**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

SISTEMAS OPERACIONAIS A

Carlos Henrique Vieira Marques – 18720367

Erick Matheus Lopes Pacheco – 18711630

Hiago Silva Fernandes – 18726455

Leonardo Sanavio – 18054395

Marcos Antônio Junior Vasconcellos – 18720920

**EXPERIMENTO #1**

CRIAÇÃO DE PROCESSOS E CONCEITO DE TEMPO DENTRO DO S.O.

CAMPINAS

Fevereiro 2020

SUMÁRIO

[1. INTRODUÇÃO 3](#_Toc33013094)

[2. AMBIENTE DOS TESTES 4](#_Toc33013095)

[3. PERGUNTAS 5](#_Toc33013096)

[3.1. REFERENTES AOS SISTEMAS UNIX 5](#_Toc33013097)

[3.2. REFERENTES AO PROGRAMA EXEMPLO 6](#_Toc33013098)

[4. O PROGRAMA EXEMPLO 8](#_Toc33013099)

[4.1. CONCEITOS 8](#_Toc33013100)

[4.2. OS ERROS 9](#_Toc33013101)

[5. RESULTADOS 11](#_Toc33013102)

[5.1. REFERENTES AO PROGRAMA EXEMPLO 12](#_Toc33013103)

[5.2. REFERENTES AO PROGRAMA MODIFICADO 15](#_Toc33013104)

[6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 17](#_Toc33013105)

[6.1. PROGRAMA EXEMPLO 18](#_Toc33013106)

[6.2. PROGRAMA MODIFICADO 20](#_Toc33013107)

[7. CONCLUSÃO 21](#_Toc33013108)

[8. BIBLIOGRAFIA 22](#_Toc33013109)

# INTRODUÇÃO

O presente experimento visa a identificação de características específicas dos sistemas operacionais baseados em Unix na criação e manipulação de processos, bem como a relação entre os processos pais e filhos e informações relevantes a respeito destes durante o tempo de execução, tal como o tempo que cada processo leva para ser executado em um sistema ocioso e também sobrecarregado.

Para realizarmos tal tarefa, utilizar-se-á um programa exemplo fornecido pelo professor cujo código se dá por uma rotina de criação de processos filhos através de chamadas de sistemas em laços de repetição; o filho chamado, por sua vez, salvará o instante (tempo) inicial e fará uma quantidade pré-determinada de iterações, entrando em um estado de dormência utilizando **sleep** nesta mesma quantidade, salvando em seguida o instante (tempo) final e, por fim, fazendo o cálculo de desvio de tempo ocasionado pelas chamadas para o S.O. bem como do uso da própria função sleep.

No programa modificado, por outro lado, aumentamos o número de processos filhos e o tempo de dormência de cada um deles para múltiplos de 200, começando em 400 microssegundos. Outro diferencial é a implementação da chamada do filho por meio da função “execvp()”, especificando o caminho do arquivo do filho no primeiro parâmetro e passando um ponteiro de vetor de chars no segundo para os argumentos (neste, especificando o tempo de dormência). Nisso, o objetivo consistirá em perceber o tempo de medição e também detectar as mudanças em relação ao primeiro.

# AMBIENTE DOS TESTES

Antes de partirmos para os resultados dos testes, é válido que os façamos sob um ambiente de trabalho com a maior equivalência de hardware possível e livre de interferências (de softwares externos, por exemplo), para que os testes feitos nos forneçam um resultado coerente.

Foram utilizadas três máquinas:

- Dell Optiplex 9020 i7 4790 **3.6GHz** & 8GB de RAM DDR3 1600MHz;

- Notebook i7 7500U **2.7GHz** & 8GB de RAM DDR4 2400MHz;

- Desktop i7 4790 **4.0GHz** & 16GB de RAM DDR3 1600MHz.





Figura 2 - Detalhes da CPU (notebook)

Figura 1 - Detalhes da CPU (desktop)

Com as três máquinas em “jogo”, iremos além da proposta: compararemos também o resultado das medições de tempo entre um S.O. em máquina virtual vs dual boot bem como entre uma distribuição de Linux e outra, de maneira a analisar possíveis diferenças e os potenciais explicativos.

# PERGUNTAS

## REFERENTES AOS SISTEMAS UNIX

**Pergunta 1:** Apresente a linha de comando para compilar o programa exemplo, de tal maneira que o executável gerado receba o nome de “experimento1" (sem extensão).

**Resposta:**

- Comando para compilar: “gcc experimento1.c -o experimento1”

- Comando para executar: “./experimento1”

**Pergunta 2:** Descreva o efeito da diretiva &:

**Resposta:** O operador **& (Ampersand)** é utilizado para colocar o comando anterior a ele em background (segundo plano)e, se houver um comando posterior, ele será executado independente do resultado do comando anterior.

**Pergunta 3:** Qual é o motivo do uso do "./"? Explique porque a linha de comando para executar o gcc não requer o “./”.

**Resposta:** O “./” indica ao shell que o comando ou arquivo seguido após a barra encontra-se no diretório em que o Terminal está sendo executado, de modo que “.” denota o diretório atual e a “/” especifica ao shell o caminho ($PATH) para o arquivo. No caso da execução do GCC, o mesmo trata-se de um compilador pré-instalado em sistemas Unix, portanto, ao executarmos o comando “gcc” no Terminal seguido do nome direto do arquivo, o próprio gcc se encarrega de executar o comando para a busca do caminho do arquivo, dispensando o uso de “./” por parte do usuário. Concluindo que cada processo/programa que roda nos sistemas Linux (por exemplo) tem uma maneira pré-definida de fazer calls para outros programas, módulos, processos com a possibilidade de passar através de parâmetros outros módulos para a execução do programa desejado.

**Pergunta 4:** Apresente as características da CPU do computador usado no experimento.

Resposta presente no tópico anterior [2].

**Pergunta 5:** O que significa um processo ser determinístico?

**Resposta:** conjunto de instruções e/ou estados que são pré-determinados, assumindo valores e ações previsíveis com base nos estados atuais, podendo ser ou não finito, e tendo sempre o mesmo fim.

**Pergunta 6:** Como é possível conseguir as informações de todos os processos existentes na máquina, em um determinado instante?

**Resposta:** Através do comando “ps -aux”, que faz uma listagem de todos os processos rodando num determinado instante, trazendo diversas informações referentes a cada um. O funcionamento dessa linha de comando se dá pelo uso do sistema de arquivos “proc” presente no Unix, que armazena numa pasta específica para cada processo no diretório proc/PID as informações referentes a estes, e a cada syscall, tanto para revezamento de processos no tempo de CPU quanto para demais interrupções, realiza-se a busca neste diretório.

# REFERENTES AO PROGRAMA EXEMPLO

**Pergunta 1:** O que o compilador gcc faz com o arquivo .h, cujo nome aparece após o include?

**Resposta:** Durante o período de compilação, o pré-processador da linguagem faz a linkagem das bibliotecas (“.h”), de modo que as funções presentes no código derivadas de tais bibliotecas possam ser reconhecidas e, então, traduzidas para linguagem de montagem no período de execução. Desta forma, com os códigos.h sendo interpretados pelo compilador GCC, as requisições do programa passam a ser atendidas.

**Pergunta 2:** Apresentar (parcialmente) e explicar o que há em <stdio.h>.

**Resposta:** A lib stdio.h ou standard input-output header (cabeçalho padrão de entrada/saída) define três tipos de variáveis (size\_t, ARQUIVO, fpos\_t), várias macros e várias funções para executar entrada e saída. Dentre as funções de execução mais utilizadas estão a printf (envia saída formatada para stdout), scanf(este comando efetua uma leitura do teclado), fflush (Liberta o buffer de saída de um fluxo), FILE \*fopen (realiza syscall para abertura de arquivos).

**Pergunta 3:** Qual é a função da diretiva include (linha que começa com #), com relação ao compilador?

**Resposta:** Indicar ao compilador as dependências do programa de modo que este possa fazer o pré-processamento corretamente e incluir tais dependências, sejam elas, declarações de estruturas de dados (classes, estruturas, enumerações), constantes, cabeçalho de funções/métodos, macros e eventualmente algum código quando se deseja que uma função seja importada direto no fonte ao invés de ser chamada (*source inline*), o que seria as chamadas “bibliotecas dinâmicas”.

**Pergunta 4:** O que são e para que servem argc e argv? Não esqueça de considerar o \* antes de argv.

**Resposta:** O **argc** recebe um inteiro cujo valor especifica o número de argumentos com que a main() foi chamada na linha de comando, já o **argv** – é um vetor de char que contém os argumentos, um para cada string passada na linha de comando**.** E para podermos saber quantos elementos temos em **argv** é utilizado o **argc**. A questão do \* indica array de ponteiros para caracteres".  Dessa forma **argv** fica sendo um array em que cada elemento contém o endereço de uma posição de memória na qual o sistema operacional dispôs o primeiro caráter dos argumentos passados à chamada execv() ou execvp() que inicia o programa.

**Pergunta 5:** Qual a relação: entre SLEEP\_TIME e o desvio, nenhuma, direta ou indiretamente proporcional?

**Resposta:** Direta, o SLEEP\_TIME calcula o "delay" ocorrido na CPU durante o processo de compilação do programa. Geralmente esse delay ocorre em razão da CPU estar ocupada atendendo outra chamada do SO como por exemplo de E/S. Dessa forma o **desvio** calcula a ocorrência do curto período de espera para reprodução em relação ao tempo total de reprodução do programa.

# O PROGRAMA EXEMPLO

O programa exemplo, já explicado superficialmente na introdução, continha uma série de erros propositais que eram parte do desafio, dentre eles, erros de lógica e sintaxe. Antes de seguirmos para a identificação e solução de tais erros, traremos o conceito de algumas funções implementadas no código original e o seu propósito.

## CONCEITOS

**Função “fork()”**: Presente nos sistemas Unix, o fork() é um system call que permite a “clonagem” de um processo em execução, criando um processo “filho” idêntico ao que o chamou (o pai), fazendo uma cópia de toda a memória virtual (incluindo o contador de programas) em outro espaço de memória. Apesar de idênticos, o que acontece em um não interfere no outro por terem PIDs e espaços de memória distintos. A função não recebe parâmetro e seu retorno consiste em:

Valor negativo – criação do processo filho não sucedida;

Zero – retorna para o filho recém criado;

Valor positivo – retorna para o pai, o valor contém o PID do processo filho.

**Função “wait()”**: A função wait() é um system call que permite a suspensão (bloqueio) de um processo em execução até que se tenha a finalização da atividade de um processo filho ou um sinal seja recebido. Quando o processo filho terminar a sua execução o processo do “pai” continua a sua execução após a instrução de espera. A função recebe um parâmetro inteiro e esse argumento é preenchido com o código de saída do processo filho (se o argumento não for NULL). Os valores de retorno podem ser:

ID do processo filho – em caso de sucesso execução.

Menos um (-1) – em caso de falha de não haver nenhum processo filho em execução.

**Função “execvp()”**: Faz parte de uma família de funções que permitem que haja a substituição do processo atual por outro. A execvp() cria a execução de um processo filho que, por sua vez, faz a execução de um arquivo executável comum cujo caminho é especificado no primeiro parâmetro desta. O segundo parâmetro, porém, são os argumentos do programa, passados como uma matriz de ponteiro de caracteres. Não faz nenhum retorno.

As demais funções presentes no programa não possuem necessidade de explicação devido serem comuns e já conhecidas anteriormente. No mais, existe a função “kill(pid\_t pid, int sig)” requisitada para o programa modificado que recebe o PID de um processo no primeiro parâmetro e envia o sinal especificado no segundo para ele.

## OS ERROS

A seguir, os trechos contendo os erros e a nossa solução.

**Trecho #1:**



Neste trecho temos três erros: o primeiro encontra-se no incremento do contador, o uso do operador “+” com o “-” junto neste contexto ocasiona um looping infinito. O segundo, na comparação do if. A variável rtn é inicializada com o valor 1, o que implica que a condicional if nunca seja verdadeira, caindo no else e interrompendo o laço de repetição, deixando de criar um processo filho, e o último... A variável “rtn” não foi declarada anteriormente no programa.

**Solução:**



Para entendermos a solução, devemos ter em mente que a variável “rtn” recebe o retorno do fork(), quando um filho é invocado ele retorna ao seu próprio rtn o valor 0, saindo desse laço de repetição, enquanto o pai permanece gerando filhos e recebendo do fork() o PID (id de processo) destes até o número determinado de iterações chegar ao fim (iterações estas definidas por NO\_OF\_CHILDREN).

Tendo isto em mente, corrigimos o erro de incremento do contador para que as iterações fossem realizadas conforme a condição e trocamos o operador da condicional para **diferente** de zero, fazendo com que somente o processo pai a satisfaça, considerando que os processos filhos estarão com *rtn = 0*.

**Trecho #2:**



A medição é feita em microssegundos, porém o print está mostrando apenas três casas decimais para o desvio total e somente uma para o desvio médio, o que não faz sentido quando queremos precisão de resultado.

**Solução:**



Apenas alterar o número de casas decimais mostradas, neste caso, é suficiente.

**Trecho #3**

****

Se o intuito deste trecho é fazer o pai aguardar o término dos filhos, então a condição do **for** está incorreta. Utilizar o comparador “>” como condição neste contexto implica em nunca entrar no laço, visto que a variável “count” começa em 0, não sendo maior que o NO\_OF\_CHILDREN definido como 3 no programa exemplo.

**Solução:**



A solução dispensa maior explicação, apenas se inverte o comparador.

# RESULTADOS

Foram realizados uma série de testes com o processador em estado “ocioso” e a cada rodada aumentamos em 5 o número cargas no processador, cargas estas executadas por este código já fornecido a nós:



Consiste em um looping infinito que incrementa e decrementa uma variável. O objetivo de tal carga é para entendermos como funciona o revezamento de processos que os SOs baseados em Unix fazem sobre o processador e como isso impacta na performance e tempo de execução.

## REFERENTES AO PROGRAMA EXEMPLO

Foram feitos testes de duas distribuições de Linux: Ubuntu 18.04 LTS e Deepin 15.11, ambos baseados no Debian.

**Ubuntu:**



****

Figura 3 – Resultado dos testes do Ubuntu em dual boot

Figura 5 - Gráfico dos desvios médios

Figura 4 - Gráfico dos desvios totais



****

Figura 6 - Resultado dos testes do Ubuntu em máquina virtual

Figura 7 - Gráfico dos desvios totais

Figura 8 - Gráfico dos desvios médios

**Deepin:**

Figura 9 - Resultado dos testes do Deepin em dual boot



****

Figura 10 - Gráfico dos desvios totais

Figura 11 - Gráfico dos desvios médios


****

Figura 12 - Resultado dos testes do Deepin em máquina virtual


****

Figura 13 - Gráfico dos desvios médios

Figura 12 - Gráfico dos desvios totais

## REFERENTES AO PROGRAMA MODIFICADO


Os testes do programa modificado foram executados apenas na distro Deepin 15.11, em máquina virtual e em dual boot, em máquinas distintas. Na análise dos resultados, pontuaremos algo curioso.



Figura 14 - Compilação do programa modificado

Figura 15 - Resultado dos testes do Deepin em dual boot (zoom para visualizar)




Figura 16 - Gráfico de desvio total dos resultados da tabela anterior






Figura 17 - Gráfico de desvio médio dos resultados da tabela anterior

Figura 18 - Resultado dos testes do Deepin em máquina virtual (zoom para visualizar)




Figura 19 - Gráfico de desvio total dos resultados da tabela anterior




Figura 20 - Gráfico de desvio médio dos resultados da tabela anterior





Figura 21 - Teste de dormência de 1200 microssegundos em dual boot (notebook)

Figura 22 - Aplicando kill() nos processos filhos por meio do pai printando o retorno

Para que isso funcionasse, o fizemos por meio da função “kill()”, passando por parâmetro o PID do processo filho e o sinal “SIGKILL”, causando o término imediato da execução do processo.

# ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os gráficos e tabelas de ambas as fases do experimento nos revelam detalhes de como o gerenciamento de processos do SO e o uso do multiprocessamento impactam na performance do programa, bem como no desvio ocasionado pelas chamadas de sistema. Os testes em máquina virtual e em dual boot nos mostraram como um SO sendo simulado dentro de outro pode ter sua performance deliberadamente afetada, isso porque temos um primeiro sistema “chefe” fazendo seu próprio escalonamento e gerenciamento de processos e, ao mesmo tempo, um segundo sistema rodando como por intermédio do primeiro e que também possui seu próprio modo de gerenciar arquivos, processos, memória e etc.

## PROGRAMA EXEMPLO

A curva dos processos filhos no gráfico do programa-exemplo mostra uma espécie de “efeito parábola”, onde o contraste entre a execução deste sem carga e com carga mostra que SO quando há pocuos processos em execução faz o processador ficar em estado ocioso a maior parte do tempo.




Figura 23 - Programa exemplo sem carga rodando em VM Ubuntu com CPU i7 4790

Na imagem, um exemplo da grande variação quando estamos com ambos os sistemas ociosos (o sistema “pai” e o que está rodando em máquina virtual). Ao que tudo indica, o processador não consegue ser bem aproveitado pelos SOs, tornando o resultado extremamente variável.

Esse comportamento em máquina virtual se torna ainda mais interessante quando comparamos com o teste feito no mesmo sistema e ambiente (Ubuntu c/ i7 4790) rodando o SO nativamente. No primeiro teste já encontramos a primeira diferença: não há uma variação tão grande de resultado a cada vez que se executa o programa, e o segundo se evidencia nas casas decimais do tempo de execução e desvio medidos, quando o sistema rodando nativamente executa a mesma tarefa quase *dez vezes* mais rápido. Os testes mostraram que o programa exemplo só fica estável quando sobrecarregamos a CPU, colocando em funcionamento o escalonamento massivo de processos e o multiprocessamento.


Já entre distribuições diferentes (Deepin e Ubuntu em máquina virtual), é observável pelos gráficos e tabelas exatamente o mesmo fenômeno de variação no teste sem carga e maior estabilidade ao testarmos utilizando o código de carga. A similaridade de resultados que os dois SOs apresentaram é outro destaque, e isso pode ter uma explicação: partem da mesma base, o Debian, o que potencialmente indica que ambos utilizam do mesmo sistema de gerenciamento e escalonamento de processos, o que faria com que apenas detalhes menores impactassem na performance do teste, como a interface gráfica e outros recursos próprios de cada um.

Figura 24 - Programa exemplo com 45 cargas rodando em VM Deepin com CPU i7 4790

A figura acima nos mostra o principal foco do experimento: o consumo de CPU, que quando trabalha incessantemente diminui o tempo de desvio do programa exemplo devido cada processo filho liberar rapidamente a CPU entrando em estado de dormência, fazendo com que esse revezamento seja a principal explicação para a similaridade de resultados que os processos filhos compartilham entre si. Quando temos um tempo maior em alguma das rodadas, a exemplo, a rodada 3 do teste feito em dual boot Deepin, que mostra os três filhos com tempos muito diferentes entre si (facilmente percebido no gráfico), tornando possível afirmar que esta diferença muito provavelmente foi exercida por alguma atividade não prevista do SO, explicando também o porque o resultado varia tanto em máquinas virtuais, já que isso deve ocorrer a todo instante, fazendo a CPU ser concorrida entre ainda mais processos que surgem de repente.

## PROGRAMA MODIFICADO

Os resultados nos revelam dados completamente contrários à nossa expectativa: estávamos crentes de que quanto maior fosse nosso tempo de dormência, maior seria o tempo obtido na execução, o que não foi verdade. Conforme observado na tabela, testes com valores maiores de sleep apresentaram um tempo consideravelmente menor, a exemplo o teste em máquina virtual Deepin com 2000 microssegundos de atraso.

As razões por trás disso podem ser inúmeras, desde a execução em threads distintos e menos concorridos, bem como o “cruzamento” com o timer de processos do SO com a saída ou entrada dos processos filhos na CPU.

Um detalhe super válido de se notar é a diferença esmagadora que há entre os resultados do SO rodando em máquina virtual em comparação a rodando nativamente, principalmente quando consideramos as diferenças entre as máquinas, a rodando nativamente com um i7 dual core com menor memória cache e a outra, rodando em máquina virtual, com um i7 quad core.

Pesquisando em fóruns de hardware e vendo relatos de pessoas rodando experimentos parecidos, percebemos que a concorrência gerada pela VM e a escassez de recursos físicos para permitirem o pleno funcionamento da máquina virtual, acarretam em escolhas diferentes quando seus recursos são esgotados, como o comportamento de processamento e distribuição de carga efetuado bem mais cedo na VM do que num processador rodando de forma nativa com recursos físicos mesmo.

A possível explicação, além da que já foi explicada sobre a máquina virtual no início da análise de resultados da parte 1, remonta o que foi dito sobre a concorrência entre threads, em um processador com mais núcleos, podemos ter filhos sendo executados em um núcleo menos concorrido em detrimento de outro a todo instante sendo retirado da CPU concorrendo com vários processos em outro núcleo.

Na parte 1 se pode sentir o peso das cargas, quando montada a estrutura de distribuição na parte 2 com o programa modificado acreditávamos que esse tempo ia ser muito maior, vemos claramente a disparidade de performance do processador quando comparado com os dados da parte 2, a variância presente na lida com as cargas, assim, se pode extrair de aprendizado que a covariância de processamento de cargas para cada filho é influenciado diretamente pelo término de processamento de processos paralelos distribuídos de forma horizontal nos processos, bem como sua execução depende muito da distribuição dos processos por parte do processador e como ele vai delegar a execução deste nó quando possível, então, geralmente na média obtemos um tempo menor de execução, mas, isso só acontece porque temos a disposição lugares livres ou com possibilidade de rodar de forma “paralela”, uma vez que os hardwares experimentados aqui não permitem um escalamento vertical para melhor aplicabilidade dos testes em processadores de maior porte, não conseguimos demonstrar de maneira eficaz os comportamentos dos programas quando colocados em máquinas maiores e com maior disponibilidade de recursos e maior desempenho de cache por exemplo.

# CONCLUSÃO

Através de análises do primeiro experimento, foi possível identificar diversos comportamentos da CPU durante as fases do experimento. No primeiro requerimento do trabalho que solicita executar o programa “experimento.c” sem carga, podemos identificar que processos simples não fazem muito uso da CPU, e por isso o processador é usado com baixo ciclos de clock a ponto de economizar energia a manter a execução do programa otimizada.

Em seguida, ao colocarmos cargas durante a execução do programa pudemos ver um maior uso do processador. Dessa forma, exigindo mais da CPU e aumentando o clock do processador, para atender todos os processos sem um desvio de tempo muito grande. Também, a visibilidade sobre o revezamento de processos se tornou maior graças ao cálculo dos desvios, pois possibilitou saber a variação de tempo que CPU gasta para atender outro processo enquanto que um está em fase de execução e depois atender este quando estiver terminado.

O experimento permitiu que percebêssemos a influência da gerência do SO no processamento e a atuação, em especial na segunda parte do experimento, do chamado “clock tick” do kernel do Linux – que pode ser visualizado através do comando *sysconf(\_SC\_CLK\_TCK);* – que estabelece um tempo mínimo entre a saída de um programa para a entrada de outro no escalonamento de CPU.

Por fim, o experimento permitiu maior compreensão da interação do SO com a CPU bem como dos processos com os dois, tornando possível também o conhecimento de funções disponíveis para a manipulação de processos na linguagem C em distribuições de sistemas baseados em Unix.

# BIBLIOGRAFIA

RAO, DHANANJAI. “**FORK AND EXEC IN LINUX**”. YouTube. Disponível em <https://youtu.be/nwm7rJG90i8/>. Acesso em 12/02/2020.

LINDER, MARCELO. “**OS ARGUMENTOS ARGC E ARGV**”. Univasf. Disponível em <http://www.univasf.edu.br/~marcelo.linder/arquivos\_pc/aulas/aula19.pdf/>. Acesso em 14/02/2020.