2장. 알고리즘 분석

알고리즘은 컴퓨터의 자원을 사용하여 실행해야 하는 프로그램의 전체적인 윤곽을 통제하는 일련의 단계적인 명령들의 집합이라고 정의할 수 있다. 실행은 R, 파이썬 그리고 자바 등 어떤 프로그래밍 언어라도 가능하다. 데이터는 모든 프로그램에 있어서 복잡한 구성요소이며, 데이터가 어떻게 구성되어 있는지(데이터 구조)에 따라 실행 시간은 매우 달라질 수 있다. 데이터 구조가 좋은 알고리즘 구현의 핵심인 이유가 여기에 있다. 이 책에서는 실행 시간 또는 시간 복잡성에 주로 집중할 것이며, 프로그램 실행 중 메모리 사용과 실행 시간과의 관계도 부분적으로 다룰 것이다. 2장에서는 다음 주제를 상세하게 다룬다.

* 최선, 최악, 그리고 평균의 경우
* 컴퓨터 대 알고리즘
* 알고리즘 점근 분석(asymptotic analysis)
  + 상한(upper bounds) 추정 = 빅 오 표기법(Big O notation)
  + 하한(lower bounds) 추정 = 빅 오메가 표기법(Big Ω notation)
  + 빅 세타 표기법 (Big Θ notation)
  + 단순화 규칙
  + 분류 규칙
* 프로그램의 성능 추정
* 문제 분석
* 시스템 공간 한계
* 경험적 분석

(## 분류 규칙 : 원서의 이 부분에서는 Classifying functions 이지만 아래쪽 해당 절 본문에서는 Classifying rules 임. ‘분류 규칙’으로 용어 통일함.)

<대> 데이터 구조로 시작하기

데이터 구조는 알고리즘의 핵심적인 부분이다. 자세한 설명을 하기 전에, 한 가지 예를 생각해보자. 사용자가 입력한 유한한 길이를 가진 양의 정수를 정렬하여 오름차순으로 출력하는 알고리즘을 프로그래밍해야 한다. 사용자가 정의한 입력과 사용자가 원하는 출력 사이의 연결 고리 역할을 하는 정렬 알고리즘은 다양한 방법으로 접근할 수 있다.

* 버블 정렬(bubble sort)과 셸 정렬(shell sort). 정렬의 단순한 형태이지만 매우 비효율적이다.
* 삽입 정렬(insertion sort)과 선택 정렬(selection sort). 주로 작은 데이터셋 정렬에 사용된다.
* 병합 정렬(merge sort), 힙 정렬(heap sort), 퀵 정렬(quick sort). 평균 시스템 런타임 시간 복잡성(빅 세타 표기법)에 기반한 효율적인 정렬 방법이다.
* 계수 정렬(counting sort), 버킷 정렬(bucket sort), 기수 정렬(radix sort) 등의 분산 정렬(distributed sort). 런타임과 메모리 사용량 모두 다룰 수 있다.

이 각각의 방법은, 결과적으로, 특정 인스턴스의 집합을 더 효과적으로 처리할 수 있다. 이렇게 말하면 좋은 알고리즘에 대한 개념을 흐리게 된다. 알고리즘은 다른 많은 특성 중에 다음과 같은 것을 가지고 있어야 좋은 알고리즘이라고 할 수 있다.

* 짧은 실행 시간
* 더 적은 메모리 사용량
* 읽기 쉬운 코드
* 입력값에 대한 일반성

일반적으로 한 문제는 다양한 알고리즘을 통해 접근할 수 있으며, 각각의 알고리즘은 다음과 같은 매개변수를 기초로 평가될 수 있다.

* 시스템 런타임
* 메모리 요구사항


하지만, 이 매개변수들은 일반적으로 다음과 같은 외부 환경 요인에 의해 영향을 받는다.

* 데이터 구조에 대한 처리
* 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어 구성
* 코드를 작성하고 컴파일하는 스타일
* 프로그래밍 언어

모든 외부적인 요인을 제어하는 것은 거의 불가능하기 때문에 성능 비교를 위해 다양한 알고리즘의 시스템 런타임을 예측하는 것(이상적 시나리오 분석)은 어렵다. 이상적 시나리오 분석을 위해서는 알고리즘을 구현하고 실행시켜야 하기 때문이다. 그래서 알고리즘을 설계할 때는 알고리즘 성능을 추정하기 위해 점근 분석을 사용한다.

점근 분석은 전체 프로그램을 실제적으로 작성하고 컴파일하는 과정 없이 알고리즘의 효율성을 평가하는 방법이다. 점근 분석은 입력 데이터의 크기와 연산 작업의 갯수를 기초로 가상의 시스템 런타임을 나타내는 함수식이다. 이 함수식은 입력 데이터의 증가율은 시스템 런타임과 정비례한다는 원리를 바탕으로 한다. 예를 들어, 삽입 정렬의 경우 크기는 입력 벡터의 길이를 나타내고, 작업의 수는 정렬 연산의 복잡성을 나타낸다. 점근 분석은 알고리즘의 장점과 단점을 비교하기 보다는 알고리즘을 구현하는데 들어가는 수고의 양을 추정하기 위해 사용된다. 다음 표는 널리 사용되는 증가 함수를 보여준다. 더 자세한 내용은 뒷부분에서 설명한다.

(## 알고리즘 성능 공식에 대해 다양하게 사용되고 있는 growth rate functional forms / growth functional form / growth rate function 등의 표현은 이후에 모두 ‘증가 함수’로 통일)



<그림시작>

입력 데이터의 크기

이중 로그 함수

로그 함수

선형 함수

n배 로그 함수

2차 함수

3차 함수

지수 함수

<그림끝>

<그림 2.1: 복잡성 추정을 위해 사용되는 다양한 증가 함수>

일반적으로 사용되는 증가 함수는 입력 데이터의 크기를 기반으로 하며, 알고리즘의 성능을 분석하는 데 사용된다. 또한 알고리즘의 시스템 런타임 추정을 위한 가상의 함수로도 사용된다.

<대> R에서의 메모리 관리

메모리 관리는 일차적으로 사용 가능한 메모리에 대한 관리와 함수를 더 유연하고 빠르게 실행하기 위해 요구되는 추가적인 메모리에 대한 예측을 포함한다. 여기서는 R 환경에서 객체의 저장과 관련된 메모리 할당의 개념을 다룰 것이다.

메모리 할당에 있어서 R은 객체에 따라 서로 다르게 메모리를 할당한다. 메모리 할당은 pryr 패키지의 object\_size 함수를 사용하여 확인할 수 있다. pryr 패키지는 install.packages("pryr") 명령으로 CRAN 저장소로부터 설치할 수 있다. 이 패키지는 R 버전 3.1.0 이상에서만 사용 가능하다. pryr 패키지의 object\_size 함수는 R 기본 패키지의 object.size 함수와 비슷하다. 하지만 다음과 같은 점에서 더 정확하다.

* 현재 객체와 연관된 환경의 크기도 포함
* 주어진 객체 내의 공유된 요소까지 고려됨

다음은 R에서 메모리 할당량을 보기 위해 object\_size 함수를 사용한 예제이다.

> object\_size(1) # 한 개의 숫자형 벡터에 할당된 메모리

48 B

> object\_size("R") # 한 개의 문자형 벡터에 할당된 메모리

96 B

> object\_size(TRUE) # 한 개의 논리형 벡터에 할당된 메모리

48 B

> object\_size(1i) # 한 개의 복소수형 벡터에 할당된 메모리

56 B


객체에 요구되는 저장 공간은 다음과 같은 요인들과 관련이 있을 수 있다.

* 메타데이터(metadata) : 객체의 메타데이터는 문자형, 정수형, 논리형 등과 같이 객체 타입에 따라 정의된다. 객체 타입은 디버깅할 때도 매우 유용하다.
* 노드 포인터(node pointer) : 노드 포인터는 서로 다른 노드들 간의 연결을 유지하며, 사용되는 노드 포인터의 갯수에 따라 메모리 필요량도 변한다. 예를 들어, 이중 링크드 리스트는 이전 노드와 다음 노드를 연결하는 두 개의 노드 포인터를 사용하기 때문에 단순 링크드 리스트보다 메모리가 더 많이 필요하다.
* 속성 포인터(attribute pointer) : 속성에 대한 참조를 유지하기 위한 포인터이다. 특히 변수에 의해 저장된 데이터에 대한 메모리 할당을 줄이는데 도움이 된다.
* 메모리 할당 : 현재 사용중인 시스템 공간을 나타내는 벡터의 길이
* 크기 : 벡터의 길이만큼 실제로 할당된 시스템 공간의 크기
* 메모리 패딩(memory padding) : 패딩은 구조체의 각 요소에 적용된다. 예를 들어, 각 요소는 8 바이트 경계 이후에 시작된다.

\* 역자주 : 대부분의 컴파일러는 구조체의 각 요소를 메모리에 위치시킬 때 성능향상을 위해 CPU가 접근하기 쉬운 단위로 끊어서 배치한다. 64비트 CPU는 한번에 8바이트(=64비트)를 한 블럭으로 읽는다. 그래서 메모리 할당 후 메모리 블록의 뒤쪽에 남는 빈 공간을 패딩비트(padding bits)로 채우고, 다음 메모리 블럭에 그 다음 요소를 할당한다.

object\_size() 명령은 다음 그림에 보이는 것처럼 내재된 메모리 할당량을 보기 위해 사용된다.

(## 본문에는 table 로 되어 있고 도표에는 Figure로 되어 있는 경우에는 번호 순서 때문에 모두 ‘그림’으로 통일)



<그림시작>

데이터 타입

패키지

메모리 할당량 (바이트)

<그림끝>

<그림 2.2: R의 다양한 데이터 타입이 초기화 될 때 할당되는 메모리>

앞에서 각 데이터 구조/타입에 할당되는 메모리 크기를 확인했다. 이제 정수, 문자열, 불리언, 그리고 복소수 같은 여러 데이터 타입을 가진 벡터의 길이를 늘려가는 시나리오를 시뮬레이션 해보자. 시뮬레이션은 다음과 같이 벡터의 길이를 0에서 60까지 늘려가며 수행된다.

> vec\_length <- 0:60

> num\_vec\_size <- sapply(vec\_length, function(x) object\_size(seq(x)))

> char\_vec\_size <- sapply(vec\_length, function(x) object\_size(rep("a",x)))

> log\_vec\_size <- sapply(vec\_length, function(x) object\_size(rep(TRUE,x)))

> comp\_vec\_size <- sapply(vec\_length, function(x) object\_size(rep("2i",x)))

num\_vec\_size는 요소를 0부터 60개까지 가지고 있는 각 숫자형 벡터에 필요한 메모리 크기를 저장한 변수이다. 이 숫자형 벡터의 요소들은 함수에 선언한 것처럼 순차적으로 증가하는 정수이다. 마찬가지로 문자열 벡터, 논리형 벡터, 복소수형 벡터의 증가하는 메모리 필요량을 계산하여 char\_vec\_size, log\_vec\_size, 그리고 comp\_vec\_size에 저장한다. 이 시뮬레이션을 통해 얻은 결과는 다음 코드를 사용하여 시각화할 수 있다.

> par(mfrow = c(2,2))

> plot(num\_vec\_size ~ vec\_length, xlab = "Numeric seq vector",


+ ylab = "Memory allocated (in bytes)", type = "n")

> abline(h = (c(0,8,16,32,48,64,128)+40), col = "grey")

> lines(num\_vec\_size, type = "S")

\* 역자주 : 위 코드는 생략된 부분이 있으므로 전체 코드를 다운로드 받아서 실행해 볼 것을 권장한다.

앞의 코드를 실행한 결과는 그림 2.3과 같다. 벡터에 할당되는 메모리는 벡터의 길이와 사용되는 객체 타입에 따르는 함수임을 알 수 있다. 그런데 그 관계가 선형적으로 보이지 않고 계단식으로 증가되는 것처럼 보인다. 이것은 더 좋고 일관된 성능을 제공하기 위해 R이 처음에 RAM에서 큰 블럭의 메모리를 할당하고 내부적으로 관리하기 때문이다. 이 메모리 블럭은 벡터의 데이터 타입과 그 내부의 요소 갯수를 기반으로 벡터에 개별적으로 할당된다. 초기에 특정 수준(숫자형/논리형 벡터는 128 바이트, 문자형/복소수형 벡터는 176 바이트)까지는 메모리 블럭이 불규칙적으로 증가하지만, 그 이후로는 8 바이트의 작은 크기로 증가하며 안정되는 것을 볼 수 있다.



<그림시작>

할당된 메모리 (bytes)

숫자형 벡터

할당된 메모리 (bytes)

문자형 벡터

할당된 메모리 (bytes)

논리형 벡터

할당된 메모리 (bytes)

복소수형 벡터

<그림끝>

<그림 2.3: 벡터의 길이에 따른 메모리 할당량>

초기에 할당된 메모리 크기의 차이 때문에 숫자형과 논리형 벡터는 비슷한 메모리 할당 패턴을 보이며, 복소수형 벡터는 문자형 벡터와 비슷하다. 메모리 관리는 알고리즘이 효율적으로 동작하는 데 도움이 되지만, 알고리즘은 프로그램 실행 전에 런타임을 기준으로 평가해야 한다. 다음 절에서는 함수의 런타임을 얻고 그것을 다른 비슷한 함수들과 비교하는 것과 관련된 기본 개념을 이야기할 것이다.

<중> R에서의 시스템 런타임

시스템 런타임은 서로 다른 알고리즘들을 비교하는 데 핵심이다. 이 과정은 여러가지 옵션들을 비교하고 최선의 알고리즘을 선택하는데 도움이 된다. 다양한 알고리즘을 벤치마킹하는 것은 이후 장에서 자세히 다룰 것이다.

CRAN에 있는 microbenchmark 패키지는 어떤 구문, 함수, 코드의 런타임을 밀리세컨드 이하의 단위까지 측정할 때 사용된다. 그 정확성은 system.time() 함수를 대치할 만하다. 또한 모든 측정이 C 코드로 수행되기 때문에 오버헤드를 최소화한다. 다음 방법들은 경과 시간을 측정하는 데 사용된다.

* 윈도우즈 OS의 QueryPerformanceCounter 인터페이스
* 리눅스 OS의 clock\_gettime API
* 맥 OS의 mach\_absolute\_time 함수
* 솔라리스 OS의 gethrtime 함수

이 책에서는 예제로 기본 데이터셋인 mtcars 데이터를 사용한다. 이 데이터는 1974년 Motor Trend US 잡지에서 얻은 것이며, 32개 자동차의 연료 소비량과 10가지 특성을 비교한 내용으로 구성되어 있다. (1973-74년 모델)

이제 한 정수형 속성(carb, 카뷰레터)의 고유한 값에 따라서 특정한 숫자형 속성(mpg, 갤런 당 마일)의 평균을 계산하는 연산을 수행하려고 한다. 이 작업은 aggregate, group\_by, by, split, ddply(plyr), tapply, data.table, dplyr, sqldf 등의 다양한 방법으로 수행할 수 있다. 설명을 위해 다음 네 가지 방법을 사용했다.

* aggregate 함수:

aggregate(mpg~carb, data=mtcars, mean)

* plyr 패키지의 ddply:

ddply(mtcars, .(carb), function(x) mean(x$mpg))

* data.table 형식:

library(data.table)

mtcars\_tb = data.table(mtcars)

mtcars\_tb[, mean(mpg), by=carb]

* group\_by 함수:

library(dplyr)

summarize(group\_by(mtcars, carb), mean(mpg))

위에 제시한 네 가지 방법의 성능을 평가하기 위해 microbenchmark 패키지를 사용한다. 각 방법을 1,000번 반복한 결과를 평가해 보자.

(## 원서 오류 : 100 times)

> library(microbenchmark)

> MB\_res <- microbenchmark(

+ Aggregate\_func = aggregate(mpg~carb, data=mtcars, mean),

+ Ddply\_func = ddply(mtcars, .(carb), function(x) mean(x$mpg)),

+ Data\_table\_func = mtcars\_tb[, mean(mpg), by=carb],

+ Group\_by\_func = summarize(group\_by(mtcars, carb), mean(mpg)),

+ times=1000

+ )

그 결과는 다음과 같다.





그림 2.4는 각 접근법으로부터 얻은 실행 시간의 분산을 그린 플롯이다.

> library(ggplot2)

> autoplot(MB\_res)



<그림 2.4: 집계 연산의 각 방법을 1,000번 반복했을 때 실행 시간(microseconds)>

주어진 데이터셋에 대한 네 가지 방법 중 data.table이 다른 것에 비해 적은 시간에 효과적으로 수행되었다. 그러나 이 방법들은 대량의 관측치와 많은 수의 속성을 가진 데이터셋이 주어진 시나리오에서 검증해 볼 필요가 있다.

<중> 최선, 최악, 평균적인 경우

시스템 런타임 성능을 기준으로 특정 알고리즘에 대한 코드를 최선, 최악, 또는 평균의 범주로 분류할 수 있다. 자세한 이해를 위해 정렬 알고리즘을 생각해보자. 정렬 알고리즘은 숫자형 벡터를 오름차순으로 배열하기 위해 사용되며, 출력 벡터는 첫번째 요소로 가장 작은 숫자, 마지막 요소는 가장 큰 숫자를 가지고 있어야 하고, 그 가운데 요소들은 순차적으로 증가해야 한다. 5장, 정렬 알고리즘 부분에서 다양한 형태의 정렬 알고리즘을 자세히 다룰 것이지만, 여기서는 삽입 정렬로 구현할 것이다. 삽입 정렬에서 벡터 안의 요소들은 이동 위치를 기준으로 정렬된다. 최선, 최악, 평균의 경우는 데이터에 종속적이다. 이제 삽입 정렬 알고리즘에 대한 최선, 최악, 평균의 경우 시나리오를 정의해보자.

* 최선의 경우 : 최선의 경우는 실행 시간이 최소인 경우이다. 예를 들어, 벡터의 모든 요소들이 이미 오름차순으로 정렬되어 있으면 정렬에 걸리는 시간은 최소가 된다.
* 최악의 경우 : 최악의 경우는 벡터를 완전히 정렬하는데 가능한 최대의 시간이 필요한 경우이다. 예를 들어, 벡터 안의 모든 요소가 거꾸로 내림차순으로 배열되어 있다면 정렬을 하는데 가장 많은 시간이 필요하다.
* 평균의 경우 : 평균의 경우는 벡터의 정렬을 마치는데 중간 정도의 시간이 필요한 경우이다. 예를 들어, 벡터의 요소 중 절반은 오름차순으로 되어 있고 나머지 절반은 내림차순으로 되어 있는 경우이다. 평균의 경우는 서로 다르게 배열되어 있는 요소들을 가진 많은 벡터들을 사용하여 평가된다.

일반적으로 최선의 경우 시나리오는 알고리즘을 가장 낙관적으로 평가하기 때문에 알고리즘을 벤치마크 할 때 고려되지 않는다. 그러나 만약 최선의 경우가 발생할 확률이 높다면 최선의 경우 시나리오를 사용하여 알고리즘을 비교할 수 있다. 최선의 경우와 반대로 최악의 경우 시나리오는 알고리즘을 가장 비관적으로 평가한다. 이것은 주로 철도 네트워크 통제, 항공 교통 통제와 같은 실시간 애플리케이션에 쓰이는 알고리즘을 벤치마크 할 때 사용된다. 종종 입력 데이터의 분포를 잘 알 수 없는 경우가 있는데, 그럴 때는 최악의 경우 시나리오를 기초로 알고리즘 성능을 평가하는 것이 안전하다.

일반적으로 평균의 경우 시나리오가 알고리즘 성능의 대표적인 척도로 사용된다. 하지만 이것은 입력 데이터의 분포를 알고 있는 경우에만 유효하다. 평균의 경우 시나리오는 입력 데이터의 분포가 왜곡되어 있으면 알고리즘을 적절하게 평가하지 못할 수 있다. 정렬 작업에 있어서, 만약 대부분의 입력 벡터가 내림차순으로 정렬되어 있다면 평균의 경우 시나리오는 알고리즘을 평가하기 위한 최선이 아닐 수도 있다.

간단히 말해서 입력 데이터 분포와 함께 실시간 애플리케이션 시나리오는 최선, 최악, 평균의 경우를 기반으로 알고리즘을 분석하기 위한 주요 기준이다.

<중> 컴퓨터 대 알고리즘


이 절에서는 주로 컴퓨터 구성과 알고리즘 런타임 간의 상호 절충 관계를 자세히 다룬다. 두 대의 컴퓨터 A와 B가 있고, B는 A보다 10배 빠르다. 100,000개의 관측치가 있는 데이터 프레임에 대한 알고리즘의 시스템 런타임이 컴퓨터 A에서는 약 60분이다. 알고리즘의 시스템 런타임 함수식은 n3이다. 그런데 이 함수식은 알고리즘의 실행을 완료하기 위해 필요한 연산 작업 수의 증가와 동등하다고 할 수 있다. 즉, 시스템 런타임의 함수식과 연산 작업 증가율은 같다. 다음 상황들은 이 상호 절충 관계를 이해하는데 도움이 될 것이다.

상황 1: 컴퓨터 A보다 10배 빠른 컴퓨터 B는 알고리즘의 시스템 런타임을 60분에서 6분으로 줄일 수 있을까?

컴퓨터 A와 B의 데이터셋 크기가 동일하다면 그 대답은 아마도 “예”일 것이다. 하지만 데이터 프레임의 크기를 10배 늘리면 다음과 같은 상황이 발생한다.

상황 2: 컴퓨터 A보다 10배 빠른 컴퓨터 B에서 1,000,000개로 관측치가 늘어난 데이터 프레임을 알고리즘이 60분 안에 처리할 수 있을까?

컴퓨터 구성의 변화 뿐만 아니라 입력 데이터의 크기 변화도 다루어야 하고, 이 경우는 알고리즘이 비선형적으로 (여기서는 세제곱 형태) 수행되기 때문에 까다로워진다. 다음 표는 주어진 알고리즘의 증가 함수에 대해 늘어난 입력 데이터 프레임을 정해진 시간 내에 처리하는, 컴퓨터 A보다 10배 빠른 컴퓨터 B의 가용성을 설명한다. 60분 동안 컴퓨터 A가 100,000번의 연산을 처리할 수 있고, 반면에 컴퓨터 B는 1,000,000번의 연산을 수행할 수 있다고 가정한다. k는 양의 실수인 상수 ~ 컴퓨터 A와 B에서 동일한 x분의 시간.



<그림시작>

증가 함수 f(n)

~컴퓨터 A에서 10만 번의 연산에 사용되는 데이터 프레임의 크기(n1)

~컴퓨터 B에서 100만 번의 연산에 사용되는 데이터 프레임의 크기(n2)

n1에서 n2로 방법론 변경

n1에 대한 n2의 비율

<그림끝>

<그림 2.5: 크기가 다른 데이터 프레임을 사용한 일반적인 증가 함수의 성능 비교>

각 알고리즘 증가 함수에 대해 알아보자.

* 선형 : 그림 2.5를 보면, 상수 k에 상관없이 컴퓨터 B는 동일한 60분 동안 10 배 더 큰 입력 데이터 프레임을 처리할 수 있다. 즉, 선형 런타임 함수를 가진 알고리즘의 처리 속도는 상수 k에 독립적이다. 입력 데이터의 절대적인 크기가 런타임에 영향을 미친다. 또한 런타임이 고정된 값으로 주어진 경우, 한 시스템이 다른 시스템보다 i배 빠르다면 빠른 시스템의 데이터 처리 가용성은 느린 시스템보다 i배 더 높다. 그러므로 두 컴퓨터의 상대적인 성능은 알고리즘의 증가율 상수 k에 독립적이다.
* 제곱, 세제곱 : 상수 k에 대해 컴퓨터 B는 60분의 동일한 시간 내에 입력 데이터 프레임을 10의 제곱근(3.16), 그리고 10의 세제곱근(2.15) 배 처리할 수 있다. 여기서도 역시 컴퓨터 B의 성능은 상수 k에 영향을 받지 않는다. 다시 말해서, 컴퓨터 A보다 10배 빠른 컴퓨터 B는 주어진 시간 내에 선형 함수의 경우 10배를 처리하는 것에 비해 (제곱근 함수식의 경우 제곱근의 성능인) 3.16배의 데이터만을 처리할 수 있다. 그러므로 i 제곱근(i는 2, 3, 4 등)의 내재적인 특성 때문에 컴퓨터의 성능이 빨라진다고 해도 그에 따르는 입력 데이터 크기에 대한 이익은 높은 비율로 줄어든다.
* 로그 : 이 함수는 보통 두 가지 형태로 사용된다.
  + Log(n) : 입력 데이터 프레임의 크기 증가는 두 가지 요소에 의존적이다. 하나는 시스템의 컴퓨팅 성능의 증가분이고, 다른 하나는 상수 k이다. 그러나 입력 데이터 크기의 증가는 시스템 성능 증가분의 k 제곱근 값에 정비례하기 때문에 시스템의 컴퓨팅 구성과 그 성능 간의 차이는 계속된다.
  + nLog(n) : 시스템의 컴퓨팅 성능 증가에 따른 처리 가능한 입력 데이터 크기의 증가량은 이차 함수를 사용하여 얻은 값보다 크지만 선형함수를 가진 알고리즘보다는 낮다.
* 거듭제곱 (지수) : 거듭제곱 함수에서 알고리즘의 시스템 런타임은 입력 데이터 크기가 증가할 때 지수함수적으로 증가한다. k = 1인 경우, 컴퓨터 A에서 100,000번의 연산을 수행하는 입력 데이터의 크기는 ~ 11이다. 마찬가지로, 컴퓨터 B에서 1,000,000번의 연산을 수행하는 입력 데이터의 크기는 ~ 14이다. 그러므로 n2 = n1 + 3 이라고 할 수 있다. 이것은 시스템의 성능이 10배 좋아져도 동일한 시간 내에 처리할 수 있는 데이터 사이즈의 증가는 미미하다는 것을 분명히 보여준다. 지수 함수 또는 거듭제곱 함수를 가진 알고리즘에 대한 입력 데이터 크기의 증가는 곱셈이라기 보다는 거의 덧셈이라고 할 수 있다. 즉, 컴퓨터 A에서 100,000건의 데이터를 처리할 때 시스템 런타임이 60분이라면, 그보다 10배 빠른 컴퓨터 B에서는 60분 동안 100,003건 크기의 입력 데이터만 처리하는 것이다. 그러므로 지수 함수를 갖는 알고리즘의 성능은 다른 증가 함수와 많이 다르다.

이제 상황 3으로 들어가 알고리즘과 컴퓨터 사이의 상호 절충 관계를 살펴보자.

상황 3 : n3 증가 함수를 가진 알고리즘에 대해서 컴퓨터의 성능 가용성을 높이는 것과 증가 함수 자체가 바뀌도록 알고리즘을 재구성하는 것 중 어떤 것이 더 좋을까?

시스템의 성능을 증가시키는 시나리오는 이미 상황 2에서 살펴봤으니, 알고리즘의 증가 함수를 재구성하는 상황을 분석해보자.

현재, 알고리즘이 가지고 있는 함수식은 n3이다. 입력 데이터의 크기가 1,000일 경우 전체 연산의 수는 1,0003이 된다. nLog10(n) 함수를 갖도록 이 알고리즘을 수정한다고 가정하면, 연산 작업의 수는 1,0003 보다 아주 낮은 3,000으로 줄어들 것이다. n > 2 이라면 n3 함수의 연산 작업 수는 nLog10(n) 함수의 연산 작업 수보다 10배 이상 많아진다. 이것은 컴퓨터의 성능을 10배 늘리는 것보다 알고리즘을 재구성하여 증가 함수를 바꾸는 것이 훨씬 바람직하다는 것을 말해준다.

이 상호 절충 관계를 요약하면

* 느린 증가율을 가진 알고리즘은 대량의 데이터를 처리할 때 컴퓨터의 구성을 업그레이드 하는 것보다 더 좋은 성능을 보여준다.
* 빠른 증가율을 가진 알고리즘은 대량의 데이터를 처리할 때 성능 증가율은 컴퓨터의 가용성을 높이는 것에 비례하지 않을 수도 있다.

<중> 알고리즘 점근 분석

알고리즘은 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 주어진 문제를 분석하고 계산하기 위해 설계된 단계적인 절차임을 앞에서 배웠다. 알고리즘의 점근 분석(asymptotic analysis)은 필요한 경계 조건(boundary conditions)과 함께 런타임 성능 또는 증가율을 결정하기 위해 사용하는 수학적 표기법이다. 경계 조건은 컴퓨터의 구성, 입력 데이터 크기의 증가, 증가 함수의 계수(앞의 “컴퓨터 대 알고리즘” 절에서 언급된 상수 k) 등의 요인에 의해 좌우된다. 하지만 대량의 데이터셋을 처리하기 위한 능력은 증가 함수의 상수값보다 컴퓨터의 계산 성능 증가에 좀 더 의존적이다. 또한, 다양한 증가 함수의 곡선은 그 방정식에서 상수값과 상관없이 교차한다. 그러므로 증가율 또는 시스템 런타임 함수의 상수는 컴퓨터 수준에서 또는 알고리즘 수준에서 비교할 때 일반적으로 무시된다. 그럼에도 불구하고 다음 상황에서는 상수를 고려하는 것이 바람직하다.

* 데이터 크기가 매우 작은데 알고리즘은 커다란 데이터셋에 최적화되도록 설계된 경우
* 매우 다양한 요인에 의해 상수가 서로 다른 알고리즘들을 비교할 필요가 있을 때. 하지만 매우 느린 증가율을 가진 알고리즘은 일반적으로 고려되지 않기 때문에 매우 드물게 발생한다.

﻿

점근 분석은 또한 알고리즘의 런타임을 추정하는 입력 데이터 크기의 함수이기 때문에 알고리즘의 최선, 최악, 그리고 평균적인 경우를 결정하는데 사용된다. 예를 들어, 정렬 알고리즘의 성능은 입력 벡터의 증가분을 이용하여 추정할 수 있다. 다음은 표준적인 삽입 정렬과 병합 정렬의 점근 함수이다.

* 표준 삽입 정렬 : f(n) = α+ c\*n2
* 표준 병합 정렬 : f(n) = α + c\*n\*log2(n)

두 함수에서 α와 c는 상수이며, n은 입력 벡터의 길이를 나타낸다.


여기서 점근 분석은 시스템 런타임 소비 시간 측면에서 알고리즘 성능의 근사값만 제공한다는 것을 명심해야 한다.

다음에 나오는 점근 표기법은 알고리즘의 런타임을 계산할 때 복잡성을 결정하기 위해 일반적으로 사용된다.

<소> 상한 또는 빅 오 표기법(Big O notation)

알고리즘 실행 시간의 상한은 ‘O’로 표시한다. 이것은 최악의 경우 시나리오를 추정할 때 사용되며, 주어진 입력 벡터 길이에 대해 가장 긴 실행 시간을 결정한다. 즉, 이것은 알고리즘 증가율의 최대값이다.

\* 역자주 : ‘상한’은 찾고자 하는 값보다 큰 값이 처음 나타나는 위치를 말하며, 반대로 ‘하한’은 찾고자 하는 값보다 작은 값이 처음 나타나는 위치를 말한다.



<그림시작>

알고리즘 런타임(t)

입력 벡터 길이(n)

<그림끝>

<그림 2.6: n>k 일 때 f(n)은 g(n)의 빅오이다.>

다양한 입력 벡터 길이 n을 기초로 알고리즘의 런타임 t를 결정하는 두 함수 f와 g를 생각해보자. 입력 벡터의 길이가 증가함에 따라 알고리즘의 실행 시간도 실질적으로 증가하기 때문에 함수 f(n)과 g(n)은 음수이거나 감소하지 않는다. 이 함수는 주어진 알고리즘의 최선, 최악, 평균의 경우 시나리오에 대한 실행 시간과 동일하다.

그림을 통해 볼 수 있듯이, 초기에 n<k 인 경우 c\*g(n)은 f(n)보다 낮지만, 그 뒤에 n>k인 경우에는 c\*g(n)이 f(n)보다 높다. 그러므로 이 알고리즘의 상한은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

f(n) = O(g(n)) – 즉, n>k>0 이고 c>0 인 경우 f(n) < c\*g(n) 이다.

그러므로 모든 가능한 입력 벡터의 길이 n (n>k>0)과 임의의 상수 c (c>0)에 대해서 g(n)보다 f(n)이 더 빨리 실행될 때만 증가 함수 f(n)을 가진 알고리즘을 g(n)의 ‘빅 오’라고 한다.

이제 실행 시간이 2차의 다항식 f(n)으로 표현되는 알고리즘을 생각해보고, f(n)의 상한을 나타내는 g(n)을 결정해보자.

f(n) = 25 + 12n + 32n2 + 4\*log(n)

n>0 인 경우:


f(n) < 25n2 + 12n2 + 32n2 + 4n2

f(n) < (25 + 12 + 32 + 4)n2

f(n) = O(n2), g(n) is n2이고 c=(25+12+32+4)인.

하지만 이 접근법에는 한계가 있다. 선형 함수의 계수가 매우 높으면 실제 시나리오에서는 고차의 다항식 또는 작은 계수의 지수가 선호된다.

다음은 알고리즘 성능을 추정하기 위해 일반적으로 사용되는 증가 함수의 차수 유형이다. 그림에서 볼 수 있듯이 2O(n) 과 O(2n)은 서로 다른 결과와 다른 해석을 내 놓는다.



<그림시작>

증가 함수 차수의 유형

빅 오 표기법을 사용한 표현

상수

선형

2차

i차

로그

nlog2(n)

i차 다항식


지수

<그림끝>

<그림 2.7: 다양한 증가 함수의 빅 오 표기법>

<소> 하한 또는 빅 오메가 표기법(Big Omega notation)

알고리즘 실행 시간의 하한은 Ω로 표시한다. 이것은 알고리즘의 최소 수행 시간 또는 주어진 입력 벡터 길이에 대한 최선의 경우 시나리오를 추정할 때 사용된다. 즉, 알고리즘의 최소 증가율을 말한다.



<그림시작>

알고리즘 런타임(t)

입력 벡터 길이(n)

<그림끝>

<그림 2.8: n>k 일 때 f(n)은 g(n)의 빅 오메가이다.>

다양한 입력 벡터 길이 n을 기초로 알고리즘의 런타임 t를 결정하는, 음수가 아니고 감소하지 않는 두 함수 f(n)과 g(n)을 생각해보자. 이 함수는 주어진 알고리즘의 최선, 최악, 평균의 경우 시나리오에 대한 실행 시간과 동일하다.

그림을 통해 볼 수 있듯이, 초기에 n<k 인 경우 c\*g(n)은 f(n)보다 높지만, 그 뒤에 n>k인 경우에는 c\*g(n)이 f(n)보다 낮아진다. 그러므로 이 알고리즘의 하한은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

f(n) = Ω(g(n)) - 즉, n>k>0 이고 c>0 인 경우 f(n) > c\*g(n) 이다.

그러므로 모든 가능한 입력 벡터의 길이 n (n>k>0)과 임의의 상수 c (c>0)에 대해서 g(n)보다 f(n)이 더 느리게 실행될 때만 증가 함수 f(n)을 가진 알고리즘을 g(n)의 ‘빅 오메가’라고 한다.

(## 원서 오류 : 전체 문장 오류. 앞부분에서 복사한 후 내용에 맞게 수정하지 않은 것 같습니다.)

이제 실행 시간이 2차의 다항식 f(n)으로 표현되는 알고리즘을 생각해보고, f(n)의 하한을 나타내는 g(n)을 결정해보자.

f(n) = 25 + 12n + 32n2 + 4\*log(n)

n>0 인 경우, 하한의 최대값은 다음과 같다.

f(n) > 25n2

f(n) > Ω(n2), g(n)이 n2이고 c=25 인.

하한의 최소값은 다음과 같다.


f(n) > 25

f(n) > Ω(25)

여기서 g(n)은 상수이며 c=25 이다.

<소> 빅 세타 표기법(Big θ notation)

‘빅 오’와 ‘빅 오메가’는 각각 알고리즘 실행 시간의 상한(최대)과 하한(최소)을 설명한다. 세타(θ)는 같은 함수를 이용하여 알고리즘 런타임의 상한과 하한 모두를 결정할 때 사용된다. 다시 말해서 빅 세타 표기법은 실행 시간에 점근적으로 강하게 묶여 있다. ‘점근적으로’라는 말은 오직 대량의 관측치에 대해서만 중요하기 때문이며, ‘강하게 묶여 있다’는 것은 실행 시간이 일정한 상수 요인 범위 내에 있기 때문이다.



<그림시작>

알고리즘 런타임(t)

입력 벡터 길이(n)

<그림끝>

<그림 2.9: n>k 일 때 f(n)은 g(n)의 빅 세타이다.>

다양한 입력 벡터 길이 n을 기초로 알고리즘의 런타임 t를 결정하는, 음수가 아니고 감소하지 않는 두 함수 f(n)과 g(n)을 생각해보자.


n>k>0 이고 c>0 이라면,

f(n) = θ(g(n)), 오직 O(g(n)) = Ω(g(n)) 인 경우에만.

<소> 단순화 규칙

빅 오(상한), 빅 오메가(하한 경계), 그리고 빅 세타(평균)는 알고리즘의 증가율 또는 시스템 런타임을 나타내는 함수 방정식의 가장 단순한 형식이다. 단순화 규칙은 공식적인 점근 분석에 대한 걱정을 덜기 위해 단순한 형식을 사용하는 것이다. 이 규칙은 빅 오, 빅 오메가, 빅 세타 모두에 적용 가능하다. 하지만 아래 그림은 빅 오 점근선에 대해서만 표시했다.

\* 역자주 : 데이터의 크기가 작을 때는 증가 함수의 모든 요소가 알고리즘의 성능 차이를 나타내는 중요한 요인이 된다. 그러나 데이터 크기가 커질수록 계수와 최고차 항을 제외한 나머지는 의미가 없어진다. 단순화 규칙이란 이런 이유로 점근 표기법에서 최고차 항으로만 간략하게 표시하여 알고리즘의 성능을 비교하기 쉽도록 한 것이다.



<그림시작>

특성

규칙 정의

해석

전이(transitive)

f(n) = O(g(n))이고 g(n) = O(h(n))이면 f(n) = O(h(n))

상한의 상한은 항상 모든 증가 함수 f(n)의 상한이다.

상수(constants)

f(n) = O(c\*g(n))이면 상수 c>0에 대해 f(n) = O(g(n))

모든 증가 함수 f(n)의 단순 규칙을 정할 때 상수는 무시될 수 있다.

순차(sequence)

f1(n) = O(g1(n))이고 f2(n) = O(g2(n)) 이면 f1(n)+f2(n) = O(max(g1(n), g2(n)))

두 증가 함수가 순차적으로 실행될 때는 단순 규칙 중 가장 비용이 높은 부분이 고려된다.

루프(loop)

f(n) = O(g(n))이면 n\*f(n) = n\*O(g(n)). n은 루프 안에서 반복되는 횟수.

증가 함수가 루프 안에서 실행될 때 반복과 관련된 비용은 단순하게 추가될 수 있다.

<그림끝>


<그림 2.10: 단순화 규칙 정의와 해석>

(## 원서 오류 : 루프에서 n\*f(n) = n\*O(g1(n)) 🡪 n\*O(g(n)))


이 단순화 규칙은 이어지는 장들에서 알고리즘의 증가 함수 또는 시스템 런타임에 대한 비용을 평가할 때 계속 사용된다.

<소> 분류 규칙

두 선형 증가 함수 f(n)과 g(n)을 생각해보자. 분류 규칙은 어떤 함수가 더 좋은 성능을 가지고 있는지 결정할 때 사용된다. 분류 규칙은 다음과 같이 극한 정리를 이용하여 평가할 수 있다.



다음은 f(n)과 g(n)을 분류할 때 사용하는 세 가지 시나리오이다.



<그림시작>

조건

관측

비교를 위한 단순화 공식

극한이 무한대로 향할 경우

f(n)이 g(n)보다 더 빠른 증가율을 갖는다.

f(n) = Ω(g(n))

극한이 0을 향할 경우

f(n)이 g(n)보다 느린 증가율을 갖는다.

f(n) = O(g(n))

극한이 0보다 큰 상수를 향할 경우

f(n)과 g(n)은 비슷한 증가율을 갖는다.

f(n) = θ(g(n))

<그림끝>

<그림 2.11: 분류 규칙>

<중> 프로그램의 계산능력 추정

이제 점근 분석을 사용하여 프로그램 또는 알고리즘 내의 여러 요소들의 계산 능력을 추정해 보자.

<소> 요소 1 – 할당 연산자

각 개체(숫자, 문자, 복소수 또는 논리형)를 객체에 할당하는 것은 일정한 시간을 필요로 한다. 개체는 벡터, 데이터 프레임, 매트릭스나 다른 것일 수도 있다.

int\_Vector <- 0:60

그러므로 할당 작업의 점근선(빅 세타 표기법)은 θ(1)이다.

<소> 요소 2 – 단순 루프

루프 내에서 할당 작업을 하는 단순 for 루프를 보자.

a <- 0

for(i in 1:n)

a <- a + i

(## 원서 오류 : 들여쓰기)

다음은 각 코드 라인에 대한 점근선이다.



<그림시작>

코드 라인

시스템 런타임

단순화 규칙

점근선(빅 세타 표기법)

상수

상수

상수 (n번 반복)

루프

<그림끝>

<그림 2.12: 단순 for 루프의 점근 분석>

그러므로 단순화 규칙을 사용한 이 for 루프의 전체 비용은 θ(n)이다.

<소> 요소 3 – 복잡한 루프

while 루프와 루프 내에서 할당 작업을 하는 중첩 for 루프가 있는 복잡한 루프를 살펴보자.

a <- 1

i <- 1

b <- list()

while(i<=n)

{

a <- a+i

i <- i+1

}

for(j in 1:i)

for(k in 1:i)

{

b[[j]] <- a+j\*k

}

(## 원서 오류 : 들여쓰기)

다음은 각 코드 라인에 대한 점근선이다.



<그림시작>

코드 라인

시스템 런타임

단순화 규칙

점근선 (빅 세타 표기법)

상수

상수

상수 (n번 반복)

루프

상수 (j와 k 수만큼 반복)

중첩 루프

<그림끝>

<그림 2.13: 복잡한 루프에 대한 점근 분석>

그러므로 단순화 규칙을 사용한 이 루프의 전체 비용은 θ(n2)이다.

<소> 요소 4 – 조건문을 가진 루프

아래 예제 코드처럼 내부에 if…else 조건문을 가진 for 루프를 살펴보자.

a <- 1

for(i in 1:n)

{

if(i <= n/2)

{

for(j in 1:i)

a <- a+i

} else {

a <- a\*i

}

}

(## 원서 오류 : 들여쓰기)

다음은 각 코드 라인에 대한 점근선이다.



<그림시작>

코드 라인

시스템 런타임

단순화 규칙

점근선 (빅 세타 표기법)

상수

상수

상수 (n(n+3)/8 번 반복)

if 조건이 true일 때 중첩 루프

상수 (n/2 번 반복)

if 조건이 false일 때 단순 루프

<그림끝>

<그림 2.13: 조건절이 있는 루프에 대한 점근 분석>

if…else 조건문을 가진 이 루프의 단순화 규칙을 사용한 전체 비용은 θ(n2)이다. if…else 조건문의 비용 평가는 최악의 경우 시나리오를 사용한다. 여기서 최악의 경우 시나리오는 if 조건문이 true일 때이며, else 조건에 있는 단순 for 루프 대신에 중첩 for 루프가 실행된다. 그러므로 최대 증가율(또는 시스템 런타임)은 조건문의 점근선에 대한 추정이 반영되었다.

<소> 요소 5 – 재귀 명령문

루프 안에서 조건이 만족될 때까지 동일한 함수를 반복해서 호출하는 것을 재귀 명령문이라고 한다. 가장 일반적으로 사용되는 재귀 명령문은 팩토리얼 함수이다. 다음은 정수 n의 팩토리얼을 계산하는 코드이다.

fact\_n <- 1

for(i in 2:n)

{

fact\_n <- fact\_n \* i

}

다음은 각 코드 라인에 대한 점근선이다.



<그림시작>

코드 라인

시스템 런타임

단순화 규칙

점근선 (빅 세타 표기법)

상수

상수

상수 (n번 반복)

루프

<그림끝>

<그림 2.15: 재귀 명령문의 점근 분석>

단순화 규칙을 사용한 이 재귀 명령문의 전체 비용은 θ(n)이다.

<중> 문제 분석

알고리즘은 문제 분석을 위한 본질적인 기초를 형성하며, 각 문제는 다양한 알고리즘을 사용하여 분석될 수 있다. 더 나아가, 앞에서 살펴 보았듯이, 알고리즘은 자신의 함수적 성능을 기초로 평가된다. 하지만 여기서 알고리즘 수만큼 많은 솔루션을 가지고 있는 문제를 어떻게 평가할 것인가 하는 기초적인 질문이 발생한다.

m개의 (m은 무한대로 수렴한다) 알고리즘을 가진 문제를 생각해보자. 상한 또는 최악의 경우 시나리오는 최선의 경우 알고리즘의 상한보다 낮을 수 없고, 하한 또는 최선의 경우 시나리오는 최악의 경우 알고리즘의 하한보다 높을 수 없다. 즉, 한 알고리즘의 하한과 상한을 정의하는 것이 더 쉽지만, 전혀 고려해보지 않은 알고리즘이 있을 수 있기 때문에 문제에 대해 정의할 때 곤란해진다.

이 문제는 이어지는 장들에서 예제와 함께 더 상세히 다룰 것이다.

<중> 공간 한계

지금까지 알고리즘의 성능은 오직 알고리즘의 시스템 런타임 함수를 사용하여 추정했다. 그와 더불어 시스템 공간 또는 가용 메모리는 알고리즘 개발자에게 또다른 중요 제약사항이 될 수 있다. 런타임 증가 함수가 주로 입력 데이터 구조의 크기에 의존적이라면, 그와 달리 공간 증가 함수는 데이터 구조의 유형과 크기 모두에 의존적이다. 예를 들어, k 바이트 크기의 요소 n개를 가진 벡터는 k\*n (θ(n)) 바이트의 메모리가 필요하다. 각 데이터 구조에 요구되는 시스템 공간은 효율적인 데이터 액세스를 위한 데이터 저장 모드에 따라 다르다.

예를 들면, 링크드 리스트는 리스트의 요소들 뿐만 아니라 내부적인 탐색을 쉽게 하기 위한 포인터도 저장하고 있다. 포인터는 유지비 같은 부가적인 요소이므로 추가적인 저장 공간 할당이 필요하다. 그러므로 유지비가 적은 데이터 구조는 공간 증가 함수 관점에서 알고리즘의 성능을 향상시킬 수 있다.

그러나 한 알고리즘을 효과적으로 추정하기 위해서는 시스템 런타임과 요구되는 저장 공간 사이에 상호 절충 관계가 있어야 한다. 최고의 알고리즘은 적은 공간과 적은 런타임을 가질 것이다. 하지만 현실적으로 알고리즘 개발자가 두 가지 모두를 만족시키는 것은 매우 어렵다. 필요한 저장 공간을 줄이기 위해서 개발자는 데이터 정보를 인코딩하는 경향이 있다. 그러나 이것은 디코딩하기 위한 추가적인 시간이 필요하기 때문에 결과적으로 시스템 런타임을 증가시킨다. 그와 반대로, 개발자는 시스템 런타임을 줄이기 위해 저장 공간을 더 많이 소비하여 알고리즘이 실행되는 동안 데이터 저장 정보를 재구성하기도 한다.

이와 관련된 자세한 내용은 뒷에 나오는 장들에서 다룰 것이다.

<대> 연습문제

1. 다음은 몇 가지 증가 함수이다. 성능이 가장 느린 것에서 빠른 것 순으로 정렬할 수 있는가?

10n3

3(logen)2

10n

100n

Log2n2

Log2n3

Log3n2

Log3n3

n1.5

2. 다음 질문에 답하라.

* R 환경에서 현재 사용중인 총 메모리를 어떻게 추정할 수 있을까? R의 맥락에서 가비지 컬렉션(GC)의 목적은 무엇인가?
* 10개의 범주형 속성이 있는 매트릭스 또는 10개의 팩터(factor)를 가진 데이터 프레임 중 어떤 것이 더 큰 크기를 차지하는가?
* 고정된 수의 속성(15개의 컬럼)을 가진 데이터 프레임과 매트릭스가 있다. 관측치가 다섯 번 증가하는 것에 대한 메모리 할당을 추정하고 플롯을 그릴 수 있는가?
* 왜 data.table은 data.frame 보다 많은 메모리를 차지하는가?

3. data.table은 데이터 전처리 및 변환과 관련하여 성능(연산의 실행이 빠른) 측면에서 확장 가능한가?

(힌트: 많은 변수와 관측치를 가지고 각 시나리오를 microbenchmark로 여러번 반복하여 측정)

4. 팩토리얼 n(n!)에 대한 최선, 최악, 그리고 평균의 경우 시나리오는 무엇인가?

5. 컴퓨터 A보다 100배 빠른 컴퓨터 B를 생각해보자. 한 알고리즘이 주어진 시간 t 동안에 시스템 A에서 100,000번 반복하다고 가정해보자. 다음은 시스템 런타임을 나타내는 함수이다.

* 10nlog2n
* 5n3
* 8log3n2

다음을 계산하라:

* 시스템 B에서 100,000번 반복을 완료하는 데 필요한 시간
* 주어진 시간 t 동안에 시스템 B에 의해 처리되는 반복 횟수

6. 입력 데이터 크기 n에 적절한 극한값을 사용한 점근 분석을 통해 다음 함수 f(n)과 g(n) 간의 관계를 결정하라.

* f(n) = nlog n ; g(n) = n2log n
* f(n) = n2 ; g(n) = 2n
* f(n) = 25 ; g(n) = 210
* f(n) = 2n ; g(n) = 3n
* f(n) = nlog n ; g(n) = (log n)2

7. 다음 코드의 빅 세타를 추정하라

(1)

for(i in 1:100)

{

a = i\*10

b = a+50

}

(2)

i=1; a=0

while(i<100)

{

a = c(a,i)

I = i+1

}

(3)

a = data.frame(i=0, j=0)

for(i in 1:100)

{

for(j in 1:100)

{

a[i,1] = i

a[j,2] = j

}

}

(4)

a = 50

for(i in 1:100)

{

if(i <= a)

print("i is less than or equal to a")

else

print("i is greater than a")

}

(## 원서 오류 : 들여쓰기, 따옴표 등 수정)

<대> 요약

2장에서는 R에서의 알고리즘 성능 추정에 대한 기본 개념과 차이점을 간략하게 살펴봤다. R의 메모리 관리 및 시스템 런타임에 대한 개념도 다루었다. 알고리즘의 성능을 추정하는 최선, 최악, 그리고 평균의 경우 시나리오에 대해서도 이야기했다. 추가적으로 컴퓨터 성능과 알고리즘의 시스템 런타임 간의 상호 절충 관계, 알고리즘 점근 분석, 단순화 규칙과 분류 규칙, 그리고 프로그램의 계산 능력 추정에 대한 내용을 다뤘다. 3장에서는 R의 기본적인 데이터 구조와 리스트의 개념에 대해서 다룬다.