**LAPORAN**

**MENAMPILKAN DATA DENGAN CHART JS DAN KONEKSI KE DATABASE MENGGUNAKAN JAVASCRIPT**

****

Mata Kuliah : Pemrograman Web F

Disusun Oleh : Kelompok 2

Daftar Anggota Kelompok :

**Rayhan Rizal M 20081010045**

**Farkhan 20081010060**

**Faris Syaifullah 20081010078**

**M. Randy Oktavianus 20081010153**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**


**UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**

**SURABAYA**


**2022**

**Membuat Data Base Menggunakan MySQL**


Untuk membuat database di MySQL pertama, yang dilakukan adalah membuka terlebih dahulu XAMPP control panel. setelah membuka XAMPP control panel, pada menu module apache dan MySQL, menu tersebut harus distart/diaktifkan terlebih dahulu agar bisa mengakses localhost/phpmyadmin. Untuk gambar bisa dilihat dibawah ini:




Setelah diaktifkan, kemudian langkah selanjutnya buka browser kemudian ketikan <http://localhost/phpmyadmin>. setelah itu akan muncul tampilan seperti ini :



Setelah berhasil masuk ke localhost nya kita membuat data baru dengan cara klik new kemudian buat baru dengan nama pemweb\_4. lalu import data file yang telah dibuat dengan cara klik import pada menu diatas lalu akan tampil gambar seperti berikut :




setelah masuk ke menu import kemudian pilih file yang telah dibuat source code nya bernama pemweb\_4.sql. lalu scroll kebawah dan pilih go agar file yang diimport berhasil ditambahkan. Jika selesai ditambahkan maka akan muncul sebuah database baru yang bernama mahasiswa yang nantinya akan dibuat chart kedalam web browser. berikut ini adalah tampilan jika telah berhasil meng-import database mahasiswa.




contoh diatas adalah database mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, NPM mahasiswa, email, prodi dan sks mahasiswa. database tersebut akan ditampilkan kedalam web browser berupa diagaram batang dan lingkaran.

**Instalasi Package**


untuk proses instalasi package dimulai dari membuat file baru, seperti gambar dibawah ini bisa ditambahkan dengan nama mysql.js




Selanjutnya, masuk ke konsol dan pada terminal menambahkan npm init menambahkan -y, maka akan muncul general seperti gambar berikut.



Pada gambar diatas, deskripsi belum dicantumkan dan masih hanya sebuah skrip. selanjutnya menginstal mysql dan perpustakaan, dan menambahkan node install mysql seperti gambar berikut.



selanjutnya kembali ke konsol awal dengan menambahkan cls. Selanjutnya menginstall mysql dengan menambahkan npm install mysql seperti gambar berikut.




pada gambar diatas, proses instalasi mysql terjadi lambat karena hanya memiliki 1 bookstore saja yaitu node\_modulus, selesai.

**Penjelasan HTML**


untuk langkah pertama dari Source Code HTML yaitu  deklarasi variabel dengan tag <!DOCTYPE html>,




selanjutnya, menambahkan tag <head> untuk memasukkan sebuah data, didalam tag head menambahkan tag <meta charset> untuk memberi tahu karakter set apa yang akan ditampilkan, selanjutnya menambahkan tag <meta http-equiv> untuk header HTTP, dan menambahkan tag <tittle> untuk memberi judul pada web.



selanjutnya, memberi styling pada diagram batang dan diagram lingkaran



selanjutnya adalah menambahkan tag <script> untuk memanggil file chart js, jquery dan my script dengan menambahkan src=



**Koneksi ke Basi Data Menggunakan JavaScript**

Pada *project* ini, basis data yang digunakan ialah basis data MySQL. Untuk terhubung ke basis data MySQL diperlukan pemanggilan modul MySQL dengan cara sebagai berikut.

const mysql = require('mysql');

Modul MySQL yang dipanggil dimasukkan ke dalam variabel dengan nama mysql. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses selanjutnya. Modul berikutnya yang diperlukan dalam *project* ini ialah modul File System. Untuk dapat menggunakannya diperlukan instalasi modul terlebih dulu dengan cara mengetikan kode berikut pada terminal.

Modul file system digunakan untuk menampung data dari database dan memasukkanya ke dalam file json. Setelah modulnya terpasang, panggil modul tersebut dan masukkan ke dalam variabel dengan nama fs, dapat dilihat kodenya di bawah ini.

const fs = require('fs');

Untuk menghubungkan ke basis data MySQL dapat menggunakan method createConnection() dari modul mysql. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada kode di bawah ini.

const connection = mysql.createConnection({

    host: 'localhost',

    user: 'root',

    password: '',

    database: 'pemweb\_4'

});

Penggunaan method createConnection() dimasukkan ke dalam variabel connection agar memudahkan proses berikutnya. ‘localhost’ merupakan nama host dari basis data yang digunakan. User dan password diisi dengan user dan password pada basis data yang digunakan. Database diisi dengan nama basis data yang digunakan, dalam hal ini bernama pemweb\_4.

Selanjutnya diperlukan pengecekan apakah basis data sudah terhubung atau belum. Untuk mengeceknya digunakan kode di bawah ini.

connection.connect( (err) => {

    if (err) throw err;

    console.log('Connected!');

});

Jika mengalami kegagalan ketika menghubungkan, maka akan ditampilkan error dan jika berhasil menghubungkan, maka akan menampilkan pesan Connected! seperti di bawah ini.

Jika sudah terhubung, maka selanjutnya akan dilakukan pengambilan data dari basis data dan memasukkannya ke dalam file .json dengan format JSON. Untuk melakukan pengambilan data, digunakan method query() dengan parameter query sql dan luarannya. Luaran yang diberikan berupa pesan error atau hasil datanya. Untuk lebih jelasnya ialah seperti kode berikut.

connection.query('SELECT \* from mahasiswa', (err, rows) => {

    if(err) throw err

    const finished = (error) => {

        if(error) {

            console.error(error);

            return;

        }

    }

    const jsonData = JSON.stringify(rows, null, 2);

    fs.writeFile('mahasiswa.json', jsonData, finished);

})

Query yang digunakan ialah SELECT \* from mahasiswa, yaitu ambil semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Jika terjadi error, maka tampilkan errornya. Lalu buat variabel dengan nama finished untuk menampilkan error juga, variabel ini digunakan untuk parameter pada method writeFile(). Method tersebut berasal dari modul file system yang berfungsi untuk menulis data pada file .json. Selanjutnya buat variabel jsonData yang berisi JSON.stringify(). Hal itu berfungsi untuk mengubah data dari basis data ke dalam format JSON. Selanjutnya gunakan method writeFile() dengan tiga parameter. Parameter pertama ialah nama file, parameter kedua ialah data yang dimasukkan, dan parameter ketiga ialah pesan yang ditampilkan jika mengalami error.

Selanjutnya gunakan kode di bawah ini untuk menghentikan proses koneksi ke basis datanya.

connection.end();

Semua kode di atas ditulis dalam file yang bernama mysql.js. Sehingga secara keseluruhan isi filenya ialah sebagai berikut.

const mysql = require('mysql');

const fs = require('fs');

const connection = mysql.createConnection({

    host: 'localhost',

    user: 'root',

    password: '',

    database: 'pemweb\_4'

});

connection.connect( (err) => {

    if (err) throw err;

    console.log('Connected!');

});

connection.query('SELECT \* from mahasiswa', (err, rows) => {

    if(err) throw err

    const finished = (error) => {

        if(error) {

            console.error(error);

            return;

        }

    }

    const jsonData = JSON.stringify(rows, null, 2);

    fs.writeFile('mahasiswa.json', jsonData, finished);

})

connection.end();

Untuk menjalan file tersebut dapat dilakukan melalui terminal dengan mengetikkan node .\mysql.js

Setelah filenya berhasil dijalankan, maka akan muncul file dengan nama mahasiswa.json. Isi dari file mahasiswa.json ialah sebagai berikut.

[

  {

    "npm": 20081010045,

    "nama": "Rayhan Rizal Mahendra",

    "email": "rayhan@gmail.com",

    "prodi": "Informatika",

    "sks": 24

  },

  {

    "npm": 20081010060,

    "nama": "Farkhan",

    "email": "farkhanjayadi@gmail.com",

    "prodi": "Informatika",

    "sks": 48


  }

]


Isi dari file tersebut tentu sesuai dengan data yang terdapat dalam basis data.

**Penjelasan Javascript**


langkah yang pertama yaitu menunggu dokumen siap, lalu memanggil fungsi updateChart




Untuk langkah selanjutnya sebagai berikut




setelah return data; kita masuk ke langkah selanjutnya



Lalu pada bagian ini dan selanjutnya memberikan style pada laman website







seperti yang kita lihat diatas, untuk diagram bulat kita menggunakan config type pie, sedangkan untuk bar kita menggunakan const bar type bar.

**Penjelasan laman web**

Berikut ini adalah tampilan web yang memuat chart lingkaran dan chart batang.



Untuk Diagram lingkaran ini sendiri diberi style dibagian HTML dan data yang dimuat dipanggil menggunakan javascript.



Sama seperti diagram lingkaran diatas, perbedaannya adalah disini kita menggunakan diagram batang untuk memuat informasi yang tersedia di database.