**UJIAN AKHIR SEMESTER**

**PENGOLAHAN CITRA DIGITAL**

“ Program Pengolahan Citra Digital - Segmentasi Citra “



**Disusun Oleh :**

Nama : Andi Maha Izzah Ghazwani

Nim / Stambuk : F551 20 114

Kelas : C

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS TADULAKO**

**2022 / 2023**

1. **ALAT DAN BAHAN**
2. Laptop / PC
3. Modul
4. Aplikasi *Matlab r2016a*
5. **TEORI DASAR**

Pengolahan Citra Digital (*Digital Image Processing*) merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia.

Berdasarkan bentuk sinyal penyusunnya, citra dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang dibentuk dari sinyal analog yang bersifat *continue*, sedangkan citra digital adalah citra yang dibentuk dari sinyal digital yang bersifat *diskrit*.

Citra analog dihasilkan dari alat akuisisi citra analog, contohnya adalah mata manusia dan kamera analog. Gambaran yang tertangkap oleh mata manusia dan foto atau film yang tertangkap oleh kamera analog merupakan contoh dari citra analog. Citra tersebut memiliki kualitas dengan tingkat kerincian (resolusi) yang sangat baik tetapi memiliki kelemahan di antaranya adalah tidak dapat disimpan, diolah, dan diduplikasi di dalam komputer. Citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk *diskrit* pada bidang dua dimensi. Citra tersusun oleh sekumpulan piksel (*picture element*) yang memiliki koordinat *(x,y)* dan amplitudo *f(x,y)*. Koordinat *(x,y)* menunjukkan letak/posisi piksel dalam suatu citra, sedangkan amplitudo *f(x,y)* menunjukkan nilai intensitas warna citra. Representasi citra digital beserta piksel penyusunnya.

1. Citra *RGB**(Red, Green, Blue)* merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya tersusun oleh tiga kanal warna yaitu merah, hijau, dan biru.
2. Citra *Grayscale* adalah citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan.
3. Citra *Biner* adalah citra yang hanya memiliki dua nilai intensitas yaitu 0 (hitam) dan 1 (putih).

Segmentasi citra merupakan proses yang ditujukan untuk mendapatkan objek-objek yang terkandung di dalam citra atau membagi citra ke dalam beberapa daerah dengan setiap objek atau daerah memiliki kemiripan atribut. Pada citra yang mengandung hanya satu objek, objek dibedakan dari latarbelakangnya. Contoh Segmentasi Citra dapat di lihat sebagai beriku :




*Gambar 1, Segmentasi Citra Dalam Bentuk Biner*

Segmentasi juga biasa dilakukan sebagai langkah awal untuk melaksanakan klasifikasi objek. Gambar 1 memperlihatkkan hal ini. Setelah segmentasi citra dilaksanakan, fitur yang terdapat pada objek diambil. Sebagai contoh, fitur objek dapat berupa perbandingan lebar dan panjang objek, warna rata-rata objek, atau bahkan tekstur pada objek. Selanjutnya, melalui pengklasifikasi, jenis objek dapat ditentukan. Sebagai contoh, pengklasifikasi menyatakan bahwa daun termasuk golongan *Aglaonema*.


1. **SCENARION PENGOLAHAN GAMBAR**


Pada program segmentasi citra kali ini agak berbeda, biasanya gambar yang akan di proses langsung di inputkan melalui *source code*/Kode program(Coding), akan tetapi pada program kali ini, gambar yang di ingin di proses/olah, pengguna cukup melakukan *load* gambar di *directory* perangkat masing-masing, setelah gambar selesai di pilih oleh *user*, selanjutnya *user* tersebut bisa melakukan pengolahan citra dengan menekan beberapa tombol pengolahan citra yang telah di siapkan oleh program. Adapun 3 tombol yang dapat digunakan untuk mengelolah citra yaitu tombol Metode *Sobel* (edge detection), tombol metode biner dan juga tombol untuk melakukan crop gambar (*citra*). program ini mengandalkan desain GUI *(grapich user interface)*. Dimana komponen yang ada dalam program ini yaitu 3 buah label yang digunakan sebagai judul dari tiap-tiap kotak,


1. **Desain GUI, Source Code Dan Hasil Program**
2. **Desain GUI**





1. **Source Code**

















1. **Hasil Program**
2. **Metode Sobel *(edge detection)*.**
3. **Citra Asli**




1. **Hasil Metode Sobel**




1. **Metode Biner**
2. **Citra Asli**




1. **Hasil Metode Biner**



1. **Crop Citra (Gambar)**



1. **Hasil Running Keseluruhan**



1. **ANALISIS KODE PROGRAM**

Pada program pengolahan citra kali ini terdapat beberapa perintah yang akan di eksekusi Ketika program ini di jalankan, Adapun kode program yang terdapat pada *pushButton1* yaitu berfungsi untuk melakukan load file citra yang dimana file citra yang akan di pakai yaitu file citra yang hanya memiliki *ekstensi* yang di tentukan oleh programmer aplikasi pengolahan citra digital ini lalu data citra tersebut akan di simpan ke dalam sebuah *variable* dengan nama “*data1*”. Kemudian untuk perintah yang ada di *pushButton2* terdapat sebuah *variable* baru dengan nama “*image1*” yang dimana *variable* ini digunakan untuk mengambil nilai yang berada di dalam *variable* “*data1*”, kemudian nilai tersebut akan di olah dengan menggunakan rumus tertentu yang mendefinisikan operasi pengolahan citra dengan metode *edge detection* atau sering disebut dengan metode Sobel lalu data olahan citra tersbut akan di kirimkan ke dalam variable baru dengan nama “*data2*” sehingga hasil citra yang telah diolah tersebut akan di tampilkan kedalam kotak/komponen *axes* pada aplikasi GUI *matlab*. Pada *pushButton3* sama halnya dengan komponen *pushButton2* akan tetapi pada *pushButton3* bukan lagi mangambil nilai dari variable awal (data1) akan tetapi nilai yang akan di olah sekarang yaitu nilai hasil dari olahan operasi Sobel atau nilai yang sudah berada di dalam *variable* “*data2*”. Nilai tersbut di olah dengan menggunakan perintah atau fungsi dati “*graythresh*” lalu datanya akan di kirim lagi kedalam *variable* baru dengan nama“*data3*” untuk di tampilkan kedalam kotak yang telah di sediakan dalam desain GUI lebih tepatnya kotak komponen *axes*. sehingga keluaran dari olah citra ini menghasilkan gambar dengan resolusi biner atau hitam-putih. Untuk *pushButton4* perintah yang digunakan berfungsi untuk melakukan pemanggilan data yang berada didalam *variable* “*data1*” dan “*data3*”, kemudian nilai tersebut diolah dengan menggunakan rumus yang biasa disebut dengan *cropping citra* sehingga keluaran dari hasil pengolahan ini yaitu gambar crop dengan resolusi biner atau hitam-putih.