*Kevin Cattaneo (S4944382), Gabriele Dellepere (S4944557), Roberto Lazzarini (S4937188)*

Relazione Laboratorio 2 - sistemi

* **Premessa**

Si è scelto di rappresentare matrici bidimensionali con array monodimensionali per motivi di efficienza rispetto all’implementazione con doppi puntatori. Va da sé, infatti, che con doppi puntatori il processo di allocazione diventa più complicato.

Inoltre, si è deciso di optare per un approccio volto alla riutilizzazione del codice: i vari esercizi richiedevano calcoli in larga parte simili, e sono state quindi definite funzioni di uso generico riutilizzate più volte in tutti gli esercizi (vedi il prodotto riga-colonna).

* **Esercizio 1**

La norma infinito di una matrice A equivale alla massima norma infinito tra quelle dei vettori Ax, ottenuti moltiplicando A per un vettore x = (+-1, +-1, ..., +-1) appartenente a R^rows (si scelgono questi vettori perché sono quelli che imposta norma infinito = 1 hanno lunghezza massima). Per trovare la norma infinito di una matrice è dunque necessario calcolare il valore massimo ottenibile sommando le entrate di una riga moltiplicate per +-1. Per ottenere ciò, è sufficiente prendere il massimo tra le somme delle righe considerando tutti gli elementi in modulo.

Il calcolo della norma infinito della matrice di Pascal è risultato particolarmente impegnativo per via della presenza di numeri di dimensioni notevoli dati dal fattoriale nella sua definizione. Inoltre, è degno di nota come la norma infinito della matrice di Pascal sia sempre uguale alla somma dei moduli dell’ultima riga.

La matrice di norma tridiagonale ha sempre norma 4 perché la riga “massima” è quella che comprende *(-1,-2,1)* presi in modulo.

La matrice tridiagonale ha dimensioni 98x98, per questo è stata sviluppata una funzione apposita per la stampa di matrici molto grandi.

* **Esercizio 2**

Non si sono riscontrati particolari problemi. È stato implementato anche il pivoting parziale.

Si fa notare che i vettori soluzione calcolati sono per la maggior parte uguali a quelli attesi tranne per quelli legati alla matrice di Pascal in cui inevitabilmente si va incontro a delle cancellazioni: infatti nella stessa matrice abbiamo numeri di dimensioni variabili (da 1 a 10^4 nella stessa matrice).

* **Esercizio 3**

Rispetto all’esercizio 2, si è osservato che introducendo un errore nel termine noto si rileva che il vettore soluzione calcolato differisce, seppur di poco\*, con il vettore soluzione atteso.

\*si nota nuovamente che il vettore soluzione calcolato sulla matrice di Pascal si discosta notevolmente dal vettore soluzione atteso. Si deduce dunque che tale matrice tratta di un problema **mal condizionato**.