**Bentuk Normal Pertama (1NF):**

Menjamin bahwa setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai, tidak ada nilai yang dapat dibagi.

1. Pastikan setiap kolom hanya berisi nilai atomik (tidak dapat dibagi).
2. Identifikasi dan atasi duplikasi data.
3. Pastikan setiap baris dapat diidentifikasi secara unik dengan menggunakan primary key.

**Bentuk Normal Kedua (2NF)**

Menghilangkan ketergantungan parsial, yaitu setiap kolom yang bukan bagian dari primary key bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key.

1. Pastikan tabel sudah dalam 1NF.
2. Identifikasi kolom yang hanya bergantung pada sebagian primary key.
3. Pindahkan kolom-kolom tersebut ke dalam tabel terpisah, yang memiliki primary key yang sesuai.

**Bentuk Normal Ketiga (3NF):**

Menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu setiap kolom yang bukan primary key tidak boleh bergantung pada kolom non-primary key lainnya

1. Pastikan tabel sudah dalam 2NF.
2. Identifikasi ketergantungan transitif dan pindahkan kolom-kolom tersebut ke dalam tabel terpisah dengan primary key yang sesuai.

**Ketergantungan parsial adalah :**

Ketergantungan parsial terjadi ketika atribut non-kunci (non-primary key) dalam sebuah tabel bergantung hanya pada sebagian dari kunci primer (primary key).

Contoh: Misalkan kita memiliki tabel dengan kunci primer (A, B) dan atribut non-kunci C. Jika C bergantung pada A saja dan tidak pada keduanya (A, B), itu disebut ketergantungan parsial.

**ketergantungan transitif adalah:**

Ketergantungan transitif terjadi ketika sebuah atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya, bukan pada kunci primer langsung.

Contoh: Misalkan kita memiliki tabel dengan kunci primer (A, B) dan atribut non-kunci C. Jika terdapat ketergantungan C → B di mana C bergantung pada B, yang pada gilirannya bergantung pada kunci primer (A, B), itu disebut ketergantungan transitif.

Contoh :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| A1 | B1 | C1 |
| A2 | B2 | C2 |
| A3 | B3 | C3 |

**Ketergantungan Parsial:**

Jika C hanya bergantung pada A tanpa memperhatikan nilai B, itu adalah ketergantungan parsial, misalnya, C → A.

**Ketergantungan trasitif:**

Jika terdapat ketergantungan C → B, yang kemudian B → A, itu adalah ketergantungan transitif karena C sebenarnya bergantung pada A melalui B.