**Irshandy Aditya Wicaksana**


**TI-3A / 16**

**2241720148**

**Link Branch :** [**https://github.com/irshandyaditya/pemrograman\_mobile/tree/pertemuan-4**](https://github.com/irshandyaditya/pemrograman_mobile/tree/pertemuan-4)

1. Laporan Praktikum:


Praktikum 1:



// langkah 2: membuat array yang disimpan pada variabel bernama list. assert digunakan untuk mengecek atau verifikasi kebenaran statement. print pertama adalah panjang dari arraynya yaitu 3. kemudian, print kedua menampilkan indeks ke-1 pada array yaitu 2. kemudian mengganti value indeks ke-1 dengan 1 dan print yang terakhir menampilkan isi dari indeks ke-1 dari array list

Langkah 3: error karena saat pengecekan menggunakan assert, panjang dari array adalah 5 bukan 3 dan pengecekan kedua


Praktikum 2:



Langkah 2: menampilkan data set pada variabel halogens


Langkah 3: tidak error

Praktikum 3:

Langkah 2: tidak ada error

Langkah 3: menimpa value dari key yang dituju contohnya value dari key fifth pada array gifts dari angka 1 berubah menjadi golden rings

Praktikum 4:



Langkah 2: error karena tidak ada list1


Langkah 3: error karena array integer tidak bisa null

Langkah 4: variabel promoActive belum diinisialisasi. apabila true maka Outlet akan ditambahkan pada array, jika false tidak ditampilkan

Langkah 5: jika kondisi login adalah Manager, maka akan menampilkan Inventory pada saat print nav2, jika memiliki kondisi selain Manager, maka inventory tidak ditampilkan.

Langkah 6: untuk menggunakan perulangan for secara ringkas dan efisien tanpa harus yang memungkinkan menghasilkan elemen-elemen dalam koleksi berdasarkan kondisi dalam loop tanpa harus menambahkan elemen satu per satu secara manual

Praktikum 5:



Langkah 2: record menyimpan semua tipe data dalam 1 variabel, error: kurang titik koma.

Langkah 3: menukar value dari parameter pertama dan kedua.

Langkah 4: Peletakan tipe data pada record harus sesuai seperti pada saat melakukan deklarasi variabel

Langkah 5: Menunjukkan cara mengambil data yang ada pada records.

1. Jelaskan yang dimaksud Functions dalam bahasa Dart!

**Jawaban** :


Functions adalah sebuah blok kode yang dapat diberi nama dan digunakan untuk melakukan tugas tertentu yang memungkinkan kita untuk memisahkan logika program menjadi potongan kode yang lebih kecil, terstruktur, dan dapat digunakan kembali.

1. Jelaskan jenis-jenis parameter di Functions beserta contoh sintaksnya!


**Jawaban** :

Terdapat 4 jenis parameter yaitu:


* Positional Parameter: Parameter yang wajib diisi saat fungsi dipanggil. Contoh: void printInfo(String name, int age).
* Named Parameter: Parameter yang memungkinkan kita untuk memberikan argumen berdasarkan nama parameternya, sehingga saat memanggil fungsi, urutan argumen tidak penting. Contoh:



* Optional Positional Parameters: Parameter yang tidak wajib diisi pada saat hendak digunakan. Apabila tidak diisi, maka nilai dari parameter ini akan null. Contoh :



* Default Parameter: Parameter yang diberikan nilai default. Apabila parameter tidak diisi pada saat fungsi digunakan, maka isi dari parameter adalah nilai default itu sendiri. Contoh:




1. Jelaskan maksud Functions sebagai first-class objects beserta contoh sintaknya!

**Jawaban** :

Functions sebagai first-class object berarti fungsi diperlakukan seperti objek biasa dan dapat dimanipulasi dengan cara yang sama seperti objek lain. Dengan begitu, fungsi dapat disimpan dalam variabel, dikirim sebagai argument ke fungsi lain, dikembalikan dari fungsi lain, dan disimpan dalam koleksi seperti list dan map.


Contoh sintak:



1. Apa itu Anonymous Functions? Jelaskan dan berikan contohnya!

**Jawaban** :

Anonymous functions adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan biasanya digunakan untuk operasi sederhana atau sekali pakai. Contoh:




1. Jelaskan perbedaan Lexical scope dan Lexical closures! Berikan contohnya!


**Jawaban** :

Lexical scope adalah aturan penentuan akses variabel berdasarkan posisi fungsi dan kode saat penulisan.. Sedangkan lexical closures adalah fungsi yang mengakses variabel dari lingkup luar, menyimpan referensi ke variabel tersebut bahkan setelah lingkup asalnya selesai.

Contoh lexical scope:



Contoh Lexical closures:



1. Jelaskan dengan contoh cara membuat return multiple value di Functions!

**Jawaban** :

Ada beberapa cara untuk membuat return multiple value di Functions. Salah satunya menggunakan record. Contoh cara pembuatannya ada pada praktikum 5:

