Il progetto è partito col definire la funzione da minimizzare. Tale funzione tiene in considerazione del condizionamento della matrice WN (regressore) e del minimo valore singolare della stessa WN. Minimizzando il primo termine, che può essere minimo 1, garantiamo un piccolo rumore sulle misurazione, mentre minimizzando il secondo termine garantiamo di stare lontani dalle singolarità.

La funzione da minimizzare è ritornata dal file Matlab costFunction.m .

Una volta trovati i valori per cui quella funzione risulta essere minima, abbiamo trovato i punti da interpolare, ci vengono resituiti tutti i valori per cui quella funzione è minima, ovvero i punti da interpolare.

A questo punto è stato fatto una funzione che trova i coefficienti di un polinomio interpolante passante per due posizioni successive del manipolatore, queste posizioni ci sono state restituite dalla minimizzazione. La funzione è *p2pinterpolate.m*. A questo punto sarà necessario CONCATENARE le interpolazioni fra due punti successivi, e quato viene fatto dalla funzione *genTraj.m* .

Abbiamo la nostra traiettoria, come facciamo a capire se l’algoritmo funziona? Possiamo usare un trucchetto: utilizziamo un vettore di parametri dinamici nominali . Calcoliamo trovando le coppie nominali ai giunti. Ora possiamo invertire il problema e calcolare i parametri dinamici (stiamo di fatto facendo identificazione) con le coppie che sono state appena trovate.

A questo punto per capire se l’algoritmo funziona dovremmo verificare se l’identificazione dinamica è stata ben fatta, ovvero se le coppie calcolate con la nostra identificazione risultano essere uguali a quelle calcolate con i parametri che ci sono stati forniti, e dunque bisogna verificare che:

Se questa uguaglianza è verificata, significa che l’algoritmo funziona egregiamente e che quindi avrà generato una traiettoria buona per l’identificazione dinamica dei parametri.