# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sungai Brantas adalah satu dari sekian banyak sungai yang ada di Indonesia; letaknya berada di Jawa Timur. Sungai Brantas mempunyai daerah aliran sungai seluas ± 12,000 km2 atau ¼ dari luas Provinsi Jawa Timur. Mata air Sungai Brantas terletak di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m3, potensi yang dimanfaatkan sebesar 2.6-3.0 miliar m3 per tahun (Fahmi et al., 2018). Sungai Brantas juga melewati Desa Jatiguwi, tepatnya ada di Dusun Jatimulyo (Bon Klopo). Sungai ini juga menjadi salah satu tempat para warga desa untuk mencari nafkah seperti dengan cara bertani ikan, jasa penyebrangan menggunakan kapal, dan juga tempat untuk rekreasi pemancingan.

Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai Brantas berdasarkan curah hujan mencapai 10,361 liter/detik, mengalami peningkatan 37.5% dari keadaan kemarau (Fahmi et al., 2018). Hal ini menyebabkan tinggi air di Sungai Brantas yang berada di daerah Dusun Jatimulyo menjadi sangat tinggi. Perubahan tinggi air di Sungai Brantas dapat dilihat secara signifikan saat musim penghujan. Tidak hanya itu, air kiriman dari DAS Brantas yang juga terdampak akibat curah hujan yang tinggi juga ikut menjadi salah satu faktor kenaikan tinggi air Sungai di daerah Dusun Jatimulyo. Masyarakat desa menaruh kekhawatiran pada kenaikan tinggi air yang sangat tidak terkontrol di musim hujan.

Fenomena itu menjadi perhatian utama bagi wisatawan yang ingin memancing di sana. Terlalu tingginya kenaikan debit air dapat membuat petak pemancingan menjadi sedikit terendam. Kurangnya informasi keadaan area Sungai Brantas yang cocok untuk kegiatan memancing seringkali menjadi kendala untuk para pemancing. Hal tersebut menyebabkan usaha mereka menjadi tidak berhasil karena tidak dapat memancing di daerah tersebut. Perlu dilakukannya sebuah usaha untuk menanggulangi permasalahan tentang ketersediaan informasi keadaan area pemancingan di daerah sekitar Sungai Brantas yang terletak di Dusun Jatimulyo.

Dalam menangani ketersediaan informasi keadaan area pemancingan daerah Sungai Brantas yang ada di Dusun Jatimulyo, pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang menjadi solusi untuk hal tersebut. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah *Internet of Things (IoT).* *Internet of Things* adalah sistem perangkat, mesin, atau objek komputasi yang saling terkait dengan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mengkomunikasikan data melalui jaringan atau Internet yang dilakukan secara automasi (Parihar, 2019). Dengan memanfaatkan teknologi internet dan perangkat cerdas, IoT dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari (Sfar et al., 2017).

Dibutuhkan sebuah media untuk mengakses informasi tentang keadaan area sekitar Sungai Brantas yang terletak di daerah Dusun Jatimulyo. Media yang digunakan harus bisa diakses oleh banyak orang; khususnya para wisatawan yang akan melakukan kegiatan memancing. Media juga harus bisa menerima dan/atau mengakses data yang telah dikirim oleh perangkat *Internet of Things*. Oleh sebab itu, media yang paling cocok untuk menampilkan informasi terkait hal tersebut adalah *website*. *Website* merupakan salah satu sarana informasi dan promosi alternatif yang digunakan untuk mencari informasi (Trimarsiah, 2017). *Website* dapat menerima data dari perangkat *Internet of Things* melalui protocol *http* (Bahga & Madisetti, 2014).

Dengan beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi judul TA (Tugas Akhir) yang berjudul“***WATER LEVEL MEASUREMENT SYSTEM* BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (*IOT*) DAN *WEBSITE MONITORING* PADA PINGGIRAN SUNGAI BRANTAS DUSUN JATIMULYO**” yang nantinya bisa menjadi media penyalur informasi. Harapannya, dengan dilakukannya penelitian ini para wisatawan yang akan melakukan kegiatan memancing dapat menerima informasi secara *real time* keadaan daerah Sungai Brantas yang ada di Dusun Jatimulyo tanpa perlu datang ke area tersebut dan juga menjadi sebuah pertimbangan untuk menentukan keputusan pergi memancing.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana rancangan water level measurement system yang bisa mengukur tinggi air, mengirim data, dan menampilkan data realtime ke media website?

## Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Produk akhir dari penelitian ini adalah perangkat *IoT* (*hardware*) dan juga *website monitoring* (*software*)
2. Perangkat *IoT* dari penelitian ini berfungsi sebagai alat uji coba
3. *Website* yang dibuat untuk media digunakan untuk menerima data yang dikirim oleh perangkat *IoT* dan mengkalkulasi tingkat ketinggian air Sungai Brantas
4. Kedua produk baik perangkat *IoT* dan *website monitoring* memerlukan jaringan internet

## Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Merancang prototipe *IoT* alat pengukur ketinggian air sungai Brantas dan *website monitoring* sebagai media penyedia informasi keadaan ketinggian air sungai
2. Melakukan pengujian pengiriman data dan ketepatan bacaan ketinggian air menggunakan prototipe *IoT*

## Manfaat

1. Dapat menjadi sebuah sarana penyedia informasi kondisi terkait ketinggian air Sungai Brantas yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan memancing
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan para pemancing yang berasal dari luar desa apakah ingin pergi memancing atau tidak

# BAB II KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu

Dalam perancangan tugas akhir, peneliti melakukan penelusuran terhadap studi literatur dengan membaca karya – karya tulis seperti jurnal, skripsi, maupun tugas akhir terdahulu yang memiliki kemiripan baik dalam hal landasan teori maupun metodologi atau biasa disebut sebagai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi penunjang atau refrensi yang akan digunakan sebagai sumber untuk memperkuat landasan teori serta metodologi dari sebuah penelitian.

Penelitian terdahulu juga dapat dikembangkan Kembali menjadi sebuah penelitian baru guna untuk memperbaiki kelemahan penelitian sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena munculnya sebuah inovasi baru, perbandingan hipotesis, atau penyesuaian keadaan saat penelitian terdahulu sedang dibuat dengan kondisi lingkungan saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Jawas, et al (2018), pengukuran tinggi debit air menggunakan Arduino Mega 2560, sensor ultrasonik HC-SR04, LCD 16x2, dan juga modul buzzer digunakan sebagai alat pendeteksi ketinggian debit air. Arduino Mega 2560 digunakan sebagai microcontroller yang melakukan kalkulasi pada input yang diterima oleh sensor ultrasonik dan menghasilkan output dengan menggunakan aktuator buzzer sebagai indikator suara. Sensor Ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk membaca ketinggian air dengan ketinggian tertentu yang sudah ditetapkan batasan batasannya. Aktuator buzzer digunakan sebagai keluaran suara dan juga indikator saat ketinggian air mencapai batasan – batasan yang telah diprogram pada Arduino. LCD 16x2 digunakan sebagai keluaran berupa ketinggian air yang terbaca oleh sensor ultrasonik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lewi, et al (2017), alat untuk mengukur dan memonitoring tinggi air menggunakan konsep *Internet of Things* dengan memanfaatkan sensor ultrasonik yang akan membaca ketinggian air dan juga firebase yang bertindak sebagai basis data untuk mengirimkan notifikasi pada telepon genggam. Para peneliti menggunakan konsep *IoT* untuk melakukan pengiriman data pada web server yang kemudian data – data kiriman dari perangkat *IoT* akan disimpan ke dalam firebase.

## Sungai

Sungai adalah Bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir dari mata air (Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Kehutanan No. 353/KPTS-II/1986 Tahun 1986, 1986). Lalu, menurut Junaidi (2014) sungai disebut sebagai perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya. Alur sungai adalah tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan di atas permukaan bumi yang memanjang. Sungai terbentuk dari proses alami dimulai dari mata air yang mengalir di atas permukaan bumi dari gunung atau pegunungan. Selama proses berikutnya, aliran air akan meningkat seiring dengan curah hujan, karena air hujan yang tidak diserap oleh tanah akan mengalir ke sungai, menyebabkan banjir. Oleh karena itu, sungai dapat diartikan sebagai saluran drainase alami yang terbentuk karena pergerakan air di atas permukaan bumi yang tidak dapat diserap oleh tanah. Salah satu sungai yang ada di Indonesia adalah Sungai Brantas yang terletak di Pulau Jawa.

Sungai Brantas merupakan sungai terbesar kedua di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Timur pada 110°30’ BT sampai 112°55’ BT dan 7°01’ LS sampai 8°15’ LS. Sungai Brantas mempunyai panjang ± 320 km dan memiliki luas cacthment area ± 14.103 km2 yang mencakup ± 25% luas Provinsi Jawa Timur atau ± 9% luas Pulau Jawa. Wilayah Sungai (WS) Brantas merupakan wilayah sungai strategis nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. WS Brantas seluas 1.410.300 Ha, terdiri dari 220 DAS, meliputi DAS Brantas merupakan DAS terbesar, 4 DAS kecil yang berada di bagian utara dan bermuara di Laut Jawa dan 215 DAS kecil yang berada di selatan dan bermuara di Laut Hindia. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Timur seluas 214.478 Ha di bawah kewenangan pusat (>3.000 Ha) sebanyak 22 D.I (Daerah Irigasi) dengan pembagian 10 D.I di WS Brantas seluas 113.638 Ha dan di luar WS Brantas sebanyak 12 D.I seluas 100.840 Ha (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/2015, 2015).

## *Internet of Things*

*Internet of Things* adalah sistem perangkat, mesin, atau objek komputasi yang saling terkait dengan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mengkomunikasikan data melalui jaringan atau Internet yang dilakukan secara automasi. Menurut Sekaran, et al (2020), Konsep dari teknologi *Internet of Things* membuat seluruh komponen – komponen fisik dapat terhubung langsung dengan internet dan berbagi informasi satu sama lain secara otomatis. Hal ini memungkinkan kita dapat melakukan peninjauan tanpa harus menganalisa kondisi secara langsung dan dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga optimal karena terjadi proses kalkulasi dan logika dalam pengolahan data yang disajikan.

Perancangan produk *Internet of Things* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu *User Interface, Back End,* dan juga *Hard Drive*. *User Interface* adalah bagian dari *Internet of Things* yang melakukan komunikasi langsung dengan *User*. *Back End* adalah bagian yang mengurus kegiatan matematis, logika, dan juga hubungan dengan basis data. *Hard Drive* adalah perangkat keras yang melakukan tindakan – tindakan seperti input dan output sesuai perilaku yang diberikan kepada komponen – komponennya. *Hard Drive* dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain *Processor, Sensor, Actuator* (Parihar, 2019).

## NodeMCU

NodeMCU ialah sebuah *modul board* yang biasa digunakan sebagai *processor* dalam pembuatan proyek *IoT* dan bersifat *opensource*. NodeMCU menggunakan modul *WiFi* ESP8266 yang dapat menjadi peramban agar *board* NodeMCU dapat terhubung dengan jaringan internet lokal ataupun global (Guna et al., 2018).  
 NodeMCU memiliki fitur *API* yang sangat baik untuk keperluan masukan dan keluaran dari perangkat keras. *Modul Board* ini dapat dikode menggunakan kode Arduino IDE sehingga dapat diprogram dengan lebih sederhana (*“NodeMCU” [Online]*, n.d.).

### Tabel 2.1. Spesifikasi NodeMCU

|  |  |
| --- | --- |
| Miktrokontroler | Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106 |
| Tegangan operasi | 3.3V |
| Tegangan Masukan | 7-12V |
| Pin Digital I/O (DIO) | 16 |
| Pin Analog Input (ADC) | 1 |
| UARTs | 2 |
| SPIs | 1 |
| I2Cs | 1 |
| Flash Memory | 4 MB |
| SRAM | 64 KB |
| Clock Speed | 80 MHz |
| PCB | Antenna |