\_jumlah\_mahasiswa` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `jumlah\_mahasiswa` int(11) DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;   * Mencatat jumlah mahasiswa   INSERT INTO laporan\_jumlah\_mahasiswa (jumlah\_mahasiswa, tanggal)  SELECT COUNT(\*), CURDATE()  FROM mahasiswa; |
| **b) Laporan Daftar Dosen** | CREATE TABLE `laporan\_jumlah\_dosen` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  `jumlah\_dosen` int(11) DEFAULT NULL,  `tanggal` date DEFAULT NULL,  PRIMARY KEY (`id`)  ) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; |
| **Mencatat Jumlah Daftar Dosen** | INSERT INTO laporan\_jumlah\_dosen(  jumlah\_dosen, tanggal)  SELECT COUNT(\*),CURDATE()  FROM dosen; |
| **c) Laporan Keuangan** | CREATE TABLE laporan\_pengeluaran (  id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY,  deskripsi VARCHAR(255),  jumlah DECIMAL(10, 2),  tanggal DATE  ); |
| **Mencatat Pengeluaran** | INSERT INTO laporan\_pengeluaran (deskripsi, jumlah, tanggal)  SELECT CONCAT('Pembayaran gaji dosen - ', nama), jumlah, tanggal  FROM pembayaran\_gaji\_dosen  JOIN dosen ON pembayaran\_gaji\_dosen.id\_dosen = dosen.id;  INSERT INTO laporan\_pengeluaran (deskripsi, jumlah, tanggal)  SELECT deskripsi, jumlah, tanggal  FROM pembayaran\_tagihan;  INSERT INTO laporan\_pengeluaran (deskripsi, jumlah, tanggal)  SELECT deskripsi, jumlah, tanggal  FROM pembelian\_peralatan; |

## **4.1 Hasil**

Berikut adalah hasil dari impelentasi source kode di atas:

**Adminsitrasi :**

### a) Hasil Tabel Mahasiswa dan Data Mahasiswa



### b) Hasil Tabel dosen dan Data Dosen




### c) Pencatatan mahasiswa yang lulus dan berhenti kuliah


### d) Pendaftara Mata Kuliah

**Keuangan :**

### a) Pembayaran UKT :




### b) Pembayaran gaji Dosen




### c) Pembelian peraltan dan Bahan ajar

### d) Pembayaran tagihan




**Laporan :**


### a) laporan daftar mahasiswa




### b) Laporan daftar dosen



### c) Laporan pengeluaran



### d) Hasil Tabel



## **4.1 Penjelasan Hasil Praktikum**

Dari hasil praktikum di atas dapat diketahui bahwa untuk membuat sebuah pencatatan mahasiswa diperlukan syntax atau perintah CREAT TABLE kemudian diinput data mahasiswa menggunakan perintah INSERT. Hal lain yang didapat dalam praktikum ini adalah ketika kita menginginkan untuk menggabung dua table kita memerlukan fungsi JOIN. Selain itu perintah COUNT digunakan untuk menjumlah data atau VALUE pada table.

# **BAB V PENUTUP**

## **Analisa**

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa modul ini sangat memudahkan seseorang untuk mempelajari database. Bahkan penjelasannya juga mudah dimengerti serta mudah untuk dipraktekkan khususnya bagi seorang pemula. Tools yang digunakan untuk membuat database sangat banyak mulai dari yang dapat dibuka melalui website atau google, yaitu phpmyadmin hingga yang berbentuk aplikasi seperti SQL, MySQL, dan sebagainya. Ketika menambahkan atau membuat database nama database harus tanpa spasi dan tidak boleh diawali dengan angka. Sebelum mengisi database maupun table dapat menggunakan sintaks “use namadatabases;” atau “use namatable” untuk mengaktifkan database atau tabel tersebut. Dan sebelum menghapus database menggunakan “drop database namadatabase;” sebaiknya database dieksport atau disimpan terlebih dahulu dalam pc, karena setelah menghapusnya kita tidak bisa mengembalikannya atau membatalkan perintah yang sebelumnya. Hanya bisa dengan mengimpor database tersebut kedalam tools yang digunakan.

## **Kesimpulan**

Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi yang berkaitan dengan data. Dalam pengembangan SMBD, terdapat dua jenis bahasa yang sering digunakan, yaitu Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML). DDL dan DML memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan database. DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database, sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi data dalam database.

Penggunaan bahasa DDL dan DML pada SMBD sangat penting untuk memudahkan proses pengelolaan data. DDL dan DML dapat digunakan untuk membuat struktur database, mengatur hubungan antar tabel, menambahkan, mengubah, dan menghapus data pada database. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai bahasa DDL dan DML menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan SMBD.