* 1. **Framework &MVC**

Framework adalah kerangka kerja yang digunakan sebagai dasar dalam membangun aplikasi kompleks. Berisi aturan dan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya, framework membantu mempercepat proses pembuatan aplikasi dengan menyediakan modul-modul dan fungsi-fungsi siap pakai. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya serta waktu pembuatan aplikasi.

MVC merupakan sebuah arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama yaitu:

* Model bertanggung jawab untuk memproses data.
* View bertanggung jawab untuk menampilkan data dan interaksi pengguna.
* Controller mengatur interaksi antara Model dan View.

Dengan memisahkan tampilan aplikasi dari pemrosesan data dan pengendali interaksi, MVC memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih terorganisir dan mudah dikelola. Arsitektur MVC juga sering digunakan dalam pengembangan web untuk memisahkan kode HTML, CSS, dan JavaScript dari kode server-side, sehingga memungkinkan perubahan tampilan tanpa harus memodifikasi kode server-side.


* 1. **Pengenalan Laravel**


Laravel adalah sebuah framework aplikasi web yang bersifat open source dan ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Framework ini menyediakan berbagai fitur dan alat yang membantu pengembangan aplikasi web dengan cepat dan mudah, termasuk manajemen basis data, autentikasi pengguna, dan pembuatan API. Laravel menggunakan konsep arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk memisahkan tampilan aplikasi dari pemrosesan data dan pengendali interaksi. Selain itu, Laravel juga dilengkapi dengan sistem migrasi basis data yang memudahkan pengembang dalam mengelola struktur basis data dan melakukan pembaruan secara otomatis. Framework ini populer dalam pengembangan aplikasi web modern dan telah digunakan oleh banyak perusahaan dan pengembang di seluruh dunia.

* 1. **Cara Kerja Laravel**




Laravel bekerja berdasarkan konsep arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan tampilan aplikasi (View) dari pemrosesan data (Model) dan pengendali interaksi (Controller). Proses kerja Laravel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Routing: Setiap permintaan HTTP akan melewati sistem routing di Laravel. Sistem routing akan menentukan alamat URL yang diminta dan menentukan fungsi Controller mana yang harus dijalankan.
2. Controller: Setelah sistem routing menentukan fungsi Controller yang harus dijalankan, Controller akan memproses permintaan dan memanipulasi data melalui Model.
3. Model: Model adalah representasi dari basis data yang digunakan oleh aplikasi. Model digunakan untuk memproses data seperti membaca, menulis, atau menghapus data dari basis data.
4. View: Setelah data diolah oleh Model, Controller akan memberikan data tersebut ke View untuk ditampilkan kepada pengguna. View bertanggung jawab untuk menampilkan data ke pengguna dalam bentuk tampilan halaman web.
5. Response: Setelah View selesai menampilkan data, Laravel akan mengirimkan respons HTTP ke pengguna, yang berisi tampilan halaman web yang diminta.



****Untuk membuat project Laravel, pastikan sudah menginstall composer. Kemudian pada terminal/cmd, gunakan command “composer create-project laravel/laravel <nama\_project>”.

 Berikut adalah hasil dari project Laravel yang telah dibuat.


Berikut penjelasan untuk setiap folder yang terbuat:


1. app: folder ini berisi controller, model, middleware, dan provider.
2. bootstrap: folder ini berisi cache untuk mempercepat pemrosesan.
3. config: folder ini berisi semua file konfigurasi untuk aplikasi.
4. database: folder ini berisi file-file migrasi dari/ke database.
5. public: folder ini berisi file yang dapat diakses langsung, biasanya file asset (gambar, css, dan js) atau file konten (file untuk di-download).
6. resources: folder ini berisi view (tampilan).
7. routes: folder ini berisi routing untuk pemetaan url ke aplikasi.
8. storage: folder ini berisi hasil kompilasi view dan log dari aplikasi.
9. tests: folder ini berisi file-file untuk unit testing.
10. vendor: folder ini berisi file-file library yang dibutuhkan aplikasi.
    * 1. **Routing**


Dilakukan proses routing saat pertama kali projek dijalankan ke halaman atau file intro.blade.php yang memiliki tampilan seperti diatas

* + 1. **View**

Di atas adalah contoh View dengan nama contohView.blade.php pada folder resources/views/ yang berisi laman form login yang dipanggil dengan fungsi view() pada web.php.

* + 1. **Controller**

Untuk membuat controller, gunakan command “php artisan make::controller <namaController>”. Lalu untuk opsi –resource berguna untuk membuat fungsi-fungsi default yang akan digunakan untuk manajemen data di-generate secara otomatis oleh Laravel.

Untuk melihat controller yang sudah dibuat, kita dapat pergi ke folder app/Http/Controllers.

Di atas adalah UserController yang dibuat menggunakan opsi –resource sehingga controller siap untuk mengimplementasi operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan sangat mudah dan efisien.