MÉTODOS NUMÉRICOS PARA REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS E SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES

Evandro Pedro Alves de Mendonçaa, Marcelino José de Lima Andradea.

a Núcleo de Tecnologia (NTI), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Campus Acadêmico do Agreste (CAA), Rodovia BR-104, km 59, S/N, Nova Caruaru, CEP. 55.014-900, Caruaru-PE, Brasil, <http://www.ufpe.br/caa>

**Palavras Chave:** conversão de bases, erros, séries, truncamento, números primos, cálculo numérico.

**Resumo**. Ao trabalhar com números, usando computadores, há sempre problemas relacionados à representação numérica e à precisão/exatidão dos cálculos realizados. Este trabalho aborda esse tema evidenciando possíveis problemas que ocorrerão ao lidar com estas situações e como proceder em cada caso. No desenvolvimento do trabalho, foram utilizados métodos numéricos e o MATLAB para: converter números entre as bases decimal, binária e octal; solucionar equações usando aproximações; e realizar cálculos envolvendo números primos. Calculando numericamente o resultado da função *e-x* por dois métodos diferentes e considerando 4 e 6 dígitos significativos para cada método, foram obtidos resultados muito distintos e o erro calculado em um deles foi de 5562%, enquanto que em outro, foi de apenas 0,55%. Portanto, após a análise dos resultados obtidos, puderam ser observados: métodos numéricos com mais exatidão e que têm custo computacional semelhante aos outros menos eficazes; problemas na conversão de bases e como resolvê-los; e a praticidade de implementar funções em MATLAB para realizar cálculos repetitivos como a conversão de bases ou o cálculo de números primos.

1. INTRODUção

Em todos os ramos das ciências exatas são utilizadas bases numéricas com o intuito de representar uma determinada quantidade através de símbolos, comumente chamados de algarismos. Cada base numérica tem um número correspondente de algarismos empregados. A base mais aplicada popularmente é a base decimal, cujos algarismos empregados são 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Porém, existem diversas outras bases usadas no ramo científico.

Dentre os diversos tipos de base, a base binária é amplamente utilizada, principalmente na área computacional. Como o nome sugere, essa base possui dois algarismos de representação, que são 0 e 1. Através dessa representação, os computadores conseguem realizar operações complexas e criar informações como letras, palavras e textos. Outra base empregada em métodos computacionais é o sistema octal. Essa forma de representação possui 8 algarismos de representação, que são 0,1,2,3,4,5,6,7. Na informática, ele ainda é visto como uma saída mais compacta em relação ao sistema binário. Contudo, como já mostrado, a base decimal é mais utilizada normalmente, por isso, foram criados métodos para conversão de bases.

Porém, ao utilizar-se métodos computacionais para a realização de operações numéricas, é inevitável a presença de erros associados. Os erros são decorrentes de diversos procedimentos realizados automaticamente pelo computador, como o truncamento e arredondamento de números e transformações de bases numéricas. São várias as formas de representar esses erros, e cada uma recebe uma nomeação diferente, como por exemplo, o erro relativo. Por meio do estudo dos erros, pode-se minimiza-los de modos distintos.

Dentre os métodos para a redução dos erros, temos o emprego de algarismos significativos na operação. De acordo com a quantidade de dígitos significativos, podemos diminuir ou aumentar o erro. Quando se trata de números irracionais, pode-se aumentar ou diminuir o erro através da escolha adequada de uma série para representar tal número, assim como a determinação de termos da série.

1. Exercícios Propostos

Segue, abaixo, a solução dos exercícios propostos sobre o tema.

* 1. 1ª questão

Converta os seguintes números na base 2 para a base 10:

1. 0,011011
   1. 2ª questão

Converta os seguintes números na base 10 para a base 2:

1. 789
2. 74,0926

Parte inteira:

Parte fracionária:

O procedimento continua indefinidamente, porém foi definido que pararia após a décima iteração quando fosse encontrado o primeiro bit 1. Com isso, temos a seguinte aproximação para a parte fracionária do número em base decimal:

Assim, temos a seguinte conversão:

No Anexo 1, é mostrada uma planilha em que algumas fórmulas foram inseridas para que seja feita a conversão da parte fracionária de um número em base decimal em uma parte fracionária na base binária. Com essa ferramenta, é possível obter facilmente muito mais acurácia.

1. 0,048911

Pelo mesmo critério de parada da letra b), obtém-se a seguinte conversão:

* 1. 3ª questão

Converta os seguintes números na base 8 para a base 10:

1. 67,45
2. 3,0163
3. 0,1361
   1. 4ª questão

Para esta questão, usaremos apenas o truncamento dos números usando 4 e 6 dígitos significativos, ou seja, o arredondamento não será utilizado. Serão feitos cálculos utilizando a série de Taylor para a função *e-x* com 12 termos. O objetivo é calcular o valor de *e-5* através desses dois métodos e comparar com o valor real 6,7379469991x10-3.

* Usando 4 dígitos significativos:
  + Primeira abordagem:
  + Segunda abordagem:
* Usando 6 dígitos significativos:
  + Primeira abordagem:
  + Segunda abordagem:

Temos, portanto, os seguintes resultados obtidos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1ª abordagem | 2ª abordagem | Valor real |
| 4DS | -3,680×10-1 | 6,779×10-3 | 6,7379469991×10-3 |
| 6DS | -3,59150×10-1 | 6,77497×10-3 |

Tabela 1: Valores obtidos nos métodos aplicados

Assim, podemos calcular os erros relativos segundo a seguinte fórmula:

* 4DS (1ª abordagem):
* 4DS (2ª abordagem):
* 6DS (1ª abordagem):
* 6DS (2ª abordagem):

Portanto, temos a seguinte tabela com os erros relativos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1ª abordagem | 2ª abordagem |
| 4DS | 5562% | 0,6093% |
| 6DS | 5430,25% | 0,549470% |

Tabela 2: Erros relativos

Assim, fica evidente que a melhor forma de calcular *e-5* segundo os métodos utilizados é com 6 dígitos significativos e usando a segunda abordagem.

* 1. 5ª questão

O algoritmo implementado consta no Anexo 2.

* 1. 6ª questão

O algoritmo implementado consta no Anexo 3.

1. conclusão

Após a análise dos resultados, conclui-se que:

A compreensão do funcionamento das bases numéricas leva a entender como os cálculos são processados nas máquinas e, visto isso, é possível entender também os erros associados às transformações entre bases, em que, por exemplo, informações podem ser perdidas ao realizar truncamento ou arredondamento. Tudo isso está sempre limitado à capacidade de processamento, armazenamento e endereçamento da máquina que executa essas tarefas, isto é, dependendo das tolerâncias envolvidas na aplicação que está sendo desenvolvida, é necessário escolher o método e a máquina corretas para manter a exatidão dos cálculos dentro dos valores esperados.

A forma como determinada função é calculada pode gerar resultados muito distintos e, a depender do método numérico empregado para realizar os cálculos, a um custo computacional equiparável, é possível ter resultados muito mais aproximados do valor real em um número de iterações pequeno.

Criar funções em MATLAB ou qualquer outro software científico pode ser uma ferramenta muito útil, uma vez que poupa o trabalho de ter que fazer o mesmo código várias vezes. Para o caso em que foi desenvolvido nesse trabalho, há formas mais eficientes de calcular, por exemplo, números primos ou fazer conversão de inteiro para decimal, porém, se for algo mais específico, dependendo do projeto, não há forma prática já implementada disponível e, assim, será necessário criar códigos específicos para aquela aplicação.

REFERÊNCiaS

Chapra, S. C., e Canale, R. P. *Métodos Numéricos para Engenharia*. 5ª edição. Porto Alegre: AMGH, 2011.

Gilat, A., e Subramaniam, V. *Métodos Numéricos para Engenheiros e Cientistas: uma introdução com aplicações usando o MATLAB*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

anexo 1

Planilha com a qual foi realizada a conversão de base decimal para binária (apenas a parte fracionária).

Fórmulas usadas:

* Células da Coluna D: “=C2\*2”;
* Células da Coluna E: “=SE(D2=1;1;SE(D2<1;0;1))”;
* Células da Coluna C: “=SE(E2=0;D2;D2-1)”.



Tabela 3: Questão 2, letra b), parte fracionária



Tabela 4: Questão 2, letra c)

anexo 2




Figura 1: Código da questão 5

anexo 3




Figura 2: Código da questão 6 (parte 1)




Figura 3: Código da questão 6 (parte 2)