# Capitolo 1 Introduzione

## 1.1 Motivazione

In un periodo di profonda incertezza come quello che stiamo attraversando a causa della diffusione dell’epidemia di COVID-19, sorge spontaneo interrogarsi sul futuro.   
È in momenti come questi che si sente più forte la necessità di rinnovarsi, sia dal punto di vista individuale che da quello della collettività.

Un ruolo di primo piano all’interno di un processo di rinnovamento della società deve necessariamente essere assunto dall’informatica.  
La pandemia ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto essa sia fondamentale per una realtà moderna e dinamica.  
Ha assunto in questi mesi un ruolo determinante in attività fondamentali per la società quali il lavoro (*smart working*) e la scuola (*Didattica A Distanza*).E le persone, quali attori principali di questo processo, si sono scoperte capaci di utilizzare strumenti come *smartphone*, *tablet* o *PC* senza particolari problemi.  
Molti di questi hanno imparato da adulti ad utilizzare queste tecnologie, altri, invece, sono i cosiddetti *digital natives* [1].   
Proprio quest’ultimi hanno avuto l’opportunità di crescere a stretto contatto con le tecnologie informatiche e, quindi, possiedono conoscenze e competenze di gran lunga superiori a quelle dei propri coetanei, per esempio, di dieci anni fa.  
Per questa ragione ritengo anacronistico e superfluo un processo classico di alfabetizzazione informatica dei più giovani.

## 1.2 Il progetto in breve

In questo lavoro verrà presentato un nuovo linguaggio di programmazione, il DLK (*Didactical Language for Kids*).  
Questo linguaggio si offre come un invito alla programmazione di alto livello rivolto ad un pubblico giovane, grazie all’utlizzo di costrutti semplificati, rispetto ai principali linguaggi di programmazione, e di *keywords* in italiano.

Oltre alla specifica del DLK, in questa tesi verrà presentata anche la sua implementazione attraverso un interprete.

## 1.3 Digital Natives

Con il termine *digital natives* (nativi digitali, in italiano) si definiscono tutti quegli individui che sono nati nel periodo di diffusione di massa delle tecnologie digitali, quali i *PC* a interfaccia grafica, i telefoni cellulari, internet, ecc.  
Questa esprossione è stata coniata da Mark Prensky nel 2001 ed è stata diffusa in Italia da Paolo Ferri nel 2011 [2].

Secondo Prensky, i nativi digitali sono tutti i nati dal 1985 in poi negli Stati Uniti d’America, mentre in Italia i cosiddetti nativi digitali *puri* vengono identificati nei nati dal 2000 in poi [3].

## 1.4 Introduzione ai linguaggi di programmazione

Un linguaggio di programmazione è uno strumento di astrazione che permette di specificare computazioni tali da poter essere eseguite su un elaboratore.

## 1.4.1 Cenni storici sui linguaggi di programmazione

Essi furono introdotti per la prima volta nel 1837 da Ada Lovelace che sviluppò un linguaggio in grado di far calcolare alla *macchina analitica* di Charles Babbage i numeri di Bernoulli [4].

Successivamente, durante la Seconda guerra mondiale, Konrad Zuse ideò quello che viene individuato come il primo linguaggio di programmazione ad alto livello: il Plankalkül.   
Esso conteneva istruzioni di assegnamento, salti condizionali, cicli di iterazione, array, gestione delle eccezioni, ecc.   
Tuttavia l’implementazione di questo linguaggio risale solamente al 2000, quando presso la Technische Universität Berlin venne scritto il relativo compilatore [5].

Con l’avvento dei primi calcolatori elettronici digitali fece la sua comparsa l’*Assembly*, un linguaggio fortemente legato all’*hardware* dell’elaboratore e molto vicino al *linguaggio macchina*.   
Esso introdusse il concetto di *compilatore*, in quanto *Assembly* si poneva ad un livello di *astrazione* superiore rispetto all’*hardware* e per questa ragione necessitava di essere tradotto in *linguaggio macchina* per essere eseguito, come mostrato in Figura 1.1.  
Il *compilatore Assembly* viene spesso chiamato *Assembler* (*Assemblatore*).




Figura 1.1: Traduzione in *linguaggio macchina* da *Assembly*  
©andreaminini.com

Successivamente si cercò di aumentare sempre di più il livello di *astrazione* dei linguaggi fino a giungere, nel 1957, alla specifica del *FORTRAN* ad opera di John Backus.  
Esso fu seguito da altri linguaggi *imperativi* quali: *BASIC* (1964), *Pascal* (1970), *C* (1972), ecc.

Si iniziò, inoltre, ad introdurre nuovi *paradigmi di programmazione* differenti dal classico *paradigma imperativo*.  
Nel 1967, con *Simula* venne introdotto il concetto di *programmazione orientata agli oggetti*, mentre nel 1959 con *Lisp* venne introdotta la *programmazione funzionale*.  
Menzione particolare va fatta anche per *Prolog* che, nel 1972, introdusso il *paradigma di programmazione logico*.

Avvicinandosi ai giorni nostri, vanno sicuramente ricordati linguagi quali: *Java* (1995), *C#* (2000), *Python* (1991).

## 1.4.2 Paradigmi di programmazione