**MODUL PRAKTIKUM**

**PEMROGRAMAN WEB**

*Oleh:*


**RAHMAN, S. KOM., M.T.**

**2019**


1. **MEMBUAT HALAMAN WEB DENGAN FILE PHP**

Berikut langkah-langkahnya:


1. Pertama-tama instal Laragon. Pastikan versi laragon yang anda instal cocok untuk versi windows anda. Beberapa versi Laragon terbaru tidak bisa berjalan pada windows 7 dan windows 8. Sebelum mendownload laragon, anda harus membaca keterangan versinya dan sistem windows yang didukung.
2. Setelah laragon terinstal, jalankan program laragon sehingga tampil halaman berikut:




1. Pastikan **Apache** dan **MySQL** berjalan dengan baik seperti pada gambar.
2. Klik pada button **Web**, maka browser akan terbuka dengan tampilan seperti berikut:




1. Pada url browser tertulis alamat lokal yaitu: ***localhost***
2. Sampai disini berarti instalasi **web server** lokal anda menggunakan **Laragon** berjalan dengan baik.
3. Selanjutnya kembali pada halaman program Laragon. Klik button **Root** pada bagian sudut kanan bawah



1. Direktori root laragon yaitu folder **www** akan terbuka.
2. Selanjutnya buat sebuah folder atau directory baru dalam folder **www** dengan nama “latihan-php” tanpa tanda kutip. Dengan demikan terlihat seperti ini:




1. Kita kan selanjutnya menggunakan folder **latihan-php** ini sebagai directory kerja kita untuk semua file php yang akan kita praktekan.
2. Selanjutnya masuk kedalam folder/directory **latihan-php** lalu buat sebuah file baru dengan nama **file-A.php**



1. Buka file tersebut dan ketikan kode HTML berikut:



1. Sekarang kita telah berhasil membuat file web dengan ekstensi php. File ini dapat diakses melalui browser dengan memasukan alamat server lokal: **localhost** dan nama folder/directory tempat file: **latihan-php** dan nama file: **file-A.php**. Dengan alamat lengkap akses file adalah: ***localhost/latihan-php/file-A.php***
2. ***localhost*** adalah alamat server lokal yang merujuk pada folder **www** aplikasi laragon
3. ***latihan-php*** adalah folder/directory yang telah kita buat sebelumnya dalam folder root www.
4. ***file-A.php*** adalah nama file web php
5. Sehingga untuk mengakses halam tersebut maka pada browser harus dimasukan alamat: ***localhost/latihan-php/file-A.php***
6. Maka pada browser seharusnya tampil output berikut:



1. Kita telah berhasil membuat file web php pertama dan berhasil pula menjalankannya.
2. **MEMBUAT HALAMAN PHP DENGAN PERINTAH VARIABEL DAN PERINTAH ECHO PHP**


Perintah **echo** adalah printah output sebagai luaran kode PHP. Pada dasarnya kode-kode PHP hanya diterjemahkan dan diproses oleh interpreter PHP. Hasil proses tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa sebagai output visual yang bisa dilihat pada browser **kecuali** jika output itu ditampilkan melalui perintah **echo**.

Berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan output dengan **echo**:

1. Masuk kedalam direcktory latihan-php
2. Buat sebuah file dengan nama **file-B.php**
3. Buka file **file-B.php** kemudian ketikan kode berikut:




1. Pada contoh **file-B.php** diatas, kita menggunakan kode php didalam tag ***<?php*** dan ditutup dengan ***?>***
2. Variabel **output** (dideklarasikan dengan tanda **$**), menampung data **String** yaitu ***<h2>WELCOME</h2>***
3. Jika kita jalankan file **file-B.php** pada browser dengan mengkases: ***localhost/latihan-php/file-B.php*** maka tulisan WELCOME tidak akan tampil dilayar. Perhatikan output berikut:



1. Tulisan WELCOME dengan tampilan bold tidak tampil karena **String *<h2>WELCOME</h2>*** hanya disimpan dalam variabel **$output**
2. Untuk menampilkan tulisan WELOCOME, maka kita harus mengoutputkan String ***<h2>WELCOME</h2>*** dengan statemen **echo** pada variabel **$output**. Yaitu dengan menambahkan baris kode: **echo $output;**
3. Sehingga kode program menjadi seperti berikut ini:




1. Sehingga saat kita mengakses kembali file **file-B.php** dengan alamat url browser: ***localhost/latihan-php/file-B.php***maka tampil berikut ini:



1. Dengan demikian data yang telah diproses jika ingin ditampilkan pada pengguna melalui browser, maka data tersebut harus dioutputkan dalam program dengan menggunakan perintah **echo**.
2. Selanjutnya kita bisa juga memproses String dari 2 variabel dengan menggabung String seperti pada kode **file-B.php** lanjutan berikut ini:



1. Kode diatas menampilkan gabungan String yang ada pada variabel **$output** dan variabel **$user**. Gabungan String dilakukan menggunakan operasi titik.
2. Jika dijalankan, akan menghasilkan tampilan berikut:




1. Kita telah berhasil menggunakan kode php dalam halaman web, berhasil menggunakan variabel, melakukan operasi gabung String dengan tanda titik(.), serta menampilkan output dengan perintah **echo**.
2. **MENGGUNAKAN PERULANGAN DENGAN PHP**


Perulangan dalam bahasa pemrograman secara umum menggunakan beberapa bentuk variasi diantaranya looping **for**, **while** dan **foreach**. Perulangan digunakan untuk memproses koleksi data atau untuk melakukan proses berulang. Contoh dalam latihan ini kita akan peraktekan adalah mencetak output yang sama secara berulang. Misalnya cetak kata WELCOME sebanyak 10 kali.

Langkah-langkahnya adalah:

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php** dan buat file baru
2. Beri nama file baru tersebut: **file-C-looping-for.php**
3. Ketikan kode program berikut:




1. Jalankan halaman tersebut pada browser melalui url: ***localhost/latihan-php/file-C-looping-for.php***
2. Maka halaman tersebut akan menampilkan output 1 tulisan WELCOME seperti berikut:



1. Selanjutnya kita akan memodifikasi kode program pada file **file-C-looping-for.php**
2. Kita akan menggunakan logika perulangan **for** untuk mencetak variabel $output sebanyak 10 kali.
3. Ubak kode file **file-C-looping-for.php** seperti berikut ini:



1. Pada kode revisi diatas, logika perulangan atau **looping** telah ditambahkan, dan perintah **echo $output** ditempatkan didalam blok logika looping yaitu didalam blok kurung **{}**
2. Jalankan kembali halaman tersebut dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-C-looping-for.php*** maka akan tampil output WELCOME sebanyak 10 kali sesuai logika perulangan variabel **$i=1; $i<=10; $i++**




1. Kita telah berhasil membuat perulangan dengan menggunakan looping **FOR**
2. **PERULANGAN DENGAN OBJEK PHP**

Adakalanya perulangan diperlukan bukan untuk memproses data yang sama seperti pada contoh sebelumnya. Dalam suatu program terkadang ada koleksi data dalam bentuk variabel **array** yang harus ditampilkan. Midalnya array dari 6 bilangan kelipatan 3 atau array koleksi nama-nama pulau di Indonesia dan seterusnya.


Data-data array contoh tersebut dapat pula ditampilkan menggunakan perintah **echo** yang dieksekusi dalam blok logika **looping**. Kita bisa menggunakan logika looping **FOR** seperti sebelumnya. Akan tetapi cara yang paling baik adalah dengan menggunakan looping **FOREACH** atau dengan menggunakan **WHILE** dan **DO..WHILE** dengan iterator.

Berikut ini adalah langkah-langkah menampilkan setiap data pada koleksi data dengan mengginakan 3 variasi logika looping.


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php** dan buat file baru
2. Beri nama file baru tersebut: **file-D-looping-foreach.php**
3. Kemudian ketik kode berikut ini:




1. Pada kode diatas terdapat variabel array yang berisi 6 angka yang merupakan kelipatan angka 3. Kemudia logika looping **foreach** digunakan untuk mencetak setiap elemen data array dalam variabel **$kelipatan\_3**
2. Jalankan halaman file **file-D-looping-foreach.php** dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-D-looping-foreach.php*** maka outputnya:




1. Selanjutnya tambahkan variabel array lain yaitu nama-nama pulau. Edit file **file-D-looping-foreach.php** menjadi seperti berikut:




1. Sama seperti variabel array pertama, yang berbeda pada array kedua ini adalah cara pendeklarasian array dan tipe data elemen array yang bukan angka atau numerik tapi bertipe string.
2. Jalankan kembali halaman file **file-D-looping-foreach.php** dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-D-looping-foreach.php*** maka outputnya akan jadi:



1. Kita telah berhasil mengolah koleksi data dengan menggunakan logika looping **FOREACH**. Selanjutnya kita akan memproses data yang sama dengan menggunakan logika looping **WHILE** dan **DO/WHILE**
2. Buat file baru dengan nama **file-D-looping-while.php**
3. Selanjutnya pada file ini kita akan mengimplementasikan logika looping **WHILE** pada data array angka kelipatan 3.
4. Sedangkan logika looping **DO..WHILE** kita akan mengimlementasikan logika looping **DO—WHILE**.
5. Baik logika **WHILE** maupun **DO—WHILE**, keduanya bisa mengakses elemen array data dengan menggunakan indeks. Akan tetapi pada contoh ini, kita akan menggunakan iterator untuk logika **WHILE** dan akses indeks untuk logika **DO/WHILE**
6. Buka file **file-D-looping-while.php** dan ketik kode berikut ini:



1. Jalankan file dengan mengakses url : ***localhost/latihan-php/file-D-looping-while.php***
2. Maka tampilan output seperti berikut:




1. Jika berhasil, maka anda telah sukses mempraktekan logika perulangan pada koleksi data.
2. **MENGGUNAKAN LOGIKA SELEKSI**

Logika seleksi juga sangat sering digunakan dalam memproses sebuah data. Seleksi memungkinkan pemrosesan berbeda terhadap data berdsarkan kriteris yang dipenuhi data tersbut.


Sebagai contoh skenario yang akan kita terapkan pada koleksi data kelipatan 3 pada program sebelumnya. Kali ini data tidak hanya sekedar dicetak tapi akan diperiksa jika bilangan tersebut ganjil atau genap. Kondisi ini bisa dicapai dengan logika seleksi.

Berikut langkah-langkah implementasi logika seleksi **IF-ELSE**

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php** dan buat file baru
2. Beri nama file baru tersebut: **file-E-seleksi-ifelse.php**
3. Kemudian ketik kode berikut:



1. Kode diatas mencetak array data dengan menggunakan logika looping **WHILE**. Tapi sebelum dicetak dengan perintah **echo**, maka setiap elemen bilangan diperiksa jika elemen tersebut habis di modulo 2 ($angka%2==0), jika habis dibagi 2 maka bilangan genap, sebaliknya adalah bilangan ganjil.
2. Jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-E-seleksi-ifelse.php***
3. Tampilan file akan seperti berikut:



1. Jika berhasil maka kita telah sukses menguji logika seleksi atau percabangan.
2. **MENGGUNAKAN FUNGSI**

Pada contoh sebelumnya, looping **FOREACH** digunakan untuk menampilkan 2 buah variabel array. Sehingga kode **FOREACH** harus ditulis 2 kali karena da 2 variabel array. Hal ini tentu tidak efisien menulis berkali-kali kode yang sama untuk setiap koleksi data yang diproses.


Keberadaan fungsi dapat digunakan untuk mengorganisasi kode sehingga kode dapat dipakai berulang-ulang (reusability) untuk melakukan pemrosesan data yang berbeda.

Namun fungsi tidak semata bertuajuan untuk penggunaan kode secara berulang. Fungsi juga dapat digunakan untuk memetakan kode secara lebih baik dengan memisahkan kode-kode dengan fungsi berbeda.


Pada kali ini, kita akan memodifikasi kode program php bagian **D** yaitu logika **FOREACH** dengan menambahkan fungsi tampilkan data.

Berikut langkah-langkah menggunakan fungsi:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php** dan buat file baru
2. Beri nama file baru tersebut: **file-F-fungsi.php**
3. Tuliskan kode program berikut:




1. Selanjutnya jalankan. Outputnya kurang lebih sama dengan output bagian D.



1. Kode di atas tidak menggunakan fungsi.
2. Selanjutnya edit kode diatas dengan menambahkan fungsi yang akan mengeksekusi logika **FOREACH**, seperti berikut ini:



1. Kode diatas menggunakan **fungsiCetaData** yang menerima argumen array data. Selanjutnya pada fungsi cetakData logika looping digunakan untuk menampilkan elemen data.
2. Jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-F-fungsi.php***
3. Tampilan file akan seperti berikut:




1. Halaman menghasilkan output yang sama menggunakan fungsi cetakData.
2. **MENGGUNAKAN FILE PHP EKSTERNAL DALAM KODE PHP**

Untuk mengorganisasi kode program dengan baik, selain menggunakan fungsi, kita juga bisa memisahkan fungsi-fungsi tertentu didalam file eksternal terpisah. File -file ini nanti akan di-**include** ke dalam file yang akan menggunakan kode tersebut.


Kita akan membuat contoh fungsi pada program sebelumhya bagian F yaitu fungsi **cetakData** akan kita tempatkan dalam file eksternal kemudian kita include.

Berikut langkah-langkahnya:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php** dan buat file baru
2. Beri nama file baru tersebut: **fungsi-eksternal.php**
3. Selanjutnya ketik kode php berikut ini:



1. Perhatikan bahwa pada file yang baru saja kita buat, hanya ada kode php murni didalamnya, yaitu kode fungsi cetakData.
2. Lalu buat lagi file lain dan beri nama file baru tersebut: **file-G-fungsi-eksternal.php**
3. Ketik kode berikut ini:



1. Pada kode diatas kita meng-**include** file eksternal yaitu **fungsi-eksternal.php** yang telah kita buat sebelumnya. Karena itu program di atas bisa menggunakan fungsi **cetakData** meskipun tidak didefinisikan dalam file tersebut. Ini karena fungsi **cetakData** sudah didefinisikan dalam file eksternal **fungsi-eksternal.php**
2. Jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-G-fungsi-eksternal.php***
3. Tampilan file akan seperti berikut:




1. Jika tampilan seperti diatas maka anda berhasil membuat kode dengan fungsi dari file eksternal.
2. **MENGGUNAKAN STRUKTUR KELAS**

Beberapa kasus dalam pemrosesan data, data yang dikelola adalah data dalam bentuk struktur data. Contoh data seperti ini adalah data mahasiswa. Data mahasiswa adalah data yang harus dibentuk oleh struktur data, sebab atribut data seperti NIM, nama adalah atribut data yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan data.


Salah satu cara penanganan struktur data adalah dengan menggunakan **class** php. struktur **class** dapat dengan mudah dibentuk menyesuaikan struktur entity yang direpresentasikan **class** tersebut.

Kali ini kita akan memproses koleksi data dari objek struktur data **class.** berikut langkah-langkahnya:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file struktur kelas Mahasiswa, beri nama: **Mahasiswa.php**
3. Tuliskan struktur data mahasiswa berikut:



1. Buat file baru dan beri nama: **file-H-struktur-kelas.php**
2. Kemudian ketik kode berikut:



1. Pada contoh diatas struktur kelas **Mahasiswa** digunakan sebagai struktur data untuk menampung data mahasiswa.
2. File program **file-H-struktur-kelas.php** memanfaatkan struktur **Mahasiswa** dengan meng-**include** struktur kelas Mahasiswa.
3. Jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-H-struktur-kelas.php***
4. Tampilan output browser akan seperti ini:



1. dad
2. **LINK HALAMAN**


Halaman aplikasi web adalah sejumlah halaman-halaman terpisah yang terhubung menjadi satu. Pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain melalui link/url halaman tujuan yang ada pada satu halaman. Kali ini kita akan mempraktekan menghubungkan halaman web dengan url link. Kita akan menggunakan 3 halaman web.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-I1-link.php**
3. Ketik kode berikut:




1. Buat file baru dan beri nama: **file-I2-link.php**
2. Ketik kode berikut:



1. Buat file baru dan beri nama: **file-I3-link.php**
2. Ketik kode berikut:



1. Ketiga file tersebut adalah halaman web terpisah yang telah dihubungkan dengan link.
2. File halaman **file-I1-link.php** memiliki 2 link menu masing-masing menuju ke **file-I2-link.php** dan menuju ke **file-I3-link.php**
3. Sedangkan pada hamalan **file-I2-link.php** dan **file-I3-link.php** terdapat link menuju halaman **file-I1-link.php**
4. Jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-I1-link.php***




1. Klik link yang anda untuk berpindah halaman
2. **MENGIRIM DATA DARI SATU HALAMAN KE HALAMAN LAIN**

Selain menghubungkan halaman web, setiap halaman dapat pula mengirim data ke halaman yang dituju. Data yang dikirim dapat dilampirkan sebagai parameter **url**. Parameter ini dimulai dengan tanda **?**


Misalnya kita ingin mengirim parameter **nim** dan **nama** melalui sebuah **url** yang menuju file **file-I2-link.php** dengan nim 2001005 dan nama Agus Prasetyo, maka kita menformat url seperti : href="file-I2-link.php?nim=2001005&nama=Agus Prasetyo"

Berikut langkah-langkahnya:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-J1-kirim-data.php**
3. Ketik kode berikut:




1. Pada kode diatas, pertama-tama data yang akan dikirim yaitu **nim** dan **nama** dideklarasikan dengan variabel $nim dan $nama dengan setiap nilai masing-masing.
2. Selanjutnya data ditambahkan pada href link tujuan, data **nim** ditambahkan pada akhir url setelah tanda **?** dengan cara penulisan **?nim=$nim**
3. Lalu data kedua yaitu nama ditambahkan dengan tanda pemisah **&**
4. Jadi untuk data pertama setelah url didahului dengan tanda **?** selanjutnya data berikut untuk data kedua, ketiga atau seterusnya dipisah dengan tanda **&**
5. Jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-J1-kirim-data.php***



1. Klik link yang ada pada halaman tersebut, maka akan diarakan ke halaman tujuan. Namun browser tidak akan menemukan file yang dimaksud karena kita belum membuat file **file-J2-terima-data.php** yang akan menerima data yang dikirim.
2. Selanjutnya kita akan membuat halaman file **file-J2-terima-data.php** yang menjadi tujuan link kirim data.
3. Buat file baru dan beri nama: **file-J2-terima-data.php**
4. Ketik kode berikut:



1. Pada kode diatas, bagian perintah untuk membaca data yang dikirim adalah **$\_GET[“nim”]** yang berarti data nim yang dikirim diterima pada sisi penerima dalam variabel global **$\_GET**
2. Variabel **$\_GET** merupakan array yang berisi data-data yang dikirim. Ini berarti jika kita mengirim data di url dengan kode **?data1=kalimantan&data2=sulawesi** maka data-data tersebut dapat diakses melalui variabel global **$\_GET[“data1”]** akan menghasilkan **kalimantan** dan **$\_GET[“data2”]** akan menghasilkan **sulawesi**
3. Namun jika kode mencoba mengakses data yang tidak terdapat dalam variabel global **$\_GET** maka program akan error. Misalnya mencoba mengakses **$\_GET[“data100”]** dimana data100 ini tidak pernah dikirim.
4. Oleh karena itu penting menyisipkan logika seleksi dengan cek kondisi **isset()**
5. Fungsi **isset()** akan memeriksa jika data dalam argumennya bernilai
6. Fungsi **isset($\_GET[“nim”])** akan bernilai **true** jika data **nim** ada.
7. Jalankan kembali program dan klik link menuju halaman dengan mengirim data melalui url
8. Maka halaman tujuan link akan tampak seperti berikut:



1. Perhatikan bagian **url** browser pada tampilan halaman di atas. url yang ada telah ditambahkan dengan informasi data yang telah dikirim yaitu:

<http://localhost/latihan-php/file-J2-terima-data.php?nim=2001005&nama=Agus%20Prasetyo>


1. Dengan demikian kita telah berhasil mengirim data dari satu halaman ke halaman lain melalui url.
2. **MEMBUAT FORM INPUT DAN MENGIRIM DATA DARI FORM INPUT KE HALAMAN ACTION**

Aplikasi web membutuhkan interaksi pengguna misalnya menambahkan data, mengedit data atau mengetik pencarian data. Semua itu dapat dilakukan melalui antar muka **form** input. **Form** input berguna menerima data input pengguna dan menyimpannya kedalam variabel data.


Kita akan mempraktekan menginput data dan setelah itu mengirim data tersebut kehalaman lain. Tapi sebelumnya kita akan membuat form input.

Berikut langkah-langkahnya:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-K1-form-input.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Perhatikan pada kode **form** atribut **action** dan atribut **method**
2. Atribut **action** adalah tujuan halaman web dimana data yang diinputkan pada form akan dikirim. Pada contoh di atas data input pada form akan dikirim pada **halaman\_aksi.php** untuk diproses selanjutnya.
3. Atribut **method** digunakan untuk menentukan cara pengiriman data dari halaman **form** input ke **halaman\_aksi.php**
4. **Method** standar ada 2 yaitu **post** dan **get**
5. Selanjutnya setiap data input pada tag **input** ditandai dengan atribut **name**.
6. Atribut **name** itu adalah nama variabel data yang akan dikirim. Misalnya **name=”nim”** artinya data input nanti dapat diakses dengan indeks **nim** pada variabel global. Jika menggunakan method **post** maka diakses di variabel global **$\_POST[“nim”]** sebaliknya Jika menggunakan method **get** maka diakses di variabel global **$\_GET[“nim”]**
7. Coba jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-K1-form-input.php***



1. Jika anda mencoba klik button submit maka akan tampil error not found.




1. Error ini karena kita belum membuat file **halaman\_aksi.php**
2. Buat file baru dan beri nama: **halaman\_aksi.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Pada kode diatas **key-index** yaitu **nim** dan **nama** dari variabel global **$\_POST** disesuaikan dengan atribut TAG **input** yaitu **name** pada form input
2. Coba jalankan kembali file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-K1-form-input.php***
3. Kemudian input data NIM dan Nama seperti berikut:



1. Klik submit sehingga halaman aksi akan tampil dan memproses data input sesuai data yang dimasukan seperti tampilan berikut:




1. Dengan demikian kita telah berhasil mengirim data dari halaman input kehalaman lain sebagai halaman aksi yang akan memproses data input.
2. **MEMBEDAKAN METHODE POST DAN GET PADA FORM**

Pada form sebelumnya kita menggunakan **method=”post”** pada atribut form. Kali ini kita akan menggunakan **method=”get”** sebagai pengganti post.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-L1-form-input.php**
3. Ketik kode berikut:




1. Kode diatas sama persis dengan file **file-K1-form-input.php** sebelumnya. Kecuali perbedaan pada **method=”get”** dan **halaman\_aksi\_get.php**. halaman aksi sengaja dibedakan agar tidak perlu mengedit file **halaman\_aksi.php** sebelumnya
2. Selanjutnya buat file baru dan beri nama: **halaman\_aksi\_get.php**
3. Ketik kode berikut:




1. Pada kode diatas variabel global yang digunakan adalah **$\_GET** berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan **$\_POST**
2. Coba jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-L1-form-input.php***
3. Kemudian input data NIM dan Nama seperti berikut:



1. Klik submit maka akan tampil halaman aksi



1. Perhatikan url yang terdapat pada halaman\_aksi\_get.php di url terdapat parameter data yang dikirim seperti pada gambar:



1. Jika halaman tampil maka anda telah berhasil mengirim data menggunakan methode GET pada form input.
2. **MEMBUAT DATABASE MYSQL**


Selanjutnya kita akan membuat database untuk aplikasi web yang akan kita buat. Database yang akan kita buat menggunakan server database lokal MySQL yang telah terinstal padal Laragon. Pastikan program MySQL pada Laragon berjalan.

Untuk mengakses database MySQL, kita membutuhkan tool IDE. Ada beberapa IDE yang bisa kita pakai seperti PHPMyadmin DBeaver atau HeidiSQL. Kita akan menggunakan HeidiSQL dalam praktek ini.


Pertama-tama download dan install HeidiSQL jika anda belum menginstallnya. Pastikan HeidiSQL terinstal dan menjadi program default untuk membuka akses server MySQL.

Kita akan membuat database untuk menyimpan data mahasiswa dalam MySQL. Berikut lanhkah-langkahnya:


1. Buka program Laragon anda




1. Pastikan MySQL berjalan dan nomor port **3306** tampil
2. Klik pada button **Database**
3. Jika konfigurasi benar, maka program **HeidiSQL** akan terbuka. Jika HeidiSQL tidak terbuka anda bisa menjalankan manual program HeidiSQL
4. Perhatikan konfigurasi program HeidiSQL pada bagian NetworkType, Hostname, User, Password dan Port. Sesuaikan dengan gambar berikut:




1. Klik button **Open**
2. Program HeidiSQL akan menampilkan halaman akses ke server MySQL




1. Kemudian **Klik kanan** pada **Laragon -> Create New -> Database**
2. Jendela create database akan muncul. Isi dengan nama database: **latihan\_db**




1. Kemudian Klik OK pada jendela create database
2. Sebuah database baru yaitu **latihan\_db** akan terbentuk pada sisi jendela kiri:




1. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database **latihan\_db**
2. **Klik kanan** pada database **latihan\_db** pilih C**reate new -> table**
3. Halaman create table akan ditampilkan, isi dengan data untuk table mahasiswa seperti berikut ini:




1. Pada **Name** kita isi dengan **tmahasiswa** yang merupakan nama tabel. Selanjutnya untuk field column kita isi dengan **nim** yang merupakan **Name** column, **Datatype Varchar** dengan **Length 20**
2. Kemudian column kita isi dengan **nama** yang merupakan **Name** column kedua, **Datatype Varchar** dengan **Length 50**
3. Selanjutnya klik button **save**
4. Tabel **tmahasiswa** akan terbentuk didalam database **latihan\_db** seperti pada gambar



1. Kemudian Klik pilih **tmahasiswa** lalu pilih klik **Tab Data**



1. Terlihat belum ada data dalam tabel. Kita akan menambah 2 data sebagai data awal tabel.
2. Untuk menambah data, **Klik** tanda bulatan hijau dengan gambar **+** pada menu bar di atas tab. Kemudian isikan data seperti gambar berikut:




1. Sampai di sini anda telah berhasil membuat database dan tabel serta menambahkan data. Selanjutnya kita akan mempraktekan bagaiman menghubungkan halaman web php dengan database dan menampilkan data yang ada dalam tabel.
2. **KONEKSI KE DATABASE DENGAN PHP**

Halaman web dapat dihubungkan ke database dengan menggunakan kode PHP. ada beberapa cara yang bisa digunakan seperti MYSQLi dan PDO. Pada latihan ini kita akan menggunakan PDO untuk menghubungkan PHP dengan MySQL server.


Dalam menghubungkan kode ke database, beberapa variabel penting koneksi harus dipahami dengan baik seperti: alamat server atau servername, nomor port, username, password dan nama database yang terdapat dalam server MySQL. Server MySQL secara default akan beralamat pada **localhost** jika diinstal lokal menggunakan Laragon, nomor **port** default yaitu 3306, sedangkan username adalah **root** dengan password kosong. Variabel nama database tergantung dari nama database pengguna yang telah dibuatnya.

Berikut langkah-langkah koneksi halaman web dengan server MySQL:

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-N-koneksi-mysql.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Pada kode diatas, variabel **$servername, $username, $password dan $databasename** dideklarasikan sebagai variabel dengan inisialisasi nilai. Selanjutnya variabel ini digunakan oleh object PDO untuk menghubungi server
2. Coba jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-N-koneksi-mysql.php***
3. Halaman tersebut akan menampilkan informasi “Terhubung ke database” jika server bisa diakses dengan kode PDO php di atas. Seperti pada gambar:



1. Demikian cara koneksi dengan PDO ke server MySQL
2. **MEMBACA DATA DARI DATABSE**


Selanjutnya kita akan membaca data dalam tabel **tmahasiswa** dalam database **latihan\_db** yang telah kita buat sebelumnya. Data ini akan ditampilkan tanpa format HTML utnuk memudahkan pemahamannya.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-O-baca-tabel.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Kode diatas mirip dengan kode koneksi PHP ke server MySQL. Perbedaannya pada kode diatas didefinisikan variabel **$query** yang merupakan query MySQL untuk membaca semua data pada tabel **tmahasiswa**
2. Selanjutnya terdapat statemen: ***$conn->query($query);*** kode ini bertujuan mengeksekusi perintah query dan mengembalikan hasilnya sebagai koleksi data.
3. Selanjutnya kode perulangan **while** berfungsi untuk menampilkan data pada browser.
4. Coba jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-O-baca-tabel.php***
5. Jika berhasil terhubung maka halaman tersebut akan menampilkan data yang dibaca dari database seperti berikut ini:



1. Pada contoh diatas, data yang dibaca langsung di **ECHO** kan sebagai output data. Jika kita ingin proses lebih lanjut, misalnya mengirim data yang telah dibaca tadi ke halaman lain, maka ada baiknya data yang telah dibaca disimpan dalam bentuk struktur data yang selanjutnya disimpan sebagai koleksi array. Untuk tujuan seperti itu, kita pertama-tama harus membuat struktur data **class Mahasiswa** seperti yang telah kita praktekan sebelumnya. Bedanya kali ini kita mengambil data dari database MySQL. Kita akan meninjau praktek koleksi data dengan struktur data pada modul selanjutnya.
2. **MENAMBAH DATA**

Menambah data ke dalam tabel database pada dasarnya mirip dengan membaca data. Yang harus kita pahami adalah perintah **query** menambah data ke dalam tabel. Hanya saja, menambah data tidak bisa dilakukan dengan query yang fixed atau statis. Query yang diperlukan adalah query dinamis atau query yang dapat menerima variabel data input.

Sebagai contoh query berikut bersifat statis:

**INSERT INTO tmahasiswa (nim, nama)**

**VALUES ('20010098', 'Hendra Saputra');**

Query diatas jika dieksekusi hanya akan menambah data yang tetap yaitu mahasiswa dengan nim=20010098 dan nama=Hendra Saputra. Oleh karena itu kita membutuhkan query yang dinamis.

Query tersebut dapat dijadikan dinamis seperti berikut:


**INSERT INTO tmahasiswa (nim, nama)**

**VALUES (:nim, :nama);**


Sekarang querynya telah menjadi dinamis dengan menjadikan input nim dan nama sebagai variabel yang dapat dimodifikasi dari luar dengan kode PHP.

Berikut langkah-langkah menambah data dengan PDO:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-P-insert-data.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Pada kode diatas, kita menggunakan perintah **bindParam** untuk memberikan nilai variabel **:nim** dan **:nama** yang terdapat pada query sehingga query nanti bisa digunakan jika ingin menambahkan data berbeda.
2. Coba jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-P-insert-data.php***
3. Jika berhasil maka data baru akan ditambahkan ke dalam tabel **tmahasiswa** yaitu data mahasiswa nim : 2001238876 dengan nama Hakim Usri
4. Periksa kondisi data dalam tabel **tmahasiswa** dengan menggunakan heidiSQL:



1. Atau bisa juga memeriksanya dengan mengakses halaman baca tabel sebelumnya pada alamat url: ***localhost/latihan-php/file-O-baca-tabel.php***
2. Jika halaman tersebut ditampilkan maka akan terlihat data telah bertambah seperti gambar berikut ini:




1. Kita telah berhasil menulis kode implementasi logika menambah data dalam tabel. Di sini juga bisa dipahami data yang hendak ditambahkan bisa saja berasal dari halaman lain yang dikirim melalui **form** input.
2. **MEMPERBAHARUI DATA**

Update atau memperbaharui data sama persis dengan logika menambah data baru. Yang berbeda adalah query yang digunakan. Berikut ini query yang bisa digunakan memperbaharui data:


**UPDATE tmahasiswa SET nama=:nama WHERE nim=:nim;**

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-Q-update-data.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Pada kode di atas nama **Hakim Usri** yang telah ada dalam database dganti menjadi **Johan Sentosa** dengan query update
2. Coba jalankan file dengan mengakses url: ***localhost/latihan-php/file-Q-update-data.php***
3. Jika berhasil maka data nama **Hakim Usri** akan diubah menjadi **Johan Sentosa**
4. Periksa perubahan melalui HeidiSQL atau halaman baca tabel




1. Perintah update berhasil. Dengan demikian kita telah berhasil mengimplementasikan logika pembaharuan data.
2. **MENGHAPUS DATA**

Operasi menhapus data sama saja dengan operasi insert dan update data. Perbedaannya hanya sekali lagi pada query. Berikut query dinamis untuk menghapus data berdasarkan kata kunci primary key tabel yaitu kolom nim:


**DELETE FROM tmahasiswa WHERE nim=:nim;**

Berikut langkah-langkah hapus data:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-R-delete-data.php**
3. Ketik kode berikut:



1. Jika file dijalankan pada url: ***localhost/latihan-php/file-R-delete-data.php*** maka data nim 2001238876 akan terhapus dari tabel



1. Data yang tersisa dalam tabel:




1. **UPLOAD FILE DENGAN PHP DAN FORM INPUT**


Upload file seperti berkas pdf atau file gambar terkadang diperlukan jika aplikasi kita butuh menyajikan file gambar atau berkas pdf. Tidak ada perbedaan upload gambar atau berkas text. Hanya saja secara default server web membatasi ukuran file maksimal yang boleh diupload jika melebihi ketentuan maka akan terjadi error.

Berikut ini adalah langkah-langkah upload file:


1. Buka kembali folder atau directory **latihan-php**
2. Buat file baru dan beri nama: **file-S1-form-upload.php**
3. Ketik kode berikut:




1. Selanjutnya buat folder baru dengan nama **gambar**
2. Lalu buatlah file aksi form upload gambar yaitu: **aksi\_upload\_file.php**
3. Ketik kode berikut untuk proses file upload:




1. Jalankan form upload dengan akses url: ***localhost/latihan-php/file-S1-form-upload.php***



1. Pilih file gambar kemudian tekan upload gambar
2. Jika upload berhasil maka halaman akan menampilkan informasi berhasil



1. Anda juga dapat memeriksa folder gambar untuk melihat file yang telah berhasil diupload



1. Jika berjalan lancar berarti anda telah berhasil mengimplementasikan logika upload file gambar.
2. **STUDI KASUS MEMBUAT APLIKASI WEB PHP DAN MYSQL.**

Dalam membuat aplikasi web perlu dipahami ada 3 bagian utama web yang perlu kita rancang dan desain dengan baik sebelum menulis kode program. Tiga bagian itu adalah Database, Interface/tampilan dan proses data dari database ke tampilan pengguna.


Karena terdiri dari 3 bagian, maka pembuat web aplikasi bisa mulai bekerja dari sisi berbeda. Pekerjaan bisa dimulai dengan membuat struktur database terlebih dahulu. Namun kemungkinan ada yang memilih membuat tampilan lebih dahulu, sedangkan programmer lain melihat lebih penting mengokohkan proses perangkat lunak dibanding database dan tampilan. Ini tergantung dari kebiasaan programmer.

Pada studi kasus ini, kita akan membuat aplikasi koleksi buku. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buat database
2. Buatlah database yang kita perlukan dengan menggunakan HeidiSQL. Silahkan rujuk praktikum sebelumnya.
3. Buat database dengan nama **db\_latihan\_kasus.** Klik kanan pada koneksi laragon lalu pilih Create database
4. Buat tabel dengan nama **tbuku.** Klik kanan pada database, pilih Create table
5. Tambahkan field tabel seperti berikut (pilih table **tbuku** lalu tambah field):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Field Name | Tipe Data | Length | Ket |
| isbn | VARCHAR | 25 | Primary Key |
| judul | VARCHAR | 100 |  |
| deskripsi | VARCHAR | 300 |  |

1. Kemudian tambahkan data awal ke dalam tabel tbuku seperti berikut:




1. Buat kode program CRUD: **Membuat halaman tambah data CREATE**


CRUD adalah singkatan dari Create Read Update Delete yang merupakan operasi menambah atau insert data, membaca satu atau semua data, mengubah atau memperbaharui data dan menghapus satu atau beberapa data.

Kita akan mengimplementasikan operasi CRUD pertama kali adalah menambah data atau fungsi **CREATE** Berikut ini langkah-langkahnya:


1. Pertama-tama pada **root** directory atau folder **www** Laragon, buat sebuah folder baru dengan nama **latihan\_kasus**



1. Selanjutnya dalam directory **latihan\_kasus** buatlah folder atau directory baru dengan nama **gambar**




1. Kita akan menggunakan folder **latihan\_kasus** untuk file-file berikutnya yang akan kita buat
2. Masuk kedalam folder **latihan\_kasus**
3. Buat file baru untuk konfigurasi koneksi ke database dengan nama **config\_db.php**




1. Untuk menambah data baru kita membutuhkan 2 halaman yaitu halaman input data yang berisi **form input** dan halaman **aksi form.**
2. Pertama-tama buat form input dan beri nama **create\_buku.php**
3. Ketik kode berikut:





1. Kode diatas akan menampilkan form input data.
2. Coba jalankan form tersebut dengan mengakses url: <http://localhost/latihan_kasus/create_buku.php> maka tampilan seperti berikut:





1. Selanjutnya dalam folder **latihan\_kasus** buat halaman aksi create buku yang akan dipanggil ketika button form **Simpan** diklik. Beri nama file **aksi\_create\_buku.php** file ini merupakan file action dari form create diatas.
2. Ketik kode program berikut: (kode bersambnung dihalaman lain. Perhatikan nomor baris kode saat anda mengetik kode)












1. Selanjutnya jalankan halaman create dan silahkan tambahkan data.
2. Buat kode program CRUD: **Membuat halaman tampilan data READ**

Halaman ini adalah halaman web yang akan menampilkan semua data yang ada didalam tabel **tbuku** dengan disertai link **show, edit** dan **delete.** Berikut langkah-langkah untuk membuat halaman tampilan data:

1. Masuk kedalam folder **latihan\_kasus**
2. Buat file baru dengan nama **read\_buku.php**
3. Ketikan kode program berikut:



1. Selanjutnya akses melalui url: <http://localhost/latihan_kasus/read_buku.php>
2. Halaman tampilan data yang dibaca dari tabel tbuku akan ditampilkan:




1. Pada sudut kiri atas terdapat link untuk mengakses halaman **create\_buku.php.** sedangkan pada setiap baris data terdapat link untuk show data, edit dan hapus. Tapi jika anda mengklik link tersebut maka browser akan menampilkan error Not Found karena kita belum membuat halaman-halaman tersebut.
2. Selanjutnya kita akan membuat halaman **show\_buku.php**
3. Buat kode program CRUD: **Membuat halaman show data SHOW**

Halaman show data adalah halaman kategori READ pada istilah CRUD. Pada bagian ini data yang dibaca adalah data tunggal yang diidentifikasi dengan menggunakan primary key tabel, dalam hal ini adalah kolom **isbn**. Kolom **isbn** akan selalu dikirim oleh suatu halaman jika memanggil halaman lain.

Berikut langkah-langkah membuat halaman SHOW:

1. Masuk kedalam folder **latihan\_kasus**
2. Buat file baru dengan nama **show\_buku.php**
3. Ketikan kode program berikut:



1. Selanjutnya silahkan mengklik link **show buku** pada salah satu data di halaman tampilan data **read\_buku.php**
2. Data akan ditampilkan pada halaman show seperti berikut ini:




1. Halaman show menampilkan data buku dan cover buku.
2. Buat kode program CRUD: **Membuat halaman edit data EDIT/UPDATE**

Pada dasarnya halaman Edit/Update hampir sama dengan halaman Create/Insert. Kita membutuhkan 2 halaman untuk implementasi edit/update. Halaman pertama adalah halaman form input update dan halaman kedua adalah halaman aksi form update.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyisipkan primary key yaitu kode isbn pada halaman form update. Primary key kolom isbn akan menjadi identitas data pada tabel tbuku yang dapat dieksekusi melalui query kondisional dengan kode isbn.


Berikut langkah membuat halaman update/edit:


1. Masuk kedalam folder **latihan\_kasus**
2. Buat file baru dengan nama **update\_buku.php**
3. Ketikan kode program berikut: (kode bersambung dihalamn berikut)








1. Pada kode form kita menambahkan suatu input yang tersembunyi atau **hidden** yaitu tidak ditampilkan pada browser yaitu input dengan nama **isbn\_old.**
2. Selanjutnya buat file baru untuk aksi form update, beri nama **aksi\_update\_buku.php**
3. Ketikankode berikut: (kode bersambung dihalaman lain)













1. Selanjutnya silahkan mengklik link **edit buku** pada salah satu data di halaman tampilan data **read\_buku.php**
2. Data akan ditampilkan pada halaman edit seperti berikut ini:



1. Lakukan beberpa perubahan, pilih gambar untuk Cover dan klik button **Update** maka akan tampil halaman info berhasil pembaharuan data




1. Data edit dan file gambar cover telah berhasil disimpan
2. Selanjutnya adalah membuat halaman aksi menghapus data
3. Buat kode program CRUD: **Membuat halaman hapus data DELETE**


Halaman hapus akan mengeksekusi query penghapusan data. Karena itu dibutuhkan skenario pesan dialog konfirmasi penghapusan data. Ini mekanisme proteksi sehingga penghapusan data tidak terjadi secara tidak sengaja.

Pengahpusan data juga membutuhkan kunci primary key yaitu kode isbn baris data sehingga data yang terhapus adalah data yang sesuai dengan kode isbn yang diinginkan. Kode ini dikirim melalui url metode **get.** Berikut langkah-langkah halaman hapus data:


1. Masuk kedalam folder **latihan\_kasus**
2. Buat file baru dengan nama **delete\_buku.php**
3. Ketikan kode program berikut:



1. Selanjutnya silahkan mengklik link **delete buku** pada salah satu data di halaman tampilan data **read\_buku.php**
2. Dialog konfirmasi akan dimunculkan, jika memilih OK maka data akan dihapus




1. Data yang berhasil dihapus akan tampil halaman berikut:




1. Selanjutnya kita akan membuat halaman indek sebagai halaman awal aplikasi web
2. Buat halaman utama: **Membuat halaman index/homepage**

Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk kedalam folder **latihan\_kasus**
2. Buat file baru dengan nama **index.php**
3. Ketikan kode program berikut:



1. Jalankan dengan mengakses url: <http://localhost/latihan_kasus/>
2. Tampilan seperti berikut:



1. Halaman ini menyajikan link menuju tampilan data dan create data.