**Optimasi *Waiting Time* pada Simulasi *Intelligent Traffic Light* *Control* menggunakan *Markov Decision Process***

***Waiting Time Optimization* *in Intelligent Traffic Light* *Control Simulation using* *Markov Decision Process***

**Tugas Akhir**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat**

**untuk memperoleh gelar Sarjana**

**dari Program Studi Sarjana Teknik Informatika**

**Fakultas Informatika**

**Universitas Telkom**

**Beryl Ramadhian Aribowo**

**1103120118**



**Program Studi Sarjana Teknik Informatika**

**Fakultas Informatika**

**Universitas Telkom**

**Bandung**

**2016**

**Lembar Pernyataan**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “Optimasi *Waiting Time* pada Simulasi *Intelligent Traffic Light* *Control* menggunakan *Markov Decision Process*” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, April 2016

Yang membuat pernyataan,

(Beryl Ramadhian Aribowo)

**Lembar Pengesahan**

**Optimasi *Waiting Time* pada Simulasi *Intelligent Traffic Light* *Control* menggunakan *Markov Decision Process***

***Waiting Time Optimization* *in Intelligent Traffic Light* *Control Simulation using* *Markov Decision Process***

**Beryl Ramadhian Aribowo**

**1103120118**

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan untuk memenuhi sebagian dari syarat

untuk memperoleh gelar pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung, April 2016

Menyetujui

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I  Tjokorda Agung Budi Wirayuda S.T., M.T.  NIP: 06830333-1 | Pembimbing II  Said Al Faraby S.T., M.Sc.  NIP. 11890804-3 |
| Ketua Program Studi  Sarjana Teknik Informatika  M. Arif Bijaksana, Ir., M.Tech., Ph.D.  NIP. 03650312-4 | |

**Abstrak**

Berisi resume yang menggambarkan keseluruhan isi TA: permasalahan, metodologi, dan hasil penelitian TA. Jumlah kata maksimum 200 kata.

Untuk mengetahui jumlah kata yang terdapat pada abstrak yang anda buat, blok semua kata yang terdapat pada abstrak tersebut, kemudian gunakan menu Tools 🡪 Word Count….

**Kata kunci**: kata kunci sedapat mungkin menjelaskan isi tulisan, dan ditulis dengan huruf kecil, kecuali singkatan. Kata kunci tidak lebih dari 6 kata.

**Abstract**

Dalam bahasa Inggris, berisi resume yang menggambarkan keseluruhan isi TA: permasalahan, metodologi, dan hasil penelitian TA. Jumlah kata maksimum 200 kata.

Untuk mengetahui jumlah kata yang terdapat pada abstrak yang anda buat, blok semua kata yang terdapat pada abstrak tersebut, kemudian gunakan menu Tools 🡪 Word Count….

**Keywords**: should be chosen that they best describe the contents of the paper and should be typed in lower-case, except abbreviation. Keyword should bo no more than 6 word.

**Lembar Persembahan**

Berisi ucapan terima kasih atau persembahan kepada siapa saja yang diperlukan. Berisi ucapan terima kasih atau persembahan kepada siapa saja yang diperlukan.

Berisi ucapan terima kasih atau persembahan kepada siapa saja yang diperlukan. Berisi ucapan terima kasih atau persembahan kepada siapa saja yang diperlukan.


**Kata Pengantar**

Berisi kata pengantar saja. Tidak diperkenankan menuliskan ucapan terima kasih atau persembahan kepada siapapun.

Berisi kata pengantar saja. Tidak diperkenankan menuliskan ucapan terima kasih atau persembahan kepada siapapun.

**Daftar Isi**

Berisi daftar isi yang bisa dibuat secara otomatis menggunakan fasilitas pada MS Word: **Insert** 🡪 **Reference** 🡪 **Index and Tables**. Pilih **Table of Contents** dengan setting seperti gambar berikut ini. Isi pilihan **Formats** dengan “Formal” dan **Show levels** dengan “5” atau sesuai kebutuhan. Jika maksimum penomoran sub bab adalah 6, misalkan ada sub bab 2.1.1.1.1.1, maka gunakan **Show levels** sama dengan “6”.



Sebelum membangkitkan Daftar Isi secara otomatis menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa semua **judul bab** menggunakan format “Heading 1”, **judul sub bab** menggunakan format “Heading 2”, **judul sub sub bab** menggunakan format “Heading 3”, dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikan hasil pembangkitan secara otomatis Daftar Isi untuk Template\_Buku\_TA\_IF.dot di bawah ini.

[Abstrak i](#_Toc449925366)

[Abstract ii](#_Toc449925367)

[Lembar Persembahan iii](#_Toc449925368)

[Kata Pengantar iv](#_Toc449925369)

[Daftar Isi v](#_Toc449925370)

[Daftar Gambar viii](#_Toc449925371)

[Daftar Tabel ix](#_Toc449925372)

[Daftar Istilah x](#_Toc449925373)

[1. Pendahuluan 1](#_Toc449925374)

[**1.1** **Latar belakang** 1](#_Toc449925375)

[**1.2** **Perumusan masalah** 1](#_Toc449925376)

[**1.3** **Tujuan** 1](#_Toc449925377)

[**1.4** **Batasan Masalah** 1](#_Toc449925378)

[**1.5** **Metodologi penyelesaian masalah** 2](#_Toc449925379)

[**1.6** **Sistematika Penulisan** 2](#_Toc449925380)

[2. Kajian Pustaka 3](#_Toc449925381)

[**2.1** ***Traffic Light*** 3](#_Toc449925382)

[**2.2** ***Intelligent Traffic Light Control*** 4](#_Toc449925383)

[**2.3** **Pemodelan dan Simulasi** 5](#_Toc449925384)

[2.3.1 Pemodelan 5](#_Toc449925389)

[2.3.2 Simulasi 5](#_Toc449925390)

[2.3.3 Discrete Event Simulation 6](#_Toc449925391)

[**2.4** ***Green Light District Simulator*** 7](#_Toc449925392)

[**2.5** ***Reinforcement Learning*** 8](#_Toc449925393)

[2.5.1 Model Based Reinforcement Learning 9](#_Toc449925396)

[2.5.2 Markov Decision Process 9](#_Toc449925397)

[2.5.3 Dynamic Programming 10](#_Toc449925398)

[2.5.4 Value Iteration 11](#_Toc449925399)

[3. Metodologi dan Desain Sistem 11](#_Toc449925400)

[**3.1** **Gambaran Umum Sistem** 11](#_Toc449925401)

[**3.2** **Deskripsi Kebutuhan Sistem** 12](#_Toc449925402)

[**3.2.1** **Kebutuhan Fungsional** 12](#_Toc449925403)

[**3.2.2** **Spesifikasi Perangkat Keras** 12](#_Toc449925404)

[**3.2.3** **Spesifikasi Perangkat Lunak** 12](#_Toc449925405)

[**3.3** **Desain Sistem** 13](#_Toc449925406)

[3.3.1 Infrastruktur/environment 13](#_Toc449925411)

[3.3.2 Desain MDP 14](#_Toc449925412)

[3.3.2.1 *State* 14](#_Toc449925413)

[3.3.2.2 *Action* 14](#_Toc449925414)

[3.3.2.3 *Transition Matrix* 15](#_Toc449925415)

[3.3.2.4 *Immediate Reward* 15](#_Toc449925416)

[3.3.2.5 *Value Iteration* 16](#_Toc449925417)

[**3.4** **Skenario Pengujian** 17](#_Toc449925418)

[3.4.1 Klasifikasi Kepadatan Jalur 17](#_Toc449925420)

[3.4.2 Algoritma basic TLC 17](#_Toc449925421)

[3.4.3 Optimalisasi parameter MDP 18](#_Toc449925422)

[3.4.4 Perbandingan MDP dengan basic TLC 18](#_Toc449925423)

[4. Pengujian dan Analisis 19](#_Toc449925424)

[5. Kesimpulan dan Saran 19](#_Toc449925425)

[Aturan Penulisan 20](#_Toc449925426)

[**5.1** **Ukuran kertas, margin dan *font*** 20](#_Toc449925427)

[**5.2** **Jumlah bab** 20](#_Toc449925428)

[**5.3** **Penomoran halaman** 20](#_Toc449925429)

[**5.4** **Istilah bahasa asing** 20](#_Toc449925430)

[**5.5** **Singkatan** 20](#_Toc449925431)

[**5.6** **Persamaan matematika** 21](#_Toc449925432)

[**5.7** **Referensi** 21](#_Toc449925433)

[**5.8** **Sub bab** 21](#_Toc449925434)

[**5.8.1** **Sub sub bab** 21](#_Toc449925435)

[**Sub sub sub bab** 21](#_Toc449925436)

[Penulisan Judul Gambar dan Judul Tabel 22](#_Toc449925437)

[**5.9** **Penulisan judul gambar** 22](#_Toc449925438)

[**5.10** **Penulisan judul tabel** 23](#_Toc449925439)

[**5.11** **Sub bab** 23](#_Toc449925440)

[**5.11.1** **Sub sub bab** 23](#_Toc449925441)

[**Sub sub sub bab** 23](#_Toc449925442)

[Gambar 24](#_Toc449925443)

[**5.12** **Hitam putih atau abu-abu atau berwarna** 24](#_Toc449925444)

[**5.13** **Resolusi gambar** 25](#_Toc449925445)

[**5.14** **Sub bab** 25](#_Toc449925446)

[**5.14.1** **Sub sub bab** 25](#_Toc449925447)


[**Sub sub sub bab** 25](#_Toc449925448)

[Referensi 26](#_Toc449925449)

[Lampiran A: Data Pengujian 27](#_Toc449925450)

**Daftar Gambar**

Berisi daftar gambar yang bisa dibuat secara otomatis menggunakan fasilitas Insert 🡪 Reference 🡪 Index and Tables. Pilih menu **Table of figures**. Lakukan setting seperti pada gambar di bawah ini. Pilih Caption label: Gambar.



Sebelum membangkitkan Daftar Gambar secara otomatis menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa semua **Judul Gambar** dituliskan menggunakan menu Insert 🡪 Reference 🡪 Caption seperti dijelaskan pada sub bab 3.1 pada Template\_Buku\_TA\_IF.dot ini. Sebagai contoh, perhatikan hasil pembangkitan secara otomatis Daftar Gambar untuk Template\_Buku\_TA\_IF.dot di bawah ini.

[**Gambar 2‑1. Kemungkinan state pada lampu lalu lintas setiap satu time step (http://www.driving-lessons southampton.co.uk/mediac/400\_0/media/Traffic\_lights\_4\_states.jpg).** 4](#_Toc449925451)

[**Gambar 2‑2 : Contoh state dan kondisi pengubah state pada satu lampu lalu lintas (http://www2.hawaii.edu/~esb/2003fall.ics331/project5states.png).** 4](#_Toc449925452)

[**Gambar 2‑3. Skema studi simulasi [1temp].** 6](#_Toc449925453)

[**Gambar 2‑4. Contoh sekuens pembangkitan random variable (seed) dengan LCG(a=5, c=1, m=16, dan X0=1).** 7](#_Toc449925454)

[**Gambar 2‑5. Contoh representasi MDP dengan state Si, aksi Ai, dan nilai reward Ri[http://bluehawk.monmouth.edu/rclayton/web-pages/f11-520/mdpf01.png].** 10](#_Toc449925455)

[**Gambar 3‑1. Blok Diagram garis besar sistem.** 12](#_Toc449925456)

[**Gambar 3‑2. Infrastruktur yang digunakan untuk penelitian.** 13](#_Toc449925457)

[**Gambar 3‑3. ilustrasi pembagian segment pada satu jalur.** 14](#_Toc449925458)

[Gambar 5‑1: Cara pembuatan judul gambar. 22](#_Toc449925459)


[Gambar 5‑2: Gunakan *Caption Numbering* untuk membangkitkan nomor gambar berurutan secara otomatis. 22](#_Toc449925460)

[Gambar 5‑3: Perbandingan waktu proses metode A dan B menggunakan gambar hitam putih. Agar dapat dibedakan, kedua metode digambarkan menggunakan dua pola berbeda, metode A menggunakan pola segitiga dan metode B menggunakan pola bujursangkar. Walaupun kedua metode digambarkan menggunakan warna yang sama (hitam), tetapi keduanya bisa dibedakan dari pola yang digunakannya. 24](#_Toc449925461)

[*Gambar 5‑4*: Perbandingan waktu proses metode A dan B menggunakan gambar berwarna. 24](#_Toc449925462)

**Daftar Tabel**

Berisi daftar gambar yang bisa dibuat secara otomatis menggunakan fasilitas Insert 🡪 Reference 🡪 Index and Tables. Pilih menu **Table of figures**. Lakukan setting seperi pada gambar di bawah ini. Pilih Caption label: Tabel.



Sebelum membangkitkan Daftar Gambar secara otomatis menggunakan fasilitas tersebut, pastikan bahwa semua **Judul Tabel** dituliskan menggunakan menu Insert 🡪 Reference 🡪 Caption seperti dijelaskan pada sub bab 3.2 pada Template\_Buku\_TA\_IF.dot ini. Sebagai contoh, perhatikan hasil pembangkitan secara otomatis Daftar Tabel untuk Template\_Buku\_TA\_IF.dot di bawah ini.

[**Tabel 3‑1. Potongan Tabel Transisi dari initial state LLLL pada model 3 segment** 15](#_Toc449925463)

[**Tabel 3‑2. Potongan Final Policy hasil Value Iteration pada salah satu junction dengan model 3 segment** 16](#_Toc449925464)

[**Tabel 3‑3. Parameter Spawn Rate dan Seed untuk semua skenario pengujian** 17](#_Toc449925465)

[**Tabel 3‑4. MDP dengan masing-masing parameter pembeda yaitu Segment dan Gamma** 18](#_Toc449925466)

[Tabel 5‑1: Contoh judul tabel. 23](#_Toc449925467)

**Daftar Istilah**

Berisi daftar istilah atau singkatan yang dianggap perlu penjelasan. Daftar istilah dibuat secara manual. Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
| *Pointer device* | Perangkat input yang memiliki pointer, seperti mouse, light pen, dsb. |
| *Most significant bit* | Posisi bit di dalam bilangan biner yang memiliki nilai terbesar |
| DFD | Data Flow Diagram yang menggambarkan aliran data pada suatu sistem informasi. |
|  |  |
|  |  |

1. **Pendahuluan**
   1. **Latar belakang**

Kepadatan lalu lintas merupakan masalah yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perputaran perekonomian terutama pada kota-kota besar dimana padatnya lalu lintas sudah menjadi masalah sehari-hari, yang disebabkan faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan kepadatan jalan, diantaranya jumlah penduduk setempat yang terus bertambah, sehingga secara langsung bertambah volume kendaraan pada satu area, adanya penyempitan ruas jalan serta faktor infrastruktur lainnya, atau tidak baiknya konfigurasi lampu lalu lintas pada suatu persimpangan, sehingga menyebabkan bertambahnya antrian kendaraan pada persimpangan tersebut.

Faktor yang diteliti pada tugas akhir ini adalah faktor konfigurasi lampu lintas pada persimpangan, dengan mencari konfigurasi lampu lalu lintas yang cocok dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada persimpangan.

Beberapa jenis solusi sebelumnya sudah ditawarkan untuk meminimalkan kepadatan lalu lintas melalui optimalisasi konfigurasi lampu lalu lintas

* 1. **Perumusan masalah**

Rumusan masalah yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memodelkan keadaan lalu lintas menjadi bentuk matematis pada *Markov Decision Process* (MDP)?
2. Bagaimana mengaplikasikan MDP pada *Intelligent Traffic Light Control Simulator*?
3. Bagaimana mencari parameter yang dapat mengoptimalkan performansi MDP dengan ukuran *waiting time* pada *Simulator*?
   1. **Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memodelkan keadaan lalu lintas dengan MDP.
2. Mengaplikasikan MDP pada *Intelligent Traffic Light Control Simulator.*
3. Mencari parameter untuk MDP sehingga mendapatkan *waiting time* optimal.
   1. **Batasan Masalah**

Tugas akhir ini memiliki ruang lingkup dalam penelitiannya sehingga tidak terlalu luas, berikut adalah batasan-batasan dalam tugas akhir ini :

1. Data kendaraan yang melewati persimpangan diambil dari satu infrastruktur persimpangan yang tetap dan hanya satu jenis, yaitu dua buah persimpangan dengan masing-masing persimpangan memiliki empat jalur masuk dan jalur keluar.
2. Kendaraan yang diamati bertipe mobil.
3. Parameter MDP yang dicari untuk optimalisasi *waiting time* adalah jumlah *state* dan *discount factor*/*gamma*.
   1. **Metodologi penyelesaian masalah**

Tahap-tahap penelitian pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur.

Mencari sumber literatur untuk menjadi acuan dan pembanding, yang bertema *Intelligent Traffic Light Control* serta teori-teori dasar mengenai *Reinforcement Learning* dan MDP dalam bentuk *paper*, jurnal, atau buku.

1. Perancangan Infrastruktur lalu lintas dan Model MDP.

Merancang infrastruktur persimpangan yang akan digunakan untuk penelitian dan membentuk model MDP dari keadaan lalu lintas pada simulator, merancang bagaimana ruang lingkup *state*, *action*, serta *reward* pada MDP, menentukan parameter-parameter yang akan digunakan untuk implementasi MDP.

1. Implementasi MDP pada *Intelligent Traffic Light Control Simulator.*

Menerapkan model MDP yang sudah dirancang sebelumnya menjadi bentuk *code* program pada *Intelligent Traffic Light Control Simulator*, dari tahap pengambilan data, *training*/*learning*, hingga testing dan analisis statistik.

1. Pengumpulan Data dan *training* model MDP.

Mengumpulkan data kepadatan tiap jalur dari persimpangan jalan kemudian dilakukan *training* pada model MDP yanag telah diimplementasi menggunakan data yang telah diambil.

1. Pengujian dan Analisis

Melakukan *testing* pada model MDP berdasarkan hasil *training* sebelumnya, kemudian melakukan analisis terhadap performansinya berdasarkan parameter *waiting time* pada simulator dengan membandingkan *waiting time* dari model MDP terhadap metode-metode lainnya pada *simulator*.

1. Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Menyusun laporan tugas akhir yang berisi dokumentasi serta hasil analisis penelitian secara detail.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab berdasarkan poin-poin utama, yaitu :

1. Bab 1 : Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi landasan-landasan penelitian yang dilakukan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan batasan masalah, serta metodologi penyelesaian masalah.

1. Bab 2 : Kajian Pustaka

Bab Kajian Pustaka berisi kumpulan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori mengenai *Intelligent Traffic Light Control Simulator, Reinforcement Learning, Markov Decision Process* (MDP).

1. Bab 3 : Perancangan Sistem

Bab Perancangan Sistem berisi langkah-langkah perancangan model, pengambilan data, dan implementasi MDP pada *Intelligent Traffic Light Control*.

1. Bab 4 : Pengujian dan Analisis

Bab Pengujian dan Analisis berisi hasil-hasil pengujian performansi dari MDP pada *Intelligent Traffic Light Control* serta beberapa metode lainnya sebagai pembanding, dan analisis kedudukan performansi MDP terhadap metode lainnya.

1. Bab 5 : Kesimpulan dan Saran.

Bab Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan hasil pengujian dan analisis, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.


# Kajian Pustaka

* 1. ***Traffic Light***

*Traffic Light* atau lampu lalu lintas adalah alat untuk mengatur pergerakkan baik kendaraan maupun manusia (yang menyebrang di sebuah jalan) di persimpangan jalan, lampu lalu lintas terdiri dari tiga buah lampu yang berbeda warna yang memberi tanda pengemudi kendaraan tindakan apa yang harus diambil ketika lampu dengan warna tertentu menyala, tiga warna lampu tersebut sesuai dengan standar internasional adalah merah, kuning, dan hijau. Tindakan/aksi yang perlu diambil oleh pengemudi kendaraan ketika salah satu warna lampu aktif pada umumnya adalah sebagai berikut :


* Warna lampu hijau menyala artinya kendaraan yang bersesuaian dengan lampu lalu lintas tersebut diperbolehkan untuk bergerak melalui persimpangan jalan.
* Warna lampu merah menyala artinya kendaraan harus berhenti.
* Warna lampu kuning menyala pada umumnya memiliki arti bahwa kendaraan boleh melintas, tetapi diharapkan untuk *aware* khususnya di Indonesia artinya boleh melintas tetapi harus bersiap untuk berhenti karena sekuens setelah lampu warna kuning adalah lampu warna merah.

Dalam menentukan urutan warna lampu yang menyala dan warna apa saja yang menyala dalam satu waktu sebuah lampu lalu lintas memiliki *state* warna lampu, dimana pada tiap negara mengikuti standar *state* yang berbeda.



**Gambar 2‑1. Kemungkinan state pada lampu lalu lintas setiap satu time step (http://www.driving-lessons southampton.co.uk/mediac/400\_0/media/Traffic\_lights\_4\_states.jpg).**

Setiap lampu lalu lintas memiliki pengaturan pergantian *state* yang berbeda berdasarkan lama waktu sebuah *state*, pada umumnya lampu lalu lintas menggunakan pengaturan *fixed* *time*, artinya pada sebuah jalan satu *state* di satu lampu lalu lintas memiliki lama waktu yang statis. Beberapa negara mulai mengembangkan *intelligent traffic light control* dimana pengaturan lama waktu sebuah *state* tidak statis, tapi berdasarkan parameter input tertentu sehingga dapat menghasilkan lalu lintas yang lebih efisien dari segi waktu.



**Gambar 2‑2 : Contoh state dan kondisi pengubah state pada satu lampu lalu lintas (http://www2.hawaii.edu/~esb/2003fall.ics331/project5states.png).**

* 1. ***Intelligent Traffic Light Control***

*Intelligent Traffic Light Control* adalah *Traffic Light Control* (TLC) yang berbasiskan *Artificial Intelligence* (AI), dimana konfigurasi lampu pada setiap persimpangan jalan sudah dapat berpindah *state* secara automatis berbasiskan persamaan yang lebih kompleks ketimbang *traffic light control* yang sederhana seperti konfigurasi statis.

Diantaranya beberapa *Intelligent Traffic Light Control* yang sudah dikembangkan dengan metode-metode AI yang berbeda, diantaranya, TLC dengan menggunakan *Fuzzy System* dengan dua variabel *input* yaitu *arrival* dan *queue,* dan variabel output *extenstion time* (berapa lama waktu lampu hijau diperpanjang) [7temp]; *Genetic Algorithm* dengan *performance index* yang berdasarkan *weight* dari tiap jalur pada persimpangan untuk fungsi *fitness* [8temp]; *Multi Agent System* dengan kumpulan *knowledge rule* dan melakukan observasi terhadap *traffic pattern* untuk menentukan konfigurasi lampu setiap jalur pada persimpangan jalan [9temp]; dan *reinforcement learning* yang bersifat *model free* dengan menggunakan *Q-learning* untuk mendapatkan *optimal policy* [10temp].

* 1. **Pemodelan dan Simulasi**




### Pemodelan

Pemodelan adalah proses membangun sebuah model, model adalah sebuah representasi dari sistem, model dapat menunjukan tujuan utama sistem dan bagaimana sistem bekerja. Salah satu tujuan utama penggunaan model adalah untuk melakukan analisa dan dapat memprediksi efek perubahan terhadap sistem [1temp]. Sebuah model harus dapat merepresentasikan sistem namun tidak boleh juga terlalu kompleks, maka sebuah model harus sederhana namun komunikatif dalam artian dapat menyampaikan maknanya.

### Simulasi

Simulasi adalah sebuah teknik untuk merepresentasikan dan melakukan eksperimen dari sebuah pemodelan sistem, simulasi juga dapat dikatakan sebagai teknik pemecahan masalah dengan cara observasi terhadap performansi sebuah sistem [2temp]. Simulasi dilakukan karena apabila melakukan eksperimen terhadap sistem dengan cara mengimplementasikan model sistem secara langsung memakan terlalu banyak *resource* atau tidak *cost effective* [1temp]. Tujuan utama dari dilakukannya simulasi terhadap sebuah sistem adalah untuk mengetahui performansi sistem, sejauh mana sistem telah memenuhi harapan/tujuan, dan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan ketika mengimplementasikan sistem yang sesungguhnya dengan cara memperbaiki kesalahan menggunakan acuan performansi sistem yang diuji melalui simulasi.



**Gambar 2‑3. Skema studi simulasi [1temp].**

Pada kasus tertentu, simulasi harus dilakukan sebelum tahap implementasi sistem, karena faktor-faktor berikut :

* Terlalu memakan banyak *resource* atau tidak mungkin untuk implementasi secara langsung.
* Sistem dapat dimodelkan namun memiliki skala yang terlalu besar apabila langsung diaplikasikan.
* Sulit memperoleh data untuk aplikasi nyata.

Simulasi terhadap pemodelan apabila dilakukan dapat memberikan keuntungan sebagain berikut [1temp] :

* Mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem yang akan dibangun melalui observasi terhadap simulasi.
* Dapat menguji hipotesa sistem.
* Menghemat waktu untuk mengobservasi sebuah proses yang kompleks.
* Mempelajari pengaruh faktor-faktor eksternal maupun internal terhadap sistem.
* Melakukan percobaan dengan situasi yang tidak diketahui oleh sistem
* Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap sistem.
* Mengetahui batasan/*limit* kemampuan sebuah sistem.
* Dapat mengembangkan sistem yang baik dengan waktu yang lebih singkat.

### *Discrete Event Simulation*

*Discrete Event Simulation* (DES) adalah simulasi yang mengalami perubahan atau pergantian keadaan/*state* setiap ada *event* yang terjadi pada sistem, dimana waktu terjadinya setiap event adalah diskret (terdapat titik pemisah yang jelas antar waktu).


DES memiliki sifat stokastik dan dinamis, stokastik artinya simulasi berjalan berdasarkan parameter yang memiliki peluang atau probabilitas, misalnya input simulasi adalah variabel random yang dihasilkan dengan probabilitas tertentu, sedangkan dinamis artinya simulasi terus berubah mengikuti waktu. Karena sifatnya yang stokastik, DES bergantung pada parameter masukkan yang dimunculkan dari *random variable* atau variabel acak, salah satu metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan *random variable* adalah *Linear Congruential Generators* (LCG).

LCG merupakan metode untuk membangkitkan *random variable* yang bersifat *pseudo-random*, artinya angka yang dimunculkan tidak benar-benar acak, namun memiliki pola tertentu, LCG dapat direpresentasikan dengan persamaan sebagai berikut[3temp]:

Xn+1 = aXn + c (mod m) (2.)

Dimana *Xn* adalah bilangan random *X* yang dibangkitkan pada urutan ke-*n*, *a*, *c*, dan *m* adalah konstanta yang ditentukan secara manual.

Pada LCG nilai yang pertama kali dibangkitkan secara manual adalah *seed* atau X0 yang akan menentukan nilai yang dibangkitkan selanjutnya.



**Gambar 2‑4. Contoh sekuens pembangkitan random variable (seed) dengan LCG(a=5, c=1, m=16, dan X0=1).**

* 1. ***Green Light District Simulator***

*Green Light District* (GLD) *Simulator* adalah *simulator* untuk *Intelligent Traffic Light Control*, GLD bersifat *open source*, GLD banyak digunakan untuk penelitian pengembangan algoritma *Traffic Light Control*.

GLD memiliki beberapa *package* yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, *package* utama yang menjadi fokus untuk digunakan dalam penelitian serta pengembangan algoritma adalah package *gld.algo*, walaupun pada beberapa kondisi tertentu dalam implementasinya perlu melakukan modifikasi pada *package* lainnya.

Pada GLD semua aksi/fungsi serta algoritma yang digunakan dalam *simulator* dilakukan berdasarkan *time step*, yaitu satuan waktu yang digunakan dalam GLD, *time step* berupa *thread* dengan *delay* yang dapat diatur, secara *default* memiliki *delay* selama 1000 *milisecond*, *spawn* kendaraan, *switch* warna lampu, pergerakkan kendaraan, semua dilakukan berdasarkan *time step*, transisi/perpindahan *time step* disebut *cycle*, setiap *cycle* secara *default* jaraknya adalah 1 *time step*.

GLD menggunakan sebuah variabel bernama *gain* untuk menentukan konfigurasi lampu pada setiap persimpangan jalan/*node*, lampu yang memiliki nilai *gain* yang paling tinggi diantara lampu lainnya dalam satu *node* akan diberikan rambu jalan/warna lampu *hijau*, sedangkan sisanya akan diberi warna lampu merah/berhenti. Semua algoritma yang diciptakan pada package *gld.algo* memiliki nilai akhir/*output* berupa *gain*, sehingga dapat memanipulasi konfigurasi lampu lalu lintas pada setiap *node*.

GLD memiliki beberapa algoritma *basic traffic light control* yang sudah diimplementasikan sebelumnya yang dapat digunakan untuk perbandingan performansi, beberapa algoritma *basic* pada GLD diantaranya :

* Random TLC : Memberikan nilai *gain* tertinggi pada salah satu lampu secara *random*.
* Longest Que TLC : Memberikan nilai *gain* tertinggi pada lampu yang memiliki kepadatan jalur tertinggi.
* Relative Longest Que TLC : Memberikan nilai *gain* pada setiap lampu sesuai dengan kepadatan jalur yang dimiliki.
* Dan lain lain.
  1. ***Reinforcement Learning***

*Reinforcement Learning* (RL) pada intinya adalah bagaimana cara memetakan keadaan menjadi aksi, pembelajar atau yang disebut dengan *agent* tidak diberi arahan untuk memilih aksi yang cocok untuk kasus tertentu, tapi dibiarkan berinteraksi dengan lingkungan sistem dan memilih aksi terbaik berdasarkan *value* atau *feedback* yang didapatkan dengan cara mencoba aksi-aksi yang tersedia. Dengan *trial and error*, RL dapat mempelajari aturan-aturan yang terdapat dalam sebuah sistem [4temp].

RL berbeda dengan *supervised learning* (salah satu metode *learning*), *supervised learning* mempelajari suatu masalah melalui contoh dengan bantuan atau arahan dari *supervisor*, dalam hal ini adalah manusia, karena sifatnya tersebut *supervised* *learning* tidak dapat mempelajari bagaimana interaksi dalam sistem [4temp].

RL memiliki empat elemen penting lainnya selain *agent* dan lingkungan sistem, yaitu *policy*/aturan, fungsi *reward* dan *value*, serta model dari lingkungan sistem [4temp]. *Policy* adalah pemetaan dari *state* lingkungan menjadi *action* yang tersedia pada *state* tersebut. Fungsi *reward* menentukan tujuan dari RL, memetakan *action* yang diambil dari *state* menjadi sebuah nilai *reward*, sedangkan fungsi *value* adalah fungsi yang memetakan nilai *reward* untuk jangka waktu yang lebih lama, mempertimbangkan masa yang akan datang, tujuan dari *agent* dalam RL sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai *reward* untuk keseluruhan, artinya mencari *value* terbaik.



### *Model Based Reinforcement Learning*

Pada awalnya, sebuah kasus *Reinforcement* *Learning* perlu untuk mempelajari keadaan *environment* nya terlebih dahulu, dalam hal ini yang perlu didapatkan dari *environment* agar bisa dibentuk sebuah model adalah *transition probability* dan *immediate reward*, dimana *transition probability* adalah kemungkinan berpindahnya *state* *i* ke *state* *j* setelah melakukan suatu *action a*, atau dapat dinotasikan dengan *Pij*(*a*), sedangkan *immediate reward* adalah *reward* yang diberikan ketika memasuki suatu *state* *i* jika berpindah dari suatu *state j*[4temp].

Untuk mendapatkan model dari *transition probability*, perlu dilakukan observasi pada *environment*, yaitu mengumpulkan data berapa kali transisi dari *state i* ke *state j* ketika melakukan *action* *a* untuk semua *state*, dan berapa kali *state i* melakukan *action a*. Perhitungan mencari *transition probability* dapat dilihat pada persamaan (2.) :

(2.)


Dimana adalah jumlah transisi *state i* ke *state j* jika melakukan *action a*, dan adalah jumlah *state i* melakukan *action a*.

Setelah mendapatkan model transisi/*transition probability* dari observasi pada *environment* dan melakukan pemberian nilai *immediate reward* pada setiap *state* yang dapat dijangkau, maka model MDP sudah dapat untuk dibawa pada tahap selanjutnya, yaitu *training* dengan *Dynamic Programming*.

### *Markov Decision Process*

*Markov Decision Process* (MDP) adalah sebuah model interaksi antara *agent* dan lingkungannya yang merupakan sebuah *task* dari *reinforcement learning* yang memenuhi bentuk *Markov Property*, secara khususnya, MDP yang memiliki jumlah *state* yang terbatas adalah *finite MDP* [5temp]. *Markov Property* adalah kumpulan *state* yang berhasil/memuat cukup banyak informasi yang relevan bagi *agent*.

*Finite* MDP terdiri dari kumpulan *state* yang terbatas yaitu *S=s1,s2,….si* dan aksi *A=a1,a2…..ai* yang dapat dilakukan oleh *agent*, probabilitas *P(s,a,s’)* untuk berpindah ke suatu *state s’* dari *state s* berdasarkan aksi *a*, kemudian sebuah nilai *reward* *R(s,a,s’)* yang akan diperoleh *agent* ketika mengambil aksi *a* di *state* *s* yang bertransisi menjadi state *s’* [6temp].



**Gambar 2‑5. Contoh representasi MDP dengan state Si, aksi Ai, dan nilai reward Ri[http://bluehawk.monmouth.edu/rclayton/web-pages/f11-520/mdpf01.png].**

*Agent* akan menentukan sebuah *policy* *π* : *S → A*, dimana pada waktu *t* mengambil aksi *at* pada state *st* kemudian akan menghitung kumulatif nilai *reward* atau dengan kata lain mendapatkan nilai dari fungsi *value* dengan persamaan sebagai berikut[6temp]:

(2.)

Dimana Rt adalah nilai *reward* pada waktu *t* dan γadalah *discount factor* yang akan menurunkan nilai *reward* pada *t* selanjutnya.

### *Dynamic Programming*

*Dynamic Programming* adalah kumpulan algoritma yang digunakan untuk mencari penyelesaian dan mencari nilai optimal *policy*/peraturan dari *perfect model* seperti MDP [5temp]. Tugas dari *agent* adalah untuk memilih aksi yang mengoptimalkan nilai kumulatif dari *reward*. Misalkan nilai *Vπ(s)* adalah prediksi dari nilai kumulatif *reward* apabila *agent* sedang berada pada *state* *s* dan *policy π* akan digunakan [4temp]:

(2.)

Operator *E* digunakan untuk mencari rata-rata dari semua kemungkinan perpindahan *state*.

Kemudian terdapat sebuah fungsi *Qπ(i,a)* yaitu *Q-function* yang berfungsi untuk mengevaluasi aksi yang sudah diambil yang menghasilkan nilai ekspektsi pada tahap selanjutnya dari nilai *reward* yang sudah dihitung dengan *discount factor* apabila mengambil aksi *a* pada state *i* dan mengeksekusi *policy* π [4temp]:

(2.)

Dimana dicari nilai maksimalnya dengan persamaan :

(2.)

(2.)

Kemudian untuk semua *state i*, dicari nilai *policy* maksimalnya dengan iterasi, kemudian akan didapatkan *Bellman optimality equation* dimana *Q\** dan *V\** adalah nilai optimal [4temp]:

(2.)

### *Value Iteration*

*Value Iteration* adalah salah satu algoritma dari *dynamic programming* yang digunakan untuk mencari *policy* optimal dari MDP. *Value iteration* melakukan iterasi terhadap *Bellman Equation* hingga mencapai titik konvergen [5temp].

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam *value* *iteration* untuk mencapai *policy* yang optimal/konvergen [4temp]:


1. Inisialisasi *state utility* (*Q* dan *V*) terlebih dahulu, misalnya di-*set­* 0.
2. Ulangi *step* 3-5 apabila kriteria berhenti iterasi belum terpenuhi, misalnya kriteria berhenti iterasi yang digunakan adalah *delta*, dimana *delta* adalah nilai positif yang sangat kecil (mendekati 0), jika *delta>max*(|*V(i)-V(i-1)|*), maka kriteria berhenti terpenuhi.
3. *Update* nilai *Q* dengan fungsi :

1. Hitung nilai fungsi *V* yang baru :
2. Gunakan *policy* untuk setiap state berdasarkan nilai *V(i)* :

# Metodologi dan Desain Sistem

* 1. **Gambaran Umum Sistem**

Secara umum, skema sistem yang digunakan untuk penelitian ini mennggunakan skema *general* untuk metode-metode *Reinforcement Learning*, meliputi inisialisasi *environment* yang akan digunakan untuk penelitian, yaitu pembentukan infrastruktur; *preprocessing*, yaitu transformasi keadaan infrastruktur/*environment* dari persimpangan jalan menjadi *model* MDP, menentukan persentase kepadatan jalur menjadi *state* serta penentuan *action* yang diambil dari warna lampu semua jalur di persimpangan; proses pengambilan data untuk menentukan *transition model/transition probability matrix*, yaitu dengan melakukan observasi perpindahan antar *state* serta *action* yang dilakukan ketika berpindah *state*;proses *training/learning* yaitu mencari *optimal policy* dengan melakukan *learning* pada *value iteration* menggunakan data *transition probability* yang telah diambil sebelumnya; *testing*/pengujian menggunakan infrastruktur yang sama dengan yang digunakan untuk pengambilan data serta *training* serta pengambilan hasil *testing*, blok diagram pada ***Gambar 3-1*** menunjukan tahapan kerja sistem yang digunakan.



**Gambar 3‑1. Blok Diagram garis besar sistem.**

* 1. **Deskripsi Kebutuhan Sistem**

Tugas Akhir ini dalam pelaksanaan serta implementasinya menggunakan beberapa perangkat lunak dan keras, serta memiliki beberapa kebutuhan fungsional, berikut adalah spesifikasinya :

* + 1. **Kebutuhan Fungsional**

Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dalam sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini :

1. Dapat mengubah keadaan infrastruktur persimpangan jalan pada *simulator* menjadi model matematis MDP (*preprocessing*).
2. Dapat mengambil data kepadatan persimpangan pada simulator dan disimpan sehingga dapat digunakan untuk *training* MDP.
3. Dapat melakukan *training* MDP menggunakan data yang sudah diambil dan disimpan serta mampu dilakukan perubahan parameter *training*.
4. Dapat menerapkan hasil *training* kembali ke *simulator*, serta dapat menampilkan hasil *testing*.
   * 1. **Spesifikasi Perangkat Keras**

Berikut adalah spesifikasi Perangkat Keras/*Hardware* yang digunakan pada Tugas Akhir ini :

1. Processor Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz.
2. 16GB RAM.
3. 128GB SSD dan 2.5TB HDD.
   * 1. **Spesifikasi Perangkat Lunak**

Berikut adalah spesifikasi Perangkat Lunak/*Software* yang digunakan pada Tugas Akhir ini :


1. Sistem Operasi Windows 7 64 bit.
2. Netbeans IDE versi 8.0.2.
3. JDK versi 1.8.
4. *Green Light District Simulator*.
5. SourceTree 1.8.3.0 dengan Github VCS.
6. Microsoft Office Excel 2013.
   1. **Desain Sistem**

Berdasarkan langkah/tahapan umum yang dilakukan sistem, maka dapat dijabarkan detail desain sistem yang diimplementasikan dan digunakan dalam penelitian.



### Infrastruktur/*environment*

Infrastruktur yang digunakan bersifat tetap untuk semua tahap dan skenario. Infrastruktur yang digunakan terdiri dari 2 buah *junction*/persimpangan, dimana masing-masing *junction* memiliki 4 lampu, 4 jalur masuk dan 4 jalur keluar, sehingga terdapat 4 jalan (*road*), dengan masing-masing jalan memiliki 2 jalur yang masing-masing berlawanan arah, serta terdapat 6 buah *edge node* tempat *spawn* mobil di titik akhir jalan, seperti pada ***Gambar (3-2).***



**Gambar 3‑2. Infrastruktur yang digunakan untuk penelitian.**

Kendaraan yang dimunculkan*/spawn* bertipe *car*, jumlah kendaraan muncul dari masing-masing *edge node* berdasarkan *spawn rate* per *time step* yang ditentukan pada *edge node* tersebut, pada setiap *junction* masing-masing kendaraan dapat menyebrang jalan melewati *junction* dengan 3 kemungkinan, yaitu belok kiri, kanan dan lurus, kemudian secara *default* setiap kendaraan memiliki tujuan akhir *edge node* yang di-*generate* secara *random* oleh *simulator*, pola *random* yang digunakan bersifat tetap untuk semua skenario khusus untuk *spawn* kendaraan, karena sebuah angka *seed* digunakan untuk mengatur pola random.


### Desain MDP

MDP yang digunakan memiliki desain yang dibuat berdasarkan keadaan infrastruktur, *state* diambil berdasarkan kepadatan jalan, *action* yang berupa konfigurasi lampu hijau di salah satu lampu pada satu junction per *time step*, *agent* berupa *junction* sehingga terdapat 2 *transition matrix*, kemudian *immediate reward* yang secara *default* diberikan berdasarkan *state*.

#### *State*

Representasi *state* yang digunakan berupa kombinasi *segment* dari setiap jalur masuk pada *junction*, karena terdapat 4 jalur masuk setiap *junction*, maka satu *state* merupakan gabungan 4 *segment* jalur, *segment* tersebut dibagi berdasarkan kepadatan pada jalur yang dimaksud, misalnya apabila 1 jalur dibagi menjadi 3 *segment* dengan kriteria sebagai berikut :

* Kepadatan Jalur ≤ 33%, *segment* = LOW (L).
* Kepadatan Jalur > 33% dan ≤ 66%, *segment* = MEDIUM (M).
* Kepadatan Jalur > 66%, *segment* = HIGH (H).



**Gambar 3‑3. ilustrasi pembagian segment pada satu jalur.**

*State* yang dihasilkan berdasarkan konfigurasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

* *State* per *junction* merupakan susunan *segmen* (*Low, Medium, High*) dari masing-masing jalur, sehingga menjadi kumpulan *segment* 4 jalur, diantaranya *LLLL* (*Low, Low, Low, Low*), *LMHM* (*Low, Medium, High, Medium*)*, HLHL* (*High, Low, High, Low*), dan lain lain.
* Berdasarkan *state* diatas, maka dapat dihitung kemungkinan total *state* yang *reachable*, per *junction* memiliki total 4 jalur masuk dimana masing-masing jalur memiliki 3 *segment*, total kemungkinan *state* yang *reachable* adalah *jumlah\_segmentjalur* yaitu sebanyak 34 = 81 *states*.

#### *Action*

*Action* per *junction* merupakan lampu yang di-*switch* hijau di salah satu jalur, setiap *action* diatur sehingga terjadi setiap 5 *time step*, sedangkan *cycle spawn* kendaraan tetap pada 1 *time step*, hal ini dilakukan agar pergantian warna lampu tidak terlalu cepat. *Action* direpresentasikan dengan angka (0-3), dimana *action* 0 adalah lampu pada jalur nomor 0 (*lane\_*0) yang dihijaukan sedangkan pada jalur nomor 1 hingga 3 lampu dimerahkan, sehingga jumlah kemungkinan *action* yang dapat terjadi pada setiap transisi *state* pada MDP ini adalah 4 *action* .

#### *Transition Matrix*

*Transition Matrix* atau Model Transisi dibentuk melalui observasi perpindahan *state* pada infrastruktur, saat setiap terjadinya *action* per 5 *time step*, akan dilihat *initial state* serta *next state* nya serta dihitung jumlah terjadinya, kemudian akan dibagi dengan jumlah keseluruhan *initial state* melakukan *action* tersebut seperti pada teori **bab 2.5.1**, setiap *junction* memiliki satu *transition matrix*, sehingga untuk infrastruktur ini seperti pada **bab 3.3.1** terdapat 2 *transition matrix,* contoh potongan salah satu tabel transisi yang dapat dibentuk berdasarkan sebuah *initial state* yaitu pada **Tabel 3-1**.

**Tabel 3‑1. Potongan Tabel Transisi dari initial state LLLL pada model 3 segment**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Initial State*** | ***Action*** | ***Transition Probability*** | ***Next State*** |
| LLLL | 0 | 0.775 | LLLL |
| LLLL | 1 | 0.804511278 | LLLL |
| LLLL | 2 | 0.808823529 | LLLL |
| LLLL | 3 | 0.783216783 | LLLL |
| LLLL | 0 | 0.016666667 | LLML |
| LLLL | 1 | 0.060150376 | LLML |
| LLLL | 2 | 0 | LLML |
| LLLL | 3 | 0.06993007 | LLML |
| LLLL | 0 | 0 | LLHL |
| LLLL | 1 | 0 | LLHL |
| LLLL | 2 | 0 | LLHL |
| LLLL | 3 | 0 | LLHL |
| LLLL | 0 | 0 | LLHM |
| LLLL | 1 | 0 | LLHM |
| LLLL | 2 | 0 | LLHM |
| LLLL | 3 | 0 | LLHM |
| …… | …… | …………. | …….. |

#### *Immediate Reward*

*Immediate Reward* yang digunakan untuk semua skenario MDP adalah sama, yaitu ditentukan berdasarkan kombinasi *segment* jalan pada satu *state*, dengan *rule* sebagai berikut :

* Semua *immediate reward* diberikan pada semua *state* baik yang *reachable* maupun yang *unreachable*.
* Masing-masing *state* mendapatkan nilai *immediate reward* sesuai dengan kombinasi *segment state* yang dimilikinya.
* Untuk *segment Low* (*L*), *immediate reward* = +20;
* *Segment Medium* (*M*) = -10.
* *Segment High* (*H*) = -20.

Misalnya apabila sebuah *state* terdiri dari kombinasi *segment LLLL*, maka jumlah *immediate reward* yang diperoleh *state* tersebut adalah 20x4=80 *reward*. Semakin rendah kepadatan *segment* maka *reward* semakin tinggi diberikan, hal ini dilakukan agar *final policy* yang didapatkan dari MDP mampu meminimalisasi kepadatan jalur, sehingga *waiting time* yang diperoleh dapat optimal.

#### *Value Iteration*

*Value Iteration* dilakukan untuk mendapatkan *final policy*, yaitu *best action* yang dapat dilakukan oleh suatu *state* untuk semua *state space* yang ada pada MDP, langkah-langkah yang dilakukan *value iteration* adalah langkah pada **bab 2.5.4**, diawali dengan menentukan beberapa parameter untuk *value iteration*, yaitu *threshold* kriteria berhenti iterasi serta *gamma*/*discount factor*, kemudian iterasi dilakukan hingga *state utility* konvergen atau dengan kata lain memiliki *delta* dibawah *threshold*. *Final policy* yang dihasilkan oleh MDP bersifat per *junction* karena observasi dilakukan terhadap masing-masing *junction* dan setiap *junction* memiliki *transition matrix* nya sendiri, Salah satu contoh potongan tabel *final policy* yang dihasilkan dari *value iteration* pada MDP ini terdapat pada **Tabel 3-2**.

**Tabel 3‑2. Potongan Final Policy hasil Value Iteration pada salah satu junction dengan model 3 segment**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***State*** | ***State's Utility*** | ***Best Action*** |
| LLLL | 717.9390439 | 2 |
| LLML | 681.487652 | 2 |
| LLHL | 617.2691233 | 2 |
| LLHM | 481.5778086 | 2 |
| LMHL | 479.6334292 | 2 |
| LHHL | 347.8532014 | 2 |
| LHHM | 170.2146193 | 3 |
| MHHL | 176.4912432 | 2 |
| MMHM | 103.1931574 | 0 |
| HMHM | -54.87728675 | 1 |
| HHHL | -47.76314791 | 1 |
| LLLM | 676.8445801 | 3 |
| MLML | 633.3388868 | 0 |
| LMLL | 664.4563576 | 1 |
| LMLM | 584.4558223 | 3 |
| LMML | 595.9604343 | 1 |
| …….. | …………… | ……… |

* 1. **Skenario Pengujian**

Pengujian dilakukan diawali dengan melakukan klasifikasi kepadatan jalur berdasarkan *spawn rate* pada setiap *edge node*, untuk memisahkan skenario keadaan lalu lintas sepi, sedang, atau padat. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian untuk algoritma TLC dasar yang terdapat pada GLD yang akan digunakan sebagai pembanding untuk TLC yang menggunakan MDP. Selanjutnya dilakukan pencarian parameter MDP yang paling baik dalam membuat *final policy* untuk lalu lintas, setelah itu akan dibandingkan hasil performansi MDP yang memiliki parameter terbaik dengan algoritma dasar TLC. Semua pengujian untuk satu parameter dilakukan sebanyak 30 kali, hal ini karena dalam pengujian mengandung sifat *randomness*.

Parameter yang digunakan dalam pengujian merupakan sebuah parameter *waiting time* dari GLD, yaitu *average junction waiting time* (AJWT), karena belum jelas bagaimana persamaan dasar yang digunakan untuk menghitung AJWT pada GLD, maka digunakan perbandingan dengan beberapa algoritma TLC lainnya untuk melihat performa MDP dan menentukan berada di posisi manakah MDP dibandingkan algoritma lainnya.



### Klasifikasi Kepadatan Jalur

Klasifikasi kepadatan jalan dilakukan untuk memisahkan skenario kepadatan lalu lintas, yaitu sepi, sedang, dan padat, klasifikasi dilakukan berdasarkan *spawn rate* dari semua *edge node*, disini diberi batasan *edge node* memiliki nilai *spawn rate* yang statis serta semua *edge node* mendapatkan nilai *spawn rate* yang sama, *spawn rate* diatur dengan *seed* untuk *random* sehingga semua kemunculan *random* memiliki pola yang sama untuk setiap skenario, *seed* yang digunakan berupa nilai bertipe *long*, **Tabel 3-3** menunjukkan *spawn rate* dan *seed* yang digunakan untuk klasifikasi.

**Tabel 3‑3. Parameter Spawn Rate dan Seed untuk semua skenario pengujian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Spawn Rate** | **Seed** |
| 1 | 0.135 | 15032016 |
| 2 | 0.25 | 15032016 |
| 3 | 0.4 | 15032016 |

Semua skenario pengujian akan menggunakan parameter *spawn rate* dan *seed* seperti pada **Tabel 3-3**.

### Algoritma *basic* TLC

Algoritma *basic* TLC *built-in* dari GLD *simulator* yang digunakan untuk perbandingan dengan MDP adalah *Random* TLC, *Longest Que* TLC, dengan tambahan algoritma *basic non-*yang diimplementasi untuk penelitian ini yaitu *Fixed Cycle* TLC. *Fixed Cycle* TLC adalah konfigurasi lampu lalu lintas statik normal yang biasa digunakan saat ini, yang *action* pergantian lampu nya berurutan, dan dengan pola yang tetap sepanjang waktu, semua algoritma melakukan perpindahan warna lampu setiap 5 *time step*.

### Optimalisasi parameter MDP

Dilakukan pengujian untuk mencari MDP dengan parameter terbaik, parameter yang dicari adalah *segment* per jalur dan *gamma* atau *discount factor*, dimana *segment* akan mempengaruhi *state space* dan jumlah *state* yang *reachable* sehingga jumlah *action* pada *final policy* yang diciptakan juga semakin besar atau kecil berbanding lurus dengan jumlah *segment* yang ditentukan, sedangkan *discount factor* akan mempengaruhi seberapa cepat MDP konvergen, kecepatan konvergen dihitung berdasarkan jumlah iterasi yang dilakukan pada *value iteration*, kecepatan konvergen dari *value iteration* juga akan mempengaruhi *final policy* atau kumpulan *best action* yang dapat diciptakan karena nilai *state utility* yang berbeda pada akhir iterasi. Beberapa tipe MDP yang dibentuk berdasarkan parameternya terdapat pada **Tabel 3-4**.

**Tabel 3‑4. MDP dengan masing-masing parameter pembeda yaitu Segment dan Gamma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MDP** | ***Segment* per jalur** | ***Gamma (discount factor)*** |
| MDP-1 | 3 segmen | 0.9 |
| MDP-2 | 5 segmen | 0.9 |
| MDP-3 | 5 segmen | 0.5 |
| MDP-4 | 5 segmen | 0.2 |

### Perbandingan MDP dengan *basic TLC*

Setelah mendapatkan MDP dengan parameter terbaik pada tahap pengujian sebelumnya, akan dibandingkan performa MDP dengan semua algoritma *basic* TLC dan dilihat posisi/kedudukan MDP berdasarkan AJWT-nya. Semua parameter pengujian kepadatan lalu lintas digunakan juga untuk skenario ini.

# Pengujian dan Analisis

* 1. **Pengujian Sistem**

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui performa algoritma MDP untuk TLC, selain itu melalui skenario pengujian yang berbeda dapat dapat diambil hasilnya dan melakukan analisis terhadap semua hasil kemudian mampu diambil kesimpulan pada kondisi/parameter yang seperti apakah sistem dengan algoritma MDP untuk TLC memiliki performansi optimal serta dapat melihat juga dimanakah posisinya dibandingkan algoritma lainnya.

* 1. **Tujuan Pengujian**

Adapun tujuan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

* Mengetahui performansi algoritma MDP dalam menentukan konfigurasi lampu lalu lintas pada infrastruktur yang sudah ditentukan.
* Mencari parameter/kondisi yang dapat mengoptimalkan algoritma MDP dalam menentukan konfigurasi lampu lalu lintas.
* Mengetahui posisi performansi algoritma MDP apabila dibandingkan dengan algoritma TLC lainnya/konfigurasi standar lalu lintas.
  1. **Skenario Pengujian**

Skenario pengujian yang dilakukan berdasarkan tujuan pengujian dan **bab 3.4** yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

* Penentuan kepadatan lalu lintas/klasifikasi kepadatan jalur
* Pengujian Algoritma *basic* TLC.
* Pencarian parameter optimal MDP untuk TLC.
* Perbandingan dan analisis performansi Algoritma MDP dengan Algoritma *basic* TLC.
  1. **Analisis Hasil Pengujian**

### Penentuan Kepadatan Lalu Lintas

Hasil dari pengujian klasifikasi kepadatan lalu lintas terdapat pada **Tabel 4-1**, dapat dilihat bahwa *spawn rate* dari semua *edge node* yang terdapat pada infrastruktur adalah satu-satunya parameter yang mempengaruhi kepadatan lalu lintas di *simulator*, disini hasil ditentukan berdasarkan observasi seberapa panjang antrian kendaraan pada jalur yang diberi warna lampu merah tanpa ada kriteria parameter lainnya.

**Tabel 4‑1. Klasifikasi Kepadatan Lalu Lintas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Spawn Rate** | **Kepadatan Lalu Lintas** |
| 1 | 0.135 | Rendah |
| 2 | 0.25 | Sedang |
| 3 | 0.4 | Tinggi |

### Pengujian Algoritma *basic* TLC

### Pencarian Parameter Optimal MDP

### Perbandingan MDP dengan *basic TLC*

# Kesimpulan dan Saran

* 1. **Kesimpulan**
  2. **Saran**

**Aturan Penulisan**

* 1. **Ukuran kertas, margin dan *font***

Buku TA ditulis di kerta ukuran A4. Margin yang digunakan adalah batas kiri 1,58 inch (4 cm), sedangkan batas atas, kiri dan bawah adalah 1,18 inch (3 cm).

Jenis font yang digunakan adalah Times New Roman. Ukuran *font* untuk Judul Bab adalah 16 pt, untuk judul sub bab adalah 14 pt, untuk sub sub bab, sub sub sub bab, dan seterusnya adalah 12 pt. Semua bagian isi buku TA menggunakan ukuran 12 pt dengan 1 spasi.

Jika anda menggunakan **Template\_Buku\_TA\_IF.dot** ini dengan benar, maka anda sudah mengikuti semua format di atas dengan benar.

* 1. **Jumlah bab**

Jumlah bab buku TA tidak ada batasan. Jumlah bab buku TA tidak ada batasan. Jumlah bab buku TA tidak ada batasan.

Jumlah bab buku TA tidak ada batasan. Jumlah bab buku TA tidak ada batasan. Jumlah bab buku TA tidak ada batasan.

* 1. **Penomoran halaman**

Jumlah halaman buku TA adalah **maksimum 50 halaman** (sudah termasuk refrensi dan lampiran). Penomoran halaman untuk Bab 1 sampai Lampiran menggunakan angka Arab: 1, 2, 3, ..., sampai maksimum 50 di sebelah kanan bawah seperti pada Template\_Buku\_TA\_IF.dot. Hal ini untuk memudahkan pengecekan apakah jumlah halaman buku TA melebihi 50 halaman atau tidak.

Penomoran dengan mengikutkan nomor bab, seperti I-1, II-5 atau yang lainnya **tidak diterima**.

* 1. **Istilah bahasa asing**

Berikan penjelasan untuk setiap istilah bahasa asing pada saat pertama kali istilah tersebut di gunakan. Misalkan, pada sub bab Latar Belakang muncul istilah *stemming* (untuk pertama kalinya), maka berikan penjelasan tentang istilah tersebut: ”Sebelumnya harus dilakukan *stemming*, yaitu proses pengambilan kata dasar dari kata kerja yang berimbuhan, seperti: ditulis 🡪 tulis.” Pada bab-bab berikutnya, istilah *stemming* tersebut tidak perlu dijelaskan lagi.

Gunakan cetak miring untuk semua istilah bahasa asing (*English*, Jawa, Sunda, dsb) yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

* 1. **Singkatan**

Berikan kepanjangan untuk setiap singkatan pada saat pertama kali singkatan tersebut di gunakan. Misalkan, pada bab Pendahuluan muncul singkatan DFD (untuk pertama kalinya), maka berikan kepanjangan untuk singkatan tersebut: ”Perancangan akan dilakukan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), yaitu diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu sistem.”

Pada bab-bab berikutnya, singkatan tersebut cukup ditulis DFD saja, tanpa kepanjangan ataupun penjelasannya.

* 1. **Persamaan matematika**

Tulislah persamaan matematika menggunakan fasilitas ***Microsoft Equation***.Persamaan matematika dinomori dengan nomor bab diikuti nomor urut di dalam tanda kurung buka-tutup pada posisi rata kanan kolom. Contoh:

(2.1)



Persamaan hendaknya ditulis dalam ukuran yang seimbang dengan teks dan bisa terbaca secara jelas.

* 1. **Referensi**

Setiap kalimat pada buku TA harus merupakan tulisan mahasiswa sendiri, kecuali kutipan. Setiap kutipan harus disebutkan referensi yang digunakan, misalkan ”Akurasi algoritma ABC hanya 0,7 untuk masalah klasifikasi [1].”

Rujukan dalam pembahasan ditandai nomor pustaka yang dirujuk dalam kurung siku, misalkan [2], [3, 6], [4-7], [2, 5–9]. Jika berada di akhir kalimat, tuliskan secara langsung seperti: ”Masalah ini bisa diselesaikan menggunakan algoritma genetika [1].”

Jika berada di awal kalimat, maka awali dengan kata ”Pada referensi ....”. Misalkan, ”Pada referensi [2, 5–7] disebutkan bahwa untuk masalah prediksi kebutuhan bandwidth, agoritma genetika memberikan performansi yang lebih baik dibandingkan regresi linier.” Hindari penulisan seperti: ”[2] menyatakan ....”.

* 1. **Sub bab**

Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”. Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”.

Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”. Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”.

* + 1. **Sub sub bab**

Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”. Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”.


**Sub sub sub bab**

Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”. Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”.


**Penulisan Judul Gambar dan Judul Tabel**

* 1. **Penulisan judul gambar**

Judul gambar berada **di bawah** gambar yang dijelaskan. Penulisan Judul Gambar menggunakan menu Insert 🡪 Reference 🡪 Caption. Gunakan setting seperti pada gambar 2-1 di bawah ini. Pilih Label **Gambar**. Jika label **Gambar** belum ada pada combo box, maka buat label Gambar menggunakan menu **New Label...**. Selanjutnya, Pilih menu **Numbering...**, gunakan setting seperti pada gambar 2-2. Kemudian lakukan pengubahan format terhadap judul gambar tersebut menggunakan menu Format 🡪 Styles and Formatting dan pilih “Judul Gambar”.



Gambar 5‑1: Cara pembuatan judul gambar.



Gambar 5‑2: Gunakan *Caption Numbering* untuk membangkitkan nomor gambar berurutan secara otomatis.

* 1. **Penulisan judul tabel**

Judul tabel berada **di atas** tabel yang dijelaskan. Kenapa? Karena panjang tabel bisa lebih dari satu halaman. Jika panjang tabel sampai 5 halaman dan judul tabel berada di bawah (halaman ke-5), maka hal ini akan menyulitkan pembaca ketika membaca tabel halaman ke-1.

Penulisan judul tabel menggunakan Insert 🡪 Reference 🡪 Caption. Pilih label Tabel. Selanjutnya, gunakan cara yang sama dengan pembangkitkan judul gambar di atas.

Judul Tabel menggunakan format yang sama dengan Judul Gambar. Jadi, lakukan pengubahan format terhadap Judul Tabel tersebut menggunakan menu Format 🡪 Styles and Formatting dan pilih “Judul Gambar”.

Tabel 5‑1: Contoh judul tabel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kolom 1** | **Kolom 2** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Sub bab**

Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”. Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”.

Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”. Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”.

* + 1. **Sub sub bab**

Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”. Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”

Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3” Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”.

**Sub sub sub bab**

Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”. Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”.

Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”. Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”.

**Gambar**

* 1. **Hitam putih atau abu-abu atau berwarna**

Gambar sebaiknya hitam putih atau abu-abu. Hindari penggunaan gambar berwarna (kecuali topik TA mengharuskan penggunaan gambar berwarna, misalkan”Kompresi citra full color”, dsb.). Ada dua alasan mengenai hal ini:

* Gambar hitam putih atau abu-abu bisa dibaca oleh orang yang buta warna.
* Jika gambar hitam putih atau abu-abu difotokopi akan menghasilkan kualitas gambar yang hampir sama dengan aslinya (lihat gambar 4-1). Tetapi, jika gambar berwarna difotokopi (hitam putih) akan menghasilkan kualitas gambar yang kurang jelas bahkan tidak terbaca. Grafik pada gambar 4-2 adalah berwarna kuning untuk metode A dan hijau muda untuk metode B. Pencetakan menggunakan printer abu-abu (bukan *full color*) menghasilkan kualitas gambar yang kurang jelas.

**

Gambar 5‑3: Perbandingan waktu proses metode A dan B menggunakan gambar hitam putih. Agar dapat dibedakan, kedua metode digambarkan menggunakan dua pola berbeda, metode A menggunakan pola segitiga dan metode B menggunakan pola bujursangkar. Walaupun kedua metode digambarkan menggunakan warna yang sama (hitam), tetapi keduanya bisa dibedakan dari pola yang digunakannya.



*Gambar 5‑4*: Perbandingan waktu proses metode A dan B menggunakan gambar berwarna.

* 1. **Resolusi gambar**

Gunakan gambar dengan resolusi minimal 300 dpi (*dor per inch*) agar pencetakan ke kertas menghasilkan gambar berkualitas bagus dan bisa dibaca secara jelas.

Gunakan gambar dengan resolusi minimal 300 dpi (dor per inch) agar pencetakan ke kertas menghasilkan gambar berkualitas bagus dan bisa dibaca secara jelas.

* 1. **Sub bab**

Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”. Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”.

Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”. Penulisan sub bab menggunakan format ”Heading 2”.

* + 1. **Sub sub bab**

Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”. Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”

Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3” Penulisan sub sub bab menggunakan format ”Heading 3”.

**Sub sub sub bab**

Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”. Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”.

Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”. Penulisan sub sub sub bab menggunakan format ”Heading 4”.

**Referensi**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Demola Popoola, 2004, “Fuzzy Expert Systems”, Department of Computing University of Surrey. |
|  | Diane J. Cook, R. Craig Varnell, 1998, ”Adaptive Parallel Iterative Deepening Searh”. Journal of Artificial Intelligence Research. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Lampiran A: Data Pengujian**