|  |
| --- |
| **Kelas C** |

**LAPORAN PRAKTIKUM**

**Analisis Runtun Waktu**

**Modul 7: SARIMA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Praktikan** | **Nomor Mahasiswa** | **Tanggal Kumpul** | **Tanda Tangan**  **Praktikan** | |
| Dian Widya Lestari | 19611129 |  |  | |
|  |  |  |  |  |
| **Nama Penilai** | **Tanggal Koreksi** | **Nilai** | **Tanda tangan** | |
| **Asisten** | **Dosen** |
| Duhania Oktasya Mahara  Puspita Putri Nabilah |  |  |  |  |
| Mujiati Dwi Kartikasari, S.Si., M.Sc. |  |  |  |  |

**JURUSAN STATISTIKA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

Daftar Isi

Halaman sampul i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

1 Pendahuluan 1

1.1 SARIMA 1

1.2 Fungsi Autokorelasi (ACF) dan Fungsi Autokorelasi Parsial (PACF) 2

1.3 Pemilihan Model Terbaik 2

2 Deskripsi Kerja 3

2.1 Studi Kasus 3

2.2 Langkah Kerja 3

3 Pembahasan 6

3.1 Data Runtun Waktu 6

3.2 *Seasonal Autogressive Integrated Moving Average* (SARIMA) 7

3.2.1 Uji Stasioneritas *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) 8

3.2.2 Identifikasi dan Estimasi Parameter Model 10

3.2.3 Uji Diagnostik 15

3.2.4 Peramalan SARIMA 18

4 Penutup 20

4.1 Kesimpulan 20

5 Daftar Pustaka 21

Daftar Tabel

**Tabel 3.1.** Tabel Estimasi Parameter Model SARIMA 15

Daftar Gambar

**Gambar 2.1.** *Syntax Packages* dan *Import Data* 3

**Gambar 2.2.** *Syntax Data Time Series* 3

**Gambar 2.3.** *Syntax* Diferensi Musiman 3

**Gambar 2.4.** *Syntax* Diferensi Non-musiman 4

**Gambar 2.5.** *Syntax* *Plot* ACF dan PACF 4

**Gambar 2.6.** *Syntax* Uji ADF 4

**Gambar 2.7.** *Syntax* Estimasi SARIMA 5

**Gambar 2.8.** *Syntax* Uji Diagnostik 5

**Gambar 2.9.** *Syntax* Peramalan Data 5

**Gambar 3.1.** Data Hunian Kamar Hotel 6

**Gambar 3.2.** *Output Data Time Series* 7

**Gambar 3.3.** *Output Plot Data Time Series* 7

**Gambar 3.4.** *Output* Uji ADF Diferensi Musiman 8

**Gambar 3.5.** *Output* Uji ADF Diferensi Non-musiman 9

**Gambar 3.6.** *Output* Plot ACF dan PACF 10

**Gambar 3.7.** *Output* Nilai AIC Model Pertama 11

**Gambar 3.8.** *Output* Uji Signifikansi Koefisien Model 1 11

**Gambar 3.9.** *Output* Nilai AIC dan Uji Signifikansi Koefisien Model 2 13

**Gambar 3.10.** *Output* Uji Diagnostik Model 1 16

**Gambar 3.11.** *Output* Uji Diagnostik Model 2 17

**Gambar 3.12.** *Output* Peramalan Hunian Kamar Hotel D.I.Y 18

**Gambar 3.13.** *Output Plot Forecast* Model ARIMA 1 19

**Gambar 3.14.** *Output* Akurasi Peramalan 19

# Pendahuluan

## SARIMA

Metode peramalan *Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Avarege* (SARIMA) merupakan metode peramalan *time series* untuk model data fluktuatif dengan pola data musiman. Bentuk umum model SARIMA (p, d, q) (P, D, Q)didefinisikan sebagai berikut:

Dimana:

= *AR Non-Seasonal*

= *AR Seasonal*

= *differencing non seasonal*

= *differencing seasonal*

= *MA Non-Seasonal*

= *MA Seasonal*

Terdapat langkah-langkah yang harus diterapkan dalam SARIMA, yakni:

1. Pra pengolahan data: menguji stasioneritas data karena model SARIMA hanya dapat digunakan pada deret waktu yang stasioner.
2. Identifikasi model: menentukan nilai *lag* residual (q) dan lag *independent* (p) dalam model menggunakan grafik ACF dan PACF. Dari hasil identifikasi ACF dan PACF akan diperoleh beberapa alternatif model.
3. Estimasi parameter model: dalam melakukan estimasi parameter model, apabila terdapat parameter yang tidak signifikan maka dapat dilakukan proses *overfiting* (mengkaji model lain disekitar model utama).
4. *Diagnostic checking*: meliputi uji autokorelasi dengan *Box-Pierce* atau *Ljung Box*.
5. Peramalan: setelah mendapatkan model terbaik dilakukan peramalan data (Wijayanti et al., 2010).

## Fungsi Autokorelasi (ACF) dan Fungsi Autokorelasi Parsial (PACF)

Dalam analisis time series memiliki dua konsep yang dikenal sebagai fungsi *autocorrelation function* (ACF) dan fungsi *partial autocorrelation functtion* (PACF). Kedua jenis korelasi tersebut digunakan untuk spesifikasi model.

Kegunaan masing-masing jenis korelasi. Untuk ACF digunakan untuk mengecek stasioneritas data *time series*. Namun penggunaan ACF dan PACF sama-sama digunakan untuk spesifikasi model dan pengecekan stasioneritas. Matriks autokorelasi suatu runtun waktu stasioner yang panjangnya k ialah sebagai berikut (Panjaitan et al., 2018).

Secara umum nilai fungsi autokorelasi parsial (PACF) pada *lag* ke-k adalah:

## Pemilihan Model Terbaik

Dalam menentukan model terbaik pada studi kasus ini digunakan kriteria pemilihan model sebagai berikut:

*AIC (Akaike’s Information Criterion)*

Kriteria AIC dirumuskan sebagai berikut:

Dengan nilai n merupakan banyaknya residual, adalah estimasi maksimum

*likelihood* dari varian residual, dan M adalah orde optimal dari model.

# Deskripsi Kerja

## Studi Kasus

1. Gunakan data tingkat hunian kamar hotel di D.I. Yogyakarta (dalam %)
2. Lakukan analisis dengan Seasonal ARIMA dengan ketentuan berikut:
3. Pada *Seasonal* ARIMA bentuk maksimal 2 model
4. Pilih salah satu yang terbaik untuk melakukan peramalan 5 periode ke depan

## Langkah Kerja

1. Pertama praktikan siapkan *R console* dan lakukan *import* data ke dalam *R* dengan perintah di bawah ini.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**Gambar 2.1.** *Syntax Packages* dan *Import Data*

1. Kemudian ubah data aktual ke dalam data *time series* dan lakukan *plot* untuk melihat pola data.

A picture containing text

Description automatically generated

**Gambar 2.2.** *Syntax Data Time Series*

1. Pada data terlihat bahwa data tidak stasioner atau data mengandung *seasonal* maka dilakukan diferensi musiman dengan sintaks berikut.

A picture containing text

Description automatically generated

**Gambar 2.3.** *Syntax* Diferensi Musiman

1. Jika pada data terlihat nilai belum signifikan maka dilakukan kembali diferensi non-musiman.

A picture containing text

Description automatically generated

**Gambar 2.4.** *Syntax* Diferensi Non-musiman

1. Setelah itu lakukan plot ACF dan PACF untuk mengindentifikasi model, lakukan perintah berikut ini.

Text

Description automatically generated with medium confidence

**Gambar 2.5.** *Syntax* *Plot* ACF dan PACF

1. Kemudian *input* sintaks berikut ini merupakan fungsi untuk uji signifikansi koefisien (ADF).

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**Gambar 2.6.** *Syntax* Uji ADF

1. Selanjutnya identifikasi model SARIMA berdasarkan informasi dari grafik ACF dan PACF. Praktikan membuat dua model untuk dipilih dan mendapatkan model terbaik.

Graphical user interface, text

Description automatically generated

**Gambar 2.7.** *Syntax* Estimasi SARIMA

1. Lakukan uji diagnostik dari model terbaik menggunakan perintah tsdiag().

Text

Description automatically generated with medium confidence

**Gambar 2.8.** *Syntax* Uji Diagnostik

1. Lihat peramalan model terbaik SARIMA untuk lima periode kedepan dengan sintaks pada gambar berikut.

Text

Description automatically generated

**Gambar 2.9.** *Syntax* Peramalan Data

# Pembahasan

## Data Runtun Waktu

Pertama, praktikan memasukkan data hotel D.I.Y ke dalam *R*. Data tersebut merupakan runtun waktu yang diambil dari Januari 2016 sampai dengan Oktober 2021. Berikut adalah hasilnya.

Table

Description automatically generated

**Gambar 3.1.** Data Hunian Kamar Hotel

Berdasarkan **Gambar 3.1** data hotel di Yogyakarta memiliki tiga variabel yaitu tahun, bulan dan D.I. Yogyakarta dengan total data sebanyak 70. Dikarena data sudah terurut dari waktu terlama hingga terbaru, praktikan tidak perlu melakukan proses pengurutan data.

Selanjutnya praktikan melakukan tahapan analisis dengan mengubah data hotel yang masih berbentuk *data frame* ke bentuk *data time series*. Gunakan perintah ts() untuk mengubah data menjadi objek runtun waktu. Data runtun waktu tersebut disimpan dengan nama hotel.ts berikut gambar di bawah ini hasilnya.

Text, letter

Description automatically generated

**Gambar 3.2.** *Output Data Time Series*

Pada sintaks data runtun waktu pada atribut start = c (2016, 1) menandakan bahwa data hotel dimulai dari bulan Januari (1) tahun 2016. Kemudian atribut frequency = 12 mengidentifikasi bahwa periode yang digunakan adalah bulanan (12). Setelah data diubah menjadi bentuk *time series* data tersebut memiliki pola sebagai berikut.

**Chart, line chart

Description automatically generated**

**Gambar 3.3.** *Output Plot Data Time Series*

Berdasarkan grafik pada **Gambar 3.3** data hotel D.I. Yogyakarta berfluktasi sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak stasioner.

## *Seasonal Autogressive Integrated Moving Average* (SARIMA)

Praktikan melakukan analisis *Seasonal* ARIMA. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan SARIMA, yaitu pra pengolahan data, identifikasi model, *diagnostic checking*, dan *forecasting*.

### Uji Stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Langkah pertama praktikan lakukan uji stasioneritas dengan *running* sintaks **Gambar 2.3** berikut di bawah ini adalah hasil ujinya.

**Text, letter

Description automatically generated**

**Gambar 3.4.** *Output* Uji ADF Diferensi Musiman

Berikut ini uji hipotesis dari uji ADF.

1. Uji Hipotesis

Data tidak stasioner

Data stasioner

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai p-value 0.1335

1. Keputusan

*P-value* (0.1335) > *alpha* (0.05), maka gagal tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% data yang ada mendukung untuk menerima H0. Sehingga kesimpulan yang didapatkan bahwa data tidak stasioner. Maka perlu dilakukan proses diferensiasi kembali dengan banyaknya orde = 1.

Text

Description automatically generated

**Gambar 3.5.** *Output* Uji ADF Diferensi Non-musiman

Data hasil diferensiasi disimpan dalam objek bernama hotel.dds kemudian didapatkan uji hipotesis seperti berikut.

1. Uji Hipotesis

Data tidak stasioner

Data stasioner

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai p-value 0.01

1. Keputusan

*P-value* (0.01) < *alpha* (0.05), maka tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% data yang ada mendukung untuk tolak H0. Sehingga kesimpulan yang didapatkan bahwa data stasioner.

Selanjutnya praktikan lihat grafik ACF dan PACF diferensiasi non musiman untuk membetuk model SARIMA untuk mendapatkan model terbaik untuk dilakukan peramalan periode mendatang.

Chart

Description automatically generated

**Gambar 3.6.** *Output* Plot ACF dan PACF

Berdasarkan hasil **Gambar 3.5** didapatkan nilai *p-value* uji ADF sebesar 0.01 dan pada grafik ACF dan PACF **Gambar 3.6** tidak meluruh secara lambat. Sehingga dikatakan bahwa data stasioner.

### Identifikasi dan Estimasi Parameter Model

Setelah mengetahui data stasioner praktikan menuju ke tahap selanjutnya yaitu identifikasi model. Untuk menentukan model, praktikan harus menentukan nilai order (p, d, q) (P, D, Q)s yang mana order (p, d, q) adalah bagian non-musiman dengan menentukan order sampai *lag* ke 4, (P, D, Q) merupakan bagian musiman dengan menentukan orde *lag* ke 12, dan s ialah jumlah periode per musim. p/P dapat dilihat dari PACF, q/Q dilihat dari ACF, dan d/D merupakan jumlah diferensial yang dilakukan.

Berdasarkan plot ACF dan PACF **Gambar 3.6** batas keluar dari plot PACF dan ACF non-musiman ada pada *lag* 4 dengan jumlah diferensinya = 1. Maka nilai (p, d, q) = (1, 1, 1). Pada bagian musiman nilai P (*lag* ke 12 grafik PACF) tidak terdapat yang keluar batas garis putus-putus biru sehingga P = 0, untuk Q (*lag* ke 12 grafik ACF) terdapat garis yang keluar batas sehingga Q = 1, dan nilai D (diferensi) = 1. Sehingga didapatkan model pertama (1, 1, 1)(0, 1, 1).

**Table

Description automatically generated**

**Gambar 3.7.** *Output* Nilai AIC Model Pertama

Dari hasil **Gambar 3.7** didapatkan nilai AIC model pertama sebesar 449.02. Setelah mendapatkan model, praktikan melihat signifikansi dari koefisien model menggunakan fungsi printstatarima(). Model dikatakan signifikan apabila *p-value* bernilai kurang dari α = 0.05.

**Text

Description automatically generated with low confidence**

**Gambar 3.8.** *Output* Uji Signifikansi Koefisien Model 1

Berdasarkan hasil signifikansi model pertama dapat diketahui bahwa uji hipotesis sebagai berikut.

1. **AR *(Autoregressive)***
2. Uji Hipotesis

Parameter AR tidak berpengaruh terhadap model

Parameter AR berpengaruh terhadap model

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai p-value 0.0006

1. Keputusan

*P-value* (0.0006) < *alpha* (0.05), maka tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% data yang ada mendukung tolak H0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter ar1 pada hasil model pertama berpengaruh terhadap model.

1. **MA *(Moving Average)***
2. Uji Hipotesis

Parameter MA tidak berpengaruh terhadap model

Parameter MA berpengaruh terhadap model

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai *p-value* 0.0000

1. Keputusan

*P-value* (0.0000) < *alpha* (0.05), maka tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% data yang ada mendukung tolak H0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter ma1 pada hasil model pertama berpengaruh terhadap model.

1. **SMA *(Single Moving Average)***
2. Uji Hipotesis

Parameter SMA tidak berpengaruh terhadap model

Parameter SMA berpengaruh terhadap model

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai *p-value* 0.0024

1. Keputusan

*P-value* (0.0024) < *alpha* (0.05), maka tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% data yang ada mendukung tolak H0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter sma1 pada hasil model pertama berpengaruh terhadap model.

Selanjutnya melakukan uji signifikansi parameter model SARIMA kedua, berikut ini hasilnya.

**Text

Description automatically generated**

**Gambar 3.9.** *Output* Nilai AIC dan Uji Signifikansi Koefisien Model 2

1. **AR *(Autoregressive)***
2. Uji Hipotesis

Parameter AR tidak berpengaruh terhadap model

Parameter AR berpengaruh terhadap model

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai *p-value* 0.1783

1. Keputusan

*P-value* (0.1783) > *alpha* (0.05), maka gagal tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% data yang ada mendukung gagal tolak H0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter ar1 pada hasil model pertama tidak berpengaruh terhadap model.

1. **SMA *(Single Moving Average)***
2. Uji Hipotesis

Parameter SMA tidak berpengaruh terhadap model

Parameter SMA berpengaruh terhadap model

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai p-value 0.0022

1. Keputusan

*P-value* (0.0022) < *alpha* (0.05), maka tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% data yang ada mendukung tolak H0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter sma1 pada hasil model pertama berpengaruh terhadap model.

Kemudian pada model kedua nilai order (0, 1, 1) dengan menurunkan nilai orde p menjadi 0 dengan nilai lainnya tetap. Didapatkan bahwa nilai AIC sebesar 453.23 dan salah satu nilai koefisien pada model kedua tidak signifikan dimana. Berikut ini hasil dari kedua *overfitting model* telah diringkas praktikan ke dalam tabel untuk mempermudah membaca informasi dan keputusan.

**Tabel 3.1.** Tabel Estimasi Parameter Model SARIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Estimasi Parameter | | | |
| Tipe | AIC | P-value | Keterangan |
| SARIMA  (1,1,1)(0,1,1)[12] | ar1 | 449.02 | 0.0006 | Signifikan |
| ma1 | 0.0000 | Signifikan |
| sma1 | 0.0024 | Signifikan |
| SARIMA  (0,1,1)(0,1,1)[12] | ma1 | 453.23 | 0.1783 | Tidak Signifikan |
| sma1 | 0.0022 | Signifikan |

Karena pada model kedua tidak signifikan dan nilai AIC terkecil diperoleh model pertama maka analisis tahap selanjutnya dilakukan menggunakan model pertama yaitu model terbaik menurut metode AIC. Metode AIC memiliki tujuan dalam peramalan *(forecasting)* yaitu dapat menjelaskan kecocokan model dengan data yang ada.

### Uji Diagnostik

Langkah berikutnya adalah melakukan uji diagnostik atau uji autokorelasi dari model yang telah didapatkan. Pada uji diagnostik, statistik uji yang digunakan adalah *Box-Pierce* atau *Ljung-Box*. Pada uji ini menggunakan fungsi tsdiag() pada **Gambar 2.8** berikut adalah hasil dari uji diagnostik untuk model terbaik yaitu model pertama (1, 1, 1)(0, 1, 1)[12].

**Diagram

Description automatically generated with low confidence**

**Gambar 3.10.** *Output* Uji Diagnostik Model 1

Dari hasil yang diperoleh pada **Gambar 3.10** selanjutnya praktikan melihat uji diagnostik dari model pertama (1,1,1)(0,1,1)[12] berikut di bawah ini hasilnya.

1. Uji Hipotesis

(Residual *white noise*)

(Residual tidak *white noise*)

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai *p-values* berada di atas nilai *alpha* = 0.05

1. Keputusan

*P-values* *Ljung-Box* *test* model pertama > *alpha* (0.05), maka gagal tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% data yang ada mendukung gagal tolak H0. Maka dapat diberi kesimpulan bahwa residual bersifat *white noise* artinya tidak terdapat korelasi antar residual dengan mean sama dengan null dan varian konstan.

Kemudian praktikan *running* sintaks **Gambar 2.8** dari model kedua yaitu (0, 1, 1)(0, 1, 1)[12].

A picture containing timeline

Description automatically generated

**Gambar 3.11.** *Output* Uji Diagnostik Model 2

Berdasarkan hasil uji pada **Gambar 3.11** diketahui bahwa model bersifat *white noise* diperoleh dari nilai-nilai *p-values* dari *Ljung-Box* kurang dari 0.05. Dengan kata lain, maka residualnya mendandung korelasi. Maka dari hasil-hasil yang diperoleh model terbaik ialah model pertama, yaitu SARIMA (1,1,1)(0,1,1)[12]. Berikut ini uji hipotesis model kedua (0,1,1)(0,1,1)[12].

1. Uji Hipotesis

(Residual *white noise*)

(Residual tidak *white noise*)

1. Tingkat Signifikansi

Menggunakan α = 0.05

1. Daerah Kritis

ditolak jika *P-value < α*

1. Statistik Uji

Didapatkan nilai *p-values* *Ljung-Box test* berada di bawah nilai *alpha* = 0.05,

1. Keputusan

*P-values* *Ljung-Box* *test* model kedua < *alpha* (0.05), maka tolak H0

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% data yang ada mendukung tolak H0. Maka dapat diberi kesimpulan bahwa residual tidak bersifat *white noise* artinya terdapat korelasi antar residual.

### Peramalan SARIMA

Dalam melakukan *forecasting* praktikan diminta untuk menghitung jumlah pengunjung hunian hotel di D.I. Yogyakarta untuk lima periode kedepan. Praktikan menggunakan sintaks forecast() untuk melakukan peramalan. Berikut gambar di bawah menunjukan periode mendatang.

**Text

Description automatically generated**

**Gambar 3.12.** *Output* Peramalan Hunian Kamar Hotel D.I.Y

Berdasarkan hasil yang didapatkan peramalan jumlah (dalam persen) hunian kamar hotel di Yogyakarta adalah 44.94% untuk bulan November 2021, 47.97% pada bulan Desember 2021, 27.57% untuk awal tahun yaitu Januari 2022, 29.54% pada bulan Februari, dan pada bulan Maret sebesar 30.54%. Dilihat secara numerik bahwa peramalan mengalami penurunan, namun praktikan dapat melihat secara jelas peramalan lima periode mendatang melalui plot di bawah ini.

**Chart, line chart

Description automatically generated**

**Gambar 3.13.** *Output Plot Forecast* Model ARIMA 1

Hasil plot didapatkan bahwa pola *line* pada data peramalan lima periode mendatang mengalami penurunan. Untuk melihat seberapa tepat hasil peramalan, praktikan menghitung tingkat akurasi yang didapatkan dari 100 dikurangi nilai *error* MAPE. Didapatkan hasil sebagai berikut.

**Graphical user interface, text, application

Description automatically generated**

**Gambar 3.14.** *Output* Akurasi Peramalan

Untuk nilai MAPE didapatkan sebesar 26.52% dimana berada dalam klasifikasi rentang 20-50% yang artinya kemampuan model peramalan layak, dengan selisih rata-rata nilai peramalan dengan nilai sebenarnya adalah 26.52. Lalu untuk akurasi sistem dari model pertama didapatkan sebesar 73.48%.

# Penutup

## Kesimpulan

Dari hasil uraian pembahasan dalam menyelesaikan studi kasus dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada langkah awal pengolahan data untuk hunian kamar hotel D.I. Yogyakarta terlihat pada plot **Gambar 3.1** bahwa data tidak stasioner sehingga perlu dilakukan proses diferensiasi musiman dan non-musiman.
2. Kemudian pada tahap identifikasi model, dari dua model SARIMA yaitu model 1 bernilai (1,1,1)(0,1,1)[12] dan model 2 (0,1,1)(0,1,1)[12]. Model yang terbentuk didapatkan model terbaik yaitu model pertama dengan nilai AIC sebesar 449.02. Lalu model pertama dinyatakan signifikan dari hasil uji signifikansi koefisien yaitu untuk nilai *p-value* ar1 adalah 0.0006, ma1 = 0.000, dan sma1 = 0.0024.
3. Uji diagnostik dari model terbaik (model 1) diberikan hasil berupa, dengan menggunakan α = 0.05 berdasarkan plot *Ljung-Box Statistic* bahwa nilai *p-values* berada di atas nilai *alpha* maka dapat diberi kesimpulan residual bersifat *white noise* artinya tidak terdapat korelasi antar residual.
4. Dengan menggunakan model 1 SARIMA (1,1,1)(0,1,1)[12] peramalan tingkat hunian kamar hotel di D.I. Yogyakarta untuk lima periode mendatang bulan November sampai Maret 2022 sebagai berikut. Pada bulan November 2021 didapatkan sebesar 44.94%, Desember 2021 yaitu 47.97%, bulan Januari 2022 ialah 27.57%, 29.54% pada bulan Februari 2022, dan pada Maret 2022 sebesar 30.54%. Dengan tingkat akurasi sistem peramalan dari model 1 yaitu 73.48%.

# Daftar Pustaka

Panjaitan, H., Prahutama, A., & Sudarno, S. (2018). PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG KERETA API MENGGUNAKAN METODE ARIMA, INTERVENSI DAN ARFIMA (Studi Kasus : Penumpang Kereta Api Kelas Lokal EkonomiDAOP IV Semarang). *Jurnal Gaussian*, *7*(1), 96–109. https://doi.org/10.14710/j.gauss.v7i1.26639

Series, T. (2010). *Rina Wijayanti , 2 Haryono dan 3 Dedi Dwi Prastyo 1*. *2006*, 1–9.