**S nm**

**TUGAS AKHIR – KM184801**

**PENERAPAN TRANSFORMASI WAVELET DISKRIT UNTUK REKONSTRUKSI SUPERRESOLUSI PADA CITRA MEDIS**

**Muhammad Jefri Fransiska**

**NRP 0611170000075**

**Dosen Pembimbing**


**Dr. Dwi Ratna Sulistyaningrum, S.Si, MT**

**DEPARTEMEN MATEMATIKA**

**Fakultas Sains Dan Analitika Data**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

**Surabaya 2022**



# HALAMAN JUDUL

**TUGAS AKHIR – KM184801**

**PENERAPAN TRANSFORMASI WAVELET DISKRIT UNTUK REKONSTRUKSI SUPERRESOLUSI PADA CITRA MEDIS**

**Muhammad Jefri Fransiska**

**NRP 0611170000075**

**Dosen Pembimbing**


**Dr. Dwi Ratna Sulistyaningrum, S.Si, MT**

**DEPARTEMEN MATEMATIKA**

**Fakultas Sains Dan Analitika Data**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

**Surabaya 2022**



**FINAL PROJECT - KM184801**

# *TITLE PAGE*

**FINAL PROJECT – KM184801**

***APPLICATION OF DISCRETE WAVELETS TRANSFORM IN SUPERRESOLUTION RECONSTRUCTION OF MEDICAL IMAGES***

**Muhammad Jefri Fransiska**

**NRP 0611170000074**

**Supervisor**

**Dr. Dwi Ratna Sulistyaningrum, S.Si, MT**

**DEPARTMENT OF MATHEMATICS**

**Faculty Of Science And Data Analytics**

**Insititut Teknologi Sepuluh Nopember**

**Surabaya 2022**

# LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAM TRANSFORMASI WAVELET DISKRIT UNTUK REKONSTRUKSI SUPERRESOLUSI PADA CITRA MEDIS**

***APPLICATION OF DISCRETE WAVELET TRANSFORM IN SUPERRESOLUTION RECONSTRUCTION OF MEDICAL IMAGES***

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika

Program Studi S-1 Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh :

MUHAMMAD JEFRI FRANSISKA

NRP. 06111740000075

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dr. Dwi Ratna Sulistyaningrum, S.Si, MT

NIP. 19690405 199403 2 003

Mengetahui,

Kepala Departemen Matematika

FSAD ITS

Subchan, Ph.D

NIP. 19710513 199702 1 001

Surabaya, …………

**PENERAPAM TRANSFORMASI WAVELET DISKRIT UNTUK REKONSTRUKSI SUPERRESOLUSI PADA CITRA MEDIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Mahasiswa** | **:** | **Muhammad Jefri Fransiska** |
| **NRP** | **:** | **06111740000075** |
| **Departemen** | **:** | **Matematika** |
| **Dosen Pembimbing** | **:** | **Dr. Dwi Ratna S., S.Si, MT** |

# ABSTRAK

Pada saat ini kebutuhan citra beresolusi tinggi sangat diperlukan dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang medis. Pada citra medis terdapat informasi yang harus diamati oleh pengamat(dokter) tetapi terkadang citra tersebut terdapat masalah yaitu citra kurang jelas sehingga informasi yang didapat kurang detail dan akurat. Citra yang kurang jelas salah satunya disebabkan oleh citra beresolusi rendah, untuk meningkatkan resolusi citra tersebut salah satunya menggunakan metode atau teknik yaitu superresolusi. Superresolusi adalah suatu teknik untuk meningkatkan resolusi citra dari *low resolution*(LR)menjadi *high resolution* (HR)*.* Transformasi wavelet diskrit dapat digunakan dalam merekonstruksi superresolusi. Pada tugas akhir ini rekonstruksi dilakukan pada citra medis serta transformasi wavelet yang digunakan dalam rekontrkuksi yaitu Haar dan symlet. Sedangkan hasil terbaik rekonstruksi pada CTScan bagian paru-paru yang direkontruksi oleh wavelet symlet dengan nilai PSNR 33,29 db, SSIM 0,9513, dan Corr 0,997.

**Kata Kunci:** Citra medis, Superresolusi, Transformasi Wavelet Diskrit PSNR, SSIM, correlation.

***APPLICATION OF DISCRETE WAVELET TRANSFORM IN SUPERRESOLUTION RECONSTRUCTION OF MEDICAL IMAGES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name of Student** | **:** | **Muhammad Jefri Fransiska** |
| **NRP** | **:** | **06111740000075** |
| **Department** | **:** | **Mathematics** |
| **Supervisor** | **:** | **Dr. Dwi Ratna S., S.Si, MT** |

# *ABSTRACT*

*At this time the need for high-resolution images is needed in various fields, one of which is in the medical field. In medical images there is information that must be observed by observers (doctors) but sometimes the image has problems, namely the image is not clear so that the information obtained is less detailed and accurate. One of the less clear images is caused by low resolution images, to increase the resolution of the image one of them uses a method or technique, namely superresolution. Superresolution is a technique to increase image resolution from low resolution (LR) to high resolution (HR). The discrete wavelet transform can be used to reconstruct the superresolution. In this final project, the reconstruction is carried out on medical images and the wavelet transformation used in the reconstruction is Haar and symlet. While the best results of reconstruction on CTScan of the lungs reconstructed by wavelet symlet with PSNR values ​​of 33,29 db, SSIM 0,9513, and Corr 0,997.*

***Keyword:*** *Medical Image, Superresolution, Diskrit Wavelet Transform PSNR, SSIM, correlation.*

DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL](#_Toc94266576)

[*TITLE PAGE*](#_Toc94266577)

[LEMBAR PENGESAHAN](#_Toc94266578)

[ABSTRAK ix](#_Toc94266579)

[*ABSTRACT* xi](#_Toc94266580)

[KATA PENGANTAR xxi](#_Toc94266581)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc94266582)

[**1.1.** **Latar Belakang Masalah** 1](#_Toc94266583)

[**1.2.** **Rumusan Masalah** 2](#_Toc94266584)

[**1.3.** **Batasan Masalah** 3](#_Toc94266585)

[**1.4.** **Tujuan** 3](#_Toc94266586)

[**1.5.** **Manfaat** 3](#_Toc94266587)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5](#_Toc94266588)

[**2.1.** **Penelitian Terdahulu** 5](#_Toc94266589)

[**2.2.** **Jenis Citra Digital** 6](#_Toc94266590)

[2.2.1. Citra Biner 6](#_Toc94266591)

[2.2.2. Citra *Grayscale* (Skala Keabuan) 7](#_Toc94266592)

[2.2.3. Citra RGB *(Red, Green, Blue)* 7](#_Toc94266593)

[**2.3.** **Citra Medis** 8](#_Toc94266594)

[2.3.1. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* 8](#_Toc94266595)

[2.3.2. *X-Ray (Sinar-X)* 9](#_Toc94266596)

[2.3.3. *Computed Tomography (CT-Scan)* 9](#_Toc94266597)

[2.3.4. *Nuclear Medicine* 10](#_Toc94266598)

[**2.4.** ***Superresolusi*** 10](#_Toc94266599)

[**2.5.** ***Wavelet Transform*** 11](#_Toc94266600)

[**2.6.** **Transformasi Wavelet Diskrit** 14](#_Toc94266601)

[**2.7.** **Stationary Wavelet Transform (SWT)** 17](#_Toc94266602)

[**2.8.** **Interpolasi Citra** 18](#_Toc94266603)

[**2.9.** ***Peak Signal Noise Rasio (PSNR)*** 20](#_Toc94266604)

[**2.10.** ***Structural Similiarity Indeks (SSIM)*** 20](#_Toc94266605)

[**2.11.** ***Correlation (Corr)*** 22](#_Toc94266606)

[BAB III METODE PENELITIAN 25](#_Toc94266607)

[**3.1.** **Tahapan Penelitian** 25](#_Toc94266608)

[3.1.1. Studi Literatur 26](#_Toc94266609)

[3.1.2. Perancangan Sistem 26](#_Toc94266610)

[3.1.3. Pembuatan Sistem 28](#_Toc94266612)

[3.1.4. Uji Coba Sistem 28](#_Toc94266613)

[3.1.5. Analisis Hasil 28](#_Toc94266614)

[3.1.6. Kesimpulan dan Saran 28](#_Toc94266615)

[3.1.7. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 28](#_Toc94266616)

[BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 29](#_Toc94266617)

[**4.1.** **Analisis Kebutuhan** 29](#_Toc94266618)

[**4.2.** **Perancangan Sistem** 32](#_Toc94266619)

[**4.2.1.** **Perancangan Proses** 32](#_Toc94266620)

[**4.3.** **Implementasi Sistem** 37](#_Toc94266622)

[4.3.1. Proses Dekomposisi 38](#_Toc94266623)

[4.3.2. Proses Interpolasi 45](#_Toc94266624)

[4.3.3. Proses Estimasi Citra 51](#_Toc94266625)

[4.3.4. Proses Rekonstruksi Wavelet Diskrit 53](#_Toc94266626)

[4.3.5. Proses PSNR 56](#_Toc94266627)

[4.3.6. Proses Penghitungan SSIM 58](#_Toc94266628)

[4.3.7. Proses Penghitungan Correlation. 61](#_Toc94266629)

[BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 67](#_Toc94266630)

[**5.1.** **Data Uji Coba** 67](#_Toc94266631)

[**5.2.** **Pengujian Kualitas Superresolusi** 69](#_Toc94266632)

[BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 81](#_Toc94266635)

[**6.1.** **Kesimpulan** 81](#_Toc94266636)

[**6.2.** **Saran**](#_Toc94266637) 81

[DAFTAR PUSTAKA 83](#_Toc94266638)

LAMPIRAN…………………………………………………….85

[**BIODATA PENULIS**](#_Toc94266639) 175

**Daftar Gambar**

Gambar 2. Citra Biner Dan Representasinya Dalam Data Digital. 6

Gambar 2.2 Palette Dari *Grayscale* Dengan Kanal  *Red, Green,*  Dan *Blue.7* 7

Gambar 2.3 Contoh Kombinasi Warna Citra Dengan Kombinasi RGB 7

Gambar 2.4 Citra Medis MRI 8

Gambar 2.5 Citra Sinar-X 8

Gambar 2.6 Citra *CT-Scan 9*

Gambar 2.7 Citra Medis *Nuclear Medicine* 10

**Gambar 2.8** grafik family wavelet 12

**Gambar 2.9** Skema Dekomposisi citra 14

**Gambar 2.10** Dekomposisi wavelet diskrit citra medis 14

**Gambar 2.11** Rekonstruksi wavelet diskrit 15

**Gambar 2.12** Dekomposisi Stationary wavelet 16

**Gambar 3.1** Diagram Alir Tahapan Penelitan 21  
**Gambar 3.2** Diagram rekonstruksi 24

Gambar 4. Hasil dekomposisi DWT 28

Gambar 4. Hasil Interpolasi Citra 29

**Gambar 4.3** Hasil estimasi citra 30

Gambar 4. Hasil Rekonstruksi Transformasi Wavelet 32

Gambar 4. Desain Antarmuka untuk superresolusi berbasis transformasi wavelet 36

Gambar 4. Citra Medis LR 37

Gambar 4. Citra medis SR 38

Gambar 4. Citra Medis HR 38

# Gambar 4.8 Perbandingan visual LR dan SR……………..64

**Gambar 4.9** Perbandingan LR dan SR diperbesar………...65

**Daftar Tabel**

Tabel 4. Spesifikasi Perangkat Keras 28

Tabel 5. Data Uji Coba 65

Tabel 5. Hasil Pengujian Haar dan interpolasi *bilinear* 66

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Haar dan interpolasi *bicubic* 71

Tabel 5.4 Hasil Pengujian Haar dan interpolasi NN 72  
Tabel 5.5 Hasil pengujian symlet dan interpolasi *bilinear* 73

Tabel 5.6 Hasil pengujian symlet dan interpolasi *bicubic* 74

**Tabel 5.7** Hasil pengujiansymlet dan interpolasi NN 75  
**Tabel 5.8** rata-rata wavelet Haar CTScan otak……………...76

**Tabel 5.9** rata-rata wavelet symlet CTScan otak……….........76

# Tabel 5.10 rata-rata waelet Haar CTScan paru-paru...…....77

**Tabel 5.11** rata-rata wavelet symlet CTScan paru-paru......77  
**Tabel 5.12** rata-rata wavelet Haar MRI Otak…………......78  
**Tabel 5.13** rata-rata wavelet symlet MRI otak………..…..78  
**Tabel 5.14** rata-rata wavelet Haar MRI paru-paru…..……78  
**Tabel 5.15** rata-rata wavelet symlet MRI paru-paru..…….79

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi tuhan seluruh alam semesta allah SWT, yang telah meberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan TUGAS AKHIR dengan judul “**PENERAPAN TRANSFORMASI WAVELET DISKRIT UNTUK REKONSTRUKSI SUPERRESOLUSI CITRA MEDIS**” sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana Department Matematika FSAD Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepala Departmen Matematika FSAD ITS
2. Ibu Dr. Dwi Ratna Sulistyaningrum S.Si, MT selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Mahmud Yunus M.Si, Bapak Dr. Budi Setiyono, S.Si, MT, Bapak Dr. Drs. Bandung Arry S., MI.Komp selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Ibu Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si selaku dosen wali penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff departmen Matematika ITS
6. Seluruh keluarga penulis terutama kedua orangtua yang tidak hentinya memberikan dukungan secara moral dan materiil serta doa untuk kesuksesan penulis.
7. Teman-teman matematika ITS 2017(MOBIUS) yang telah memberi bantuan dan motivasi.
8. Teman-teman bimbingan ibu dwi ratna yang selalu memberi semangat
9. Shela Zahidah Wandani yang telah memberikan motivasi dukungan dan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman kosan yang sangat membantu dalam keseharian penulis.
11. Orang tua penulis, Bapak Adli dan Ibu Suna yang memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tiada hentinya hingga penulis sampai pada tahap saat ini.
12. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu oleh penulis yang telah membantu selama penulisan Tugas Akhir

Penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum wr wb.

Surabaya, 21-03-2022

Penulis

# BAB I PENDAHULUAN

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini perkembangan teknologi pengolahan citra berkembang pesat dikarenakan kebutuhan citra berosulusi tinggi sangat diperlukan dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang medis. Citra medis adalah suatu citra yang diperoleh untuk kebutuhan bidang medis. Citra medis memuat informasi penting untuk diamati oleh pengamat (dokter) tetapi terkadang dalam citra tersebut terdapat masalah yaitu citra kurang jelas sehigga informasinya kurang detail dan akurat yang diakibatkan resolusi yang dimiliki rendah. Peningkatan resolusi citra memiliki banyak cara, pertama dapat dilakukan dengan pengoptimalan pada lensa kamera atau alat yang digunakan untuk pengambilan citra, untuk cara ini dibutuhkan biaya yang besar dikarenakan harga alat yang digunakan mahal. Cara selanjutnya yaitu memanipulasi menggunakan perangkat lunak*(software)* dan cara ini tidak memerlukan biaya yang mahal, manipulasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik Superresolusi. Superresolusi adalah suatu teknik untuk mendapatkan citra yang beresolusi tinggi (*high resolution*) dari citra yang beresolusi rendah(*low resolution)*. Citra resolusi rendah digunakan sebagai inputan, dalam inputan dapat berupa citra tunggal (*single frame)* atau lebih dari satu citra (*multiframe)* yang sama agar citra tersebut menyediakan informasi yang sama untuk tahap rekonstruksi pada superresolusi[1]*.*

Pada akhir-akhir ini penelitian tentang superresolusi berkembang pesat dan algoritma yang dapat digunakan dalam superresolusi telah banyak diusulkan. Ji Hui 2009 melakukan penelitian tentang algoritma dan teori tentang superresolusi berbasis wavelet[2]. Selanjutnya Penelitian oleh Swati D. Baire dan Dr. Sanjay membahas tentang algoritma citra superresolusi menggunakan transformasi wavelet dari citra tunggal *(single frame)*. Menghasilkan citra yang sudah direkonstruksi lebih baik dari pada citra inputan[3]. Penelitian teknik superresolusi yang diterapkan pada citra medis yaitu oleh Jithin Saji Isaac (2015) citra yang memiliki resolusi tinggi memaikan peranan penting dalam membantu diagnosis penyakit yang akurat dan cepat[4]. Penelitian selanjutnya yaitu transformasi wavelet diskrit digunakan untuk merekonstruksi superresolusi dari citra medis yang dilakukan oleh Muthana abdul husain dan mohammed H. ali al-yani(2018) dimana rekonstruksi dilakukan dengan transformmasi wavelet dan hasil dari rekonstruksi lebih baik dari citra sebelumnya. Citra medis sangat diperlukan agar informasi berguna untuk keperluan pengamatan [5].

Pada penelitan Muthana abdul husain dan mohammed H. ali al-yani(2018) citra medis direkonstruksi dengan dua domain transformasi wavelet yaitu Stasionery Transformasi wavelet (SWT),Discrete Transform Wavelet(DWT) lalu penginterpolasian citra yaitu pada *subband* *high frequency* [5].

Berdasarkan permasalahan dan penelitian-penelitian terdahulu, dalam tugas akhir ini dilakukan penelitian penerapan transforamsi wavelet diskrit untuk merekonstruksi superesolusi pada citra medis.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transformasi wavelet diskrit untuk rekonstruksi superresolusi citra medis?
2. Bagaimana kinerja dari transformasi wavelet diskrit untuk rekonstruksi superresolusi pada citra medis?
3. **Batasan Masalah**

Adapun beberapa batasan masalah yang digunakan pada penulisan ini yaitu:

1. Data *input* berupa citra medis yang diperoleh dari kaggle.com.
2. Citra medis di rekonstruksi pada single frame.
3. Citra medis yang digunakan adalah CTScan dan MRI pada bagian paru-paru dan otak.
4. Wavelet yang digunakan yaitu wavelet Haar dan symlet.
5. **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan transformasi wavelet diskrit untuk rekonstruksi superresolusi pada citra medis.
2. Menganalisis kinerja dari penerapan transformasi wavelet diskrit untuk rekonstruksi superresolusi pada citra medis.
3. **Manfaat**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Diperoleh sistem superresolusi untuk perkembangan dan wawasan keilmuan superresolusi berbasis transformasi wavelet pada citra medis.
2. Diperoleh sistem superresolusi untuk membantu perkembangan teknologi superresolusi berbasis transformasi wavelet diskrit pada citra medis.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas penelitian tentang superresolusi berbasis transformasi wavelet diskrit serta teori pendukung dalam penulisan tugas akhir ini.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2009 Ji,hui melakukan penelitian sertapembahasan mengenai tentang pengoptimalan superresolusi berbasis wavelet. Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana transformasi wavelet digunakan untuk merekontrusi citra dari *low resolution(LR).* Hasil rekonstruksi dibandingkan dengan metode POCS(projection onto convex set) yang sudah terkenal dalam rekonstruksi citra superresolusi. Hasil perbandingannya superresolusi berbasis wavelet lebih baik dalam menangani rekonstruksi citra superresolusi[2].

Penelitian selanjutnya oleh Swati D. Baire dan Dr. Sanjay tahun (2010) membahas tentang algoritma citra superresolusi menggunakan transformasi wavelet dari citra tunggal *(single frame)* lalu didekomposisi kedalam subband (LL, LH, HL, HH). Penghitungan nilai koefisien dari masing-masing lalu direkonstruksi dengan IDWT sehingga didapatkan citra superresolusi yang lebih baik dari citra *downgrade*[3].

penelitian dari Jithin saji isaac dan Dr. Ramesh kulkarni (2015) membahas tentang teknik superresolusi dalam citra medis. resolusi dalam citra medis memainkan peranan penting dalam diagnosa penyakit yang akurat dan cepat. Muthana abdul husain dan mohammed H. ali al-yani tahun (2018) digunakan untuk merekonstruksi citra medis, mereka juga menganalisis dari hasil superresolusi rekonstruksi dengan transformasi wavelet diskrit[5]. Pembahasan di atas adalah penelitian-penilitian terdahulu berkaitan dengan superresolusi berbasis transformasi wavelet.

1. **Jenis Citra Digital**

Citra digital adalah citra yang dapat diproses oleh komputer. Ukuran dari citra digital berupa banyaknya titik atau *pixel.* Citra digital merupakan fungsi 2-dimensi yang dapat dinyatakan ke dalam fungsi dimana dan y adalah koordinat spasial dari citra dan menyatakan nilai *pixe*l[6].Citra digital dapat juga di representasikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Pada umumnya citra digital dapat menjadi 3 bagian yaitu citra *biner, grayscale* dan *RGB*.

### Citra Biner

Citra berwarna putih dan/atau hitam, dimana nilai dari hitam 0 dan nilai putih 1. Citra biner disebut juga sebagai citra *monokrom*. Citra biner hanya membutuhkan 1 bit penyimpanan untuk setiap titik (*pixel*) sehingga tiap *byte*  terdiri dari 8 titik. Contoh dari citra biner yaitu:

1. 

Gambar 2.1 Citra Biner Dan Representasinya Dalam Data Digital.

### Citra *Grayscale* (Skala Keabuan)

Citra *grayscale*  adalah citra yang memiliki kanal *red, green, blue*  tetapi dengan nilai yang sama. Nilai tersebut merpresentasikan nilai keabuan dari suatu citra dengan batas dari warna hitam sampai warna putih (0 sampai 1). Gambar 2.3 menunjukan warna *grayscale* pada citra 8 *bit*.



**8-bit**

**8-bit**

**8-bit**

**Blue**

**Greenn**


**Red**

Gambar 2.2 Palette Dari *Grayscale* Dengan Kanal  *Red, Green,*  Dan *Blue.*

Rentang tersebut berarti bahwa setiap piksel dapat diwakili oleh 8 *bit,* atau 1 *byte*. Rentang warna pada *grayscale* sangat cocok digunakan untuk pengolahan citra. Salah satu bentuk fungsi dari *grayscale* digunakan bidang medis yaitu citra medis seperti X−ray, CTScan.

### Citra RGB *(Red, Green, Blue)*

Citra RGB adalah citra yang memiliki 3 kanal *red, green,* dan *blue.* Masing-masing kanal. Rentang nilai yang dimiliki dari ketiga kanal tersebut yaitu dari 0-255. Bila tiap kanal memiliki rentang 0-255 maka akan ada 2553 atau 16 ribu lebih kombinasi warna yang tersedia. Misal untuk warna kuning adalah kombinasi pada kanal R,G,B yaitu (225,225,0). Contoh warna lainnya terdapat pada Gambar 2.4.




Gambar 2.3 Contoh Kombinasi Warna Citra Dengan Kombinasi RGB

1. **Citra Medis**

Citra medis adalah gambar atau fungsi 2-dimensi bagian dalam tubuh manusia yang digunakan oleh ahli kesehatan atau dokter untuk mendeteksi dan menganalisis penyakit pada tubuh. Berdasarkan metode yang digunakan untuk memperoleh citra medis dibagi dalam beberapa antara lain *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *X-ray,* *Computed Tomography (CT-Scan)* dan *Nuclear Medicine*[7]. Penjelasan dari masing-masing metode dalam pengambilan citra medis sebagai berikut:

### *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*

MRI (**pencitraan resonansi magnetik) adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan citra struktur dan organ dalam tubuh manusia. Gambar 2.5 menunjukkan contoh dari citra medis dengan metode pengambilan** *Magnetic Resonance Imaging (MRI).*

1. 

Gambar 2.4 Citra Medis MRI

### *X-Ray (Sinar-X)*


Metode *X-ray* atau Sinar-X ditransmisikan melalui tubuh dan ditangkap di sisi lain sisi tubuh atenuasi yang diperkenalkan pada sinar membantu dalam mendapatkan gambar tubuh manusia. Gambar 2.6 menunjukkan contoh dari citra medis dengan metode pengambilan sinar-x.

1. 

Gambar 2.5 Citra Sinar-X

### *Computed Tomography (CT-Scan)*

Metode *CT-Scan* identik dengan sinar-x tapi dalam *CT-Scan* citra diambil dari berbagai sisi tubuh sehingga menghasilkan beberapa citra yang lebih detail dari sinar-X. Gambar 2.7menunjukkan contoh dari citra medis dengan metode pengambilan *CT-Scan.*



Gambar 2.6 Citra *CT-Scan*

### *Nuclear Medicine*

Metode nuclear medicine adalah pengambilan citra yang memanfaatkan material radioaktif untuk menghasilkan citra tubuh manusia. Gambar 2.8 menunjukkan contoh citra medis dengan metode pengambilan *nuclear medicine.*

1. 

Gambar 2.7 Citra Medis *Nuclear Medicine*

1. ***Superresolusi***

Superresolusi (SR) adalah suatu teknik untuk mendapatkan citra *high resolution*(HR) dari citra *low resolution(LR)*. Ada beberapa metode yang pernah dipakai dalam superresolusi sebagai berikut[5]:

* 1. Rekonstruksi domain frekuensi adalah suatu metode yang menggunakan citra *input* diubah dalam frekuensi domain. Selanjutnya rekonstruksi untuk menjadi citra HR*.*
  2. Metode iteratif adalah metode dengan menebak atau memilih superreolusi terbaik dari beberapa citra resolusi rendah lalu membandingkan dengan citra superresolusi yang asli.
  3. Metode bayesian adalah suatu metode yang memanfaatkan statistik dimana perbedaan antar pixel dibuat seminimal mungkin lalu dibuatkan model ke distribusi porbabilitas. Metode bayesian berusaha untuk menemukan solusi yang memiliki probalitas maksimal.

Dalam citra medis SR memainkan peranan penting pada saat pengambilan keputusan pendiagnosaan penyakit oleh dokter atau *system atificial inteligence*  terhadap pasien, seperti adanya anomali sel-sel kanker yang berkembang dalam jaringan atau organ. Superresolusi juga dapat digunakan dalam pengamatan secara *realtime* saat pengambilan citra medis pasien sehingga citra yang didapatkan oleh kamera dapat membantu dokter atau pengamat dalam pengambilan citra organ tubuh[5].

1. ***Wavelet Transform***

*Wavelet* merupakan metode matematika yang dapat melakukan dekomposisi terhadap suatu fungsi atau sinyal secara hirarki atau bertingkat, membagi fungsi tersebut kedalam komponen frekuensi yang berbeda sehingga dapat mempelajari tiap-tiap komponen dengan resolusi tertentu sesuai dengan skalanya, fungsi wavelet dinyatakan dengan notasi :


|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

membentuk basis orthonormal dalam **.**

Pada awalnya transformasi wavelet digunakan untuk menganalisis sinyal bergerak (*non-stationary signal).* Pengamatan terhadap sinyal dilakukan dengan teknik multiresolusi yang menjadi salah satu keunggulan dari transformasi wavelet. Teknik multiresolusi adalah teknik menganalisis yang digunakan untuk menganalisis frekuensi yang berbeda menggunakan resolusi yang berbeda. Analisis multiresolusi berisi keluarga subruang tertutup dari yang memenuhi:

* 1. , untuk setiap
  2. , untuk setiap
  3. Terdapat fungsi skala sedemikian sehingga merupakan basis orthonormal untuk .



**(a) Haar**

**(d) symlet**

**(e) Reverse Biorthogonal**

**(e) Biorthogonal**

**(c) Coiflet**

**(b) Daubechies**


**Gambar 2.8 grafik enam family wavelet** (a) wavelet Haar, (b) Daubechies, (c) Coiflet, (d) Symlet, (e) Biorthogonal, (f) Reverse Biorthogonal. Sumbu x adalah waktu (t), dan sumbu y adalah fungsi ѱ.

Pada perkembangannya wavelet dibagi menjadi *continuous wavelet transform (CWT)* dan *discret wavelet transforms (DWT).* Penggunaan wavelet yang paling banyak adalah DWT dikarenakan waktu komputasi lebih cepat dari CWT dan lebih mudah pengaplikasiannya.Fungsi pada CWT dan DWT didapatkan dari penurunan *mother wavelet* dari hasil translasi dan dan penskalaan. *Mother wavelet* sendiri adalah fungsi dasar dari semua transformasi *wavelet*. *Mother wavelet* juga menentukan karakteristik transformasi wavelet. terlihat pada gambar 2.9.

1. **Transformasi Wavelet Diskrit**

Wavelet merupakan gelombang singkat (*small wave*) yang energinya terkonsentrasi pada suatu selang waktu untuk memberikan kemampuan analisis transient, ketidakstasioneran atau fenomena berubah terhadap waktu*(time-varying)* yang menjadi keunggulan dari wavelet tersendiri yaitu dapat menganalisis gelombang di sekitaran nol. Dapat digunakan untuk dekomposisi citra menjadi beberapa bagian *subband*, dari *subband* dapat digunakan dalam proses citra (*image processing)* seperti memperhalus, *blur* dan *denoise.* Selain itu transformasi wavelet diskrit juga dapat digunakan dalam proses rekonstruksi citra. Rekonstruksi yang dilakukan oleh wavelet diskrit dengan memanfaatkan inversnya[8].

Dekomposisi adalah proses memecah citra menjadi beberapa bagian dengan resolusi yang lebih rendah. Pada proses ini dilakukan atas kolom dan baris dalam bentuk array dua dimensi searah dengan horizontal dan vertikal. Gambar skema dekomposisi wavelet ditunjukkan pada gambar 2.9. skema ini dimulai ada inputan citra lalu di dekomposisi dengan *low pass*  dan *high pass*  pada baris selanjutnya dilanjutkan dengan *downgrade*  baris pada citra. Proses ini dilanjutkan ke dekomposisi kolom dengan *low pass*  dan *high pass* . lalu dilanjutkan dengan *downgrade* kolom pada citra. citra yang dihasilkan menjadi setengah dari ukuran semula. Hasil dari proses dekomposisi ini ada 4 buah koefisien yaitu dimana masing-masing penjelasan ada dalam keterangan gambar.



**Gambar 2.9 skema dekomposisi wavelet diskrit**

Keterangan proses dekomposisi wavelet diskrit:

citra

koefisien aproksimasi koefisien detail *horizontal*

koefisien detail *vertical* koefisien detail *diagonal*


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | *downsample column* |
|  | = | *downsample rows* |
|  | = | *Low pass filter decomposition* |
|  | = | *High pass filter decomposition* |

Hasil dari dekomposisi transformasi wavelet diskrit yaitu koefisien-koefisien yang terdiri dari .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **citra** | **DWT** | **approksimasi** | **detail horizontal** |
| **detail vertikal** | **detail diagonal** |

**Gambar 2.10 dekomposisi wavelet diskrit citra medis**

Proses rekonstruksi citra adalah kebalikan dari proses dekomposisi citra. Pada rekonstruksi koefisien aproksimasi dan tiga detail dikombinasikan. Pada penelitian ini proses rekonstruksi dilakukan dilakukan setelah proses interpolasi. Skema dari rekonstruksi wavelet pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.11 Rekonstruksi wavelet diskrit**


Keterangan skema proses rekonstruksi wavelet:

koefisien aproksimasi koefisien detail horizontal  
 koefisien detail vertikal koefisien detail diagonal = citra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://www.mathworks.com/help/wavelet/ref/uparrow21.png | = | *upsample columns* |
| https://www.mathworks.com/help/wavelet/ref/uparrow12.png | = | *upsample rows* |
|  | = | *Low pass filter reconstruction* |
|  | = | *High pass filter reconstruction* |

1. **Stationary Wavelet Transform (SWT)**

Stationary wavelet transform(SWT) memiliki sifat *shift invariance*  dan *redundancy.* SWT mengaplikasikan ­*up-smpling filter*  sebagai ganti *down­ sampling filter.* Sehingga ketika citra dekomposisi dengan SWT maka tidak merubah ukuran. SWT dapat mempertahankan sebagian besar informasi citra ketika didekomposisi berbeda dengan transformasi wavelet diskrit. Hasil dekomposisi SWT pada penelitian ini digunakan untuk menutupi piksel-piksel yang telah hilang pada saat dekomposisi citra pada transformasi wavelet diskrit[5], [9]. Skema dekomposisi dari SWT terlihat pada gambar 2.10 dimana input citra di proses kedalam *low pass*  dan *high pass* baris dan dilanjutkan ke proses *low pass*  dan *high pass*  kolom. Terlihat pada skema SWT tidak ada *downgrade* citra di baris atau kolom. Hal ini mengakibatkan hasil dari dekomposisi SWT memiliki ukuran yang sama dengan ukuran citra awal sebelum di dekomposisi.



**Gambar 2.12** Dekomposisi Stationary wavelet

Keterangan proses dekomposisi wavelet stationary:

citra

koefisien approksimasi koefisien detail horizontal koefisien detail vertikal koefisien detail diagonal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | *Low pass filter decomposition* |
|  | = | *High pass filter decomposition* |

1. **Interpolasi Citra**

Interpolasi dalam matematika analisis dan numerik yaitu metode membangun(menemukan) titik data baru berdasarkan titik-titik yang telah diketahui. Dalam bidang citra digital interpolasi berkaitan dengan proses mendapatkan citra resolusi tinggi dari citra resolusi rendah. Ada bebebrapa metode interpolasi yaitu *nearest neighbour*, spline, *bilinear*, dan bicubik[10].

1. **Nearest Neighbour(NN)**

Nearest Neighbour merupakan interpolasi yang sederhana dimana nilai piksel yang baru diganti dengan nilai piksel pada tetangga terdekat. Kernel dari interpolasi nearest neighbour yaitu:

Hasil dari interpolasi citra nearest neighbour kualitasnya sangat rendah dikarenakan pada citra hasil terdapat bayangan dan efek kabur[10].

1. ***Bilinear***

Interpolasi *bilinear* metode interpolasi dua variabel dan dengan menggunakan interpolasi linear berulang. Interpolasi ini digunakan untuk estimasi dari suatu piksel dengan memanfaatkan 4 (2x2) piksel di sekitaranya. Interpolasi *bilinear* dilakukan satu arah sumbu lalu dilanjutkan pada sumbu lainnya secara tegak lurus[10]. Kernel dari interpolasi *bilinear* yaitu:

1. ***Bicubic***

Interpolasi *bicubic* adalah metode interpolasi dua variable dan dengan menggunakan 16 (4x4) piksel. Hasil citra dari interpolsi bicubik lebih baik dan halus dari pada interpolasi *bilinear* dan *nearest neighbour*[10]*.* Kernel dari interpolsi bicubik yaitu:

1. ***Peak Signal to Noise Rasio (PSNR)***

Dalam mengukur kompresi dan rekonstruksi gambar digunakan metode PNSR yaitu nilai dari perbandingan daya sinyal dengan noise. Satuan hasil perhitungan dari PNSR yaitu *decibel* (db) dan semakin besar nilai db maka akan semakin mirip citra hasil rekonstruksi dari LR dengan citra HR. Untuk menghitung nilai PNSR yaitu menggunakan persaman:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2.9 |

MSE adalah Metode pengukuran kontrol dan kualitas, nilai dari MSE diperoleh dari pembandingan objek contoh dan objek asli sehingga diketahui tingkat ketidaksesuaian dari dua objek tersebut, persamaan dari MSE yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2.10 |

= dimensi (ukuran) citra.

= nilai piksel asli.

= nilai piksel hasil rekonstruksi.

1. ***Structural Similiarity Indeks (SSIM)***

Structural similiarity index(SSIM) adalaha metode untuk memprediksi seberapa identik atau kesamaan antara 2 citra digital. Hasil perhitungan dari SSIM bernilai antara 0 samapai dengan 1. Dimana ketika nilainya mendekati 1 maka dua citra tersebut semakin identik begitupun sebaliknya jika mendekati 0 maka dua citra tersebut tidak identik. Untuk 2 lokasi spasial dan , SSIM dirumuskan dengan persamaan [11]:

Atau

Dimana :

Keterangan:

pencahayaan kontrasstruktur bobot 1 rata-rata x rata-rata y varian x varian y  
 covarian x dan y duavariabel untuk penstabilan pembagian  
 rentang dinamis pada nilai piksel = 0,01 dan secara standart.

1. ***Correlation (Corr)***

*Correlation (Corr)* atau koefisien korelasi adalah ukuran bagaimana 2 variabel terkait satu sama lain dan pada tugas akhir ini digunakan untuk mengukur antrara *SR* dan *HR* bagaimana satu dengan lainnya terkait. Jika nilai r mendekati 1 maka hasil SR semakin identik dengan HR serta proses superresolusi baik begitupun sebaliknya jika nilai r mendekati ke nol maka SR semakin tidak identik dengan HR dan proses superresolusi kurang baik. Korelasi sendiri dirumuskan dengan persamaan:  
  
 (2.12)

dimana dan adalah rata-rata dari x dan y yang dirumuskan sebagai berikut:

Serta adaah standart deviasi dari x dan y yang berguna untuk mengukur seberapa dekat sebaran data dengan nilai rata-ratanya. Adapun persamaannya yaitu:

Keterangan :

**=** koefisien korelasi x,y

rata-rata x

**=** rata-rata y


= standart deviasi x

standart deviasi y.

# BAB III METODE PENELITIAN

**METODE PENELITIAN**

1. **Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini disusun agar sesuai dengan tujuan dari tugas akhir, tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur. Adapun untuk diagram alir dari tahapan penelitian yaitu:  
****

**Gambar 3.1** Diagram Alir Tahapan Penelitan.

### Studi Literatur

Pada tahap ini dipelajari tentang konsep-konsep yang ada dalam transformasi wavelet dan SR serta penerapannya dalam bidang medis. Studi literatur difokuskan pada dekomposisi dan rekonstruksi transformasi wavelet, metode interpolasi citra dan pengukuran kualitas citra yaitu seperti PNSR, *correlation* dan *SSIM.* Studi literatur berasala dari jurnal ilmiah, artikel serta Tugas Akhir terdahulu. Sehingga banyaknya sumber literatur yang diperoleh dapat membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

### Perancangan Sistem

Pada tahap ini perancangan sistem SR berbasis transformasi wavelet diskrit untuk rekonstruksi citra medis dengan menyusun langkah-langkah yang urut dan sistematis sebelum program dibuat. Rancangan program meliputi masukan, proses, luaran, serta pengujian. Masukan pada program citra LR lalu luaran yang didapatkan yaitu citra SR. Adapun rancangan program dari tugas akhir ini yaitu dekomposisi, interpolasi, estimasi dan rekonstruksi.

Dekomposisi meliputi wavelet diskrit dan stationary. Dekomposisi wavelet diskrit, mengubah ukuran citra menjadi ukuran awal citra LR serta menghasilkan 4 subband LL\_d, LH\_d, HL\_d, dan HH\_d. Dekomposisi citra dengan wavelet stationary, hasil dekomposisi citra tetap pada ukuran awal citra LR serta menghasilkan 4 subband LL\_s, LH\_s, HL\_s, dan HH\_s.

Interpolasi adalah metode untuk menemukan piksel yang baru dengan memanfaatkan piksel yang telah diketahui. Interpolasi pada sistem dilakukan pada subband dekomposisi wavelet diskrit agar memiliki ukuran yang sama dengan subband dekomposisi wavelet stationary.

Estimasi citra digunakan untuk memperoleh subband citra yang akan di gunakan dalam rekonstruksi wavelet. Estimasi terdiri dari LL\_est, LH\_est, HL\_est dan HH\_est. semua subband estimasi tersebut didapatkan dari dekomposisi stationary wavelet dan interpolasi citra.

Selanjutnya ada proses rekonstruksi citra superresolusi berbasis transformasi wavelet. Subband untuk rekonstruksi didapatkan dari estimasi citra. Hasil dari proses rekonstruksi yaitu citra SR. Adapun untuk diagram alir dari proses rekonstruksi citra SR berbasis transformasi wavelet diskrit yaitu:  


**Gambar 3.2** Diagram rekonstruksi superresolusi wavelet diskrit.

Setelah proses superresolusi selanjutnya adalah proses untuk pengukuran citra. Proses ini digunakan untuk mengukur seberapa baik citra SR. dimana pembandinya adalah citra HR. penghitungan citra yang digunakan yaitu PSNR, SSIM dan Correlation.

### Pembuatan Sistem

Sistem dikerjakan dengan memperhatikan urutan langkah-langkah yang telah disusun dalam perancangan sistem. Program untuk dekomposisi wavelet diskrit, interpolasi citra, estimasi citra, rekonstruksi superresolusi serta penghitungan PSNR, SSIM, *Correlation*. Setelah itu program digabungkan dalam bahasa pemograman MATLAB.

### Uji Coba Sistem

Pada tahap ini dilakukan uji coba apakah metode tersebut sudah akurat dan benar, serta dilakukan evaluasi pada program supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

### Analisis Hasil

Pada tahap ini hasil dari sistem akan dianalisis dengan meninjau kualitas citra yang dihasilkan dari sistem. Akan dihitung PNSR, SSIM dan *correlation*. Sehingga bisa menghasilkan sebuah kesimpulan apakah sistem telah bekerja dengan baik untuk merekonstruksi citra medis.

### Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini, menyertakan informasi mengenai hasil dari tugas akhir ini dan penarikan kesimpulan dari permasalahan tersebut.

### Pembuatan Laporan Tugas Akhir

Pada langkah ini, akan dibuat laporan tugas akhir dari pengerjaan penelitian tugas akhir.

# BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

# PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Pada bab ini dibahas mengenai perancangan dan implementasi sistem dimulai dari proses menginput citra LR, citra LR dimasukkan dalam sistem SR berbasis transformasi wavelet diskrit, lalu penghitungan nilai PSNR,SSIM dan Korelasi.. Hasil dari analisis perancangan sistem dilanjutkan dengan proses implementasi sistem.

1. **Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan dibagi menjadi 3 bagian analisis yaitu kebutuhan user, analisis kebutuhan sistem, analisis sistem perangkat lunak.

1. **Analisis Kebutuhan User**

Pada perangkat lunak yang dirancang ini harus memenuhi beberapa kebutuhan user sebagai pengguna perangkat lunak:

* + - 1. Perangkat lunak yang dirancang harus mempunyai tampilan yang familiar bagi pengguna dan bersifat *user friendly*.
      2. Aplikasi dapat dijalankan dan tidak ada *error* pada program.

1. **Analisis Kebutuhan Sistem**

Perangkat lunak ini dikembangkan menggunakan software MATLAB mulai dari algoritma superresolusi berbasis transformasi wavelet sampai dengan pengaturan muka. Spesifikasi dari perangkat keras yang digunakan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras dalam Simulasi.

|  |  |
| --- | --- |
| Perangkat Keras | Prosesor: intel (R) coreTM i5-520m CPU @2.53GHz |
| RAM: 4.00 GB |
| Perangkat Lunak | Sistem Operasi : Windows 10 |

1. **Analisis Sistem Perangkat Lunak**

Sistem perangkat lunak yang dirancang ini memiliki beberapa tahapan yaitu dekomposisi citra, Interpolasi citra, Estimasi Citra, Rekonstruksi Superresolusi, PSNR, SSIM, dan *Correlation*.

**Dekomposisi Citra**

Citra LR dari data uji coba tersebut di masukkan kedalam transformasi wavelet diskrit untuk dekomposisi citra menjadi 4 bagian yaitu . Dengan mengambil contoh sebelumnya citra CT1.jpg, Gambar 4.1. adalah hasil dekomposisi transformasi wavelet diskrit.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Gambar 4.1 Hasil dekomposisi DWT

**Interpolasi Citra**

Pada proses ini subband yang dipilih untuk dinterpolasi adalah subband dari dekomposisi wavelet diskrit yaitu pada subband HL, LH, HH. Gambar 4.2. adalah hasil interpolasi pada masing-masing subband.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Gambar 4.2 Hasil Interpolasi Citra

**Estimasi Citra**Pada tahap proses ini Estimasi citra dilakukan untuk mendapatkan Untuk estimasi LL dari citra LR di interpolasi. Selanjutnya untuk estimasi dari citra hasil dekomposisi wavelet stationary digabung dengan citra hasil interpolasi .

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Gambar 4.3** Hasil estimasi citra | |

**Rekonstruksi Superresolusi**

Pada tahap ini rekonstruksi superresolusi berbasis wavelet diskrit digunakan untuk mendapatkan citra HR dengan cara menginverskan dari 4 subband LL,LH,HL, dan HH hasil dari estimasi citra. Gambar 4.3 merupakan hasil invers transformasi wavelet diskrit.

|  |
| --- |
| Citra SR |

Gambar 4.4 Hasil Rekonstruksi Transformasi Wavelet

**Pengukuran kualitas citra**Pengukuran kualitsa citra hasil rekonstruksi dengan metode PSNR, SSIM dan *correlation.*  Pengukuran kualitas citra dilakukan dengan perbesaran lipat 2 dan lipat 4. Pengukuran kualitas citra menggunakan citra hasil rekonstruksi atau SR dengan citra HR yang dimasukkan.

1. **Perancangan Sistem**

Dalam subbab ini dijelaskan tentang proses perancangan sistem yang sesuai dengan tujuan dari tugas akhir ini.

1. **Perancangan Proses**

Dalam perancangan proses dimulai dengan merancang algoritma dari sistem ini. Algoritma dari sistem ini dimulai dari menginputkan sebuah citra LR. Setelah itu citra didekomposisi dengan wavelet diskrit dan stationary. Untuk mengestimasi koefisien dari subband dilakukan interpolasi pada setiap subband bagian wavelet diskrit dengan metode interpolasi *bicubic*.Setelah selesai pengestimasian dari masing-masing 3 subband diatas maka selanjutnya yaitu invers transformasi wavelet diskrit dengan 4 subband yang telah didapatkan. Hasil citra akan direkonstruksi dengan wavelet diskrit.

1. **Perancangan Proses Dekomposisi Citra**

Pada proses dekomposisi citra dengan transformasi wavelet, citra yang terdekomposisi adalah citra LR. dekomposisi melalui transformasi wavelet diskrit dan wavelet stationary. Hasilnya yaitu berupa 4 subband dari transfomasi wavelet diskrit dan wavelet stationary. Berikut algoritma dari proses dekomposisi citra*.* Berikut ini merupakan algoritma proses dekomposisi citra.

|  |
| --- |
| *Input = citra LR*  *Output = 1. LL\_d, LH\_d, HL\_d,* dan *HH\_d wavelet diskrit.  2. LL\_d, LH\_d, HL\_d, dan HH\_d wavelet stationary.*  *1.Mulai*  *2.Citra LR dekomposisi wavelet diskrit*  *3.Citra LL, LH, HL dan HH dari dekomposisi wavelet diskrit.*  *4.Citra LR dekomposisi wavelet stationary.*  *5.Citra LL, LH, HL dan HH dari dekomposisi wavelet stationary.*  *6. Selesai.* |

1. **Perancangan Proses Interpolasi Citra**

Perancangan proses interpolasi citra dilakukan pada subband LH, HL, dan HH dari dekomposisi wavelet diskrit. interpolasi adalah metode pengisian titik data baru dengan menggunakan titik data yang sudah diketahui. Hasil dari interpolasi citra akan digunakan untuk estimasi citra.

|  |
| --- |
| *Input = citra LH, HL, dan HH dari dekomposisi wavelet diskrit. output = citra LH, HL, dan HH interpolasi.*  *1.Mulai*  *2.Citra LH, HL, dan HH dari dekomposisi wavelet diskrit.*  *3.Interpolasi citra LH, HL, dan HH.*  *4.Metode interpolasi yang digunakan nearest neighbour, bilinear, dan bicubic.*  *5.Hasil citra LH, HL, dan HH interpolasi.*  *6.Selesai* |

1. **Perancangan Proses Estimasi Citra**

Hasil proses estimasi subband dari LL,LH,HL,HH digunakan untuk proses rekonstruksi superreolusi wavelet. Untuk mendapatkan estimasi LL,LH,HL,HH yaitu dengan cara interpolasi subband dari dekompsisi wavelet diskrit.

|  |
| --- |
| *Input = citra LR, LH, HL, dan HH.*  *Output = citra estimasi LL, LH, HL dan HH.*  *1.Mulai.*  *2.Citra estimasi LL didapatkan dengan interpolasi LR*  *3.Citra estimasi LH didapatkan dengan citra LH dekomposisi wavelet stationary digabung citra LH interpolasi.*  *4.Citra estimasi HL didapatkan dengan citra HL dekomposisi wavelet stationary digabung citra HL interpolasi.*  *5.Citra estimasi LH didapatkan dengan citra LH dekomposisi wavelet stationary digabung citra LH interpolasi.*  *6.Citra estimasi HH didapatkan dengan citra HH dekomposisi wavelet stationary digabung citra HH interpolasi.*  *7. Selesai.* |

1. **Perancangan Proses Rekonstruksi**

Proses rekonstruksi superresolusi transformasi wavelet diskrit dengan 4 subband estimasi LL,LH,HL,HH lalu di inverse dengan transformasi wavelet. Hasil dari rekonstruksi transformasi tersebut adalah citra SR.

|  |
| --- |
| *Input = citra estimasi LL, LH, HL, dan HH. output = citra SR.*  *1.Mulai.*  *2.Citra estimasi LL, LH, HL dan HH direkonstruksi dengan invers wavelet diksrit.*  *3.Hasil rekonstruksi citra SR.*  *4.Selesai.* |

1. **Perancangan Proses Penghitungan PSNR**

Pada proses PSNR citra yang dihasilkan dari algoritma SR berbasis transformasi wavelet dicek seberapa mirip dengan citra HR. Berikut algoritma dari proses PSNR.

|  |
| --- |
| *Input = citra SR dan HR.*  *Output = nilai PSNR.*  *1.Mulai.*  *2.Hitung MSE dari citra SR dengan citra HR dengan rumus*  *3.Rumus .*  *4.Nilai PSNR.*  *5.Selesai.* |

1. **Perancangan Proses Penghitungan SSIM**

Structural similiarity index(SSIM) adalaha metode untuk memprediksi seberapa identik atau kesamaan antara 2 citra digital. Proses dari SSIM memerlukan citra SR dan HR.

|  |
| --- |
| *Input = citra SR dan HR*  *Output = nilai SSIM*  *1.Mulai.*  *2.Hitung SSIM dengan rumus:*  *3.Nilai SSIM.*  *4.Selesai.* |


1. **Perancangan proses *Correlation***

*Correlation (Corr)* atau koefisien korelasi adalah ukuran bagaimana 2 variabel terkait satu sama lain. Proses dari *Corr*  memerlukan masukan citra SR dan HR.

|  |
| --- |
| *Input = citra SR dan HR.*  *Output = nilai correlation.*  *1.Mulai.*  *2.Hitung nilai Correlation*  *3.Nilai correlation.*  *4.Selesai.* |

1. **Perancangan Antarmuka**

Desain antarmuka digunakan untuk mempermudah dalam menggunakan sistem yang telah dibangun dan *interface* ini juga dapat mempermudah pengguna. Berikut desain *interface* dari superresolusi berbasis transformasi wavelet.



Gambar 4.4 Desain Antarmuka untuk superresolusi berbasis transformasi wavelet

1. **Implementasi Sistem**

Program yang telah dirancang kemudian diimplementasikan kedalam bahasa komputer. Bahasa yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu bahasa pemograman MATLAB versi 2019b. berikut adalah implementasi program.

### Proses *Input*


Pada proses *input* citra yang digunakan ada 2 yaitu citra LR dan citra HR. dimana keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Untuk citra LR akan direkonstruksi menjadi citra SR sedangkan citra HR akan digunakan untuk pengukuran kualitas citra SR. berikut program untuk proses *input* citra LR dan HR.

|  |
| --- |
| %input citra LR  function pushbutton1\_Callback(hObject, eventdata, handles)  [namefile,namepath]=uigetfile({'\*.\*'},'Pick Image LR');  LR=imread([namepath,namefile]);  %input citra HR  function pushbutton2\_Callback(hObject, eventdata, handles)  [namefile,namepath]=uigetfile({'\*.\*'},'Pick Image HR');  HR=imread([namepath,namefile]); |

### Proses Dekomposisi

Pada program proses dekomposisi citra dengan transformasi wavelet diskrit ada dua tipe wavelet yang digunakan yaitu wavelet diskrit Haar dan symlet. Untuk hasil dari masing-masing tiep wavelet yaitu matriks [LL, LH, HL, LL]. Contoh transformasi wavelet diskrit yang digunakan untuk dekomposisi yaitu wavelet Haar

Didefinisikan basis dari wavelet Haar:



Gambar 4.5 Citra medis LR

Misalkan mengambil sample matriks A pada posisi bujur sangkar tersebut dimana A berukuran 4x4.

Misalkan matriks dekomposisinya adalah , pertama dilakukan operasi pada setiap baris dengan rataan jumlah persamaan dan rataan kurang berikut penghitungan dari dekomposisi matriks A.

Didapatkan matriks hasil dari

,

,

Selanjutnya hitung nilai dekomposisi dari Stationary wavelet dengan basis wavelet Haar. Dekomposisi wavelet stationary tanpa adanya *downsample* sehingga ukuran matrik-matrik koefisien sama dengan ukuran matriks awal*.* Berikut contoh perhitungan dekomposisi stationary wavelet diberikan matriks A.

Misal matriks B dan C penghitungan untuk dekomposisi dari A yang operasikan pada *low pass filter* dan *high pass filter.*

B adalah matriks hasil dari A dengan ­*low pass filter.*

Selanjutnya penghitungan matriks C yaitu matriks A dengan *high pass filter.*

C adalah matriks hasil dari A dengan *low pass filter.*

Selanjutnya penghitungan untuk mendapatkan ke 4 subband dari dekomposisi wavelet stationary. adalah subband aproksimasi stationary, adalah subband detail horizontal staionary, adalah subband detail vertikal stationary adalah subband detail diagonal stationary.

Hitung matriks

didapatkan matriks dari subband dekomposisi wavelet staionary:

Berikut implementasi dekomposisi citra LR denagn wavelet diskrit dan stationary pada program MATLAB.

|  |
| --- |
| %dekomposisi wavelet  if value == 1  dwt\_family = Haar;  else  dtw\_family = sym2;  end  [LL\_d,LH\_d,HL\_d,HH\_d]= dwt2(LR,dwt\_family);  %SWT dekomposisi staionary wavelet  [LL\_s,LH\_s,HL\_s,HH\_s]=swt2(LR,dwt\_family); |

### 

### Proses Interpolasi

Pada program proses interpolasi, subband yang dipilih dari dekomposisi wavelet diskrit yaitu LH\_d, HL\_d, HH\_d. Dari hasil sebelumnya terdapat empat subband yaitu LL\_d, LH\_d, HL\_d, HH\_d dalalm bentuk matriks. Interpolasi *bilinear* dilakukansehingga mendapatkan nilai ke-4 estimasi subband. Pada proses ini sangat penting dimana dapat menetukan apakah citra SR yang dihasilkan akan diperbesar lipat 2 atau lipat 4 dari citra LR.

Matriks awal sebelum diinterpolasi.

* 1. Interpolasi *nearest neighbour(NN)*

Interpolasi dari NN adalah mengubah nilai piksel yang dicari dengan nilai piksel dari tetangga terdekat. Matriks dari LL\_d akan diinterpolasi NN.

Matriks awal sebelum interpolasi

Pengisian kolom dan baris menjadi matriks 4x4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | a | b | 21 |
| c | b | e | f |
| g | h | i | j |
| 29 | k | l | 18 |

dan merupakan titik-titik yang akan dicari nilainya dengan memanfaatkan titik yang sudah ada.

Titik dan jarak terdekatnya adalah ke titik 16, sehingga nilai dari dan adalah 16.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | b | 21 |
| 16 | 16 | e | f |
| g | h | i | j |
| 28 | k | l | 18 |

Titik dan jarak terdekatnya adalah ketitik 21, sehingga nilai dari dan adalah 21.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 21 | 21 |
| 16 | 16 | 21 | 21 |
| g | h | i | j |
| 28 | k | l | 18 |

Titik dan jarak terdekatnya adalah ketitik 28 sehingga nilai dari dan adalah 28.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 21 | 21 |
| 16 | 16 | 21 | 21 |
| 28 | 28 | i | j |
| 28 | 28 | l | 18 |

Titik dan jarak terdekatnya adalah ke titik 18, sehingga nilai dari dan adalah 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 21 | 21 |
| 16 | 16 | 21 | 21 |
| 28 | 28 | 18 | 18 |
| 28 | 28 | 18 | 18 |

Matriks setelah interpolasi.

dengan cara yang sama maka akan didapatkan matriks

* 1. Interpolasi *bilinear*

Interpolasi *bilinear* dengan memanfaatkan 2x2 (4 piksel terdekat). Perhitungan dari Matriks LL diinterpolasi *bilinear* menjadi .

Matriks dihitung dengan fungsi dimana adalah koefisien-koefisien. Dari matriks LL diberikan sehingga:  
  
didapatkan persamaan:

Selanjutnya yaitu menentukan nilai dari . Bentuk persamaan dapat di ubah kedalam matriks:

Dengan menyelesaikan persamaan matriks diatas:

Karena sudah didapat nilai dari maka selanjutnya mengisi nilai-nilai piksel lainnya

Sehingga hasil interpolasi *bilinear* dari matriks LL adalah:  
  
  
Dengan langkah-langkah yang sama maka akan didapatkan matriks dan

Berikut implementasi dari interpolasi pada program MATLAB

|  |
| --- |
| %interpolasi  %interpolation = ‘*bicubic*, *bilinear*, NN’  if value == 1  interpolasi= “*bicubic*”  elseif value ==2  interpolasi = “*bilinear*”  else  interpolasi = ‘NN’  end;  LH = imresize(dLH,size(LH\_s),interpolasi);  HL = imresize(dHL,size(HL\_s),interpolasi);  HH = imresize(dHH,size(HH\_s),interpolasi); |

### Proses Estimasi Citra

Proses estimasi citra yaitu hasil interpolasi citra pada bagian sebelumnya digabungkan dengan hasil dekomposisi citra wavelet staionary. Pengabungan ini hanya dilakukan pada detail yaitu matriks LH\_s, HL\_s dan HH\_s guna mendapatkan informasi-informasi dari piksel yang telah hilang pada saat proses dekomposisi wavelet diskrit.

Pada matriks digabungkan dengan matriks sehingga menghasilkan matriks estimasi yaitu . Diketahui matriks dan matriks yaitu:

Hitung

Dengan langah-langkah yang sama akan didapatkan matriks dan yaitu:

untuk estimasi dari subband LL yaitu didapatkan dari citra LR itu sendiri. Citra LL hasil dekomposisi wavelet tidak digunakan dalam proses rekonstruksi dikarenakan kualitas LL lebih rendah dari kualitas LR. matriks estimasi untuk subband LL.

### Proses Rekonstruksi Wavelet Diskrit

Setelah keempat subband dipenuhi maka selanjutnya adalah proses rekonstruksi wavelet. Dimana hasil dari proses tersebut adalah citra superresolusi. Berikut program untuk proses invers.

Dari penghitungan estimasi citra maka didapatkan matriks gabungan koefisien wavelet misalkan C.

Proses rekonstruksi pada kolom matriks C dengan wavelet Haar dengan titik yang bersesuaian dengan rataan jumlah dan rataan kurang berikut proses dekomposisi matriks C:


Proses rekonstruksi pada baris matriks C menggunakan persamaan dan pada tiap titik yang ditentukan.

Hasil rekonstruksi wavelet Haar yaitu matriks 8x8 misalkan .

Matriks adalah bagian dari citra SR dan digunakan untuk menghitung PSNR pada proses selanjutnya.

Berikut implementasi inverse wavelet pada program MATLAB


|  |
| --- |
| %superresolusion image  if value == 1  idwt\_family = Haar  elseif  idwt\_family == sym2  end  SR=idwt2(LL\_est,LH\_est,HL\_est,HH\_est,idwt\_family, size(HR)) |



Gambar 4.6 Citra medis SR

### Proses PSNR

Program proses PSNR di selesaikan setelah penghitungan Nilai MSE. Penghitungan PSNR.



Gambar 4.7 Citra Medis HR

Sebelum menghitung nilai PSNR terlebih dahulu hitung MSE. Berikut persamaan dari MSE

Matriks adalah contoh bagian dari citra HR dan matriks adalah contoh bagian dari citra SR. matriks

Sedangkan untuk nilai matriks didapat dari penghitungan sebelumnya yaitu:

Hitung selisih matriks :

Selanjutnya adalah penghitungan kuadrat dari

Selanjutnya penghitungan keseluruhan dari MSE

Selanjutnya adalah penghitungan nilai PSNR

### Proses Penghitungan SSIM

Penghitungan SSIM diproses setelah rekonstruksi superresolusi selesai. (SSIM) adalaha metode untuk memprediksi seberapa identik atau kesamaan antara 2 citra digital. Hasil perhitungan dari SSIM bernilai antara -1 samapai dengan 1. Dimana ketika nilainya mendekati 1 maka dua citra tersebut semakin identik begitupun sebaliknya jika mendekati -1 maka dua citra tersebut tidak identik.

Hitung rata-rata dari matriks

rata-rata kuadrat matriks :

varian dari matriks

Selanjutnya perhitungan pada matriks   
  
hitung rata-rata dari matriks

hitung rata-rata kuadrat dari matriks

hitung varians dari matriks

selanjutnya nilai dari kovarian dari matriks dan :

Nilai = 0,002

Nilai SSIM 0,980 mendekati angka 1 sehingga citra SR yang dihasilkan pada rekonstruksi superresolusi berbasis wavelet mirip dengan citra HR.

### Proses Penghitungan Correlation.

Proses penghitungan *correlation* atau koefisien korelasi adalah ukuran bagaimana 2 variabel terkait satu sama lain dan pada tugas akhir ini digunakan untuk mengukur antrara *SR* dan *HR* bagaimana satu dengan lainnya terkait. Jika nilai r mendekati 1 maka hasil SR semakin identik dengan HR serta proses superresolusi baik begitupun sebaliknya jika nilai r mendekati ke nol maka SR semakin tidak identik dengan HR dan proses superresolusi kurang baik. Korelasi sendiri dirumuskan dengan persamaan:

Matriks

Hitung rata-rata matriks

standart deviasi dari matriks

Matriks

Hitung rata-rata matriks hitung standart deviasi

Hitung matriks dan :  
  
Hitung *correlatioon*:

Nilai dari *correlation* 0,981 mendekati nilai 1 maka hasilnya SR dan HR saling terikat kuat.

Dalam citra medis yang dibutuhkan oleh dokter sebagai pengamat yaitu dalam bentuk visual citra, sedangkan pengkuran kualitas citra dibutuhkan pada akademisi. Berikut perbandingan visual citra antara LR dengan SR pada gambar 4.11.

|  |  |
| --- | --- |
| LR    (a) | SR    (b) |

**Gambar 4.11** perbandingan visual citra antara (a) LR dengan (b) SR.

Jika dipilih daerah sel-sel yang telah ditandai persegi diatas dan diperbesar sehingga akan lebih tampak jelas perbedaan antara citra LR dan citra SR. Gambar 4.12 adalah perbesaran dari daerah yang dipilih. Dimana menunjukkan citra SR tidak mudah pecah dibandingkan dengan citra LR jika di perbesar.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * + 1. LR diperbesar | * + 1. SR diperbesar |

**Gambar 4.12** perbandingan visual citra antara (a) LR dengan (b) SR.

# BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

**UJI COBA DAN ANALISIS HASIL**

Pada bab ini menjabarkan mengenai data uji coba yang digunakan dan analisis hasil yang didapat dari data uji coba tersebut.

1. **Data Uji Coba**

Data citra yang diperlukan untuk uji coba adalah 40 citra medis dengan spesifikasi 20 MRI dan 20 CTScan. Pada tabel 5.adalah data uji coba ctscan paru-paru, untuk data uji coba lainnya ada pada lampiran.

Tabel 5.1 Data Uji Coba

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR |
| 1 | ctscan1 |  | 512x512 |
| 2 | ctscan2 |  | 540x530 |
| 3 | ctscan3 |  | 580x568 |
| 4 | ctscan4 |  | 600x638 |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR |
| 5 | ctscan5 |  | 650x670 |
| 6 | ctscan6 |  | 680x700 |
| 7 | ctscan7 |  | 740x720 |
| 8 | ctscan8 |  | 790x790 |
| 9 | ctscan9 |  | 880x860 |
| 10 | ctscan10 |  | 920x940 |

1. **Pengujian Kualitas Citra Superresolusi**

Pengujian kualitas hasil rekonstruksi superresolusi dengan beberapa metode yaitu PSNR, SSIM dan *Correlation.* Berikut ini hasil pengujian superresolusi berbasis transformasi wavelet diskrit Haar dan symlet dengan citra medis CTScan paru-paru dan otak. Sedangkan untuk hasil pengujian citra MRI paru-paru dan otak diletakkan pada lampiran buku ini.

### Pengujian Wavelet Haar

Pengujian hasil rekonstruksi citra SR dengan wavelet Haar serta menggunakan interpolasi *bilinear*, *bicubic*, nearest neighbour.

* 1. **interpolasi *bilinear***

Tabel 5.2 menunjukkan hasil pengujian superresolusi pada citra CTScan paru-paru dengan menggunakan wavelet Haar dan interpolasi *bilinear*. Nilai-nilai PSNR, SSIM dan Correlation disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Hasil Pengujian wavelet Haar dan interpolasi *bilinear*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| 1 | ctscan1 | 1024x10024 | 12,18 | 11,19 | 0,6357 | 0,3455 | 0,8671 | 0,724 |
| 2 | ctscan2 | 1080x1060 | 14,97 | 14,03 | 0,8070 | 0,6205 | 0,9614 | 0,898 |
| 3 | ctscan3 | 1160x1136 | 16,64 | 15,14 | 0,7860 | 0,6233 | 0,9383 | 0,8837 |
| 4 | ctscan4 | 1200x1276 | 13,11 | 12,52 | 0,8145 | 0,6184 | 0,9527 | 0,8801 |
| 5 | ctscan5 | 1300x1340 | 32,22 | 25,26 | 0,9249 | 0,7409 | 0,9930 | 0,9647 |
| 6 | ctscan6 | 13601400 | 12,66 | 11,51 | 0,6309 | 0,3416 | 0,9205 | 0,8083 |
| 7 | ctscan7 | 1480x1440 | 16,47 | 15,16 | 0,8019 | 0,6373 | 0,9390 | 0,8912 |
| 8 | ctscan8 | 1580x1580 | 9,21 | 8,85 | 0,6545 | 0,4745 | 0,6142 | 0,3955 |
| 9 | ctscan9 | 1760x1720 | 9,90 | 9,25 | 0,6870 | 0,3432 | 0,8841 | 0,7086 |
| 10 | ctscan10 | 1840x1880 | 12,69 | 12,44 | 0,8892 | 0,7345 | 0,8436 | 0,8108 |

Gambar grafik perbandingan pengukuran kualitas citra dengan PSNR, SSIM dan Correlation.

Dari grafik diatas perbesaran lipat 2 memiliki PSNR niai lebih tinggi dari pada perbesaran lipat 4 serta wavelet Haar interpolasi *bilinear* dapat merekonstruksi SR citra medis CtScan.

Selanjutnya yaitu pengukuran grafik dari SSIM

Dari grafik diatas nilai SSIM perbesaran lipat 2 lebih tinggi dari perbesaran lipat 4. nilai SSIM mendekati ke nilai 1. Sehingaa citra hasil rekonstruksi yaitu superresolusi sudah mendekati ke citra HR.

Selanjutnya grafik dari pengukuran citra correlation.

Dari grafik diatas hasil correlation SR menunjukkan nilai perbesaran lipat 2 lebih besar dari perbesaran lipat 4 sehingga hasil rekonstruksi SR Haar dengan interpolasi *bilinear* perbesaran lipat 2 lebih baik dari lipat 4.

Dari analisis hasil tabel 5.2 rekonstruksi SR berbasis wavelet diskrit perbesaran lipat 2 menghasilkan nilai PSNR, SSIM dan Correlation lebih tinggi dari pada perbesaran lipat 4. Citra semakin diperbesar tidak semakin bagus kualitasnya.

* 1. **Interpolasi *bicubic***

Tabel 5.3 menunjukkan hasil pengujian superresolusi pada citra CTScan paru-paru dengan menggunakan wavelet Haar dan interpolasi *bicubic*. Nilai-nilai pengukuran kualitas citra PSNR, SSIM dan Correlation disajikan pada tabel 5.3 dengan perbesaran lipat 2 dan lipat 4.

Tabel 5.3 Hasil Pengujian wavelet Haar interpolasi *bicubic*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **1024x10024** | **12,19** | **11,19** | **0,6357** | **0,3455** | **0,8671** | **0,7244** |
| **2** | **ctscan2** | **1080x1060** | **14,97** | **14,03** | **0,8070** | **0,6205** | **0,9614** | **0,8985** |
| **3** | **ctscan3** | **1160x1136** | **16,64** | **15,14** | **0,7860** | **0,6233** | **0,9383** | **0,8837** |
| **4** | **ctscan4** | **1200x1276** | **13,11** | **12,52** | **0,8145** | **0,6184** | **0,9527** | **0,8801** |
| **5** | **ctscan5** | **1300x1340** | **32,22** | **25,26** | **0,9249** | **0,7409** | **0,9930** | **0,9647** |
| **6** | **ctscan6** | **13601400** | **12,66** | **11,51** | **0,6309** | **0,3416** | **0,9205** | **0,8083** |
| **7** | **ctscan7** | **1480x1440** | **16,47** | **15,16** | **0,8019** | **0,6373** | **0,9390** | **0,8912** |
| **8** | **ctscan8** | **1580x1580** | **9,21** | **8,85** | **0,6545** | **0,4745** | **0,6142** | **0,3955** |
| **9** | **ctscan9** | **1760x1720** | **9,90** | **9,25** | **0,6870** | **0,3432** | **0,8841** | **0,7086** |
| **10** | **ctscan10** | **1840x1880** | **12,69** | **12,44** | **0,8892** | **0,7345** | **0,8436** | **0,8108** |

* 1. **Interpolasi Nearest Neighbour**

Tabel 5.4 menunjukkan hasil pengujian superresolusi pada citra CTScan paru-paru dengan menggunakan wavelet Haar dan interpolasi nearest neighbour. Nilai-nilai pengukuran kualitas citra PSNR, SSIM dan Correlation disajikan pada tabel 5.4 dengan perbesaran lipat 2 dan lipat 4.

Tabel 5.4 Hasil Pengujian dengan wavelet Haar dan interpolasi nearest neighbour

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **1024x10024** | **12,11** | **10,89** | **0,585** | **0,274** | **0,843** | **0,664** |
| **2** | **ctscan2** | **1080x1060** | **14,96** | **13,86** | **0,794** | **0,569** | **0,959** | **0,881** |
| **3** | **ctscan3** | **1160x1136** | **16,59** | **14,85** | **0,771** | **0,597** | **0,935** | **0,868** |
| **4** | **ctscan4** | **1200x1276** | **13,11** | **12,45** | **0,807** | **0,579** | **0,951** | **0,864** |
| **5** | **ctscan5** | **1300x1340** | **31,95** | **24,42** | **0,916** | **0,708** | **0,992** | **0,957** |
| **6** | **ctscan6** | **13601400** | **12,62** | **11,10** | **0,60** | **0,261** | **0,912** | **0,750** |
| **7** | **ctscan7** | **1480x1440** | **16,45** | **15,14** | **0,790** | **0,607** | **0,937** | **0,894** |
| **8** | **ctscan8** | **1580x1580** | **9,21** | **8,79** | **0,635** | **0,429** | **0,595** | **0,361** |
| **9** | **ctscan9** | **1760x1720** | **9,89** | **9,28** | **0,659** | **0,380** | **0,873** | **0,684** |
| **10** | **ctscan10** | **1840x1880** | **12,69** | **12,41** | **0,886** | **0,708** | **0,842** | **0,80** |

5.2.2 **Pengujian dengan Wavelet Symlet**

Pengujian rekonstruksi dengan wavelet symlet dan interpolasi *bicubic*, *bilinear* dan nearest neighbour pada citra CTScan. Untuk citra MRI ada pada lampiran buku ini.

* + - * 1. **Interpolasi *Bilinear***

Tabel 5.5 menunjukkan hasil pengujian superresolusi pada citra CTScan paru-paru dengan menggunakan wavelet symlet dan interpolasi *bilinear*. Nilai-nilai pengukuran kualitas citra PSNR, SSIM dan Correlation disajikan pada tabel 5.5 dengan perbesaran lipat 2 dan lipat 4.

Tabel 5.5 Hasil Pengujian superresolusi dengan wavelet symlet dan interpolasi *bilinear*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **1024x10024** | **12,16** | **11,01** | **0,560** | **0,218** | **0,886** | **0,706** |
| **2** | **ctscan2** | **1080x1060** | **15,00** | **14,30** | **0,832** | **0,640** | **0,968** | **0,928** |
| **3** | **ctscan3** | **1160x1136** | **16,66** | **15,32** | **0,793** | **0,600** | **0,942** | **0,897** |
| **4** | **ctscan4** | **1200x1276** | **13,10** | **12,76** | **0,852** | **0,674** | **0,959** | **0,926** |
| **5** | **ctscan5** | **1300x1340** | **33,29** | **27,05** | **0,951** | **0,788** | **0,994** | **0,976** |
| **6** | **ctscan6** | **13601400** | **12,68** | **11,48** | **0,612** | **0,243** | **0,933** | **0,818** |
| **7** | **ctscan7** | **1480x1440** | **16,50** | **15,35** | **0,826** | **0,636** | **0,943** | **0,905** |
| **8** | **ctscan8** | **1580x1580** | **9,21** | **8,99** | **0,674** | **0,494** | **0,704** | **0,490** |
| **9** | **ctscan9** | **1760x1720** | **9,89** | **9,28** | **0,702** | **0,380** | **0,917** | **0,684** |
| **10** | **ctscan10** | **1840x1880** | **12,66** | **12,42** | **0,912** | **0,781** | **0,843** | **0,820** |

* + - * 1. **Interpolasi *Bicubic***

Tabel 5.6 menunjukkan hasil pengujian superresolusi pada citra CTScan paru-paru dengan menggunakan wavelet symlet dan interpolasi *bicubic*. Nilai-nilai pengukuran kualitas citra PSNR, SSIM dan Correlation disajikan pada tabel 5.6 dengan perbesaran lipat 2 dan lipat 4.

Tabel 5.6 Hasil Pengujian superresolusi dengan wavelet symlet interpolasi *bicubic*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **1024x10024** | **12,13** | **10,87** | **0,542** | **0,197** | **0,878** | **0,677** |
| **2** | **ctscan2** | **1080x1060** | **14,99** | **14,21** | **0,827** | **0,616** | **0,968** | **0,921** |
| **3** | **ctscan3** | **1160x1136** | **16,64** | **15,16** | **0,785** | **0,580** | **0,941** | **0,890** |
| **4** | **ctscan4** | **1200x1276** | **13,10** | **12,72** | **0,849** | **0,653** | **0,959** | **0,920** |
| **5** | **ctscan5** | **1300x1340** | **7,66** | **76,87** | **0,407** | **0,350** | **0,268** | **0,270** |
| **6** | **ctscan6** | **13601400** | **12,66** | **11,32** | **0,598** | **0,216** | **0,931** | **0,795** |
| **7** | **ctscan7** | **1480x1440** | **16,49** | **15,22** | **0,820** | **0,615** | **0,942** | **0,899** |
| **8** | **ctscan8** | **1580x1580** | **9,20** | **8,97** | **0,666** | **0,473** | **0,696** | **0,460** |
| **9** | **ctscan9** | **1760x1720** | **9,89** | **9,31** | **0,667** | **0,366** | **0,875** | **0,732** |
| **10** | **ctscan10** | **1840x1880** | **12,66** | **12,41** | **0,911** | **0,767** | **0,843** | **0,818** |

* + - * 1. **Interpolasi Nearest Neighbour**

Tabel 5.4 menunjukkan hasil pengujian superresolusi pada citra CTScan paru-paru dengan menggunakan wavelet symlet dan interpolasi nearest neighbour. Nilai-nilai pengukuran kualitas citra PSNR, SSIM dan Correlation disajikan pada tabel 5.4 dengan perbesaran lipat 2 dan lipat 4.

**Tabel 5.7** Hasil Pengujian superresolusi dengan wavelet symlet interpolasi nearest neighbour

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **1020x10024** | **12,10** | **10,75** | **0,522** | **0,182** | **0,872** | **0,652** |
| **2** | **ctscan2** | **1080x1060** | **14,99** | **14,15** | **0,824** | **0,602** | **0,968** | **0,916** |
| **3** | **ctscan3** | **1160x1136** | **16,62** | **15,06** | **0,780** | **0,569** | **0,941** | **0,885** |
| **4** | **ctscan4** | **1200x1276** | **13,10** | **12,71** | **0,849** | **0,641** | **0,960** | **0,917** |
| **5** | **ctscan5** | **1300x1340** | **33,19** | **26,57** | **0,947** | **0,765** | **0,995** | **0,974** |
| **6** | **ctscan6** | **13601400** | **12,65** | **11,14** | **0,587** | **0,194** | **0,930** | **0,769** |
| **7** | **ctscan7** | **1480x1440** | **16,48** | **14,93** | **0,818** | **0,608** | **0,942** | **0,879** |
| **8** | **ctscan8** | **1580x1580** | **9,20** | **8,95** | **0,661** | **0,462** | **0,694** | **0,443** |
| **9** | **ctscan9** | **1760x1720** | **9,89** | **9,25** | **0,688** | **0,343** | **0,913** | **0,709** |
| **10** | **ctscan10** | **1840x1880** | **12,66** | **12,40** | **0,911** | **0,760** | **0,844** | **0,818** |

Dari tabel hasil uji coba yang telah dilakukan dihitung nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran kualitas citra nilai PSNR, SSIM dan Corr untuk menentukan antara wavelet Haar dan symlet mana yang terbaik dalam merekonstruksi superresolusi citra medis. Berikut tabel rata-rata dari semua hasil pengujian SR berbasis transformasi wavelet.

**Rata-rata CTScan Otak**

Citra medis CTScan otak direkonstruksi superresolusi dengan wavelet Haar dan symlet. Hasil dari uji coba SR 10 citra dirata-rata agar dapat dilihat kinerja dari wavelet diskrit dalam merekonstruksi SR. Berikut tabel 5.8 dan 5.9 rata-rata dari CTScan otak.

**Tabel 5.8**  rata-rata wavelet Haar ctscan otak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbsaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **15,01** | **13,53** | **0,76** | | **0,55** | **0,89** | **0,80** |
| **2.** | ***bicubic*** | **12,53** | **11,68** | **0,70** | | **0,49** | **0,81** | **0,71** |
| **3.** | **NN** | **14,96** | **13,32** | **0,74** | | **0,51** | **0,88** | **0,77** |

**Tabel** **5.9** rata-rata wavelet symlet ctscan otak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbsaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **15,11** | **13,80** | **0,77** | | **0,55** | **0,91** | **0,82** |
| **2.** | ***bicubic*** | **12,54** | **11,79** | **0,71** | | **0,48** | **0,83** | **0,74** |
| **3.** | **NN** | **15,09** | **13,59** | **0,76** | | **0,51** | **0,91** | **0,80** |

Pada uji coba dengan citra CTScan otak wavelet symlet dan interpolasi *bilinear* adalah metode terbaik untuk merekonstruksi CTScan otak dilihat bahwa memili rata-rata nilai yang tinggi.

**Rata-rata Citra CTScan paru-paru**

Citra medis CTScan paru-paru direkonstruksi superresolusi dengan wavelet Haar dan symlet. Hasil dari uji coba SR 10 citra dirata-rata agar dapat dilihat kinerja dari wavelet itu sendiri. Berikut tabel 5.10 dan 5.11 rata-rata dari CTScan paru-paru.

**Tabel 5.10** rata-rata wavelet Haar CtScan paru-paru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbsaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **14,29** | **13,11** | **0,81** | | **0,64** | **0,89** | **0,80** |
| **2.** | ***bicubic*** | **14,30** | **13,00** | **0,81** | | **0,62** | **0,89** | **0,81** |
| **3.** | **NN** | **14,26** | **12,99** | **0,80** | | **0,62** | **0,87** | **0,81** |

**Tabel 5.11** Rata-rata wavelet symlet CTScan paru-paru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbsaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **14,34** | **13,32** | **0,81** | | **0,62** | **0,90** | **0,82** |
| **2.** | ***bicubic*** | **14,36** | **22,20** | **0,81** | | **0,61** | **0,90** | **0,83** |
| **3.** | **NN** | **14,31** | **13,15** | **0,80** | | **0,60** | **0,90** | **0,83** |

Pada uji coba dengan citra CTScan paru-paru wavelet symlet dan interpolasi *bilinear* adalah metode terbaik untuk merekonstruksi ctscan otak dilihat bahwa memiliki rata-rata nilai yang tinggi dari Haar.

**Rata-rata Citra MRI Otak**

Citra medis MRI otak direkonstruksi superresolusi dengan wavelet Haar dan symlet. Hasil dari uji coba SR 10 citra dirata-rata agar dapat dilihat kinerja dari wavelet diskrit dalam merekonstruksi SR. Berikut tabel 5.12 dan 5.13 rata-rata dari MRI otak.

**Tabel 5.12** Rata-rata wavelet Haar MRI Otak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **18,63** | **24,44** | **0,75** | | **0,51** | **0,90** | **0,76** |
| **2.** | ***bicubic*** | **18,52** | **15,45** | **0,74** | | **0,48** | **0,90** | **0,77** |
| **3.** | **NN** | **18,49** | **15,27** | **0,74** | | **0,38** | **0,90** | **0,76** |

**Tabel 5.13** Rata-rata wavelet symlet MRI Otak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **18,7609** | **16,2613** | **0,7860** | | **0,5352** | **0,9139** | **0,8081** |
| **2.** | ***bicubic*** | **18,72** | **16,05** | **0,78** | | **0,51** | **0,91** | **0,79** |
| **3.** | **NN** | **18,70** | **15,94** | **0,67** | | **0,50** | **0,84** | **0,79** |

Pada uji coba dengan citra MRI otak wavelet symlet dan interpolasi *bilinear* adalah metode terbaik untuk merekonstruksi MRI otak dilihat bahwa memilki rata-rata nilai yang tinggi dari Haar.

Rata-rata Citra MRI Paru-Paru

Citra medis MRI otak direkonstruksi superresolusi dengan wavelet Haar dan symlet. Hasil dari uji coba SR 10 citra dirata-rata agar dapat dilihat kinerja dari wavelet diskrit dalam merekonstruksi SR. Berikut tabel 5.14 dan 5.15 rata-rata dari MRI otak.

**Tabel 5.14** Rata-rata wavelet Haar MRI Paru-paru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **14,77** | **13,79** | **0,69** | | **0,43** | **0,80** | **0,72** |
| **2.** | ***bicubic*** | **14,74** | **13,17** | **0,68** | | **0,42** | **0,80** | **0,68** |
| **3.** | **NN** | **14,74** | **12,80** | **0,67** | | **0,37** | **0,80** | **0,62** |

**Tabel 5.15** Rata-rata wavelet symlet MRI paru-paru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **interpolasi** | **Rata-rata** | | | | | | |
| **PSNR** | | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | | | | | |
| **2x** | **4x** | **2x** | | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1.** | ***bilinear*** | **14,87** | **13,72** | **0,73** | | **0,45** | **0,80** | **0,70** |
| **2.** | ***bicubic*** | **14,88** | **13,81** | **0,73** | | **0,47** | **0,81** | **0,74** |
| **3.** | **NN** | **14,86** | **13,61** | **0,72** | | **0,44** | **0,81** | **0,72** |

Pada uji coba dengan citra MRI paru-paru wavelet symlet dan interpolasi *bilinear* adalah metode terbaik untuk merekonstruksi MRI paru-paru dilihat bahwa memili rata-rata nilai yang tinggi.

# BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Selain itu pada bab ini dimasukan beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian dimasa mendatang.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem superresolusi berbasis transformasi wavelet diskrit untuk rekonstruksi citra medis. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah berhasil direkonstruksi citra medis CTScan dan MRI menjadi citra superresolusi berbasis transformasi wavelet diskrit serta interpolasi *bilinear, bicubic* dan *nearest neighbour.*
2. Telah didapatkan kinerja terbaik wavelet diskrit untuk rekonstruksi superresolusi pada citra medis yaitu wavelet symlet dan interpolasi *bilinear*.
3. **Saran**

Berdasarkan hasil yang dicapai pada penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan untuk pengembangan selanjutnya yaitu:

1. Pengujian yang dilakukan terhadap superresolusi berbasis transformasi wavelet diskrit pada tugas akhir ini masih dalam bentuk *single frame* citra medis sehingga hasilnya masih kurang baik selanjutnya ditambahkan beberapa metode untuk meningkatkan kualitas hasil rekonstruksi*.*
2. Rekonstruksi pada citra medis CTScan nilai PSNR dapat ditingkatkan lagi dengan cara preprocessing sebelum rekonstruksi superresolusi.
3. Hasil dari rekonstruksi oleh program masih dapat diperbaiki lagi dengan menambahkan beberapa metode dalam merekonstruksi berbasis transformasi wavelet. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode *machine learning* dalam merekonstruksi superresolusi.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Al-habib, *Superresolusi obyek berbasis citra tracking menggunakan metode phased based image matching dan metode proyeksi pada himpunan convex*. 2015.

[2] H. Ji and C. Fermüller, “Robust wavelet-based super-resolution reconstruction: Theory and algorithm,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 31, no. 4, pp. 649–660, 2009, doi: 10.1109/TPAMI.2008.103.

[3] S. D. Birare, “Review on Super Resolution of Images Using Wavelet Transform,” *Int. J. Eng. Sci.*, vol. 2, no. 12, pp. 7363–7371, 2010.

[4] J. S. Isaac and R. Kulkarni, “Super resolution techniques for medical image processing,” *Proc. - Int. Conf. Technol. Sustain. Dev. ICTSD 2015*, 2015, doi: 10.1109/ICTSD.2015.7095900.

[5] M. N. A. Al-hassany and M. H. A. Al-hayani, “Super Resolution of Medical Reconstructed Image Using Wavelet Transform,” vol. 8, no. 3, pp. 41–46, 2018, doi: 10.5923/j.computer.20180803.01.

[6] A. Vyas, S. Yu, and J. Paik, *Fundamentals of digital image processing*. 2018.

[7] R. T. Sataloff, M. M. Johns, and K. M. Kost, *Digital Signal Processing for Medical Imaging Using Matlab*. .

[8] D. R. Sulistyaningrun and H. Khukmiati, “Penerapan Transformasi Wavelet Diskrit Untuk Reduksi Noise Pada Citra Digital,” *Limits J. Math. Its Appl.*, vol. 1, no. 1, p. 47, 2004, doi: 10.12962/j1829605x.v1i1.1350.

[9] G. Aditya, *FUSI CITRA MULTI-FOKUS MENGGUNAKAN STATIONARY WAVELET TRANSFORM DAN HIMPUNAN FUZZY*, 1st ed. Surabaya, 2018.

[10] S. Fadnavis, “Image Interpolation Techniques in Digital Image Processing: An Overview,” *J. Eng. Res. Appl.*, vol. 4, no. 10, pp. 70–73, 2014.

[11] M. V. Punga, S. Moldovanu, and L. Moraru, “Structural similarity analysis for brain MR image quality assessment,” *AIP Conf. Proc.*, vol. 1634, no. February 2015, pp. 137–143, 2014, doi: 10.1063/1.4903028.

**LAMPIRAN 1**

**Citra Low Resolution**

**Tabel 1. Citra LR CTScan Otak**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR | | |
| ¼ HR | | ½ HR |
| 1 | ctscan1 |  | 390x365 | | 196x183 |
| 2 | ctscan2 |  | 512x512 | | 256x256 |
| 3 | ctscan3 |  | 420x424 | | 210x212 |
| 4 | ctscan4 |  | 490x475 | | 245x237 |
| 5 | ctscan5 |  | 325x325 | | 163x163 |
| 6 | ctscan6 |  | 510x500 | 155x250 | |

**Tabel 1. citra LR CTScan Otak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR | |
| ¼ HR | ½ HR |
| 7 | ctscan7 |  | 325x325 | 164x164 |
| 8 | ctscan8 |  | 406x400 | 203x200 |
| 9 | ctscan9 |  | 406x400 | 203x200 |
| 10 | ctscan10 |  | 398x398 | 199x199 |

**Tabel 2. Citra LR MRI Otak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR | |
| ¼ HR | ½ HR |
| 1 | MRI1 |  | 512x512 | 256x256 |
| 2 | MRI2 |  | 400x400 | 200x200 |
| 3 | MRI3 |  | 490x475 | 245x238 |
| 4 | MRI4 |  | 430x468 | 215x234 |
| 5 | MRI5 |  | 441x442 | 221x221 |
| 6 | MRI6 |  | 432x495 | 216x247 |

**Tabel 2. Citra LR MRI Otak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR | |
| ¼ HR | ½ HR |
| 7 | MRI7 |  | 432x495 | 216x247 |
| 8 | MRI8 |  | 360x370 | 175x185 |
| 9 | MRI9 |  | 569x569 | 284x284 |
| 10 | MRI10 |  | 460x480 | 230x240 |

**Tabel 3.Citra MRI paru-paru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR | |
| ¼ HR | ½ HR |
| 1 | MRI1 |  | 512x512 | 256x256 |
| 2 | MRI2 |  | 445x400 | 223x200 |
| 3 | MRI3 |  | 256x256 | 128x128 |
| 4 | MRI4 |  | 520x550 | 260x275 |
| 5 | MRI5 |  | 289x310 | 145x155 |
| 6 | MRI6 |  | 256x256 | 128x128 |

**Tabel 3.Citra LR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran LR | |
| ¼ HR | ½ HR |
| 7 | MRI7 |  | 454x425 | 227x213 |
| 8 | MRI8 |  | 502x490 | 251x245 |
| 9 | MRI9 |  | 325x265 | 163x133 |
| 10 | MRI10 |  | 340x300 | 170x150 |

**LAMPIRAN 2**

**CITRA HIGH RESOLUTION(HR)**

**Tabel 4.Citra HR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 5.Citra HR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 6.Citra HR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 6.Citra HR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 7.Citra HR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 7.Citra HR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 8.Citra HR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 8.Citra HR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran HR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**LAMPIRAN 3**

**Citra Superresolusi (SR)**

**Wavelet Harr**

* + - 1. **Rekontruksi SR dengan wavelet Haar dan interpolasi *bicubic***

**Tabel 9 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 9 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 10 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 10 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 11 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 11 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 12 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 12 citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

* + - 1. **Rekonstruksi SR wavelet Haar dan Interpolasi *Bilinear***

**Tabel 13 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 13 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 14 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 14 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 15 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 15 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 16 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 16 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

* + - 1. **Rekonstruksi SR wavelet Haar dengan Interpolasi Nearest Neighbour**

**Tabel 17 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 17 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 18 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 18 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 19 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 19 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 20 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 20 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Wavelet symlet**

**Rekontruksi wavelet symlet dan interpolasi *bicubic***

**Tabel 21 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 21 citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 22 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 22 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 23 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 23 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 24 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 24 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Rekonstruksi wavelet symlet dan interpolasi *bilinear***

**Tabel 25 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 25 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 26 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 26 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 27 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 27 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 28 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 28 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Rekonstruksi SR dengan wavelet symlet dan interpolasi *Nearest Neighbour***

**Tabel 29 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **1024x10024** |
| 2 | ctscan2 |  | **1080x1060** |
| 3 | ctscan3 |  | **1160x1136** |
| 4 | ctscan4 |  | **1200x1276** |
| 5 | ctscan5 |  | **1300x1340** |
| 6 | ctscan6 |  | **13601400** |

**Tabel 29 Citra SR CTScan paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **1480x1440** |
| 8 | ctscan8 |  | **1580x1580** |
| 9 | ctscan9 |  | **1760x1720** |
| 10 | ctscan10 |  | **1840x1880** |

**Tabel 30 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | ctscan1 |  | **780x780** |
| 2 | ctscan2 |  | **1024x1024** |
| 3 | ctscan3 |  | **840x848** |
| 4 | ctscan4 |  | **980x950** |
| 5 | ctscan5 |  | **650x650** |
| 6 | ctscan6 |  | **1020x1000** |

**Tabel 30 Citra SR CTScan Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | ctscan7 |  | **670x650** |
| 8 | ctscan8 |  | **650x650** |
| 9 | ctscan9 |  | **812x800** |
| 10 | ctscan10 |  | **796x796** |

**Tabel 31 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 31 Citra SR MRI Otak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**Tabel 32 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 1 | MRI1 |  | **1024x1024** |
| 2 | MRI2 |  | **800x800** |
| 3 | MRI3 |  | **980x980** |
| 4 | MRI4 |  | **860x860** |
| 5 | MRI5 |  | **880x850** |
| 6 | MRI6 |  | **882x884** |

**Tabel 32 Citra SR MRI Paru-paru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama | Citra | Ukuran SR |
| 7 | MRI7 |  | **864x990** |
| 8 | MRI8 |  | **700x740** |
| 9 | MRI9 |  | **1138x1138** |
| 10 | MRI10 |  | **920x960** |

**LAMPIRAN 4**

**Hasil Uji Coba SR**

**Tabel 33 Hasil uji coba SR pada ctscan otak dengan wavelet Haar dan interpolasi *bicubic***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **780x780** | **14,70** | **13,21** | **0,820** | **0,657** | **0,916** | **0,828** |
| **2** | **ctscan2** | **1024x1024** | **14,43** | **13,44** | **0,8254** | **0,569** | **0,881** | **0,805** |
| **3** | **ctscan3** | **840x848** | **10,18** | **9,72** | **0,7783** | **0,601** | **0,851** | **0,791** |
| **4** | **ctscan4** | **980x950** | **16,97** | **15,68** | **0,8753** | **0,735** | **0,916** | **0,864** |
| **5** | **ctscan5** | **650x650** | **14,00** | **12,00** | **0,7155** | **0,491** | **0,875** | **0,739** |
| **6** | **ctscan6** | **1020x1000** | **10,64** | **9,92** | **0,7639** | **0,602** | **0,911** | **0,833** |
| **7** | **ctscan7** | **670x650** | **17,45** | **15,58** | **0,8486** | **0,672** | **0,905** | **0,834** |
| **8** | **ctscan8** | **650x650** | **17,07** | **14,79** | **0,8222** | **0,618** | **0,898** | **0,798** |
| **9** | **ctscan9** | **812x800** | **16,64** | **15,43** | **0,8746** | **0,724** | **0,914** | **0,865** |
| **10** | **ctscan10** | **796x796** | **10,89** | **10,28** | **0,7738** | **0,580** | **0,822** | **0,738** |

**Tabel 34 Hasil uji coba SR CTScan paru-paru dengan wavelet Haar dan interpolasi *bilinear***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **780x780** | 14,74 | 13,36 | 0,825 | 0,666 | 0,919 | 0,840 |
| **2** | **ctscan2** | **1024x1024** | 14,47 | 13,56 | 0,843 | 0,602 | 0,883 | 0,817 |
| **3** | **ctscan3** | **840x848** | 10,19 | 9,75 | 0,786 | 0,627 | 0,854 | 0,796 |
| **4** | **ctscan4** | **980x950** | 17,00 | 15,76 | 0,881 | 0,743 | 0,917 | 0,868 |
| **5** | **ctscan5** | **650x650** | 14,06 | 12,16 | 0,721 | 0,500 | 0,880 | 0,753 |
| **6** | **ctscan6** | **1020x1000** | 10,66 | 9,98 | 0,768 | 0,610 | 0,914 | 0,841 |
| **7** | **ctscan7** | **670x650** | 17,12 | 15,70 | 0,827 | 0,689 | 0,900 | 0,840 |
| **8** | **ctscan8** | **650x650** | 17,12 | 14,97 | 0,827 | 0,637 | 0,900 | 0,808 |
| **9** | **ctscan9** | **812x800** | 16,67 | 15,50 | 0,882 | 0,739 | 0,915 | 0,869 |
| **10** | **ctscan10** | **796x796** | 10,91 | 10,31 | 0,785 | 0,593 | 0,825 | 0,593 |

**Tabel 35 Hasil uji coba SR pada ctscan paru-paru dengan wavelet Haar dan interpolasi *Nearest Neighbour***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **780x780** | **14,70** | **13,16** | **0,817** | **0,657** | **0,915** | **0,823** |
| **2** | **ctscan2** | **1024x1024** | **14,43** | **13,36** | **0,815** | **0,549** | **0,880** | **0,796** |
| **3** | **ctscan3** | **840x848** | **10,18** | **9,74** | **0,777** | **0,605** | **0,850** | **0,790** |
| **4** | **ctscan4** | **980x950** | **16,98** | **15,87** | **0,871** | **0,728** | **0,915** | **0,862** |
| **5** | **ctscan5** | **650x650** | **13,98** | **11,90** | **0,712** | **0,479** | **0,712** | **0,730** |
| **6** | **ctscan6** | **1020x1000** | **10,64** | **9,91** | **0,762** | **0,606** | **0,911** | **0,829** |
| **7** | **ctscan7** | **670x650** | **17,05** | **15,58** | **0,818** | **0,661** | **0,897** | **0,833** |
| **8** | **ctscan8** | **650x650** | **17,05** | **14,69** | **0,818** | **0,601** | **0,897** | **0,792** |
| **9** | **ctscan9** | **812x800** | **16,69** | **15,42** | **0,872** | **0,713** | **0,918** | **0,863** |
| **10** | **ctscan10** | **796x796** | **10,90** | **10,28** | **0,770** | **0,576** | **0,821** | **0,735** |

**Tabel 36 Hasil uji coba SR pada ctscan paru-paru dengan wavelet symlet dan interpolasi *bicubic***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **780x780** | **14,78** | **13,44** | **0,8238** | **0,638** | **0,928** | **0,853** |
| **2** | **ctscan2** | **1024x1024** | **14,45** | **13,47** | **0,8147** | **0,503** | **0,888** | **0,816** |
| **3** | **ctscan3** | **840x848** | **10,15** | **9,64** | **0,7749** | **0,563** | **0,860** | **0,795** |
| **4** | **ctscan4** | **980x950** | **17,05** | **16,15** | **0,8812** | **0,740** | **0,921** | **0,888** |
| **5** | **ctscan5** | **650x650** | **14,11** | **12,31** | **0,7122** | **0,483** | **0,892** | **0,770** |
| **6** | **ctscan6** | **1020x1000** | **10,65** | **99,82** | **0,7670** | **0,565** | **0,926** | **0,860** |
| **7** | **ctscan7** | **670x650** | **17,63** | **16,02** | **0,8507** | **0,660** | **0,913** | **0,856** |
| **8** | **ctscan8** | **650x650** | **17,24** | **15,03** | **0,8188** | **0,613** | **0,908** | **0,813** |
| **9** | **ctscan9** | **812x800** | **16,70** | **15,73** | **0,8758** | **0,716** | **0,919** | **0,882** |
| **10** | **ctscan10** | **796x796** | **10,85** | **10,40** | **0,7672** | **0,570** | **0,828** | **0,770** |

**Tabel 37 Hasil uji coba SR pada ctscan paru-paru dengan wavelet symlet dan interpolasi *bilinear***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **780x780** | **14,79** | **13,57** | **0,829** | **0,650** | **0,929** | **0,863** |
| **2** | **ctscan2** | **1024x1024** | **14,47** | **13,59** | **0,826** | **0,522** | **0,889** | **0,827** |
| **3** | **ctscan3** | **840x848** | **10,16** | **9,68** | **0,781** | **0,585** | **0,861** | **0,802** |
| **4** | **ctscan4** | **980x950** | **17,06** | **16,21** | **0,886** | **0,750** | **0,922** | **0,750** |
| **5** | **ctscan5** | **650x650** | **14,14** | **12,46** | **0,718** | **0,495** | **0,894** | **0,783** |
| **6** | **ctscan6** | **1020x1000** | **10,65** | **10,04** | **0,772** | **0,578** | **0,926** | **0,868** |
| **7** | **ctscan7** | **670x650** | **17,26** | **16,17** | **0,824** | **0,675** | **0,909** | **0,863** |
| **8** | **ctscan8** | **650x650** | **17,26** | **15,20** | **0,824** | **0,629** | **0,909** | **0,822** |
| **9** | **ctscan9** | **812x800** | **16,71** | **15,82** | **0,881** | **0,731** | **0,919** | **0,886** |
| **10** | **ctscan10** | **796x796** | **10,86** | **10,44** | **0,777** | **0,587** | **0,829** | **0,777** |

**Tabel 38 Hasil uji coba SR pada ctscan paru-paru dengan wavelet symlet dan interpolasi *Nearest Neighbour***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **ctscan1** | **780x780** | **14,77** | **13,35** | **0,822** | **0,633** | **0,927** | **0,846** |
| **2** | **ctscan2** | **1024x1024** | **14,44** | **13,36** | **0,806** | **0,489** | **0,887** | **0,805** |
| **3** | **ctscan3** | **840x848** | **10,15** | **9,62** | **0,772** | **0,549** | **0,859** | **0,792** |
| **4** | **ctscan4** | **980x950** | **17,05** | **16,10** | **0,878** | **0,734** | **0,921** | **0,886** |
| **5** | **ctscan5** | **650x650** | **14,09** | **12,24** | **0,710** | **0,477** | **0,890** | **0,763** |
| **6** | **ctscan6** | **1020x1000** | **10,65** | **9,96** | **0,765** | **0,563** | **0,925** | **0,856** |
| **7** | **ctscan7** | **670x650** | **17,22** | **15,90** | **0,816** | **0,647** | **0,907** | **0,850** |
| **8** | **ctscan8** | **650x650** | **17,22** | **14,96** | **0,816** | **0,599** | **0,907** | **0,809** |
| **9** | **ctscan9** | **812x800** | **16,71** | **15,68** | **0,881** | **0,705** | **0,919** | **0,880** |
| **10** | **ctscan10** | **796x796** | **10,84** | **10,40** | **0,762** | **0,562** | **0,827** | **0,769** |

**Hasil pengujian citra MRI paru-paru**

**Tabel 39 hasil uji coba SR pada MRI paru-paru dengan wavelet Haar dan interpolasi *Bicubic***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **20,86** | **18,13** | **0,799** | **0,544** | **0,943** | **0,865** |
| **2** | **MRI2** | **890x800** | **14,49** | **12,89** | **0,762** | **0,510** | **0,844** | **0,691** |
| **3** | **MRI3** | **512x512** | **15,33** | **13,15** | **0,732** | **0,425** | **0,868** | **0,686** |
| **4** | **MRI4** | **1040x1040** | **11,82** | **11,32** | **0,595** | **0,359** | **0,471** | **0,414** |
| **5** | **MRI5** | **578x620** | **14,76** | **13,00** | **0,649** | **0,372** | **0,907** | **0,774** |
| **6** | **MRI6** | **512x512** | **9,72** | **8,92** | **0,485** | **0,280** | **0,513** | **0,405** |
| **7** | **MRI7** | **908x850** | **15,33** | **14,09** | **0,710** | **0,434** | **0,850** | **0,756** |
| **8** | **MRI8** | **1004x980** | **13,45** | **12,55** | **0,698** | **0,444** | **0,859** | **0,777** |
| **9** | **MRI9** | **650x530** | **15,37** | **13,60** | **0,641** | **0,348** | **0,829** | **0,691** |
| **10** | **MRI10** | **680x800** | **16,31** | **14,02** | **0,755** | **0,455** | **0,889** | **0,724** |

**Tabel 40 hasil uji coba SR pada MRI paru-paru dengan wavelet Haar dan interpolasi *Bilinear***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **20,93** | **18,13** | **0,810** | **0,544** | **0,945** | **0,865** |
| **2** | **MRI2** | **890x800** | **14,51** | **17,78** | **0,765** | **0,513** | **0,847** | **0,852** |
| **3** | **MRI3** | **512x512** | **15,37** | **13,36** | **0,743** | **0,452** | **0,873** | **0,705** |
| **4** | **MRI4** | **1040x1040** | **11,84** | **11,45** | **0,604** | **0,380** | **0,472** | **0,423** |
| **5** | **MRI5** | **578x620** | **14,79** | **13,15** | **0,659** | **0,385** | **0,911** | **0,854** |
| **6** | **MRI6** | **512x512** | **9,73** | **9,00** | **0,490** | **0,292** | **0,515** | **0,413** |
| **7** | **MRI7** | **908x850** | **15,35** | **14,23** | **0,720** | **0,456** | **0,852** | **0,768** |
| **8** | **MRI8** | **1004x980** | **13,46** | **12,64** | **0,705** | **0,462** | **0,861** | **0,787** |
| **9** | **MRI9** | **650x530** | **15,41** | **13,79** | **0,650** | **0,365** | **0,832** | **0,708** |
| **10** | **MRI10** | **680x800** | **16,35** | **14,34** | **0,764** | **0,481** | **0,892** | **0,797** |

**Tabel 41 hasil uji coba SR pada MRI paru-paru dengan wavelet Haar dan interpolasi *Nearest Neighbour***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **20,86** | **17,58** | **0,792** | **0,490** | **0,943** | **0,843** |
| **2** | **MRI2** | **890x800** | **14,49** | **10,40** | **0,801** | **0,178** | **0,843** | **0,251** |
| **3** | **MRI3** | **512x512** | **15,32** | **13,02** | **0,726** | **0,410** | **0,867** | **0,672** |
| **4** | **MRI4** | **1040x1040** | **11,82** | **11,24** | **0,591** | **0,343** | **0,471** | **0,408** |
| **5** | **MRI5** | **578x620** | **14,75** | **12,92** | **0,642** | **0,359** | **0,906** | **0,763** |
| **6** | **MRI6** | **512x512** | **9,72** | **8,87** | **0,479** | **0,272** | **0,513** | **0,399** |
| **7** | **MRI7** | **908x850** | **15,33** | **14,01** | **0,706** | **0,419** | **0,849** | **0,748** |
| **8** | **MRI8** | **1004x980** | **13,46** | **12,51** | **0,695** | **0,428** | **0,859** | **0,770** |
| **9** | **MRI9** | **650x530** | **15,36** | **13,48** | **0,635** | **0,335** | **0,828** | **0,679** |
| **10** | **MRI10** | **680x800** | **16,31** | **13,92** | **0,751** | **0,440** | **0,888** | **0,715** |

**Tabel 42 hasil uji coba SR pada MRI paru-paru dengan wavelet symlet dan interpolasi *Bicubic***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **21,07** | **18,82** | **0,836** | **0,557** | **0,950** | **0,892** |
| **2** | **MRI2** | **890x800** | **14,62** | **13,53** | **0,809** | **0,559** | **0,868** | **0,767** |
| **3** | **MRI3** | **512x512** | **15,36** | **13,39** | **0,766** | **0,421** | **0,766** | **0,715** |
| **4** | **MRI4** | **1040x1040** | **11,95** | **11,64** | **0,633** | **0,380** | **0,477** | **0,432** |
| **5** | **MRI5** | **578x620** | **14,83** | **13,58** | **0,684** | **0,424** | **0,922** | **0,833** |
| **6** | **MRI6** | **512x512** | **9,86** | **9,35** | **0,514** | **0,269** | **0,533** | **0,453** |
| **7** | **MRI7** | **908x850** | **15,48** | **14,79** | **0,771** | **0,513** | **0,865** | **0,818** |
| **8** | **MRI8** | **1004x980** | **13,51** | **13,06** | **0,759** | **0,531** | **0,872** | **0,837** |
| **9** | **MRI9** | **650x530** | **15,56** | **14,40** | **0,683** | **0,394** | **0,849** | **0,763** |
| **10** | **MRI10** | **680x800** | **16,44** | **14,60** | **0,806** | **0,486** | **0,911** | **0,486** |

**Tabel 43 hasil uji coba SR pada MRI paru-paru dengan wavelet symlet dan interpolasi *Bilinear***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **21,10** | **18,82** | **0,843** | **0,557** | **0,951** | **0,892** |
| **2** | **MRI2** | **890x800** | **14,62** | **13,64** | **0,812** | **0,577** | **0,869** | **0,781** |
| **3** | **MRI3** | **512x512** | **15,38** | **13,57** | **0,775** | **0,446** | **0,890** | **0,735** |
| **4** | **MRI4** | **1040x1040** | **11,96** | **11,69** | **0,639** | **0,403** | **0,478** | **0,438** |
| **5** | **MRI5** | **578x620** | **14,84** | **13,67** | **0,691** | **0,443** | **0,923** | **0,842** |
| **6** | **MRI6** | **512x512** | **9,86** | **9,42** | **0,519** | **0,284** | **0,533** | **0,463** |
| **7** | **MRI7** | **908x850** | **15,49** | **14,87** | **0,777** | **0,536** | **0,866** | **0,825** |
| **8** | **MRI8** | **1004x980** | **13,52** | **13,12** | **0,764** | **0,552** | **0,872** | **0,843** |
| **9** | **MRI9** | **650x530** | **15,57** | **14,52** | **0,690** | **0,414** | **0,851** | **0,775** |
| **10** | **MRI10** | **680x800** | **16,46** | **14,78** | **0,813** | **0,512** | **0,912** | **0,797** |

**Tabel 44 hasil uji coba SR pada MRI paru-paru dengan wavelet symlet dan interpolasi *Nearest Neighbour***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **21,05** | **18,41** | **0,832** | **0,517** | **0,950** | **0,877** |
| **2** | **MRI2** | **890x800** | **14,62** | **13,48** | **0,808** | **0,551** | **0,868** | **0,761** |
| **3** | **MRI3** | **512x512** | **15,36** | **13,30** | **0,762** | **0,406** | **0,887** | **0,704** |
| **4** | **MRI4** | **1040x1040** | **11,95** | **11,59** | **0,632** | **0,367** | **0,477** | **0,426** |
| **5** | **MRI5** | **578x620** | **14,83** | **13,53** | **0,679** | **0,415** | **0,921** | **0,829** |
| **6** | **MRI6** | **512x512** | **9,86** | **9,31** | **0,512** | **0,261** | **0,533** | **0,448** |
| **7** | **MRI7** | **908x850** | **15,47** | **14,72** | **0,769** | **0,502** | **0,864** | **0,812** |
| **8** | **MRI8** | **1004x980** | **13,51** | **13,03** | **0,758** | **0,521** | **0,872** | **0,833** |
| **9** | **MRI9** | **650x530** | **15,55** | **14,31** | **0,680** | **0,382** | **0,849** | **0,755** |
| **10** | **MRI10** | **680x800** | **16,42** | **14,46** | **0,803** | **0,471** | **0,909** | **0,766** |

**Hasil Uji Coba MRI Otak**

**Tabel 45 hasil uji coba SR pada MRI Otak dengan wavelet Haar dan interpolasi *Bicubic***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **22,37** | **18,89** | **0,842** | **0,523** | **0,946** | **0,852** |
| **2** | **MRI2** | **800x800** | **10,68** | **9,50** | **0,604** | **0,347** | **0,794** | **0,601** |
| **3** | **MRI3** | **980x980** | **13,17** | **11,05** | **0,576** | **0,402** | **0,901** | **0,748** |
| **4** | **MRI4** | **860x860** | **15,49** | **13,22** | **0,693** | **0,476** | **0,931** | **0,793** |
| **5** | **MRI5** | **880x850** | **31,03** | **23,09** | **0,905** | **0,698** | **0,984** | **0,910** |
| **6** | **MRI6** | **882x884** | **22,21** | **18,28** | **0,844** | **0,615** | **0,938** | **0,833** |
| **7** | **MRI7** | **864x990** | **19,00** | **15,95** | **0,729** | **0,405** | **0,881** | **0,728** |
| **8** | **MRI8** | **700x740** | **22,50** | **19,39** | **0,859** | **0,600** | **0,935** | **0,852** |
| **9** | **MRI9** | **1138x1138** | **10,95** | **10,13** | **0,659** | **0,377** | **0,763** | **0,596** |
| **10** | **MRI10** | **920x960** | **17,80** | **15,00** | **0,691** | **0,327** | **0,902** | **0,760** |

**Tabel 46 hasil uji coba SR pada MRI Otak dengan wavelet Haar dan interpolasi *Bilinear***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **22,40** | **19,16** | **0,848** | **0,547** | **0,947** | **0,862** |
| **2** | **MRI2** | **800x800** | **10,69** | **96,41** | **0,612** | **0,375** | **0,799** | **0,626** |
| **3** | **MRI3** | **980x980** | **13,24** | **11,31** | **0,585** | **0,416** | **0,908** | **0,773** |
| **4** | **MRI4** | **860x860** | **15,54** | **13,48** | **0,702** | **0,501** | **0,934** | **0,813** |
| **5** | **MRI5** | **880x850** | **31,58** | **23,87** | **0,913** | **0,716** | **0,986** | **0,923** |
| **6** | **MRI6** | **882x884** | **22,32** | **18,64** | **0,852** | **0,636** | **0,940** | **0,845** |
| **7** | **MRI7** | **864x990** | **19,06** | **16,29** | **0,741** | **0,441** | **0,884** | **0,747** |
| **8** | **MRI8** | **700x740** | **22,60** | **19,72** | **0,867** | **0,658** | **0,937** | **0,863** |
| **9** | **MRI9** | **1138x1138** | **10,97** | **10,22** | **0,668** | **0,399** | **0,767** | **0,399** |
| **10** | **MRI10** | **920x960** | **17,85** | **15,30** | **0,707** | **0,363** | **0,904** | **0,779** |

**Tabel 47 hasil uji coba SR pada MRI Otak dengan wavelet Haar dan interpolasi *Nearest Neighbour***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **22,38** | **18,81** | **0,840** | **0,507** | **0,946** | **0,849** |
| **2** | **MRI2** | **800x800** | **10,68** | **9,44** | **0,601** | **0,334** | **0,793** | **0,584** |
| **3** | **MRI3** | **980x980** | **13,15** | **10,85** | **0,571** | **0,390** | **0,899** | **0,728** |
| **4** | **MRI4** | **860x860** | **15,49** | **13,08** | **0,688** | **0,459** | **0,930** | **0,780** |
| **5** | **MRI5** | **880x850** | **30,77** | **22,56** | **0,900** | **0,685** | **0,983** | **0,900** |
| **6** | **MRI6** | **882x884** | **22,18** | **18,08** | **0,840** | **0,181** | **0,937** | **0,825** |
| **7** | **MRI7** | **864x990** | **19,00** | **15,76** | **0,723** | **0,376** | **0,880** | **0,715** |
| **8** | **MRI8** | **700x740** | **22,47** | **19,25** | **0,854** | **0,192** | **0,934** | **0,846** |
| **9** | **MRI9** | **1138x1138** | **10,96** | **10,09** | **0,656** | **0,360** | **0,761** | **0,583** |
| **10** | **MRI10** | **920x960** | **17,81** | **14,82** | **0,679** | **0,296** | **0,901** | **0,747** |

**Tabel 48 hasil uji coba SR pada MRI Otak dengan wavelet symlet dan interpolasi *Bicubic***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **22,64** | **20,60** | **0,904** | **0,652** | **0,953** | **0,909** |
| **2** | **MRI2** | **800x800** | **10,70** | **9,53** | **0,646** | **0,337** | **0,828** | **0,598** |
| **3** | **MRI3** | **980x980** | **13,35** | **11,13** | **0,585** | **0,375** | **0,928** | **0,759** |
| **4** | **MRI4** | **860x860** | **15,62** | **13,39** | **0,721** | **0,469** | **0,946** | **0,810** |
| **5** | **MRI5** | **880x850** | **31,49** | **23,80** | **0,919** | **0,715** | **0,986** | **0,917** |
| **6** | **MRI6** | **882x884** | **22,53** | **19,27** | **0,875** | **0,671** | **0,945** | **0,865** |
| **7** | **MRI7** | **864x990** | **19,28** | **16,73** | **0,794** | **0,459** | **0,897** | **0,768** |
| **8** | **MRI8** | **700x740** | **22,72** | **20,41** | **0,890** | **0,678** | **0,941** | **0,885** |
| **9** | **MRI9** | **1138x1138** | **10,99** | **10,35** | **0,724** | **0,424** | **0,791** | **0,650** |
| **10** | **MRI10** | **920x960** | **17,90** | **15,31** | **0,739** | **0,352** | **0,911** | **0,776** |

**Tabel 49 hasil uji coba SR pada MRI Otak dengan wavelet symlet dan interpolasi *Bilinear***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **22,65** | **20,74** | **0,907** | **0,676** | **0,953** | **0,913** |
| **2** | **MRI2** | **800x800** | **10,70** | **9,64** | **0,652** | **0,360** | **0,830** | **0,625** |
| **3** | **MRI3** | **980x980** | **13,38** | **11,36** | **0,591** | **0,386** | **0,931** | **0,783** |
| **4** | **MRI4** | **860x860** | **15,64** | **13,61** | **0,728** | **0,488** | **0,948** | **0,828** |
| **5** | **MRI5** | **880x850** | **31,71** | **24,23** | **0,925** | **0,731** | **0,987** | **0,925** |
| **6** | **MRI6** | **882x884** | **22,57** | **19,51** | **0,880** | **0,690** | **0,946** | **0,874** |
| **7** | **MRI7** | **864x990** | **19,30** | **16,97** | **0,801** | **0,491** | **0,898** | **0,784** |
| **8** | **MRI8** | **700x740** | **22,76** | **20,60** | **0,895** | **0,694** | **0,942** | **0,891** |
| **9** | **MRI9** | **1138x1138** | **10,99** | **10,42** | **0,729** | **0,449** | **0,792** | **0,668** |
| **10** | **MRI10** | **920x960** | **17,92** | **15,53** | **0,750** | **0,387** | **0,912** | **0,792** |

**Tabel 50 hasil uji coba SR pada MRI Otak dengan wavelet symlet dan interpolasi *Nearest Neighbour***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Ukuran Citra** | **Pengukuran Kualitas Citra** | | | | | |
| **PSNR(db)** | | **SSIM** | | **Corr** | |
| **Perbesaran** | | **Perbesaran** | | **Perbesaran** | |
| **SR** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** | **2x** | **4x** |
| **1** | **MRI1** | **1024x1024** | **22,64** | **20,55** | **0,902** | **0,639** | **0,953** | **0,907** |
| **2** | **MRI2** | **800x800** | **10,70** | **9,48** | **0,644** | **0,323** | **0,828** | **0,586** |
| **3** | **MRI3** | **980x980** | **13,33** | **10,99** | **0,133** | **0,370** | **0,927** | **0,746** |
| **4** | **MRI4** | **860x860** | **15,62** | **13,25** | **0,718** | **0,456** | **0,946** | **0,798** |
| **5** | **MRI5** | **880x850** | **31,38** | **23,50** | **0,916** | **0,704** | **0,986** | **0,912** |
| **6** | **MRI6** | **882x884** | **22,52** | **19,21** | **0,872** | **0,659** | **0,945** | **0,863** |
| **7** | **MRI7** | **864x990** | **19,28** | **16,63** | **0,193** | **0,438** | **0,193** | **0,762** |
| **8** | **MRI8** | **700x740** | **22,69** | **20,31** | **0,886** | **0,671** | **0,941** | **0,882** |
| **9** | **MRI9** | **1138x1138** | **10,99** | **10,32** | **0,723** | **0,406** | **0,790** | **0,641** |
| **10** | **MRI10** | **920x960** | **17,90** | **15,18** | **0,730** | **0,324** | **0,911** | **0,767** |

**Lampiran 5**

**source code**

function varargout = TA(varargin)

gui\_Singleton = 1;

gui\_State = struct('gui\_Name', mfilename, ...

'gui\_Singleton', gui\_Singleton, ...

'gui\_OpeningFcn', @TA\_OpeningFcn, ...

'gui\_OutputFcn', @TA\_OutputFcn, ...

'gui\_LayoutFcn', [] , ...

'gui\_Callback', []);

if nargin && ischar(varargin{1})

gui\_State.gui\_Callback = str2func(varargin{1});

end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui\_mainfcn(gui\_State, varargin{:});

else

gui\_mainfcn(gui\_State, varargin{:});

end

function TA\_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;

guidata(hObject, handles);

function varargout = TA\_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

varargout{1} = handles.output;

function pushbutton1\_Callback(hObject, eventdata, handles)

[namefile,namepath]=uigetfile({'\*.\*'},'Pick Image LR');

LR=imread([namepath,namefile]);

[rows, column, numberOfColorChannels] = size(LR);

if numberOfColorChannels > 1

LR = rgb2gray(LR);

end

if mod(rows, 2) == 1

baris=rows+1;

LR=imresize(LR,[baris, column],'*bilinear*');

end

if mod(column,2) == 1

kolom = column+1;

LR = imresize(LR, [rows, kolom], "*bilinear*");

end

if mod(column, 2)==1 && mod(rows,2)==1

baris =rows+1;

kolom = column+1;

LR= imresize(LR, [baris, kolom], '*bilinear*');

end

handles.LR=LR;

guidata(hObject,handles);

set(handles.edit1,'String',[namepath,namefile]);

axes(handles.axes1);

colormap gray;

imshow(LR);

title(handles.axes1,'LR');

function edit1\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit1\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function pushbutton2\_Callback(hObject, eventdata, handles)

[namefile,namepath]=uigetfile({'\*.\*'},'Pick Image HR');

HR=imread([namepath,namefile]);

[~, ~, numberOfColorChannels] = size(HR);

if numberOfColorChannels > 1

HR = rgb2gray(HR);

end

handles.HR=HR;

guidata(hObject,handles);

set(handles.url,'String',[namepath,namefile])

function url\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function url\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function wavelet\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function wavelet\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function menu\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function menu\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function perbesaran\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function perbesaran\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function valuepsnr\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function valuepsnr\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function valuecorr\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function valuecorr\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function valuessim\_Callback(hObject, eventdata, handles)

function valuessim\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function pushbutton3\_Callback(hObject, eventdata, handles)

LR=handles.LR;

HR=handles.HR;

wavelet\_ = get(handles.wavelet, 'value');

if wavelet\_ == 1

wavelet\_family = 'Haar';

elseif wavelet\_ ==2

wavelet\_family = 'sym2';

end

interpolasi\_metode = get(handles.menu, 'value');

if interpolasi\_metode == 1

interpolasi ='*bicubic*';

elseif interpolasi\_metode == 2

interpolasi ='*bilinear*';

elseif interpolasi\_metode == 3

interpolasi = 'nearest';

end

besar=get(handles.perbesaran, 'value');

if besar==1

%dekomposisi wavelet

[~, LH\_s, HL\_s, HH\_s] = swt2(LR,1,wavelet\_family);

[~, LH\_d, HL\_d, HH\_d] = dwt2(LR,wavelet\_family);

%menu citra

LH\_d = imresize(LH\_d, size(LR), interpolasi);

HL\_d = imresize(HL\_d, size(LR), interpolasi);

HH\_d = imresize(HH\_d, size(LR), interpolasi);

%estimasi citra

LL\_est = imresize(LR, size(LH\_d),interpolasi)\*2;

LH\_est = imadd(LH\_d,LH\_s);

HL\_est = imadd(HL\_d, HL\_s);

HH\_est = imadd(HH\_d, HH\_s);

%rekonstruksi

sr\_img = idwt2(LL\_est, LH\_est, HL\_est, HH\_est, wavelet\_family, size(HR));

%uint8

sr\_image = uint8(sr\_img);

handles.sr\_image=sr\_image;

elseif besar == 2

%dekomposisi wavelet

[~, LH\_s, HL\_s, HH\_s] = swt2(LR,1,wavelet\_family);

[~, LH\_d, HL\_d, HH\_d] = dwt2(LR,wavelet\_family);

%interpolasi citra

LH\_d = imresize(LH\_d, size(LR), interpolasi);

HL\_d = imresize(HL\_d, size(LR), interpolasi);

HH\_d = imresize(HH\_d, size(LR), interpolasi);

%estimasi citra

LL\_est = imresize(LR, size(LH\_d),interpolasi)\*2;

LH\_est = imadd(LH\_d,LH\_s);

HL\_est = imadd(HL\_d, HL\_s);

HH\_est = imadd(HH\_d, HH\_s);

%rekonstruksi

sr\_img = idwt2(LL\_est, LH\_est, HL\_est, HH\_est, wavelet\_family, size(HR));

sr\_img2 = uint8(sr\_img);

[~, LH\_s, HL\_s, HH\_s] = swt2(sr\_img2,1,wavelet\_family);

[~, LH\_d, HL\_d, HH\_d] = dwt2(sr\_img2,wavelet\_family);

%menu citra

LH\_d = imresize(LH\_d, size(sr\_img2), interpolasi);

HL\_d = imresize(HL\_d, size(sr\_img2), interpolasi);

HH\_d = imresize(HH\_d, size(sr\_img2), interpolasi);

%estimasi citra

LL\_est = imresize(sr\_img2, size(LH\_d),interpolasi)\*2;

LH\_est = imadd(LH\_d,LH\_s);

HL\_est = imadd(HL\_d, HL\_s);

HH\_est = imadd(HH\_d, HH\_s);

%rekonstruksi

sr\_image = idwt2(LL\_est, LH\_est, HL\_est, HH\_est, wavelet\_family, size(HR));

sr\_image= uint8(sr\_image);

handles.sr\_image = sr\_image;

guidata(hObject,handles);

end

if size(HR)==size(sr\_image)

%psnr

peaksnr=psnr(HR, sr\_image);

set(handles.valuepsnr,'String',peaksnr);

%ssim

R=corr2(sr\_image, HR);

set(handles.valuecorr, 'String',R);

%corr

ssimval = ssim(sr\_image,HR);

set(handles.valuessim, 'String', ssimval);

else

set(handles.valuepsnr,'String',"None");

set(handles.valuecorr, 'String',"None");

set(handles.valuessim, 'String',"None");

end

%show image SR

sr\_image=handles.sr\_image;

guidata(hObject,handles);

axes(handles.axes2);

imshow(sr\_image,[]);

title(handles.axes2,'SR');

function axes3\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

imshow('ITS.jpg');

function axes4\_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

imshow('MTK\_ITS.jpg')

function pushbutton4\_Callback(hObject, eventdata, handles)

sr\_image=handles.sr\_image;

sr\_image=uint8(sr\_image);

[filename, foldername] = uiputfile('Where do you want the file saved?');

complete\_name = fullfile(foldername, filename);

imwrite(sr\_image, complete\_name);

**BIODATA PENULIS**

****

Penulis memiliki nama lengkap Muhammad Jefri Fransiska, lahir di Lumajang pada tanggal 16 Agustus 1999. Berasal dari Desa Wonorejo RT 19/RW 07, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu di MI Syarifuddin, MTS Syarifuddin, SMAN 01 Lumajang dan Matematika ITS Surabaya, dengan bidanng minat ilmu komputer. Bidang minat ini membuat penulis mengenal beberapa pemograman terkenal seperti C++, Java, Python, PHP, dan MATLAB. Semasa menempuh S-1 penulis juga aktif di organisasi HIMATIKA (Himpunan Mahasiswa Matematika) ITS Surabaya. Selama penulisan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas dari banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan pertanyaan mengenai Tugas Akhir ini yang dapat dikirimkan ke email [muhmmadjefry1608@gmail.com](mailto:muhmmadjefry1608@gmail.com).