

# SISTEM PENGENALAN WAJAH (FACE RECOGNATION) MENGGUNAKAN METODE PAC (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS)

**Oleh :**

**NAMA : VANNYA MAHESWARI  
NIM : A11.2017.10407   
Program Studi : Teknik Informatika-S1**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
SEMARANG  
2020**

# ABSTRAK

Identitas setiap orang dapat ditentukan berdasarkan mata, sidik jari dan juga wajah. Wajah merupakan salah satu yang dapat menentukan identitas seseorang karena wajah setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik. Identifikasi wajah sering digunakan dalam bidang akses untuk keamanan, absensi, dan juga digunakan untuk sistem pencarian seseorang. Sistem pengenalan wajah atau *face recognation* diciptakan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) sebagai pengoptimalan dalam mereduksi dimensi. PCA merupakan algoritma reduksi dimensi yang mampu menghasilkan komponen wajah. Sistem pengenalan wajah (*face recognition*)ini melakukan identifikasi wajah seseorang berdasarkan gambar dari sebuah database yang kemudian diproses menjadi data latih. Setelah terbentuk data latih, sistem pengenalan wajah ini akan melakukan perbandingan antara data uji dengan data latih. Pada hasil akhir dari sistem pengenalan wajah ini akan menampilkan gambar data latih, gambar uji dan nama orang yang diuji. Jika data latih dengan data uji menghasilkan hasil yang berbeda, maka dinyatakan gagal. Begitupula sebaliknya jika hasil dari data latih dengan data uji sesuai, maka dinyatakan berhasil.

Kata Kunci : Wajah, *Face Recognation, Principal Component Analysis* (PCA)

# 

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Wajah merupakan sebuah identitas bagi semua orang. Hal ini dikarenakan wajah pada setiap orang umumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun kembar identik sekalipun, jika diperhatikan dengan seksama akan ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan wajah yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai karakteristik masing – masing dan juga mempunyai keunikannya tersendiri. Keunikan itu sendiri berasal dari tipe bentuk wajah yang berbeda - beda seperti kotak, oval, bulat, dan lain-lain. Kemudian tata letak alis, jarak antara mata satu dan lainnya, bentuk hidung, bentuk bibir, hingga bentuk dagu sekalipun pasti mempunyai perbedaan dan keunikannya masing – masing.

Kemajuan teknologi tentunya tidak dapat kita hindari lagi di masa sekarang yang dimana semakin pesatnya ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia dengan dibantu nya manusia dengan memperoleh informasi dan pengetahuan secara cepat akan semakin pesat juga suatu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sendiri diciptakan untuk memberikan banyak kemudahan untuk kehidupan manusia [1], dimana kemajuan teknologi itu sendiri tercipta berdasarkan pikiran manusia yang berkembang selain itu juga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan manusia. Masalah yang sering menyita perhatian adalah dalam pendeteksian atau pengidentifikasian. Sebagai contoh sistem identifikasi yang banyak dikembangkan saat ini adalah seperti sistem identifikasi *biometrik* atau menggunakan informasi biologis pada tubuh manusia seperti sidik jari, retina mata, suara maupun wajah manusia.[2] Salah satu topik yaitu pengenalan wajah merupakan topik yang banyak dikembangkan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.[3]

Wajah manusia sendiri merupakan salah satu permasalahan yang menarik dan menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan setiap wajah manusia mengandung banyak sekali informasi, topik yang cukup menarik perhatian, serta dipelajari secara intensif. Beberapa diantara penelitian yang mempelajari informasi dari wajah manusia yaitu mengenai pengenalan wajah. Pengenalan wajah diterapkan dalam suatu sistem dibuat dengan meniru kinerja otak manusia yang mampu mencocokan wajah seseorang dengan sebuah foto atau media yang lainnya dengan melakukan ekstraksi .

Sistem pengenalan wajah (*Face Recognition*) merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat dan sangat dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan yang mempermudah kegiatan. Pengenalan wajah sangat berperan penting yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi ataupun sistem berbasis komputer. Sistem pengenalan wajah itu sendiri banyak dimanfaatkan pada biometriks yang sering digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dan dapat diimplementasikan untuk pencarian seseorang atau mengindentifikasi seseorang, dan juga sebagai mesin absensi. Dikarenakan Wajah memiliki karakteristik unik setiap masing - masing individu, sering kali Sistem pengenalan wajah ini juga diterapkan pada bidang keamanan (*security system*)[4] seperti izin akses mengontrol sesuatu atau akses masuk ke sebuah ruangan penting, pengawasan lokasi. Sistem identifikasi yang dikembangkan itu sendiri diambil berdasarkan perbedaan ciri wajah dari seseorang berbasis biometriks yang mempunyai keakurasian yang tergolong tinggi. Identifikasi tersebut mampu digunakan sebagai sistem pencarian wajah seseorang berdasarkan sbuah gambar yang berisikan wajah seseorang yang hendak dicari.

Sistem pengenalan wajah merupakan sistem pengenalan pada gambar yang tidak menggunakan bitmap pixel secara langsung namun tetapi bekerja dengan mengubah image wajah menjadi *domain feature*. Gambar dipresentasikan kedalam bentuk fitur yang telah di ekstraksi yang lebih *compact* dan kemudian digunakan untuk pengenalan, dan demikian hal tersebut dibutuhkan untuk menghemat komputasi.[4] Cara kerja dari sistem pendeteksi wajah ini membandingkan wajah yang ada pada database atau knowledgebase dengan data yang ada pada data latih. Jika hasil perbandingan antara kedua data tersebut cocok, maka indentifikasi wajah dinyatakan berhasil. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, jika hasil perbandingan antara kedua data tersebut tidak cocok, maka hasil identifikasi wajah tersebut dinyatakan gagal atau tidak teridentifikasi. [5]

Sistem pengenalan wajah memiliki banyak metode dan algoritma yang cukup banyak, di antaranya yang cukup popular adalah algoritma PCA atau biasa kita sebut *Principal Component Analysis*. PCA merupakan suatu teknik linear yang berfungsi untuk memproyeksikan data berupa vektor yang mempunyai dimensi tinggi ke vektor yang mempunyai dimensi lebih rendah, jadi PCA bekerja dengan cara mengidentifikasi pola – pola pada data lalu mengekspresikan data tersebut ke bentuk – bentuk yang lain agar dapat disimpulkan kesamaan atau perbedaan antar data ataupun pola. [2]

Tujuan penggunaan algoritma PCA (*Principal Component Analysis*) sendiri adalah mereduksi dimensi yang besar pada ruang data menjadi suatu dimesi yang lebih kecil atau bisa kita permudah mendeskripsikan data lebih sederhana. Dimensi pada gambar berupa matriks MxN dan mempunyai tiga layer RGB. Pose wajah yang ada dengan citra RGB kemudian di convert ke citra grayscale yang kemudian matriks tersebut akan di reduksi.[2] Setelah itu penghitungan tingkat kesamaan (*similarity degree*) antara citra tes dengan citra uji menggunakan metode jarak. *PCA* itu sendiri adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pengenalan berdasarkan *appearance based*. PCA juga merupakan salah satu algoritma reduksi dimensi yang dapat menghasilkan komponen wajah yaitu *eigenface*. *Eigenface* merupakan salah satu metode pengenalan wajah yang cukup mudah dan sederhana untuk diimplementasikan. *Eigenface* ini merupakan salah satu algoritma pengenalan wajah yang berdasarkan kepada algoritma PCA (*Principal Component Analysis*). Proses pendeteksian wajah dilakukan mulai dari pengambilan gambar kemudian melakukan pendeteksian kulit dan pendeteksian wajah untuk selanjutnya melakukan *face recognation*. Sistem ini melakukan pendekatan pada warna kulit menggunakan warna YcbCr untuk menghasilkan pendeteksian wajah yang lebih akurat.[3] Pemrosesan gambar wajah menggunakan kombinasi operator morfologi dan *elliptical shape* dari sebuah wajah untuk selanjutnya proses segmentasi wajah. Kemudian seleksi atau pemilihan *eigenvector* dilakukan untuk mengetahui *eigenvector* mana yang sesuai dengan kandungan informasi yang lebih tinggi.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah metode *Principal Component Analysis* (PCA) mampu mengindentifikasi wajah seseorang dari suatu gambar dan membandingkannya dengan gambar yang menjadi data latih pada database?
2. Seberapa akuratkah metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mendeteksi wajah seseorang?

## 1.3 Batasan Masalah

1. Data gambar yang digunakan untuk diuji harus menggunakan citra gambar RBG atau hitam putih
2. Data uji langsung di bandingkan dengan data latih pada suatu database
3. Proses training menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA)

## 1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuat software yang dapat mengidentifikasi wajah dan menguji metode *Principal Component Analysis* (PCA) mampu mengidentifikasi wajah seseorang
2. Untuk megetahui seberapa akurat metode *Principal Component Analysis* (PCA) dalam mengidentifikasi wajah seseorang

## 1.5 Manfaat Penelitian

### Manfaat Bagi Universitas Dian Nuswantoro

1. Menambah kajian pustaka mengenai penelitian yang terkait.

2. Menambah jurnal online di kampus yang telah ada.

### Manfaat Bagi Pembaca

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai identifikasi wajah seseorang menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA).

2. Dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata misalnya sebagai sistem pencarian seseorang.

### Manfaat Bagi Penulis

1. Menambah pengetahuan mengenai sistem pengenalan wajah menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA)
2. Dapat menambah pengalaman berdasarkan penelitian tersebut.
3. Dapat menguji metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang mampu mengidentifikasi wajah seseorang.

# BAB II Tinjauan Pustaka

## Tinjauan Studi

Menurut hasil pencarian di google schoolar, sudah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik yang sama yaitu pengenalan wajah atau face recognition dengan menggunakan metode PCA (*Principal Component Analysis*). Berikut adalah beberapa journal yang akan di review :

Salamun, Firman Wazir (2016) dalam penelitian yang dilakukan mereka memilih metode PCA atau (*Principal Component Analysis*) sebagai metode untuk penelitian dalam pembuatan rancang bangun sistem pengenalan wajah. PCA menghitung rata – rata tiap *flatvector pixel* dari gambar – gambar yang telah tersimpan di database lalu akan didapatkan nilai *eigenface* setiap gambar. Dari setiap nilai *eigenface* inilah yang akan dicari nilai terdekatnya untuk menentukan gambar citra wajah yang akan dikenali. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi yaitu 82,27% dari jumlah data wajah sebanyak 130 gambar.

## Tinjauan Pustaka

### Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan salah satu subjek atau bidang ilmu kejuruan dari teknologi informasi yang sangat terkenal dan menarik di era ini. Proses pengolahan citra digital bertujuan untuk memanipulasi dan menganalisis citra dengan bantuan komputer. Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) sendiri adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. Dari kalimat diatas dapat kita artikan bahwa citra yang dimaksud yaitu adalah gambar diam (foto) maupun gambar bergerak (yang berasal dari webcam maupun berupa video yang di input). Sedangkan digital disini mempunyai maksud bahwa pengolahan citra/gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer.[6]

Pada Pengolahan Citra Digital, citra yang bersifat data kontinyu yang merupakan hasil kumpulan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi maka harus diubah menjadi data diskrit yang bersifat numerik dengan melakukan perhitungan matematis agar dapat dilakukan pengolahan [7]. Sebuah citra dapat diwakili dengan sebuah matriks 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Dengan matriks inilah perhitungan dan teknik – teknik pengolahan citra dapat dilakukan.

### Pengenalan Wajah

Wajah adalah salah satu ukuran fisiologis atau bagian tubuh yang paling mudah dan sering digunakan untuk membedakan identitas tiap individu antar satu dengan yang lainnya. Wajah juga memegang peranan penting selain menunjukan identitas seperti menunjukan emosi, kemampuan manusia dalam mengenali wajah sangatlah hebat. Manusia dapat membedakan atau mengenali banyak wajah bahkan dengan terjadinya perubahan terhadap wajah seseorang seperti karena bertambahnya usia ataupun diberikan aksesoris seperti kacamata dan perubahan gaya rambut manusia tetap dapat mengenalinya [8]. Hal demikian membuat sebuah sistem atau aplikasi pengenalan wajah menjadi hal yang sungguh menarik dalam bidang ilmu teknik informasi karena hal ini dapat di aplikasikan di berbagai bidang lainnya seperti keamanan atau security ataupun untuk hiburan seperti *filter* wajah di berbagai aplikasi sosial media. Sistem pengenalan wajah adalah suatu sistem yang membuat sebuah mesin dapat mengenali wajah seseorang sesuai dengan gambar wajah yang telah dilatih dan disimpan di dalam mesin tersebut. [9] Dalam proses pengenalan wajah, komputer menggunakan informasi mentah dari pixel citra yang dihasilkan melalui camera ataupun melalui gambar yang diinputkan kemudian direpresentasikan dalam metode – metode yang akan digunakan untuk mengolah seperti algoritma PCA (*Principal Component Analysis*), *FaceNet,* dan lain sebagainya.

### Principal Component Analysis

Secara sederhana PCA adalah transformasi linear untuk menentukan sistem koordinat yang baru dari sebuah dataset. Teknik PCA ini mereduksi atau mengurangi informasi data yang besar dari sebuah citra wajah tanpa menghilangkan informasi yang ada pada sebuah citra wajah. Algoritma PCA melakukan penguraian citra wajah kedalam kumpulan fitur karakteristik yang disebut sebagai “Eigenface”. Hal tersebut yang kemudian dikatakan sebagai Principal Component dalam sebuah data trainingset, fitur utama dari sebuah algoritma PCA adalah merekonstruksi dari beberapa citra asli dari trainingset dengan mengkombinasikan eigenface [8].

#### EigenFace

Metode eigenface adalah bagaimana cara meguraikan informasi yang relevan dari sebuah citra wajah, kemudian mengubahnya ke dalam satu set kode yang paling efisien dan membandingkan kode wajah tersebut dengan database berisi beragam wajah yang telah dikodekan secara serupa. Eigenfaces PCA digunakan untuk mereduksi dimensi sekumpulan atau ruang gambar sehingga basis atau sistem koordinat yang baru dapat menggambarkan model yang khas dari kumpulan tersebut dengan lebih baik. Model yang diinginkan merupakan sekumpulan wajah yang dilatihkan. Fitur yang baru tersebut akan dibentuk melalui kombinasi linear. Komponen fitur ruang karakter ini tidak akan saling berkolerasi dan akan memaksimalkan perbedaan yang ada pada variabel aslinya [10].

### MATLAB

Matlab atau nama lain dari *Matrix Laboratory* merupakan bahasa pemrograman yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, Basic maupun C++. Matlab merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi dan pemodelan dan grafik-grafik perhitungan [11]. MATLAB telah berkembang menjadi sebuah environment pemrograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan kalkulasi matematis lainnya. MATLAB juga berisi toolbox yang berisi fungsi-fungsi tambahan untuk aplikasi khusus . MATLAB bersifat extensible, dalam arti bahwa seorang pengguna dapat menulis fungsi baru untuk ditambahkan pada library ketika fungsi-fungsi built-in yang tersedia tidak dapat melakukan tugas tertentu. [12]

# 

# Daftar Pustaka

[1] M. Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *J. Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2014.

[2] P. Rosyani, “Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) dan Canberra Distance,” *J. Inform. Univ. Pamulang*, vol. 2, no. 2, p. 118, 2017.

[3] A. H. Dian Esti Pratiwi, “Implementasi Pengenalan Wajah Menggunakan PCA (Principal Component Analysis),” *Justus Liebigs Ann. Chem.*, vol. 502, no. 1, pp. 74–85, 1933.

[4] D. Parikesit, “Face Recognition Menggunakan Metode PCA,” 2012.

[5] Derisma, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Eigenface pada Perangkat Mobile Berbasis Android,” *J. Politek. Caltex Riau*, vol. 2, no. 2, pp. 127–136, 2016.

[6] R. D. Kusumanto and A. N. Tompunu, “PENGOLAHAN CITRA DIGITAL UNTUK MENDETEKSI OBYEK MENGGUNAKAN PENGOLAHAN WARNA MODEL NORMALISASI RGB,” vol. 2011, no. Semantik, 2011.

[7] N. Ahmad and A. Hadinegoro, “Metode histogram equalization untuk perbaikan citra digital 21,” vol. 2012, no. Semantik, pp. 439–445, 2012.

[8] J. Rekursif, A. R. Syakhala, D. Puspitaningrum, and E. P. Purwandari, “PERBANDINGAN METODE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS ( PCA ) DENGAN METODE HIDDEN MARKOV MODEL ( HMM ) DALAM PENGENALAN IDENTITAS,” vol. 3, no. 2, pp. 68–81, 2015.

[9] S. M. Kom and U. Abdurrab, “RANCANG BANGUN SISTEM PENGENALAN WAJAH DENGAN METODE,” no. August 2016, 2017.

[10] E. Pca, “Sistem Pengenalan Wajah Secara Real-Time,” vol. 7, no. 2, pp. 179–184, 2013.

[11] A. Firmansyah, “D a s a r - d a s a r P e m r o g r a m a n M a t l a b,” pp. 1–10, 2007.

[12] B. Cahyono, “( MATLAB ) DALAM PEMBELAJARAN Perkembangan dan kehadiran teknologi komputer” vol. 1, pp. 45–62.