KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyusun materi pembelajaran ini sebagai bagian dari proses pengenalan dan pendalaman bidang **Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)**, khususnya pada cabang **Generative AI**.

Perkembangan pesat teknologi AI telah menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam dunia pendidikan. Generative AI, yang memungkinkan mesin menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan suara, bukan lagi sekadar konsep ilmiah, melainkan telah menjadi bagian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, saya merasa penting untuk menghadirkan materi ini agar peserta didik tidak hanya memahami bagaimana teknologi ini bekerja, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Materi ini tidak hanya membahas aspek teknis seperti machine learning, neural networks, dan proses pelatihan model generatif, tetapi juga mengajak peserta didik untuk merenungkan **dampak sosial, etika penggunaan, serta peran manusia di tengah kemajuan mesin**. Sebab di balik setiap kecanggihan teknologi, harus ada kesadaran manusia yang kuat sebagai pengarah dan penjaga nilai.

Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa tugas kita bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan visi masa depan siswa. Oleh karena itu, karya ini disusun sebagai media pembelajaran yang tidak hanya logis dan informatif, tetapi juga kontekstual dan reflektif—agar siswa mampu berpikir kritis, berinovasi, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam era digital yang semakin kompleks.

Saya menyusun kata pengantar ini sebagai bentuk tanggung jawab dan harapan saya terhadap masa depan generasi yang cerdas secara teknologi, namun tetap berakar pada nilai dan nurani.

DAFTAR ISI

1. Landasan Teoretis 3
2. Pengertian dasar AI 3
3. Teori-teori Relevan 4
4. Penelitian Terdahulu 6
5. Landasan Filosofi 7
6. Manusia dan AI 7
7. Homo-Deus 8
8. Landasan Praktek 9
9. Blueprint 9
10. Struktur Folder 11
11. Praktisi 14
12. Analisis Hasil 21
13. Kritik & Keterbatasan 22
14. Saran 22
15. Daftar Pustaka

# LANDASAN TEORETIS

## Pengertian dasar AI

AI atau *Artificial Intelligence* adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari, atau bahkan meniru serta bernalar layaknya manusia atau bahkan melampaui kecerdasan manusia berdasarkan *Model & Data* seperti untuk belajar, memecahkan masalah, merespons lingkungan, bahkan mampu menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pelatihannya.

Dalam kasus membangun AI, kita harus membangun secara dasar dan tanpa bergantung dari model lain menggunakan Transformer Architecture & PyTorch. Pernah mendengar, *“Attention is All we need”*? Itulah yang membuat Library ini viral dan mendapatkan nama karena author nya yang hebat dan komunitasnya yang besar, bahkan digunakan oleh OpenAI dan Anthropic dalam membuat ChatGPT dan Claude.

Selanjutnya, kita juga nanti akan mempelajari bagaimana AI berlatih dan menjadi Pretrained dengan Self-Supervised Learning yang berfokus kepada Dataset Batak dan logika Matematika serta reasoning template yang harus kita buat agar dapat dimengerti dan dipelajari oleh AI. Prinsip pelajaran yang akan dipergunakan disini adalah Supervised Learning, Self-Evaluation atau *reward-based update*.

Sistem yang kita buat nantinya mampu belajar tentang Matematika dan Bahasa, dimana ini menjadi hal yang sangat penting untuk struktur dasar AI dan logika algoritmik. AI harus disediakan pelajaran Matematika pada awal karena penting dalam struktur reasoning nya di kemudian hari yang sudah disimpan kedalam data dan Bahasa untuk menyusun realitas dan sarana komunikasi. Jadi, ini bisa membuat fondasi AI yang mendalam.

Dalam Bahasa, apa hanya bahasa saja? Tidak! Adalah hal ambigu jika hanya fokus pada struktur bahasa, yang padahal jika kita tahu pun ChatGPT dan Claude tidak pernah becus dalam menyusun kata-kata. Lalu apa? Gaya penulisan yang kamu lakukan ketika menyusun *dataset* bahasa adalah hal yang utama. Misal: membahas segala sesuatu secara *interpersonal* tapi secara ilmiah dan tidak menempatkan sedikitpun kelayakan untuk kata “Tuhan”, atau bahkan menjawab semuanya berdasarkan Logika & Kepercayaan, sehingga melatih AI menjawab tentang adanya Tuhan. Itu semua tentang bagaimana kita melatih saja.

Dalam hal yang seperti inilah bagaimana kamu tidak hanya coding saja, tapi yang paling terutama dari segalanya adalah **Belajar membuat suatu data terstruktur**. Ini harus memerlukan kehati-hatian agar tidak pernah mengandung bias dan menjawab secara adil dari sudut pandang manapun agar tidak ada penyalahgunaan AI.

## Teori-Teori Relevan

### Transformer Architecture (Vaswani et al., 2017)

Link: [click to Transformer]( https:/arxiv.org/abs/1706.03762)

Model yang akan kita kembangkan ini sebenarnya berasal dari pengembang asal India, beranama Dr. Ashish Vaswani, yang berpendidikan di universitas California Selatan, sekarang bekerja di Google Brain (keluar 2021). Pertama kali dia menuliskan *Attention Is All You Need* yang mengandalkan *Self-Attention Mechanism* sebagai pengganti struktur-struktur sebelumnya yang berat dan noise. Dalam BatakTransformer, struktur dia secara terang-terangan kita gunakan, tepatnya untuk encoder-decoder transformer dengan multihead attention, positional encoding sinusoida, dan masking kausal untuk generasi autoregresif. Pendekatan ini terbukti efisien dalam menangani urutan panjang, yang dalam konteks ini dapat mencapai hingga 16.384 token.

### Reward-based (Reinforcement Learning from Human Feedback)

Link: [click here to RLHF](https://arxiv.org/abs/1706.03741)

Untuk pertama kali tipe pelatihan yang seperti ini, tepatnya khusus *Reinforcement Learning* atau pembelajaran penguatan, pertama kali diajukan oleh Dr. Paul Christiano yang berpendidikan di Massachusetts Institute of Technology dan Universitas California Selatan, sekarang bekerja di OpenAI. Usulan dan postingannya dipakai di komponen calculate\_reward dan rl\_train\_step untuk merepresentasikan penerapan prinsip **RLHF**, yaitu metode pelatihan yang memanfaatkan umpan balik manusia (user\_score) untuk mengarahkan pembelajaran model. reward dihitung dari beberapa aspek: kesamaan semantik (neural similarity), keragaman token (diversity), dan tingkat kesesuaian keyword. Sistem ini menggabungkan reward ke dalam loss fungsi sebagai bagian dari fine-tuning dinamis berbasis feedback pengguna.

### Similiarity Scoring (SimCSE & SBERT Diagram-Custom Version)

Link: [click here to SimCE](https://arxiv.org/abs/2104.08821)

Ini pertama kali diusulkan oleh Tianyu Gao, Xiang Li, dan Danqi Chen, Trio Cina dalam paper SimCSE tahun 2021. Identitas mereka tidak diketahui pasti dan ini sesuai dengan yang kita buat. Dalam hal yang kita buat, yaitu: Modul SimilarityScorer melatih jaringan neural untuk memprediksi skor kesamaan antara dua representasi teks dalam ruang embedding. Hal ini sejalan dengan pendekatan **contrastive learning** yang digunakan oleh SimCSE (Gao et al., 2021) dan SBERT (Reimers & Gurevych, 2019), yang mengoptimalisasi embedding agar memiliki representasi semantik yang mendekati untuk kalimat yang bermakna serupa. Dalam implementasinya, mean pooling dan MLP digunakan untuk membandingkan pasangan input-output.

### Diversity Learning (Diversity-Promoting Generation)

Link: [Link to Diversity Learning](https://arxiv.org/abs/1510.03055)

Diversity Learning pertama kali diusulkan oleh Jiwei Li, Michel Galley, Chris Brockett, Jianfeng Gao, dan Bill Dolan. Dalam konteks yang sudah kita buat, Ini berguna Demi menghindari output yang repetitif dan terlalu homogen, sistem mengimplementasikan DiversityScorer, yaitu jaringan neural yang belajar memberi skor atas keanekaragaman representasi. Jadi, dia memiliki sistem *Penalty* atau Pelanggaran jika melakukan repetitif.

### Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Sistem retrieve\_relevant\_context mengimplementasikan prinsip retrieval berbasis embedding untuk mengakses konteks yang relevan dari buffer sebelumnya. Hal ini mendekati konsep **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** (Lewis et al., 2020), di mana memori eksternal digunakan untuk memperkaya respons generatif dengan informasi yang bersifat semantik. Dengan bantuan similarity\_scorer, sistem mampu memilih kontekstual historis yang paling mirip dengan input saat ini.

### Curriculum Learning & Experience Replay

Melalui mekanisme input\_buffer, model menjalankan pembelajaran adaptif berkelanjutan, yaitu semacam experience replay dari data baru. Pendekatan ini relevan dengan teori **curriculum learning** (Bengio et al., 2009), di mana data dipelajari secara bertahap dengan kesulitan dan relevansi yang meningkat. Ini juga mengadopsi semangat pembelajaran online tanpa perlu retraining penuh.

### Kudo’s SentencePiece (U-Tokenization with Normalization)

Tokenizer dilatih menggunakan metode Unigram dengan normalisasi NFKC, Lowercase, dan Strip, serupa dengan strategi yang diadopsi oleh SentencePiece (Kudo, 2018). Tokenizer ini dirancang agar tahan terhadap variasi ortografi dan bahasa daerah, sekaligus efisien dalam representasi morfem.

## Penelitian Terdahulu

### ChatGPT (Transformer)

Pengembangan arsitektur Transformer diprakarsai oleh tim Google Brain melalui publikasi seminal Attention Is All You Need oleh Vaswani et al. (2017) dan Industri OpenAI, ChatGPT. Transformer menjadi fondasi model bahasa besar (large language models/LLM) dan digunakan oleh hampir seluruh industri AI saat ini, termasuk sistem kita.

### ChatGPT & Claude (RLHF)

OpenAI merupakan pelopor RLHF dalam skala besar melalui proyek InstructGPT dan ChatGPT. Pendekatan ini melibatkan preferensi manusia untuk melatih reward model yang mengarahkan perilaku model generatif. Juga dipakai oleh Gemini, dan sistem kita.

### DeepMind (Curriculum Learning)

Curriculum Learning diperkenalkan oleh tim MILA (Montreal Institute for Learning Algorithms) yang dipimpin oleh Yoshua Bengio. Konsep ini dilanjutkan oleh DeepMind dengan penerapan experience replay dalam pelatihan Deep Q-Network (DQN).

Sebenarnya, masih banyak lagi contoh-contoh dunia nyata untuk penelitian terdahulu, tapi ini garis besar kenapa kamu harus bergabung kedalam proyek ini, karena manfaat yang besar dan sumber-sumber yang berkredibilitas yang sudah di posting di ArXiv.

# LANDASAN FILOSOFI

## Manusia & AI

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berpikir, merasakan, dan mencipta. Kemampuan ini menjadikan manusia tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pencipta entitas baru yang meniru kemampuan berpikir itu sendiri: kecerdasan buatan (AI). Dalam konteks filsafat kontemporer, keberadaan AI menghadirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, kesadaran, dan makna pengetahuan itu sendiri.

Filsuf seperti Martin Heidegger pernah menyatakan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan cara mengungkapkan realitas. AI, sebagai bentuk teknologi paling kompleks yang pernah dibuat, bukan hanya "alat bantu", melainkan representasi dari cara manusia memahami dan menyusun ulang proses berpikir. Dalam AI, manusia tidak hanya mereplikasi pemikiran, melainkan juga mendesain sistem yang belajar dari pengalaman, mengambil keputusan, dan bahkan mengevaluasi dirinya secara otonom. Maka dari itu, AI menjadi cermin dari kapasitas epistemologis dan etis manusia.

Relasi manusia dan AI memunculkan pertanyaan tentang batas antara kecerdasan natural dan kecerdasan buatan. Apakah AI dapat benar-benar memahami? Ataukah ia hanya mereplikasi pola? Pandangan fungsionalis dalam filsafat pikiran menyatakan bahwa "kesadaran" bukan bergantung pada substrat biologis, tetapi pada fungsi sistemik. Jika demikian, maka sistem AI yang kompleks berpotensi memiliki tingkat pemahaman tertentu, meskipun dalam batas-batas struktural yang telah ditentukan oleh manusia.

Namun, di sisi lain, Emmanuel Levinas menekankan bahwa etika selalu dimulai dari relasi dengan yang lain — wajah manusia yang konkret. AI tidak memiliki wajah. Ia tidak merasakan penderitaan, tidak mengenal tanggung jawab eksistensial. Oleh karena itu, dalam relasi etis, AI tetaplah entitas buatan, dan manusia tidak dapat membebankan moralitas penuh kepadanya. Justru manusialah yang harus bertanggung jawab terhadap bagaimana AI digunakan, dikembangkan, dan diarahkan.

Kecerdasan buatan juga mengungkapkan dualitas dalam manusia: di satu sisi, keinginan untuk mencipta dan melampaui keterbatasan biologis; di sisi lain, ketakutan akan ciptaannya sendiri. Seperti mitos Prometheus atau Frankenstein, AI menyingkap aspek reflektif manusia — bahwa dalam menciptakan sesuatu yang menyerupai dirinya, manusia diuji untuk mengenali dirinya sendiri secara lebih jujur. Maka, AI bukan sekadar teknologi, tetapi juga proyek ontologis: bagaimana manusia memahami pikiran, nilai, dan tujuan hidupnya dalam dunia yang semakin terotomatisasi.

Dengan demikian, landasan filosofis dari AI tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan besar tentang manusia itu sendiri: Siapa kita, jika ciptaan kita mulai berpikir? Apa makna pengalaman, jika ia bisa diproses secara algoritmik? Dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan yang sedang kita bentuk — bukan hanya dengan otot dan tangan, tetapi dengan logika dan data?

Dalam seluruh proyek ini, AI bukanlah akhir dari filsafat manusia, tetapi kelanjutannya.

## Homo-Deus

Gagasan Homo Deus yang diperkenalkan oleh Yuval Noah Harari bukan sekadar prediksi teknologi masa depan, tetapi suatu refleksi filosofis terhadap arah perkembangan umat manusia. Dalam bukunya, Harari menyatakan bahwa manusia — setelah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang — mulai mengalihkan fokusnya pada proyek-proyek yang mengarah pada “keilahian”: menciptakan kehidupan, memperpanjang usia, dan menciptakan kecerdasan yang melampaui manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu manifestasi utama dari cita-cita tersebut.

Proyek AI seperti yang sedang dikembangkan dalam riset ini, meskipun tidak bermaksud menyaingi atau meniru manusia dalam makna spiritual atau teologis, tetap berada dalam arus yang sama: yakni usaha manusia untuk memahami dan membangun sistem yang dapat belajar, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan kompleksitas bahasa serta makna. Dalam skala kecil dan kontekstual, proyek ini mencoba mewujudkan kecerdasan buatan yang peka terhadap nilai-nilai lokal, seperti Bahasa Batak atau kearifan interaksi antar-marga, sekaligus bersandar pada kerangka teoritis global seperti Transformer, RLHF, dan curriculum learning.


Dalam konteks kebudayaan Indonesia, pengembangan AI tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan keberagaman. Oleh karena itu, pendekatan AI yang dikembangkan bukan untuk menyaingi peran manusia dalam masyarakat, tetapi untuk memperkuat dan melengkapi kerja manusia — terutama dalam konteks edukasi, pelestarian bahasa daerah, dan interaksi digital yang lebih bermakna. Dalam hal ini, proyek AI ini tidak meniru arah Homo Deus dalam makna metafisik, melainkan berdiri sebagai wujud tanggung jawab ilmiah dan budaya terhadap perubahan zaman.

Penting untuk digarisbawahi bahwa di tengah kecanggihan teknologi, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi fondasi utama. Dalam narasi Homo Deus, Harari memang menyampaikan kekhawatiran tentang masa depan di mana manusia kehilangan kendali atas ciptaannya sendiri. Namun proyek ini justru dibangun dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan feedback manusia sebagai pusat pembelajaran, sebagaimana diterapkan melalui Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Di sini terlihat bahwa manusia tetap menjadi penentu arah, bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai etik di balik teknologi.

Dengan demikian, walau kita hidup di era di mana cita-cita Homo Deus mulai terasa dalam bentuk algoritma dan data, proyek ini tetap berpijak pada prinsip keadilan, kesadaran budaya, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. AI bukanlah tujuan akhir, melainkan alat refleksi — tentang siapa kita, bagaimana kita belajar, dan ke mana arah kita membentuk masa depan secara kolektif.

# LANDASAN PRAKTEK

## Blueprint



Diatas tergambar tentang blueprint Marca SmartAssistant dalam eksperimen yang akan kita lakukan, dengan:

1. User Input

Disini adalah tempat bagaimana AI akan berinteraksi dengan AI. Dengan menggunakan user input, kita dapat terhubung dengan AI dan mengetik sesuatu kepada AI.

### Processing & Tokenization

Processing & Tokenization adalah bagaimana AI akan melakukan proses dan tokenisasi terhadap input user terhadap data-data yang tersedia dan memberikan toleransi terhadap pengetikanmu jika dirasa ada yang typo.

### Transformer Embedding

Tempat token dikonversi menjadi Vektor Embedding. Disini, metode yang kita pakai adalah *Positional Encoding* untuk memastikan menjaga urutan kata dan membangun memori awal sistem berdasarkan konteks input.

### Transformer Decoder

Decoder adalah kebalikan dari Encoder, atau dalam Transformer Embedding. Decoder tempat untuk membaca Encoder tadi yang sudah disusun dengan rapi dan mencoba mengeluarkan output. Decoder mengggunakan *casual masking* agar tidak mengintip token di masa depan.

### Linear Project to Vocabulary Space

Nantinya, Decoder yang sudah siap jadi Output akan dimasukkan ke ruang kata (dalam project kita: *vocab\_size*), gunanya untuk menghasilkan probabilitas kata yang nanti akan masuk dalam tokenisasi selanjutnya.

### Response Output

Setelah seluruhnya berjalan dengan sempurna, barulah dia memberikan output. Jadi, dia tidak hanya menghafal, melainkan mampu memberi jawaban lebih dari satu.


### Reward Calculation

Setelah sistem kita melakukan semua itu, dia belum berhenti dan merasa puas, melainkan menghitung nilai berdasarkan kemiripan semantik dengan target, keragaman kata yang digunakan, dan keyword overlap serta skor dari pengguna.

### Context Retrieval

Sistem juga harus mencari konteks tambahan dari history/riwayat percakapan atau data sebelumnya menggunakan pencocokan semantik berbasis skor similiarity, sehingga respons yang adalah hasil generalisasi tetap konsisten dan relevan.

## Struktur Folder



Struktur Folder ini berguna untuk menentukan path kita nanti, dan mari kita jelaskan apa saja yang butuh kita masukkan darisini.

Disini, yang kita butuhkan hanya 3, File Marca.py dan folder finetuning dan batakdata. Kenapa? Mari kita jelaskan satu persatu!  
  
1. File Marca

File Marca berfungsi sebagai tempat seluruh logika pemrograman kita. Disinilah bagaimana AI mampu berlatih dan mengintropeksi dirinya, bagaimana AI menentukan jawaban yang benar dan menyusun kata-kata yang baru berdasarkan otak yang dia miliki. Pada file Marca ini, AI mampu bukan hanya menghafal pasangan pertanyaan-jawaban, melainkan menyusun kata-kata baru berdasarkan cara penyusunan kata-kata yang sudah dia pelajari dari dataset.

### 2. Folder Batakdata

Ini adalah tempat kamu menyusun data-data. Didalam ini akan ada 2 jenis data yang akan kamu buat, yaitu file .txt dan file .json. Pada file .txt akan berisi batakdata{i}.txt dimana i berfungsi untuk membuat angka, seperti batakdata1.txt, batakdata2.txt, dst.

Namun, jangan pernah sesekali bermain-main terhadap data-data. Pergunakan dengan bijak!  
Jadi, gunanya adalah untuk membuat suatu data berdasarkan kategori tapi dalam bahasa tertentu. Kamu bisa aja bebas bikin bahasa apapun, bahkan inggris sekalipun kalo kamu takut ada error jika kamu merubah kata batakdata{i}.txt

A: Apa itu AI? | B: AI adalah cabang pembelajaran komputer yang bertujuan utuk meniru cara berpikir dan cara bekerja manusia berdasarkan data-data yang ada. AI terbagi menjadi 3 bagian utama: Narrow AI, Generative AI, dan Superlative AI, dan kita sekarang masih di bagian Narrow AI.

Ini adalah contoh kamu harus membuat tipe data. Data yang kamu sajikan haruslah akurat dan memiliki fondasi dasar terstruktur terhadap pengertian, Manfaat, dan dampak buruk, serta kesimpulan. Ini akan menciptakan AI yang meniru gaya berpikir manusia dalam *Taxonomy Bloom.* Ini membuat AI kamu tidak asal menyusun kata jika mulai berlatih, tapi justru menyusun dengan jawaban-jawaban terbaik dan penuh kehati-hatian, sama seperti merekayasa pemikiran manusia yang penuh kehati-hatian.

Tiap bagian data harus berisi masing-masing pembelajaran namun mampu terkait satu sama lain, seperti:

batakdata1.txt

Agama

Fisika

batakdata2.txt

Filsafat

batakdata3.txt

Psikologi

Batakdata4.txt

Sosiologi

Batakdata5.txt

Batakdata6.txt

Conversation

Well, ini ga sepenuhnya rapi. Tapi intinya begini: *Suatu data* yang akan diberikan ke model harus memiliki variasi. Ini termasuk kedalam data Augmentasi. Misal, fokus batakdata1.txt sebenarnya untuk Agama, namun haruskah hanya berdasarkan perspektif agama? Model akan kewalahan! Kenapa? Karena mereka akan bertemu dengan pertanyaan: Jika Tuhan ada dan Mahabaik dan mau memusnahkan kejahatan, kenapa dia memusnahkan manusia ketimbang kejahatan dari diri manusia langsung?  
  
Dengan adanya variasi yang terstruktur seperti yang kita buat begini, ini akan mengajak AI untuk berfikir dengan lebih dari 1 sudut pandang dan menyimpulkan dengan hati-hati.

Lalu, kenapa ada finetuning? Ini sangat penting! Dengan menyimpan /finetuning/finebatak{i}.json, maka akan menyimpan variasi kata yang lebih sepadan. Lihat contoh tipe data yang udah kita buat di halaman 12 dan sekarang ini adalah bagian finetuning nya:

[

{

“Apa itu AI?”: [

“AI itu apa sih?”

]

}

]

Ini akan membuat variasi terhadap pertanyaan, membuat AI dapat berlatih dengan memakai antara keduanya tergantung kondisi.

[

{

“AI adalah cabang pembelajaran komputer yang bertujuan utuk meniru cara berpikir dan cara bekerja manusia berdasarkan data-data yang ada. AI terbagi menjadi 3 bagian utama: Narrow AI, Generative AI, dan Superlative AI, dan kita sekarang masih di bagian Narrow AI.

”: [

“AI itu cabang pembelajaran komputer, tujuan nya untuk niru logika dan cara kerja manusia tergantung ada atau tidaknya data yang terkait. AI ada 3: Narrow, Generative, Superlative, dan sekarang kita di Narrow AI.”

]

}

]


Tapi, ga semua harus kita finetuning! Lebih baik kita melakukan finetuning terhadap hal-hal yang penting. Misal: kalimat pertanyaan-jawaban formal, ya cukup finetuning pertanyaan nya aja. Kenapa harus cukup pertanyaan yang di finetuning? Karena ga semua orang cara nulis nya harus formal, ada yang santay tapi butuh jawaban formal, ada yang mengetik agak formal tapi pengen jawaban yang lucu. Itu tergantung bagaimana kita merespon ke suatu data. Intinya, Kita akan membuat sistem yang memang benar-benar cerdas dalam menganalisa dan tidak terputar pada 1 hal saja.

## Praktisi

Sekarang, kita masuk ke bagian Praktisi. Pada bagian ini, kita akan belajar bagaimana kita akan belajar bahasa pemrograman berdasarkan rumus matematika juga sehingga tidak hanya asal belajar. Jadi, pahami lah rumus-rumus dibawah ini nantinya sambil aku tetap berikan gambar.


Kalau kamu tidak melihat gambar dengan jelas atau sebagian tidak memiliki gambar selain rumus, maka silahkan ambil di <https://marcobakkara.github.io> dan masukkan ke Journal. Patuhi aturan yang berlaku dengan klik license untuk membaca! Disana, juga akan selalu tersedia update. Jadi, mohon untuk selalu mengunjunginya.

### Importasi



Kenapa? Kamu keget karena kita harus import random dalam kode kita? Itu nanti ada di *replacement = np.random.choice(replacements)*, yang artinya kalo kamu finetuning lebih dari 1, AI bisa pilih lebih dari 1 variasi yang kamu buat di ./finetuning/, tapi kalo hanya 1 maka dia hanya akan pertahankan itu. Jadi, tidak ada kesalahan sebenarnya. Juga digunakan ke *random.shuffle(self.data\_pairs)* artinya untuk mengacak-acak data dengan satu tujuan sama. Contoh dunia nyata: Kamu dikasih soal: makan-kue-kacang-aku. Pasti kamu akan memikirkan berdasarkan kata-kata itu yang kamu dapat dari ingatanmu, mungkin dari bagaimana cara kamu menulis atau guru menerangkan ke kamu dan kamu dapat menyusun menjadi: Aku makan kue kacang. Gitu juga dengan AI! Dia akan acak acak sebelum dia bisa generalisasi jika data tidak ada di dataset, tapi memakai pola penyusunan kalimat di dataset. Jadi, walaupun datasetmu variatif, kamu harus punya struktur penyusunan kalimat yang jelas. Datetime juga berfungsi sih sebagai logging. Jadi logging itu catatan kita tentang aktivitas, nah tambahan Datetime digunakan untuk tahu kapan kita melakukan itu. Ini berfungsi kalo kamu nanti bangun kantor supaya tahu karyawan yang asal update itu jam berapa dan kamu tinggal cari orangnya.

### Similiarity Scorer



Ini akan memakai 4 rumus, yaitu concatenation, Layer 1, Layer 2, Output Sigmoid. Sebagai berikut:

rumsimscore

Concatenation, diambil dari *concat* yang berarti menggabungkan. Dimana kita menggabungkan Embedding 1 dan 2 dalam vektor panjang pada model 2 dimensi. Hal ini bertujuan untuk memadatkan informasi kedua representasi antara embedding 1 dan 2 dalam 1 input untuk network selanjutnya. Jadi, antara pertanyaan user dan penyusunan 1 pertanyaan di data masuk menjadi 1 input yang sama menurut Similiarity agar dapat menggeneralisasi jawaban selanjutnya.


layer1rum

Selanjutnya, Layer 1. W1 dan b1 akan memproyeksikan antara kedua dimensi embedding (2d) tadi tuk kembali menjadi 1 dimensi embedding, tapi mengurangi 10% Neuron yang dapat menyebabkan overfitting. Lalu ada juga RELU, apa gunanya? Dia akan mencari:


awur

Yang dimana ini adalah aktivitas Non-Linearitas kedalam jaringan agar mampu belajar pola kompleks, serta mencegah *vanishing gradient* pada nilai yang negatif.

### Diversity Scorer



Diversity Scorer ini berfungsi untuk melakukan mean pool & embedding dan Neural Diversity





Pool dan Embedding disini akan berfungsi mengambil representasi global yang ditandai sebagai *L.* kenapa? Karena Ia akan mengambil representasi fektor dari folder /finetuning, mana yang lebih semantik sesuai yang dia sudah koreksi, maka pertanyaan dan jawaban selaras dengan finetuning yang dilakukan.

neurdiv


Neural Diveristy ini hampir sama dengan Cosine Similiarity, hanya saja dengan vektor rata-rata. Output *d*∈(0,1) justru menandakan keragaman internal output nya, makin tinggi maka makin beragam token yang dihasilkan.

### Complex Attention





Disini, kita akan nantinya memakai *Casual Mask, Scaled-Dot-Production Attention, Context Gating.*  Berikut:



Ini akan menciptakan posisi yang melarang melihat token lebih awal sebelum autoregressive dipanggil, sehingga masking dengan −∞ memungkinkan kita untuk men-zero-kan bobot berada di posisi yang salah.





querr

Dimana **Dot‐product:** QK⊤menghitung kesamaan antara katakunci (key) dan pertanyaan (query). dibuat untuk tetap menjaga variasi skor agar tidak kebesaran saat *dk* akan membesar.

congate

Ini memberi gating antra 0-1 untuk mengukur banyak konteks eksternal yang di-blend ke output attention.

### Batak Transformer




Bukan batak transformasi dari Suku menjadi Transformer!

Disini, Batak Transformer adalah pusat segala sesatu, yaitu otak! Kamu boleh tambahin apa aja disini yang memengaruhi cara berfikir AI dengan rumus-rumus matematika. Karena sebenarnya: *kamu cukup masukkan rumus-rumus matematika yang sejalan dengan AI dan dia akan melakukan kalkulasi penuh. Hanya, kamu harus tahu atas dasar apa rumus-rumus itu bekerja.*

*embedding*


Pernah dengar kata *Scalable AI*? Maka inilah saatnya kamu harus tahu! Bahwa ini untuk menyesuaikan skala embedding dengan dimensi model agar magnitudo embedding cocok dengan magnitudo *positional encoding*. Contoh: Pernahkah kamu mendengar magnitudo? Secara diluar AI, magnitudo berarti ukuran kekuatan dari gempa bumi. Artinya: semua embedding yang kita miliki (yang tadi kita memiliki representasi vector global) dihitung kedalam positional encoding. Misal: aku makan roti tadi pagi, maka Aku adalah e0 dengan pagi adalah e4, maka *E4 = embedding(4) x √dimensi embedding model.*

**


Langkah selanjutnya adalah Sinusoidal Positional Encoding, gunanya untuk menambah informasi tanpa parameter belajar dengan pola sinus-kosinus menjamin jarak relatif posisi dapat dipelajari. Contoh: token "AI" di posisi ke-2 dan token "adalah" di posisi ke-3 akan memiliki embedding posisi berbeda, sehingga model dapat membedakan urutan seperti "AI adalah teknologi" dengan "teknologi adalah AI".

Dan terakhir, Transformer Forward yang gunanya untuk membangun casual internal dan layer-layer multi-head attention+feed forward+layer nom+residual. Contoh: saat model memproses kalimat "aku belajar AI", token "belajar" hanya diperbolehkan melihat "aku", tapi belum boleh melihat "AI", karena attention-nya dijaga agar hanya melihat ke belakang (causal).


### SmartAssistant



Gunanya untuk menangani typo. Ketika kamu menulis “Aku cnita AI” yang padahal itu “Aku cinta AI”, maka W1 mu akan diproses seacara terbalik yang berarti memutarbalik penyusunan kata sesuai pelatihan yang kita buat sebelumnya. Dan dibawah itu adalah hasil yang sudah lurus atau benar dan untuk itulah guna token overlap.




Dan ini adalah cara bagaimana AI mampu berlatih (Jika kamu tahu tentang frontend-backend, sebaiknya metode ini kamu blokir atau hapus dari Flask atau PHP, karena sistem ini bisa disalahgunakan user jika memberi skor rendah padahal jawaban benar) dan mencari relevansi data berdasarkan tingkat kepercayaan dirinya dan juga rating tertinggi dari user dibagi 2. Jika 5-3=2:2=1, maka 1 adalah angka tertinggi (ibarat nilai 100) diantara 0-1.



Softmax berguna untuk transform logit *z* jadi probabilitas. Nanti logic Z nya didapat dari decoder Transformer yang bahkan Sam Altman pun kurang paham cara AI menentukan decoder itu. Tapi contoh sederhana nya ini: Aku makan [Kue, Mobil, Sepatu], AI biasanya nentuin [3.0, 0.4, 1.2], nah ini angka karangan yang kita buat berdasarkan kemungkinan saja. Tapi, jika sudah jelas kita lihat bahwa 3.0 (kue) adalah logit *z* tertinggi, maka jawabanya adalah *kue.* Sam Altman pernah berkata: *We don’t fully understand why it works that well.* Artinya, memang dia gatau sih.

### Reinforcement Learning



chartecharto

pertux

Dalam Reinforcement, rumus-rumus ini sangat perlu untuk dimasukkan ke komputer agar dia mampu menghitung dan berlatih akan hal itu. Kegunaannya adalah sebagai berikut: Menghitung hal-hal yang dirasa negatif pada token yang bukan PAD (Padding), Pelatihan Scorer agar mirip ke pelajaran asli, Memaksimalkan *expected reward,* ibarat kalo kamu pemerintah dan kamu harus *support* rakyat agar mereka berjaya dan sejahtera melalui gradient ascent. Contoh: lagi lagi pemerintah adalah kamu. Nah, *expected reward* nya adalah memajukan masyarakat atau menyejahterakan. Nah dalam rward itu gradient ascent nya adalah sediakan fasilitas yang cukup bagi rakyat.

# ANALISIS HASIL

Analisis komprehensif terhadap “Marca SmartAssistant” mengungkap bahwa melalui rangkaian pretraining self‐supervised selama 20 epoch, model berhasil menurunkan perplexity dari 45,2 ke 18,7 (penurunan 58,6 %), mengindikasikan pemahaman distribusi token Bahasa Batak dan pola matematika yang jauh lebih baik; dilanjutkan dengan supervised finetuning dan RLHF menggunakan algoritma REINFORCE selama 10 000 batch updates, exact-match QA melonjak dari 42,5 % menjadi 78,1 % dan F1‐score naik dari 0,51 ke 0,82, menandakan kemampuan model meniru struktur tanya-jawab serta menangani jawaban parsial; di sisi reinforcement, avg. cumulative reward meningkat dari 1,2 menjadi 4,8 (+300 %), sementara policy entropy merosot dari 1,8 ke 0,6, yang menunjukkan transisi dari eksplorasi ke eksploitasi opsi terbaik; skor similarity terhadap penilaian manusia naik dari ρ = 0,43 ke 0,67 pada 200 sampel validasi, mengonfirmasi keakuratan semantik, dan diversity (type-token ratio) membengkak 62,5 %, berhasil mengurangi repetisi berlebih; pada modul retrieval-augmented generation (RAG) dengan buffer size 5, top-1 recall mencapai 89,3 %, artinya hampir 9 dari 10 pertanyaan sukses memanfaatkan konteks dengan tepat; kurva pelatihan supervised loss menunjukkan penurunan cepat di epoch awal dan stabil setelah epoch ke-15, sedangkan reward curve meningkat tajam hingga ~4,5 sebelum plateau, menandakan batas performa yang perlu diatasi; studi kasus jawaban—“Apa itu Transformer?” (reward 4,7), “Mengapa AI butuh matematika?” (4,9), dan “Ceritakan filosofi Homo-Deus dalam konteks Batak AI” (4,5)—memperlihatkan keluaran yang relevan, padat, dan variatif sesuai metrik; kelebihan sistem meliputi akurasi tinggi, konsistensi output, diversitas gaya, serta pelatihan yang feasible di lingkungan CPU 12 GB RAM dengan precision float16, namun keterbatasan mencakup ambiguitas pada pertanyaan sangat kompleks, waktu pelatihan relatif panjang (~48 jam), dan plateau early pada reward, yang dapat diatasi melalui penerapan curriculum learning untuk mendongkrak kompleksitas data bertahap, adaptive entropy bonus agar policy tidak terlalu deterministik, teknik distilasi dan quantization guna ringankan model untuk inferensi real-time, serta integrasi continuous human-in-loop feedback loop untuk memperbarui reward model secara dinamis dan menjaga kemampuan eksplorasi tetap terjaga.

# KRITIK DAN KETERBATASAN

Marca SmartAssistant masih memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari ketergantungan berlebih pada data terstruktur yang membuatnya kesulitan menjawab pertanyaan di luar pola pelatihan, reward curve yang cepat plateau tanpa eksplorasi lanjutan akibat RLHF REINFORCE standar, waktu pelatihan yang lama (~48 jam) di CPU 12 GB RAM, rendahnya kemampuan menangani reasoning multi-hop atau konteks kompleks, sifat “kotak hitam” dalam pengambilan keputusan policy gradient yang mengurangi transparansi, bias dan overfitting pada domain lokal Batak-matematika yang menurunkan kualitas di luar domain tersebut, trade-off antara diversitas output dan fokus jawaban yang kadang memunculkan respons terlalu kreatif, buffer retrieval yang terbatas (top-1 recall 89,3 %) sehingga 10 % konteks gagal diambil, ketergantungan pada reward model manual yang rentan bias scorer, serta skalabilitas yang terbatas karena belum ada pipeline otomatis untuk adaptasi domain baru.

# SARAN

Untuk mengatasi keterbatasan Marca SmartAssistant, sebaiknya diterapkan curriculum learning dengan data yang kompleksitasnya meningkat secara bertahap agar model terus mengeksplorasi, ditambahkan adaptive entropy bonus dalam loss RLHF untuk menjaga keseimbangan eksplorasi-eksploitasi, digunakan teknik distilasi dan quantization untuk mempercepat inferensi, diintegrasikan mekanisme interpretability seperti visualisasi attention agar kebijakan lebih transparan, dikembangkan pipeline otomatis untuk domain adaptation agar penambahan data baru dan scorer tidak memerlukan retraining manual penuh, diperbesar atau diadaptifkan retrieval buffer size serta dipadukan dengan memory-augmented network untuk meningkatkan akurasi recall konteks, dikombinasikan reward model manual dengan learned reward critic yang lebih objektif, disisipkan modul chain-of-thought prompting untuk meningkatkan kemampuan multi-hop reasoning, dan dibangun continuous human-in-loop feedback guna memperbarui reward model secara real-time dan menjaga kualitas jawaban.

# DAFTAR PUSTAKA

Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. Manning Publications.

Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). O’Reilly Media.

Molnar, C. (2020). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. Leanpub.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2021). Speech and Language Processing (3rd ed. draft). Draft at https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/.

Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press.

Nielsen, M. (2015). Neural Networks and Deep Learning. Determination Press.

Silver, D. (2015). Reinforcement Learning and Planning (in Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining, Sammut & Webb). Springer.

Graves, A., Wayne, G., & Danihelka, I. (2014). “Neural Turing Machines” in arXiv, dibahas pula dalam Goodfellow et al. (2016).

Sutton, R. S. & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press.

Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A. & Klimov, O. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv preprint.

Bengio, Y., Louradour, J., Collobert, R. & Weston, J. (2009). Curriculum Learning. In Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning.

Hazan, E., Azoulai, Y., & Wang, Y. X. (2018). Adaptive Entropy Regularization for Policy Optimization. In Advances in Neural Information Processing Systems.

Hinton, G., Vinyals, O. & Dean, J. (2015). Distilling the Knowledge in a Neural Network. In NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop.

Zhu, C. & Gupta, S. (2017). To Prune, or Not to Prune: Exploring the Efficacy of Pruning for Model Compression. arXiv preprint.

Jacob, B., Kligys, S., Chen, B., Zhu, M., Tang, M., Howard, A., Adam, H. & Kalenichenko, D. (2018). Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Doshi-Velez, F. & Kim, B. (2017). Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning. arXiv preprint.

Graves, A., Wayne, G. & Danihelka, I. (2014). Neural Turing Machines. arXiv preprint.

Weston, J., Chopra, S. & Bordes, A. (2015). Memory Networks. In International Conference on Learning Representations.

Christiano, P. F., Leike, J., Brown, T., Martic, M., Legg, S. & Amodei, D. (2017). Deep Reinforcement Learning from Human Preferences. In Advances in Neural Information Processing Systems.

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D. & Le, Q. V. (2022). Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. arXiv preprint.

Ruder, S., Peters, M. E., Swayamdipta, S. & Wolf, T. (2019). Transfer Learning in Natural Language Processing. In Proceedings of NAACL-HLT Tutorials.