Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional

Computação Evolucionária

Prof. Dr. Rogério Martins Gomes

3ª Lista de Exercícios

Algoritmos Genéticos

Charles Wellington de Oliveira Fortes

Março de 2016

Lista de Figuras

[Figura 1 - Gráfico de média dos fiteness das populações da tarefa 2. 5](#_Toc446882540)

[Figura 2 - Gráfico de média dos fitness das populações da tarefa 2. 5](#_Toc446882541)

[Figura 3 - Medição de tempo de CPU do experimento da tarefa 2 6](#_Toc446882542)

[Figura 4 - Tempo de execução do experimento da tarefa 3 6](#_Toc446882543)

[Figura 5 - População Inicial do Experimento com Mutação Determinística 7](#_Toc446882544)

[Figura 6 - População Final do Experimento usando Mutação Determinística 7](#_Toc446882545)

[Figura 7 - Média de Fitness Usando Mutação Determinística 7](#_Toc446882546)

[Figura 8 - Curvas de Resultado com o Fitness dos Melhores e Piores Indivíduos de cada geração em comparação à média de fitness da geração 8](#_Toc446882547)

[Figura 9 - População Inicial do Experimento com Mutação por Feedback 9](#_Toc446882548)

[Figura 10 - População Final do Experimento com Mutação por Feedback 9](#_Toc446882549)

[Figura 11 - Gráfico de Média de Fitness do Experimento com Mutação por Feedback. 10](#_Toc446882550)

[Figura 12 - Curvas de Resultado com o Fitness dos Melhores e Piores Indivíduos de cada geração em comparação à média de fitness da geração 10](#_Toc446882551)

[Figura 13 - População Inicial do Experimento com Mutação Auto Adaptativa 12](#_Toc446882552)

[Figura 14 - População Final do Experimento com Mutação Auto Adaptativa 12](#_Toc446882553)

[Figura 15 - Média de Fitness da População do Experimento com Mutação Auto Adaptativa 13](#_Toc446882554)

[Figura 16Curvas de Resultado com o Fitness dos Melhores e Piores Indivíduos de cada geração em comparação à média de fitness da geração 13](#_Toc446882555)

[Figura 17 - Comparativo entre as Médias dos Experimentos por Tipo de Mutação 15](#_Toc446882556)

Sumário

[1. Consideração sobre o desenvolvimento do trabalho 4](#_Toc446882557)

[2. Desenvolvimento: Representação Real vs Binária 4](#_Toc446882558)

[2.1 Diferença no resultado das mutações e do crossover na representação Binária e Real 4](#_Toc446882559)

[2.2 Diferença de Desempenho computacional entre Binário e Real 5](#_Toc446882560)

[3. Avaliação dos Experimentos 6](#_Toc446882561)

[3.1 Mutação Determinística 6](#_Toc446882562)

[3.2 Mutação por Feedback 8](#_Toc446882563)

[3.3 Mutação Auto-Adaptativa 11](#_Toc446882564)

[4. Conclusão 15](#_Toc446882565)

# Consideração sobre o desenvolvimento do trabalho

Para o desenvolvimento do trabalho foi criado um programa usando a linguagem de programação C# na plataforma .NET da Microsoft.

O trabalho foi desenvolvido usando como base a tarefa 2 entregue anteriormente para esta disciplina, onde os indivíduos foram alterados para possuírem representação real ao invés de representação binária, além dos ajustes das funções para atender tanto a nova representação quanto às solicitações feitas no enunciado do trabalho.

Apesar das N execuções dos experimentos, devido a semelhança entre os resultados, serão listados apenas 1 resultado de cada tipo de experimento.

Os itens comparativos entre a implementação Real e Binária foram executados utilizando os mesmo valores de parâmetro de configuração e as mesmas funções de crossover, avaliação, mutação e seleção, sendo a única diferença a representação dos cromossomos.

Todos os experimentos representados neste relatório foram concluídos com todos os elementos da população atingindo o valor ótimo da função.

# Desenvolvimento: Representação Real vs Binária

O desenvolvimento do código do experimento usando representação por números reais é muito mais simples do que o desenvolvimento utilizando representação binária para os indivíduos.

É facilmente percebida a facilidade em trabalhar com as propriedades que representam os genes, uma vez que não são necessárias conversões entre binário e real, e as iterações dentro dos genes fica muito mais simples.

As funções de avaliação, crossover e mutação também apresentam melhor legibilidade quando usando valores reais para representação, simplificando o entendimento.

Durante a execução de múltiplos experimentos, ou elevando o número de gerações para 10 ou 100 vezes o valor proposto no trabalho, é perceptível o ganho do tempo de execução do experimento.

## Diferença no resultado das mutações e do crossover na representação Binária e Real

Ao observar o cruzamento e a mutação nos indivíduos com representação binária, vemos um impacto maior nos descendentes, pois um bit trocado de 0 para 1 (e vice-versa) pode representar um salto grande de valor, enquanto nas técnicas usadas no trabalho com representação real apresenta uma variação mais suave dos genes, representando uma variação mais suave da população que pode ser vista ao compararmos as curvas dos gráficos que representam as médias de fitness das gerações dos experimentos da tarefa 2 (Figura 1) e da tarefa 3 (Figura 2).

Figura 1 - Gráfico de média dos fiteness das populações da tarefa 2.

Todos os indivíduos atingiram o valor ótimo na 39ª geração.

Figura 2 - Gráfico de média dos fitness das populações da tarefa 2.

Todos os indivíduos atingiram o valor ótimo na 25ª geração.

## Diferença de Desempenho computacional entre Binário e Real

Para medição do desempenho computacional foi utilizado o recurso de analise nativo da IDE Microsoft Visual Studio 2013 – “Performance and Diagnostics”, obtendo os resultados que apontam o consumo de 400ms (Figura 4) de CPU para o processamento da representação em real contra 492ms (Figura 3) para representação em binário.




Figura 3 - Medição de tempo de CPU do experimento da tarefa 2




Figura 4 - Tempo de execução do experimento da tarefa 3

# Avaliação dos Experimentos

## Mutação Determinística

O uso de mutação determinística durante o desenvolvimento da tarefa, demonstra que a redução progressiva da taxa de mutação durante a evolução da população, faz com que a dispersão dos indivíduos em gerações mais avançadas (geralmente causadas pela mutação) seja menor.

Ao analisarmos os gráficos com os valores de fitness, verificamos que com este modelo, o nível de evolução é bem alto nas gerações iniciais e elas vão estabilizando conforme o experimento avança (Figura 7). Além disto é possível observar que os valores de mutação baixo fazem com que os piores indivíduos da população avancem de forma mais uniforme aos valores ótimos quando comparado aos outros experimentos (Figura 8) testados neste trabalho.

Como efeito colateral, em comparação aos outros experimentos, a população (Figura 5) levou um maior número de gerações (47 gerações) até que todos os indivíduos atingisse o valor ótimo da função (Figura 6).

Figura 5 - População Inicial do Experimento com Mutação Determinística

Figura 6 - População Final do Experimento usando Mutação Determinística

Figura 7 - Média de Fitness Usando Mutação Determinística

Figura 8 - Curvas de Resultado com o Fitness dos Melhores e Piores Indivíduos de cada geração em comparação à média de fitness da geração




Figura 9 - Código C# da Mutação Determinística Usada na Tarega

## Mutação por Feedback

Com a mutação por feedback, é possível verificar que o algoritmo no decorrer da evolução, vai progressivamente reduzindo a taxa de mutação da população.

No início do experimento é possível ver o impacto das diferentes taxas de mutação ao observarmos os fitness dos piores indivíduos (Figura 13). Com o passar das gerações a influência de taxas de mutações não ideais vão sendo reduzidos, fazendo com que nas gerações finais as variações sejam mais controladas.

Neste modelo todos os indivíduos da população atingiram o ponto ótimo da função em menos gerações do que na versão determinística, porém a curva de evolução observada pela média de fitness com mutação por feedback (Figura 12) é maior do que a observada na determinística (Figura 7).

Figura 10 - População Inicial do Experimento com Mutação por Feedback

Figura 11 - População Final do Experimento com Mutação por Feedback

Figura 12 - Gráfico de Média de Fitness do Experimento com Mutação por Feedback.

Figura 13 - Curvas de Resultado com o Fitness dos Melhores e Piores Indivíduos de cada geração em comparação à média de fitness da geração



Figura 14 - Código C# da Mutação por Feedback




Figura 15 - Código C# pra Avaliação de Sucesso da Mutação

## Mutação Auto-Adaptativa

De todas as implementações, esta foi a de maior complexidade. Durante a execução de experimentos com esta configuração foi percebido que os melhores indivíduos de cada geração tendem a assumir valores iguais ou muito aproximados de mutação.

Além disto foi observado que os melhores indivíduos de cada população não necessariamente eram os com a maior ou com a menor taxa de mutação. Porém ao observarmos as curvas dos piores indivíduos (Figura 19) e as comparar com os outros experimentos usando mutações determinísticas e por feedback, vemos que estes fatores mais contribuem para a geração dos piores indivíduos da população do que atrapalham os melhores indivíduos (não foi usado elitismo durante o trabalho).

Figura 16 - População Inicial do Experimento com Mutação Auto Adaptativa

Figura 17 - População Final do Experimento com Mutação Auto Adaptativa

Figura 18 - Média de Fitness da População do Experimento com Mutação Auto Adaptativa

Figura 19Curvas de Resultado com o Fitness dos Melhores e Piores Indivíduos de cada geração em comparação à média de fitness da geração




Figura 20 - Código C# para Mutação Auto-Adaptativa

# Conclusão

Como conclusão, apesar das diferentes formas de implementação, pude verificar que as mais diversas formas de mutação nos permitem atingir os resultados esperados, porém com diferentes impactos sobre a população.

Durante as execuções dos experimentos para o problema apresentado, a ideia de reduzir a incidência de mutação na população nas gerações mais avançadas demonstrou assertiva. Dentre as opções verificadas, a determinística demonstra ser a que mais demora para fornecer os objetivos. Já o ajuste por feedback na mutação parece ser o mais flexível aos mais diversos cenários. Sendo que o melhor resultado parece ter sido atingido pela função auto-adaptativa, por ter tido o resultado ótimo de todos os indivíduos da população atingido com menos gerações e ter tido uma curva média mais homogênea (Figura 21).

Figura 21 - Comparativo entre as Médias dos Experimentos por Tipo de Mutação