Essa conversa ela tem uma finalidade bem interessante que é basicamente expandir o seu conhecimento acerca de leitura e escrita de dados é um pouco mais além daquele print do **input**

Que Muito provavelmente você já trabalhou em Python e acompanhante no slide por favor:

**I/O: input/output; entrada/saída**

* Arquivos em vários formatos

CSV, XML, JSON, parquet

* Encoding
* SQLite
* Persistência   
  Local Nuvem

Você pode ver aqui que temos na verdade de diferentes formatos para trabalharmos com entrada e saída de dados

Então não é somente mostrar uma mensagem na tela né somente a receber não ter em um algoritmo que receba o seu nome e com isso mostre aquele nome na tela

Ou então construir uma calculadora em que você soma aritmética dos números diferentes operações

E também mostrando tela existem diferentes formas de trabalharmos com informações tanto com o armazenamento e manipulação de arquivos

Então os formatos que são mais empregados aí em conexões em algoritmos no mercado de trabalho incluindo por exemplo **CSV,** **XML,** **Jason**, **Parquet**

É uma preocupação muito importante de processarmos essas informações e lermos corretamente acentuações afins então para isso conversaremos também sobre **Encodin**   
  
Além desses arquivos existe ou é *SQL light* ou **SQLite** existem diferentes pronúncias nesse tipo de aplicação que chega nem um pouco mais próximo aí de uma estrutura de banco de dados

E finalmente a persistência, ou seja, armazenamento desses arquivos seja de uma forma local ou seja no seu próprio computador como também na nuvem e interagir com diferentes serviços diferentes servidores vamos lá.

**XML e JSON**

Então para usarmos com exemplo essa questão de armazenamento de arquivos de manipulação de arquivos vamos pensar em um caso em que estamos tentando armazenar diferentes notas de diferentes estudantes

Então imagina um cadastro é o registro simples e eu tenho por exemplo códigos de estudantes eu tenho as notas deles e às vezes uma data sejam de cadastro hoje atualização só para vermos como que está a arquivos funcionam na prática Beleza

Então por favor me acompanhe nos slides:

<?xml version='1.0' encoding='utf‐8'?>

<estudantes>

<estudante>

<codigoestudante>10000144</codigoestudante>

<disciplina>25000</disciplina>

<dataatualizacao>2021‐12‐01 00:00:00</dataatualizacao>

<nota>5.4</nota>

</estudante>

<estudante>

<codigoestudante>10000145</codigoestudante>

<disciplina>54000</disciplina>

<dataatualizacao>2021‐06‐20 00:00:00</dataatualizacao>

<nota>5.7</nota>

</estudante>

<estudante>

<codigoestudante>10000146</codigoestudante>

<disciplina>54050</disciplina>

<dataatualizacao>2021‐06‐25 00:00:00</dataatualizacao>

<nota>7.9</nota>

</estudante>

</estudantes>

**JSON**

<?xml version='1.0' encoding='utf‐8'?>

<estudantes>

<estudante>

<codigoestudante>10000144</codigoestudante>

<disciplina>25000</disciplina>

<dataatualizacao>2021‐12‐01 00:00:00</dataatualizacao>

<nota>5.4</nota>

</estudante>

<estudante>

<codigoestudante>10000145</codigoestudante>

<disciplina>54000</disciplina>

<dataatualizacao>2021‐06‐20 00:00:00</dataatualizacao>

<nota>5.7</nota>

</estudante>

<estudante>

<codigoestudante>10000146</codigoestudante>


<disciplina>54050</disciplina>

<dataatualizacao>2021‐06‐25 00:00:00</dataatualizacao>

<nota>7.9</nota>

</estudante>

</estudantes>



aqui eu trago dois exemplos para você

Então eu gostaria que você enxergasse isso como se fosse um “De Para”, uma comparação do que em uma direita e uma comparação que tem na esquerda e vice-versa

O que eu tenho aqui no meu lado esquerdo é um exemplo de um arquivo **XML** enquanto isso no meu lado direito eu tenho exatamente a mesma informação porém em um formato **JSON** um arquivo **JSON**

Então é que eu vou começar a desenhar alguns exemplos eu espero que que isso fique mais legível para você

Note que primeiramente nós temos três estudantes então eu vejo aqui o código

Até atentar realçar eu tenho que ir por exemplo esse código 10000144 então é um exemplo de um estudante que tem esse código que eu tenho um estudante que tenho outro código né que seria 10000145 e outro estudante que eu tenho 10000146 esses seriam aí os códigos desses estudantes

Então esse exemplo não seria tão necessário aí muito com texto você consegue enxergar que eu tenho basicamente informações de três estudantes diferentes nós sabemos disso porque vemos três códigos diferentes de estudantes

Se você olhar na sua direita nós temos aqui também a mesma informação porém com uma sintase, uma forma de escrita um pouco diferente

Então tem o mesmo código é o 10000144 depois de 1000045 e o 10000146, então quando estamos falando aí de armazenagem de informações basicamente eu estou seguindo a mesma ordem aqui

Além disso para cada um desses estudantes pode perceber que temos que temos aí algumas informações adicionais a primeira informação adicional e disciplina então nós podemos sair de um código específico de uma disciplina dos Estudantes esse mesmo código pode ser códigos diferentes também atrelados aos estudantes diferentes então o primeiro estudante tem o código 25000 ou segundo ele tem a nota dele no caso referente a disciplina de código 54000 e por último no terceiro e estudante com sua nota atrelada a disciplina de código 54050

E mais uma vez exatamente a mesma coisa aqui na direita

E a mesma lógica também funciona para data de atualização né você pode ver que eu tenho sempre no formato ano mês dia hora Minuto segundo

Então aqui é a mesma coisa aqui embaixo a mesma coisa e não preciso né explicar muito direito na direita exatamente a mesma lógica se mantem, exatamente os mesmos valores se mantem

Finalmente aqui na esquerda temos a nota né 5.4, 5.1 7, 7.9 E que a direita também a mesma coisa de 5.4, 5.7 e 7.9

Agora porque que nós temos esses diferentes formatos é que semelhanças e diferenças nos temos entre eles?

A primeira coisa que vale a pena não é considerar que o XML é um formato um pouco mais antigo né você pode ver que ele é um pouco mais verbos ou seja tem muita informação né do que começa, do que termina

Se você já trabalhou por exemplo HTML ou será que tem na sintase bem parecida né E tem aquelas chavezinhas, do menor que maior que eu defino onde que o comércio onde que eu termino um determinado elemento ou como a gente chama HTML em uma tag então é que tem uma mesma lógica dessas tags porém no final isso pode ser muito, como eu falei muito verboso

Eu posso ter um arquivo gigantesco onde a informação em si é basicamente metade ou até menos da metade do arquivo e mais da metade desses arquivos são somente definições

Olhe de novo aqui no slide você pode ver, até eu vou apagar aqui para não ficar muito complexo da gente enxergar, mas você pode vir aqui pegar uma parte da que é somente da sintase

Até vou escolher aqui uma nota uma cor um pouco diferente para mapearmos, talvez um verde, tudo isso aqui que eu estou desenhando, melhor né que estou pintando aqui numa cor diferente são somente as tags

Então você pode ver que grande parte da informação, a melhor grande parte do que temos no nosso arquivo é somente informações sobre o que eu tenho no arquivo e não exatamente o conteúdo do arquivo

Imagine pensando em analogias recebe um presente esse presente uma caixa gigantesca só que dentro dela eu tenho tanto papelão papel bolha e o presente em si, que é uma coisa tão pequena às vezes não precisaria de uma embalagem tão grande

Então essa analogia que gostaria de trazer para você né em relação ao arquivo XML Mas isso não significa que é de todo ruim, ele nos trás uma

boa definição de hoje realmente começa e termina as informações então olhando até aqui nessa linha específica em específico no estudante 10.000 144 se sabe exatamente onde que é inflamação começa e onde ela termina

E exatamente a mesma coisa aí para as demais informações um outro uma outra informação que ela bem importantes consegue só de bater o olho saber exatamente ter acesso na estrutura de árvore ou seja, você tem la elementos Pais e elementos filhos e aí com isso seja a estrutura que é próximas uma estrutura de árvore

Então você sabe que por exemplo, que vai ficar bem colorida,todas essas informações é do código estudante disciplina, data de atualização e nota elas se referem a exatamente este estudante

então não tem como essa informação aqui da disciplina tem alguma relação com esses outros estudantes e baixo porque só de bater o olho você sabe exatamente aonde que pertence aquela informação então por isso não é essas tags por isso que a gente sabe onde que um caso é um elemento começa e outro elemento termina

e também uma outra informação bem importante aqui no começo é o ENCODING eu já vou falar um pouco mais sobre ENCODING mas só dando em breve spoiler basicamente uma informação que se refere é como é que nós podemos processar aquela informação do ponto de vista de acentuações o ponto de vista de outros caracteres especiais então isso ajuda a evitar erros na nossa conversão de dados e

finalmente a direita os consegue ver que temos uma estrutura muito mais limpa né quando eu até eu estava pensando aquela estrutura que eu estava pensando em você pode ver que enquanto ele sabe explicar nem terminei de pintar porque tem tanta né informação aqui se nós olhamos exatamente a mesma coisa no JSON temos uma estrutura muito mais leve né muito mais enxuta


Então se a gente for comparar né o que eu tenho de verde você pode compara aqui comigo que eu tenho um caso Bem mais leve né assim realmente muito menos tags eu tenho uma informação que ela mais limpa de nós visualizarmos e também processarmos e finalmente você pode também perceber que a gente consegue identificar nesses elementos esses essas diferentes entre aspas Tags utilizando os espaços utilizando as acentuações o que não era possível um exemplo ai da esquerda então por exemplo a data de atualização né pode ver que aqui no nosso caso da direita temos data Espaço De Espaço atualização tenho maiúscula em minúscula tem espaço tem cedilha tem um tio agora aqui no nosso exemplo a esquerda não é exatamente o caso tem que juntar tudo aquilo né como se fosse realmente código ou algum outro elemento

Então até na parte de legibilidade do ponto de vista humano né Para nós humanos entendermos o que tem aqui em informação acaba sendo aí um pouco melhor de trabalharmos com Jason mas novamente quando entrarmos no ponto de vista do mercado de trabalho de integrações algoritmos nem tudo será JASON

Podemos ter casos que está em XML por N motivos que sejam a integração compatibilidade de sistemas e assim por diante e tem casos que realmente JASON será uma opção então por isso é que apresenta os dois para você para você entender para que servem esses diferentes formatos e não é que no mercado de trabalho somente existem JASON somente existe XML

Invariavelmente você terá ai contato com ambos Ok

Além disso né o que eu estava comentando sobre ENCODING é isso aqui é uma tabela ASCII Table




então é basicamente o formato né que nós trabalhamos identificamos os caracteres e traduzimos aquilo para que os computadores consigo trocar informações entre si então arquivo de texto, documentos e afins tudo isso de alguma forma é acaba sendo convertido para Bytes para Bits (O termo bit foi originado de Binary digit, ou seja, dígito binário. O bit corresponde aos valores de 0 e 1. Juntando 8 bits, temos 1 byte. Portanto, 1 byte é oito vezes maior que 1 bit.) como você bem sabe e essas informações aqui elas são guardados em números e valores então geralmente é o melhor aquela versão original

Bem antigo que existem de Décadas atrás é essa tabela ASCII aqui que você consegue enxergar na sua tela essa tabela ASCII eu gostaria que você prestasse atenção especificamente nessa última coluna aqui, que é a Char achar ela basicamente se refere aos caracteres que nós estamos trabalhando então se você quer saber por exemplo o A minúsculo como que ele é salvo em um computador né como que a gente consegue salvar aquela informação sabendo que é tudo 0 e 1 é sabendo que tudo ação de quatro números e daí você sabe que aquele a minúsculo recebe um códigozinho com o número 97 em decimal se estivéssemos trabalhando em hexadecimal seria o 61 se fosse em Octa seria 141 e assim por diante

mas é o padrão aqui ou é a mensagem principal é você saber que cada carácter ele tem lá um códigozinho específico porém ao bater o olho aqui você pode sentir falta de algumas coisas por exemplo Estamos vendo que é tudo do minúsculas temos aqui alguns caracteres especiais por exemplo & Comercial o $ cifrão eu tenho ponto exclamação tem o espaço tem o números dígitos mas estão faltando algumas coisas por exemplo o cedilha na onde que está o c com a cedilha Ç, onde que esta a trema ¨, onde que está o a com acento agudo acento agudo com acento circunflexo e assim por diante

Então como você deve imaginar essa tabela ASCII, ela não comporta todos os caracteres do mundo imagina por exemplo alfabeto em cirílico né que é utilizado aí na Russia se alguns países do leste europeu ou alfabetos né que a seguem o alfabeto grego, japonês ou chinês assim por diante então pensando em todas essas combinações essa tabela ASCII ela não dá conta do recado então existem expansões a essa tabela aqui então é esse aqui o ponto a gente gostaria de trazer para você



* Laço e café
* UTF-8 (13 bytes)
* 4C61C3A76F206520636166C3A9
* Windows-1252 (11 bytes)
* 4C61E76F206520636166E9

porque pensando nessas tabelas dessa expansão da tabela ASCII para guardar por exemplo laço né e o café que como você está vendo na sua tela tem lá cedilha eu tenho neoway com o acento com acento em cima dessa letra então houveram ao longo do tempo e expansões para conseguir completar esse texto e aí que vem o canal do TF 8 e aí que vem por exemplo Windows 252 e vários várias outras formas de encoding como você viu comigo até anteriormente aqui lembre-se que eu mostrei para você de se incomodem utf-8 então vários arquivos ou praticamente várias informações que são salvas em texto esses dados eles tem o incomodem por traz Eles foram escritos com algum encolhimento se por exemplo a gente salva uma informação em um Windows 252 os pode ver que essa frase em cima laço e café a gente por baixo dos panos na ela recebe todos iguais porque veja que o cedilha e o e eles receberam Esses códigos aqui embaixo então o Seco a seguir ele recebeu o E7 e o e com acento recebeu e 9 Se tentarmos ler essa informação é que esses B está com e 7 e 9 e por algum outro software algum outro programa que está esperando em utf-8 vai aparecer em bom português ou na com os devidos aí anglicismos vai ficar tudo bugado esse cedilha aparece às vezes um ser com percentual uma vai aparecer eu mexi completamente a fora do esperado esse texto porque realmente não esperava de uma forma e o outro e o outro só que eu esperava com outro Encore então por isso que essa informação Ela é bem útil mesmo que no teste 8 por exemplo aquele mesmo se e o e a cedilha receberam outro código não foi mais o E7 por baixo dos panos foi o C3 Acerte a mesma coisa do É com acento e se meu C3 A9 Então como você deve imaginar se um não está esperando determinar em que ordem realmente aquele seu texto parecer completamente bugado Dulce Você já trabalhou com por exemplo dashboard a trabalho em ciências de dados trabalhos por exemplo uma inflação de textos de fato se já deve ter se deparado com algum caso sim se esperavam um caractere um determinado cento e não foi esse o caso Então realmente era um problema de encoding o tema de encoding ele é muito trabalhado do ponto de vista assim por várias por vários ambientes de estudo mas isso realmente montado com um importante que você conheça para saber da onde que vieram aqueles erros né porque que esses erros estão sendo apresentados então por isso que a gente apresenta este este tema para você até Finalmente né quando pensamos aqui no teste 8 existe um outro caso que esse o teste 8 é possibilita o seu emprego emojis então quando a gente pensa nos emojis seja WhatsApp ou qualquer outro aplicativo aqueles emojis na verdade que corresponde também a outro código aqui então é esse código que acaba sendo visto somente por alguns tipos de podem nem todos então por isso que se você vai carregar nenhum emoji até em outro software de outras soluções que não estão esperando aquele que podem aparecer um quadradinho sem nada dentro ou vai aparecer um triângulo com um ponto de interrogação vai aparecer qualquer coisa menos o Emoji algum erro na comunicação alguma coisa assim não exatamente em caso de beleza

**CONVERSA INICIAL**

Olá! Quando trabalhamos com algoritmos, é importante destacar **para que**eles servem. Afinal, por que alguém ficaria horas e horas produzindo várias linhas em uma linguagem que não aprendemos no berço? Qual seria a **utilidade** disso? Dependendo de suas experiências e de seus contatos, você pode ter se deparado com frases como “desenvolvemos uma **solução**de vendas”, “temos um aplicativo (ou aplicação) de internet *banking*”, “entrei em uma plataforma de jogos”.

Veja que esses termos descrevem coisas nas quais trabalhamos e/ou nas quais vemos sentido. São **coisas que resolvem problemas**. Você dificilmente instalará um aplicativo de internet *banking* sem nem ao menos ter uma conta no banco: você terá o aplicativo para poder **resolver seus problemas**: pagamento de contas, transferências bancárias, entre outros. Você também não entrará em uma plataforma de jogos se ela não tiver algo de seu interesse, nem se você não quiser resolver o seu problema de (falta de) diversão por meio dela. Você também não entrará em uma loja virtual se ela não suprir sua necessidadede comprar um determinado produto.

Desse modo, não fazemos algoritmos apenas para rodar em nosso computador: eles servem para nos comunicarmos com pessoas e com outros sistemas. Como você deve imaginar, vivemos em um emaranhado de algoritmos, sistemas, soluções: uma compra naquela plataforma de jogos precisa “conversar” (guarde este termo nada técnico) com um sistema de autenticação para saber que você é você. Ela também precisa conversar com o sistema do banco para poder receber pagamentos; precisa conversar com o seu e-mail para enviar notificações e recibos de compra, e assim por diante.

É nesse sentido que chegamos a esta aula: vários destes sistemas podem ser escritos em linguagens diferentes e com algoritmos diversos. Isto é: um deles pode ter sido desenvolvido por alguém em Python, no Brasil, em 2022. Outro, por alguém que fez em C#, em outra empresa, na Romênia, em 2020. Outro, em Swift, nos EUA, em 2019. Independentemente de quem ou de qual empresa fez, é importante que esses sistemas tenham uma forma comum de comunicação – algum tipo de arquivo no qual os sistemas possam intermediar uma conversa. É como se um brasileiro conversasse com um russo: é provável que ambos acabem utilizando o inglês para que os dois se entendam. No mundo dos algoritmos, há alguns tipos de arquivo que podemos utilizar para trafegar (e armazenar) dados. Trabalharemos alguns dos mais utilizados atualmente.

**TEMA 1 – XML E JSON**

Você já deve ter visto alguma coisa escrita em HTML, certo? O HTML é usado para mostrar páginas de sites em um navegador, e possui uma sintaxe parecida com esta:

<html>
  <head>
    <title>Título da página</title>
  </head>
  <body>
    <div>
        <p>Texto.</p>
    </div>
  </body>
</html>


O HTML foi desenvolvido há cerca de três décadas, e é um padrão usado até hoje. Alguns anos depois, o XML foi desenvolvido e possui uma sintaxe bem parecida (ao menos visualmente) em relação ao HTML. Por outro lado, enquanto o HTML é utilizado para visualizar sites, o XML é utilizado atualmente para transportar dados entre diferentes sistemas, como documentos, entre outros.

Mas nem tudo são flores: se estamos comunicando um volume alto de dados, o XML pode se tornar uma opção pesada. Abordaremos esse tema a seguir, mas é para isso que uma segunda alternativa também é utilizada nas integrações entre sistemas: o JSON, um outro tipo de arquivo.

Vamos fazer uma analogia: imagine que o XML é um trabalho que você **precisa** entregar nas normas da ABNT, possui várias seções além do corpo do trabalho produzido e, como resultado, um alto volume de páginas. Já o JSON é o mesmo arquivo, mas sem capa, contracapa, folha de rosto e demais seções, com exceção do corpo do trabalho.

Vamos a um exemplo prático: queremos, antes de mais nada, entender as diferenças entre um JSON e um XML. Em seguida, veremos como trabalhar com esses dados em Python.

Imaginemos dois exemplos. No primeiro, temos uma tabela contendo vários detalhes de um grupo de estudantes de uma universidade. Vamos supor que a instituição tenha dois sistemas diferentes, um deles é responsável pela aplicação das provas aos estudantes e o outro é responsável pela gestão das notas e do cadastro dos estudantes. Como o primeiro sistema **calcula**as notas das provas, ele naturalmente precisa também enviar essas notas ao segundo sistema para o devido registro e armazenamento.

Considerando esses pontos, observe a Tabela 1. Ela possui quatro colunas: a primeira possui o código do estudante; a segunda possui o código da disciplina; a terceira contém a data da última atualização da nota; e, finalmente, a quarta coluna possui a nota da prova.

Tabela 1 – Informações dos estudantes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código do estudante** | **Disciplina** | **Data de atualização** | **Nota** |
| 10000144 | 25000 | 2021-12-01 | 5.4 |
| 10000145 | 54000 | 2021-06-20 | 5.7 |
| 10000146 | 54050 | 2021-06-25 | 7.9 |
| 10000147 | 25020 | 2021-09-30 | 9.5 |
| 10000148 | 25020 | 2021-04-15 | 10.0 |
| 10000149 | 25020 | 2021-05-01 | 10.0 |
| 10000149 | 54000 | 2021-12-15 | 5.0 |
| 10000149 | 54050 | 2021-12-15 | 3.2 |

Agora, pensemos em um segundo exemplo: um site de apostas precisa conectar-se automaticamente ao sistema da Federação de Futebol da Mongólia para obter a tabela do campeonato da primeira divisão de futebol daquele país. Algumas informações compõem essa tabela, como a colocação da equipe na tabela, o nome da equipe, a quantidade de partidas jogadas, entre outros.

Tabela 2 – Informações dos times da Federação de Futebol da Mongólia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posição** | **Equipe** | **Partidas** | **Vitórias** | **Empates** | **Derrotas** | **Gols pró** | **Gols contra** | **Saldo de gols** | **Pontos** |
| **1** | Athletic 220 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 21 |
| **2** | Falcons | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 |
| **3** | Ulaanbaatar | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| **4** | Khaan Khuns – Erchim | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| **5** | Deren | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| **6** | Ulaanbaatar City | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| **7** | Khangarid | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| **8** | Khoromkhon | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| **9** | BCH Lions | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 6 |
| **10** | UB Mazaalaynuud | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | -20 | 1 |

Para trabalharmos com esses dados entre diferentes sistemas, é importante termos um *padrão*para trafegar. Em tese, até poderíamos criar um padrão nosso totalmente customizado para trafegar, mas isso não é muito bem-visto no mercado. Como trafegamos dados entre sistemas de diferentes equipes em uma empresa, e de diferentes empresas, é preferível ter um padrão que esses diferentes locais conheçam e saibam implementar. É melhor trabalharmos em padrões que já tenham bibliotecas (tanto em Python como em outras linguagens) do que reinventarmos algo do zero.

É também melhor trabalharmos com padrões de dados que diferentes pessoas possam trabalhar. Imagine que você acabou de entrar em uma nova empresa e, logo no primeiro dia, existem problemas de integração entre os sistemas. Ao analisar o código, você descobre que outra pessoa criou um padrão totalmente customizado, sem usar nenhuma documentação no código. Logo, você se vê no escuro, com uma bela pressão no ambiente de trabalho, para entender rapidamente o que as pessoas que vieram antes de você fizeram, para tentar resolver a situação. Por outro lado, se você já usasse um padrão como um XML ou um JSON, poderia rapidamente encontrar informações sobre eles na internet.

**1.1 ARQUIVOS XML**

Um arquivo XML possui uma estrutura hierárquica em árvore. Logo, sempre possui um elemento principal (raiz, ou *root*) e, dentro dela, existem elementos filhos (*child*). Estes elementos filhos também podem ter mais filhos (*subchild*), e assim por diante. Observe o exemplo:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<root>
  <child>
    <subchild>5</subchild>
    <subchild>2</subchild>
  </child>
</root>


Se fôssemos colocar em estrutura de tópicos, teríamos algo assim:

1. Root
   * Child
     + Subchild: valor 5
     + Subchild: valor 2

Note que **dentro**do *root* temos um outro elemento (chamado aqui de *child*). Dentrodo *child* temos mais dois elementos: ambos chamados *subchild*, com valores diferentes entre si: um armazena o valor 5 e, o outro, o valor 2. Ou seja, dentro de um elemento podemos ter outros elementos ou valores.


Além disso, a primeira linha do XML sempre define a versão do arquivo (aqui, 1.0) e o *encoding* (no caso, UTF-8). Cremos que vale a pena uma pequena pausa para falarmos de *encoding*. É um assunto bem importante para o tratamento de dados.

**1.1.1 *ENCODING***

As informações trocadas entre software*s* são armazenadas em *bits* e *bytes*. Partindo dessa premissa, dados como sons, textos, imagens e vídeos entram todos nesta regra. Naturalmente, isto se aplica também a letras, números e caracteres, como espaços, hífens, asteriscos e quebras de linha.

Nas primeiras gerações de computadores, cada empresa acabava um padrão diferente para “traduzir” os caracteres em *bytes* e, desses padrões de *encoding*, o ASCII se sobressaía. Observe a Tabela 3.

Tabela 3 – Tabela ASCII



Fonte: ZZT32, 2007.

Note que o espaço é, “por baixo dos panos”, armazenado com o valor 32 (20, em hexadecimal). O “k”, em maiúsculo, é armazenado com o valor 775 (4B, em hexadecimal), o “n”, em minúsculo, é armazenado com o valor 110 (6E, em hexadecimal), e assim por diante. Por outro lado, essa tabela comporta até 128 caracteres, o que é um problema. Pensemos juntos: onde estão os acentos? O “ç”? O “á”, ou o “à”? E se precisássemos de caracteres que o francês ou o espanhol possuem? Ou a língua romena? Ou a russa? Ou a árabe? É por isso que, com o avançar dos anos, outros *encodings* foram implementados e são usados por padrão. Desses, os mais usados hoje são:

1. UTF-8;
2. ISO-8859-1; e
3. Windows-1252.

Todos esses três utilizam o ASCII como base, mas vão além: lembra-se de que a tabela ASCII vai até o número 127? O ISO-8859-1 vai até 255, e inclui vários caracteres com acentos dos idiomas italiano, espanhol e português, por exemplo. O Windows-1252 modifica algumas coisas do ISO-8859-1 e inclui alguns caracteres, como as aspas curvas (“) e (”). Por outro lado, há alguns anos, outropadrão se sobressaiu: o UTF-8, que comporta até 1112064 caracteres, logo, alfabetos como o grego, árabe, cirílico, japonês, coreano, chinês e até os *emojis* estão dentro desse padrão. Logo, se você conseguiu ler corretamente o *emoji* 🐧, você está lendo um texto corretamente processado em UTF-8.

É importante você saber desses padrões porque *nem todos*trabalham com UTF-8. Quando lemos um texto em um *encoding* diferente daquele projetado originalmente, teremos alguns erros. Por exemplo: o texto “*Vô Zé*” em UTF-8 pode aparecer como “*VÃµ ZÃ©*” se você tentar ler este texto como se ele estivesse em Windows-1252.

Observe que essa primeira linha não existe só pelas aparências: saber o *encoding* correto é **muito**importante para trabalharmos com esses arquivos – independentemente se ele é um XML ou qualquer outro tipo de arquivo. Voltemos ao XML.

**1.1.2 EXEMPLOS DE XML**

Veja como ficaria a tabela das notas dos estudantes no formato XML. Para fins ilustrativos, somente as cinco primeiras linhas são mostradas:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<data>
  <row>
    <codigoestudante>10000144</codigoestudante>
    <disciplina>25000</disciplina>
    <dataatualizacao>2021-12-01 00:00:00</dataatualizacao>
    <nota>5.4</nota>
  </row>
  <row>
    <codigoestudante>10000145</codigoestudante>
    <disciplina>54000</disciplina>
    <dataatualizacao>2021-06-20 00:00:00</dataatualizacao>
    <nota>5.7</nota>
  </row>
  <row>
    <codigoestudante>10000146</codigoestudante>
    <disciplina>54050</disciplina>
    <dataatualizacao>2021-06-25 00:00:00</dataatualizacao>
    <nota>7.9</nota>
  </row>
  <row>
    <codigoestudante>10000147</codigoestudante>
    <disciplina>25020</disciplina>
    <dataatualizacao>2021-09-30 00:00:00</dataatualizacao>
    <nota>9.5</nota>
  </row>
  <row>
    <codigoestudante>10000148</codigoestudante>
    <disciplina>25020</disciplina>
    <dataatualizacao>2021-04-15 00:00:00</dataatualizacao>
    <nota>10.0</nota>
  </row>
</data>


Agora, veja como ficaria a tabela do campeonato da Mongólia em XML. Somenteos dois primeiros colocados são mostrados (para fins ilustrativos):

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<data>
  <row>
    <posicao>1</posicao>
    <equipe>Athletic 220</equipe>
    <partidas>9</partidas>
    <vitorias>7</vitorias>
    <empates>0</empates>
    <derrotas>2</derrotas>
    <golspro>24</golspro>
    <golscontra>8</golscontra>
    <saldogols>16</saldogols>
    <pontos>21</pontos>
  </row>
  <row>
    <posicao>2</posicao>
    <equipe>Falcons</equipe>
    <partidas>9</partidas>
    <vitorias>6</vitorias>
    <empates>1</empates>
    <derrotas>2</derrotas>
    <golspro>21</golspro>
    <golscontra>10</golscontra>
    <saldogols>11</saldogols>
    <pontos>19</pontos>
  </row>
</data>


Vamos observar algumas semelhanças entre estes exemplos.

1. Todos possuem aquela linha inicial declarando o *encoding* e que, de fato, é um arquivo XML.
2. Veja que todos possuem *tags*. Por coincidência, ambos possuem um elemento principal (*data*) e, dentro desse elemento, existem outros elementos (*row*), contendo os dados de uma das linhas das tabelas que vimos anteriormente.
3. Sabemos quando começa e quando termina um elemento ao olharmos as *tags*: por exemplo, é possível saber quando um determinado *row*começa ao procurarmos por um “<row>”, e sabemos quando ele termina ao procurarmos pelo **próximo**“</row>”.
4. Dentro de cada *row*temos os dados de cada um dos seus atributos. No caso do campeonato da Mongólia, todo *row*possui os dados específicos de uma equipe, como o seu nome (elemento *equipe*); posição (elemento *posicao*); saldo de gols (elemento *saldogols*), entre outros. Esses elementos se repetem a cada *row* – ou seja, dentro de um único arquivo XML podemos ter vários elementos com o nome *saldogols*, mas cada um desses elementos refere-se a uma equipe em específico.
5. Veja que os nomes das *tags* **não possuem espaços**: em vez de “saldo de gols”, tivemos que usar “saldogols”, sem espaços.
6. Veja que os valores ficam **entre**as *tags* de início e de fim de um elemento, e não precisamos de aspas: em *<equipe>Falcons</equipe>*, sabemos que o valor para o elemento “equipe” é “Falcons”, sem aspas.

Temos algumas opções para manipularmos arquivos XML em Python. Vamos pensar em três delas.

1. A biblioteca padrão do Python (lembra-se de que já conversamos sobre ela?) também possui um módulo específico para XML[[1]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn1" \o "). Observe que é possível ler tanto arquivos em XML como *strings* que possuem conteúdo em XML.
2. Outra alternativa é usar a biblioteca lxml[[2]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn2" \o "). Com ela, é possível acessar (ou criar) diferentes elementos como se o arquivo XML fosse uma lista. Dessa maneira, você consegue utilizar tudo o que aprendeu em oportunidades anteriores (como o *for, print* e *append*) também nessa biblioteca.
3. Além disso, o pandas também é capaz de ler[[3]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn3" \o ") arquivos em XML e convertê-los em DataFrames, e o contrário também[[4]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn4" \o ") (isto é, converter DataFrames em arquivos XML). Isso é muito útil quando necessitamos fazer modelagem de dados de forma rápida e integrar com APIs quando necessário.

**1.2 ARQUIVOS JSON**

O JSON é utilizado na prática como uma alternativa mais “leve” do que o XML (lembra-se daquela analogia do trabalho nas normas da ABNT?). Naturalmente, ele apresenta vantagens e desvantagens. Anteriormente, trouxemos alguns exemplos básicos do XML. Por outro lado, ele possui suporte para mais coisas, como atributos, comentários e metadados de forma separada dos dados, e vários desses itens não existem no JSON.

Um arquivo JSON é iniciado e finalizado por chaves (“{” e “}”), e sempre possui uma sequência de nomes e valores (você pode encontrar muitas referências sobre isso ao pesquisar, em inglês, por *key-value pair*). Os valores podem ser uma *string*, um número, uma lista, um booleano (true ou false), um objeto ou nulo (null). Além disso, separamos os *key-value pairs* com vírgulas.

Observemos, inicialmente, o caso a seguir. É exatamente o mesmo XML de exemplo que utilizamos anteriormente, mas agora convertido em JSON. Para relembrar, o XML era assim:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<root>
  <child>
    <subchild>5</subchild>
    <subchild>2</subchild>
  </child>
</root>


Já o JSON fica assim:

{
   "child": [
      5,
      2
   ]
}


Agora, relembremos dos XMLs que geramos para representar as tabelas dos estudantes e do campeonato da Mongólia: observe como **exatamente** ficariam aqueles dados, mas agora em JSON. Primeiro, os cinco estudantes que vimos, anteriormente, em XML.

{
 "data": [
  {
   "Código do Estudante": 10000144,
   "Disciplina": 25000,
   "Data de Atualização": "2021-12-01T00:00:00.000Z",
   "Nota": 5.4
  },
  {
   "Código do Estudante": 10000145,
   "Disciplina": 54000,
   "Data de Atualização": "2021-06-20T00:00:00.000Z",
   "Nota": 5.7
  },
  {
   "Código do Estudante": 10000146,
   "Disciplina": 54050,
   "Data de Atualização": "2021-06-25T00:00:00.000Z",
   "Nota": 7.9
  },
  {
   "Código do Estudante": 10000147,
   "Disciplina": 25020,
   "Data de Atualização": "2021-09-30T00:00:00.000Z",
   "Nota": 9.5
  },
  {
   "Código do Estudante": 10000148,
   "Disciplina": 25020,
   "Data de Atualização": "2021-04-15T00:00:00.000Z",
   "Nota": 10.0
  }
 ]
}


Agora, os dois primeiros colocados do campeonato da Mongólia:

{
 "data": [
  {
   "Posição": 1,
   "Equipe": "Athletic 220",
   "Partidas": 9,
   "Vitórias": 7,
   "Empates": 0,
   "Derrotas": 2,
   "Gols Pró": 24,
   "Gols Contra": 8,
   "Saldo de Gols": 16,
   "Pontos": 21
  },
  {
   "Posição": 2,
   "Equipe": "Falcons",
   "Partidas": 9,
   "Vitórias": 6,
   "Empates": 1,
   "Derrotas": 2,
   "Gols Pró": 21,
   "Gols Contra": 10,
   "Saldo de Gols": 11,
   "Pontos": 19
  }
 ]
}


Pensemos agora sobre a sintaxe desses arquivos.

1. Ambos começam e terminam com chaves.
2. Ambos possuem, primeiramente, um único *key-value pair*. O nome da chave é “data” e o seu valor é uma lista de itens. No caso dos estudantes, é uma lista com 5 elementos. Já no caso do campeonato, é uma lista com 2 elementos. Em ambos os casos, cada um dos elementos é composto por um conjunto de vários *key-value pairs*.
3. No caso dos estudantes, cada um desses elementos possui 4 *key-value pairs*, correspondentes aos nomes das colunas da tabela que vimos anteriormente.
4. No caso do futebol, cada um desses elementos possui 10 *key-value pairs*, também correspondentes aos nomes das colunas.
5. Os nomes das chaves aceitam acentos e espaços, ao contrário do XML. Por exemplo:
   * em *"Equipe"* – *"Falcons"*o valor está em aspas duplas porque se trata de uma *string*; e
   * em *"Gols Pró"* – *21*o valor está sem aspas duplas porque se trata de um número.
6. Cada *key-value pair*é separado por vírgulas, ou seja, após uma vírgula, sabemos que um novo *key-value pair* começa.

Em Python também é possível trabalhar com arquivos em JSON. Há algumas opções.

1. A biblioteca padrão do Python também possui um módulo específico para JSON[[5]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn5" \o "). Dessa biblioteca, destacamos principalmente duas funções: a dumps[[6]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn6" \o "), que converte uma variável (como um dicionário) em Python para um JSON; e a loads[[7]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn7" \o "), que faz o contrário: converte um JSON que está em uma *string* para uma variável em Python.
2. O pandas também pode manipular arquivos JSON. Da mesma forma que opera com XML, ele também consegue ler[[8]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn8" \o ") arquivos em JSON e convertê-los em DataFrames, bem como salvar[[9]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn9" \o ") DataFrames em JSON.

**TEMA 2 – CSV E PARQUET**

Discutimos sobre *encoding* e sobre a transação de dados entre sistemas de diferentes locais (por *local*,entendemos organizações, empresas ou órgãos governamentais). Por outro lado, o XML e o JSON são úteis quando esse tipo de comunicação entre sistemas existe em primeiro lugar, isto é, quando existem integrações (chamadas de APIs) entre dois sistemas que possibilitam o tráfego desse tipo de arquivo.

Contudo, há casos nos quais não existem APIs construídas; logo, você não consegue acessar os dados em XML e JSON. Existem vários sites (principalmente governamentais) nos quais só conseguimos acessar os dados a partir do *download* de uma planilha em Excel. E o que fazemos nesses casos?

Ou, ainda, existem casos nos quais temos um banco de dados na mesma empresa para a qual estamos construindo uma solução, mas não temos acesso **direto**a este banco de dados. Nessas situações, não é raro uma pessoa baixar uma massa de dados e disponibilizar para nossa manipulação.

Para ambos os casos entram dois atores: o CSV e o parquet.

**2.1 ARQUIVOS CSV**

CSV significa *comma-separated values*, ou seja, “valores separados por vírgulas”. Lembra-se da tabela das notas dos estudantes? Ela foi criada no Excel. Logo, uma pessoa sem experiência em TI só iria conseguir *abrir*aquele arquivo em seu computador se você tivesse o Excel (ou algum software similar) instalado em seu computador. Observe como fica aquela mesma tabela em CSV:

Código do Estudante,Disciplina,Data de Atualização,Nota
10000144,25000,2021-12-01,5.4
10000145,54000,2021-06-20,5.7
10000146,54050,2021-06-25,7.9
10000147,25020,2021-09-30,9.5
10000148,25020,2021-04-15,10
10000149,25020,2021-05-01,10
10000149,54000,2021-12-15,5
10000149,54050,2021-12-15,3.2


Um arquivo CSV nada mais é do que um conteúdo armazenado em um arquivo de texto (desses que podemos abrir no bloco de notas) cujo ***separador***dos dados é a vírgula. Ou seja: qualquer software que for ler este arquivo (como um algoritmo feito em Python ou o Excel) saberá que uma coluna começa e a outra termina quando encontra uma vírgula. Por outro lado, temos um problema: o português brasileiro não usa o ponto como separador de decimais, mas, sim, vírgulas. Logo, para representar “5 inteiros e 4 décimos” não usamos “5.4”, mas sim “5,4”. E aí? Como vamos usar a vírgula como separador sem confundir tudo? É para esses casos que existem variações, e o separador pode ser o ponto-e-vírgula, como mostrado a seguir:

Código do Estudante;Disciplina;Data de Atualização;Nota
10000144;25000;2021-12-01;5,4
10000145;54000;2021-06-20;5,7
10000146;54050;2021-06-25;7,9
10000147;25020;2021-09-30;9,5
10000148;25020;2021-04-15;10
10000149;25020;2021-05-01;10
10000149;54000;2021-12-15;5
10000149;54050;2021-12-15;3,2


Ainda podem ser definidos outros separadores, como a tabulação (Tab, ou “\t”).

Por outro lado, como leríamos arquivos assim em Python?

1. Como não poderia deixar de ser, a biblioteca padrão do Python também possui um módulo[[10]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn10" \o ") para CSV. Veja que é possível informarmos o delimitador[[11]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn11" \o ") entre outros parâmetros.
2. Outra alternativa é – adivinhe – o pandas. Temos também opções para ler[[12]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn12" \o ") e escrever[[13]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn13" \o ") arquivos CSV. Veja que existem parâmetros para especificar o delimitador, o separador de decimal, o *encoding*, entre outros.

**2.2 ARQUIVOS PARQUET**

É muito simples trabalharmos em CSV quando o volume de dados é baixo: afinal, é fácil de ler e escrever, e é um arquivo único, possibilitando enviá-lo de um lugar para outro. Por outro lado, o CSV não é uma opção tão interessante quando o volume de dados é alto. Ler um único arquivo CSV de 10 GB seria bem pesado e, dependendo do computador, poderia travar tudo. Pensemos ainda no dia a dia – será que precisaríamos de **todas**as colunas **todas**as vezes que formos trabalhar com este arquivo? Provavelmente a resposta seria **não**.

Para endereçar esse tipo de material existe o formato parquet. Pensado em *big data*, é um formato orientado a colunas, e não a linhas. O que isso significa? Imagine que cada uma dessas colunas (isto é, cada cor), seja armazenada em **um arquivo individual e separado dos demais**.

Tabela 3 – Colunas (arquivo parquet)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código do estudante** | **Disciplina** | **Data de atualização** | **Nota** |
| 10000144 | 25000 | 2021-12-01 | 5.4 |
| 10000145 | 54000 | 2021-06-20 | 5.7 |
| 10000146 | 54050 | 2021-06-25 | 7.9 |
| 10000147 | 25020 | 2021-09-30 | 9.5 |
| 10000148 | 25020 | 2021-04-15 | 10.0 |
| 10000149 | 25020 | 2021-05-01 | 10.0 |
| 10000149 | 54000 | 2021-12-15 | 5.0 |
| 10000149 | 54050 | 2021-12-15 | 3.2 |

Há algumas opções para manipular o parquet. Dessas, uma das principais é o pandas. De forma análoga aos outros arquivos que vimos anteriormente, existem duas funções principais: uma de leitura[[14]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn14" \o ") e outra de escrita[[15]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn15" \o "). É importante destacar aqui o armazenamento. Ao contrário do CSV (e, quem sabe, do XML e do JSON), não conseguimos visualizar o resultado ao abrir o arquivo gerado no bloco de notas, pois temos como resultado um conjunto de arquivos que são compactados dentro de um arquivo só.

**TEMA 3 – SQLITE**

Sistemas de bancos de dados relacionais são pensados geralmente como soluções que rodam de forma separada de um site ou de outros servidores que compõem uma infraestrutura mais complexa. Em outras palavras, em grandes aplicações temos o banco de dados sendo executado de forma segregada do *back-end* e este, por sua vez, rodando de forma segregada em relação ao *front-end*.

Esses sistemas de bancos de dados relacionais geralmente possuem como foco a segurança dos dados, escalabilidade e controle. Por outro lado, nem sempre queremos (ou podemos) nos conectar a sistemas de bancos de dados assim, pois existem casos em que queremos (ou estamos limitados a) rodar um banco de dados de forma **integrada**ao nosso algoritmo. Exemplos disso incluem:

1. casos em que não temos garantia de que teremos uma conexão com um servidor contendo um banco de dados, como eletrodomésticos, robôs, *videogames* e outros equipamentos que fazem parte da internet das coisas (IoT);
2. sites com baixo movimento;
3. cache para dados corporativos;
4. bancos de dados temporários ou de uso interno;
5. treinar ou aprender sobre bancos de dados relacionais; e
6. para essas situações, existe o SQLite.

O próprio site do SQLite[[16]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn16" \o ") argumenta que ele não deve ser entendido como um **substituto**dos sistemas de banco de dados que usam SQL, mas, sim, como uma alternativa para casos como os exemplos citados: situações nas quais nem sempre esses sistemas seriam uma boa opção.

**3.1 SQLITE**


O SQLite usa a linguagem SQL como base: logo, comandos como *CREATE TABLE, SELECT, JOIN, WHERE, DELETE, INSERT*e outros funcionam aqui.

A biblioteca padrão do Python também possui um módulo[[17]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn17" \o ") para trabalharmos com o SQLite. Ao trabalharmos com o SQLite, salvaremos os dados em um arquivo, o qual armazenará as tabelas e dados nela contidos.

**Saiba mais**

É importante que você saiba que o SQLite não faz parte do Python: várias outras linguagens como C#, Java, Swift, PHP, Kotlin, entre outros, também possuem suporte ao SQLite. Isso se aplica também aos outros formatos de dados que vimos, como o parquet e o XML.

O exemplo a seguir cria uma nova base de dados em um arquivo chamado “aula4.db”. Depois, criamos duas tabelas: uma com os dados dos estudantes, e outra, do campeonato. Utilizaremos as duas tabelas para inserirmos os dados que trabalhamos durante essa aula. Observe que algumas colunas possuem aspas; quando as colunas possuem espaços nos nomes, é essencial que as delimitemos com aspas para que o SQLite não tenha erros de sintaxe.



Agora, vamos fazer as inserções. Um exemplo de como fazer isso é pelo INSERT INTO que conhecemos no SQL. Utilizando a primeira linha das duas tabelas que utilizamos nessa aula teríamos:

# inserindo uma linha por tabela
# (no caso, a primeira linha dos dataframes que vimos até agora)
cur.execute("INSERT INTO estudante VALUES (10000144, 25000, '2021-12-01', 5.4)")
cur.execute("INSERT INTO campeonato VALUES (1, 'Athletic 220', 9, 7, 0, 2, 24, 8, 16, 21)")


Outra possibilidade é inserir diretamente via pandas. Como já inserimos a primeira linha dos dois DataFrames, pularemos essa primeira linha para ambos os casos com o *iloc*. No caso, *iloc[1:]*significa “vamos pegar todas as linhas do DataFrame a partir da posição 1”. Como a contagem sempre começa em 0, a posição 1 é a segunda linha.

# inserindo a partir da segunda linha (via iloc[1:]) de ambas as tabelas
df_aulas.iloc[1:].to_sql('estudante', if_exists='append', index=False, con=con)
df_fut.iloc[1:].to_sql('campeonato', if_exists='append', index=False, con=con)



Finalmente, salvamos todas essas operações (criação das tabelas e sua inserção) com o *commit*:

# salvando os inserts
con.commit()



Depois disso, vamos selecionar todo o conteúdo das tabelas para ver se realmente foram salvas ou não.

# mostrando as linhas das tabelas via sqlite3
print('Tabela do campeonato:')
for row in cur.execute('SELECT * FROM campeonato'):
    print(row)

print('\r\nTabela dos estudantes:')
for row in cur.execute('SELECT * FROM estudante'):
    print(row)



Tabela do campeonato:
(1, 'Athletic 220', 9, 7, 0, 2, 24, 8, 16, 21)
(2, 'Falcons', 9, 6, 1, 2, 21, 10, 11, 19)
(3, 'Ulaanbaatar', 9, 5, 3, 1, 17, 5, 12, 18)
(4, 'Khaan Khuns - Erchim', 9, 5, 2, 2, 16, 6, 10, 17)
(5, 'Deren', 9, 5, 1, 3, 17, 10, 7, 16)
(6, 'Ulaanbaatar City', 9, 4, 2, 3, 16, 13, 3, 14)
(7, 'Khangarid', 9, 3, 1, 5, 17, 27, -10, 10)
(8, 'Khoromkhon', 9, 2, 1, 6, 11, 25, -14, 7)
(9, 'BCH Lions', 9, 2, 0, 7, 14, 29, -15, 6)
(10, 'UB Mazaalaynuud', 9, 0, 1, 8, 2, 22, -20, 1)

Tabela dos estudantes:
(10000144, '25000', '2021-12-01', 5.4)
(10000145, '54000', '2021-06-20 00:00:00', 5.7)
(10000146, '54050', '2021-06-25 00:00:00', 7.9)
(10000147, '25020', '2021-09-30 00:00:00', 9.5)
(10000148, '25020', '2021-04-15 00:00:00', 10.0)
(10000149, '25020', '2021-05-01 00:00:00', 10.0)
(10000149, '54000', '2021-12-15 00:00:00', 5.0)
(10000149, '54050', '2021-12-15 00:00:00', 3.2)


Por fim, fechamos a conexão com o arquivo para que não fique aberta. Como boa prática, é interessante fecharmos a conexão se não estivermos mais utilizando-a. Se precisarmos reutilizá-la, basta reabri-la.

## fechando a conexão com o arquivo
# se fizermos o con.close() sem o commit que fizemos antes
# perderemos todos os inserts que fizemos até agora
con.close()



**TEMA 4 – PERSISTINDO AQUI**

Você pode ter percebido que, até esse momento, mostramos algumas formas de trabalhar com arquivos. Isso é bem importante pela necessidade de termos algo para aproveitar depois, pois são poucos os casos nos quais visualizamos algo na tela para nunca mais consultar novamente. Em algum momento no passado, já digitamos essas palavras e clicamos em *Salvar*para que você pudesse ler depois. Em algum momento, seu saldo no banco foi atualizado em algum sistema para que você pudesse consultá-lo com segurança a qualquer momento do dia. Em algum momento, suas notas foram salvas no sistema da universidade para a instituição possa consultá-las no futuro e assim poder elaborar o seu diploma e, assim, sucessivamente.

Há duas formas de salvarmos (isto é, *persistirmos*) as informações: uma delas é no nosso próprio computador, o que chamamos de *persistência local*. Imagine uma foto que você acabou de tirar com seu celular, e que você não sincronizou com nenhum serviço da nuvem, como o Dropbox, Google Drive ou OneDrive. A foto está salva em seu celular e só existe nele. Se algo de ruim acontecer com o seu aparelho, você perderá essa foto para sempre; esse, é um caso de persistência local.

Existem algumas formas de armazenarmos os dados localmente. Os exemplos mais comuns incluem:

1. armazenamento em arquivos, como XML e JSON;
2. armazenamento em arquivos, como planilhas do Excel ou arquivos CSV e parquet;
3. armazenamento em bases de dados locais, como o SQLite;
4. armazenamento em arquivos de texto;
5. armazenamento em *pickle*.

**4.1 SALVANDO DADOS LOCALMENTE**

Podemos também ler e escrever outros tipos de arquivo que não sejam somente tabelas, pois nem todos os dados que precisamos manipular podem (ou precisam) ser representados como DataFrames. Vamos supor que somente queiramos salvar uma frase em um arquivo. Como faríamos? Felizmente, o Python também possui suporte para isso em sua biblioteca padrão[[18]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn18" \o ").

Note que existem algumas funções que podem ser relevantes para as nossas aplicações.

1. open[[19]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn19" \o "): a partir da open() definimos qual é o arquivo que queremos utilizar – seja para ler seu conteúdo, seja para escrever dados nele. O segundo parâmetro dessa função é responsável por informar se desejamos ler o conteúdo do arquivo [mode=’r’, de “*read*” (leitura)], ou escrever nele [mode=’w’, de “*write*” (escrita, substituindo o conteúdo anterior)], ou incluir novos dados (mode=’a’, de *“append”*– escrita a partir do final do arquivo atual)*.*
2. read[[20]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn20" \o "): com essa função, é possível ler qualquer conteúdo no arquivo. Por padrão, lemos *todo* o conteúdo do arquivo (use com sabedoria: às vezes o arquivo pode ser muito grande e essa função pode travar algumas coisas em seu computador, caso você não mude o parâmetro informando quantos caracteres deseja ler).
3. readline[[21]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn21" \o "): com essa função, lemos somente uma linha do conteúdo do arquivo. O readlines[[22]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn22" \o ") é similar, e possibilita seu uso dentro de um *loop*, como um “for”.
4. write[[23]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn23" \o "): escrevemos uma *string* no arquivo.

**Saiba mais**

Outras linguagens de programação oferecem também possibilidades similares; logo, não é somente no Python que podemos fazer essas operações com os arquivos.

Para ilustrar, consideraremos uma lista contendo somente os nomes das equipes do campeonato da Mongólia, sem duplicatas. O resultado é o *array* do NumPy a seguir:

lista_equipes = df_fut['Equipe'].unique()
lista_equipes


array(['Athletic 220', 'Falcons', 'Ulaanbaatar', 'Khaan Khuns - Erchim',
       'Deren', 'Ulaanbaatar City', 'Khangarid', 'Khoromkhon',
       'BCH Lions', 'UB Mazaalaynuud'], dtype=object)


Vamos salvar esse conteúdo em um arquivo chamado “lista\_equipes.txt”. Veja que estamos no modo de escrita (“w”), e salvaremos cada um dos itens em uma linha desse arquivo do bloco de notas. O “\r\n” indica uma quebra de linha, no caso. Logo, é como se apertássemos “Enter” no teclado após digitar o nome de cada equipe no arquivo. Observe também o uso das funções “open” e “write”, que comentamos anteriormente:

# abrindo o arquivo para escrita (note o 'w')
file_equipes = open(path + 'lista_equipes.txt', 'w')

# escrevendo uma equipe por vez com uma quebra de linha no final
for equipe in lista_equipes:
    file_equipes.write(equipe + '\r\n')

# fechando a conexão com o arquivo e salvando as alterações
file_equipes.close()



O código para ler os dados desse mesmo arquivo que acabou de ser salvo é bem similar: em vez do modo de escrita (“w”), usamos o modo de leitura (“r”). Após abrir o arquivo, passamos linha-a-linha dele até seu final, com o uso do “readlines”. É por isso que adicionamos uma quebra de linha ao escrever as equipes no arquivo. O resultado desse código é o aparecimento de um nome de equipe por vez, como você deve imaginar.

# abrindo o arquivo para leitura (note o 'r')
file_equipes = open(path + 'lista_equipes.txt', 'r')

# lendo uma linha por vez
for linha in file_equipes.readlines():
    print(linha)

# fechando a conexão com o arquivo e salvando as alterações
file_equipes.close()



Athletic 220
Falcons
Ulaanbaatar
Khaan Khuns - Erchim
Deren
Ulaanbaatar City
Khangarid
Khoromkhon
BCH Lions
UB Mazaalaynuud


**4.2 *PICKLE***

Por outro lado, existe uma coisa que é **específica**do Python: o *pickle*[[24]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn24" \o "), que é uma forma própria do Python salvar as variáveis em um arquivo, e de podermos recuperar depois. Imagine que você criou um modelo preditivo ou, ainda, criou um dicionário em Python, contendo vários valores. O *pickle* serve para salvar dados em que você confia e cuja origem você conhece*.*Ele pode ser útil para quando você precisa salvar uma variável diretamente em arquivo, sem conversões. Isso pode se aplicar a listas, dicionários, tuplas, modelos de IA já treinados e demais variáveis em Python.

Existem duas funções principais no *pickle*:

1. dump[[25]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn25" \o "): armazena uma ou mais variáveis em um arquivo.
2. <load[[26]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn26" \o "): carrega uma ou mais variáveis a partir de um arquivo.

**Saiba mais**

Outras linguagens podem oferecer funcionalidades similares ao pickle. É uma operação que se chama serialização/desserialização.

Vamos usar o mesmo *array* do NumPy (no caso, o “lista\_equipes”) para salvar em *pickle*. Veja que não estamos mais salvando um **texto**, mas, sim, **a variável**, que pode ser um NumPy *array*, um DataFrame, imagens, músicas, duas variáveis juntas ou quaisquer outros tipos que você imaginar, como comentamos previamente.

Perceba que no código a seguir usamos novamente o “open”, mas o modo de escrita é um pouco diferente. Em vez de “w” (escrita de **texto**) usamos o “wb” (escrita em modo binário, em que não olhamos *encoding* e salvamos o dado tal como é). Aqui, usamos o “*dump*” para salvar a variável no arquivo com o *Pickle*:

import pickle

# salvando o array em um arquivo pickle
# note que não estamos mais salvando o texto, mas uma variável
pickle.dump(lista_equipes, open(path + 'lista_equipes.pkl', 'wb'))



Para ler o arquivo do *pickle* utilizamos o “*load*”. Note que o modo de escrita também é binário (“rb”, em vez de “r”):

# lendo o pickle e colocando o seu conteúdo em uma variável
lista_pickle = pickle.load(open(path + 'lista_equipes.pkl', 'rb'))
lista_pickle



array(['Athletic 220', 'Falcons', 'Ulaanbaatar', 'Khaan Khuns - Erchim',
       'Deren', 'Ulaanbaatar City', 'Khangarid', 'Khoromkhon',
       'BCH Lions', 'UB Mazaalaynuud'], dtype=object)


**TEMA 5 – PERSISTINDO LÁ**

Em um mundo conectado, porém, é importante persistirmos os dados *fora*de nosso computador. Logo, como persistimos os dados em outros serviços, servidores e soluções? Como enviamos os dados para essas diferentes aplicações?

Quando estamos enviando alguma informação para algum software, é comum que utilizemos uma interface criada especialmente para seres humanos, isto é, um site bonito, alguns botões coloridos para clicar, alguns instrumentos visuais para que possamos nos localizar pelo site, e assim por diante.

Entretanto, quando falamos entre uma comunicação entre softwares, ou seja, entre um algoritmo e outro, não é necessário ter uma interface visual; na realidade, não é desejável. É muito mais fácil um algoritmo ter uma “porta dos fundos” seguindo um padrão conhecido para que outros algoritmos possam se conectar, do que um algoritmo saber em qual botão clicar em um site, pois os botões podem mudar de posição dependendo da tela, do navegador ou do idioma usado na navegação.

É para isso que existem as APIs (*application programming interfaces*), que atendem exatamente a esse objetivo de facilitar a comunicação entre softwares e, assim, possibilitar a troca de informações entre os mesmos e a persistência dos dados de uma forma não local.

Há algumas formas de se trabalhar com APIs, como SOAP, REST, RPC e GraphQL. Dessas, a mais utilizada hoje no mundo corporativo é a REST (a SOAP encontra-se em desuso). As conexões que realizamos em REST utilizam os métodos HTTP para realizar suas comunicações. No caso, os mais comuns são o GET e o POST. O GET é utilizado para **obter**informações e o POST é utilizado para **criar**informações. Sites e serviços como o Github, Salesforce, Facebook, Twitter, Amazon, Google e serviços do governo utilizam o REST. Como é de se imaginar, a maioria dos serviços requerem um cadastro e existem algumas limitações sobre o que se pode acessar. Por outro lado, para que possamos testar comunicações em REST, usaremos dois serviços: o HTTPBin[[27]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn27" \o ") e o POST Test Server[[28]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn28" \o "). Ambos funcionam como serviços em *echo*: o que você envia é o que você recebe, o que é útil para saber se o que você enviou funcionou de fato.


**5.1 REST EM PYTHON**

A comunicação com serviços externos utilizando Python pode ser realizada pelo módulo http.client[[29]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn29" \o ") ou pela biblioteca requests[[30]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a4&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKu2Q2aACC/8aU/EwyEBsM4E=&ne=False" \l "_ftn30" \o "), entre outras opções. Sua utilização é bem simples: informamos o tipo da *request* (GET ou POST ou, ainda, outros tipos de *requests* existentes como PUT, DELETE, HEAD e OPTIONS); o destino (ou seja, a URL); dados de autenticação, e parâmetros adicionais necessários para que a *request* funcione com sucesso.

É importante que você saiba que o resultado de toda e qualquer *request* possui um código, e que esse código é responsável por dizer se a operação foi finalizada com sucesso, ou não. Esses códigos seguem o seguinte padrão:


* 2xx (ex.: 200, 201, 202) – operação finalizada com sucesso;
* 3xx (ex.: 301, 302, 308) – redirecionamento;
* 4xx (ex.: 400, 401, 404, 415) – erro no lado do cliente (ou seja: provavelmente informamos algo errado); e
* 5xx (ex.: 500, 502, 504) – erro no lado do servidor (ou seja: provavelmente algo que não deveria acontecer no lado do servidor acabou acontecendo).

Pensemos em um exemplo utilizando o HTTPBin: nesse caso, vamos supor que o servidor esteja esperando por um parâmetro chamado “*mensagem*” e haja um texto dentro desse parâmetro. No caso, poderia ser “*Olá! Esperamos receber exatamente isto de volta.*”. Vamos ver como fica isto em Python, utilizando tanto a biblioteca *Requestsi,* como o http.client:







Observe a resposta do servidor: primeiro, que é um arquivo JSON (lembra-se)? Segundo, que, para esse servidor específico, temos alguns metadados sobre a resposta e, ainda, o conteúdo que queremos consumir. Em *args/mensagem* temos exatamente a mesma mensagem que enviamos. Esse servidor funciona para testes de *echo* e, se tudo deu certo, retornará exatamente o que enviamos a ele. Existem outros servidores que terão respostas diferentes e em campos diferentes – logo, nem todos terão uma estrutura com *args/mensagem*, mas poderão ter um *layout* similar.




Veja agora como ficaria a mesma *request*, mas utilizando o http.client em vez do *Requests*. Observe que o código muda um pouco porque foi escrito com paradigmas de programação diferentes, por desenvolvedores diferentes, em bibliotecas diferentes (e com objetivos diferentes), mas conseguimos produzir a mesma resposta em *args/mensagem*.







Note como fica o código para o POST no *Requests*. A lógica é similar ao que vimos anteriormente. Enquanto é comum termos parâmetros de busca e seleção na URL do GET (veja o realce em azul nos exemplos anteriores), no POST é comum termos dados da nossa *request* no corpo dessa.





Observe que a *request* agora ficou em um *form* (realçado em amarelo – como é um serviço de *echo*, o que mandamos é exatamente o que recebemos). Logo, poderíamos enviar mais dados além da “mensagem”, exatamente dessa mesma forma. No http.client, a lógica é parecida. Note que tivemos de informar um dado de cabeçalho da *request* (*headers*) para que o servidor soubesse que tipo de informação estamos lhe enviando. Isso não foi necessário no exemplo anterior.



**FINALIZANDO**

Nessa aula, tivemos como objetivo mostrar como saímos de variáveis sendo manipuladas tão somente dentro de nosso algoritmo, para armazená-las e comunicá-las com outros serviços. Saber **o que é**um arquivo XML, um parquet, um JSON, ou como trabalhamos com o envio e recebimento desses dados é parte essencial de nossa formação. Não é tão somente uma questão de **saber que existe**, mas também **saber como trabalhar**com isso.

É provável que, em sua trajetória profissional, você se depare com várias implementações que não estão de acordo com o esperado, ou que utilizam soluções antigas, ou, ainda, códigos que estão fora do padrão. Logo, jamais você terá contato **somente**com JSON, ou **somente**com o *encoding* UTF-8, por exemplo. É para evitar possíveis surpresas no trabalho que mostramos algumas das possibilidades mais comuns que você poderá encontrar.

eu quero conversar um pouco contigo sobre os dados mais converso que quer dizer com isso imagine por exemplo que queiramos aí manipular com diferentes listas ou ainda na gerar diferentes combinações para um pequeno conjunto de dados que nós temos aqui isso pode ser utilizado em várias aplicações por exemplo e como saem se eu posso utilizar também na área dos jogos para desenvolvimento de jogos aí eu posso também queria utilizar isso para análises estatísticas mais complexas Então essa manipulação de diferentes informações pode ser algo bem útil para que consigam gerar algoritmos mais complexos e Atena essas necessidades que eu comentei anteriormente é um jeito Isso me acompanha no slide por favor qualquer ideia que nós visualizamos primeiro é realmente essa geração de diferentes valores é o Sérgio como conseguimos percorrer por listas ou a elementos gerados mais complexos então é para isso existem os imperadores e depois os geradores e também por último pelas diferentes combinações desses valores existe uma diferença entre combinação e permutação isso nós também queremos mas nesse contexto aqui é importante você saber que nós conseguimos gerar diferentes conjuntos de dados a partir de uma base de informações de valores bem menor e por último e começaremos também sobre sobrecarga de operadores essa sobrecarga ela pode ser bem útil por exemplo para utilizar uma sair símbolos como multiplicação soma e divisão entre valores que não são necessariamente números exemplo bem simples o que seria a multiplicação de maçã vezes banana nós conseguimos fazer isso em Python vamos lá

um tópico bem importante para falarmos sobre a manipulação de dados né sobre percorrer diferentes dados em programação é o uso dos imperadores ou seja não é um erro aqui de ortografia não seriam imperadores não tem a letra N Realmente são iteradores para falarmos de imperadores precisamos falar primeiro sobre interação então por favor me acompanhe nos slides que seria uma interação importante você saber que toda vez que nós falamos de interação internet como uma repetição e objetos que podem ser repetidos essa frase ela pode ser um pouco confusa mas acredito que vai ficar um pouco mais claro para você a partir de agora se eu tenho um presente para uma lista com cinco notas 15 estudantes eu quero percorrer por essa lista e quando fala percorrer imagine utilizando um loop né é utilizando um fórum é muito provável que você já tenha trabalhado com isso anteriormente Então essa repetição por essa lista né Eu quero pegar todos os elementos que estão na sala eu quero ler todos os nomes dos Estudantes que estão dentro de uma determinada lista Aí é um exemplo de interação também a gente consegue fazer isso com dicionários caso analisando todas as chaves daqueles dicionários e a partir dessas Chaves entender os elementos que estão dentro dessas Chaves A dos dicionários né também nós conseguimos trabalhar com interações em matrizes primeiro percorreu todas as minhas e depois percorreu todas as colunas também nós podemos fazer interações nos Data Frame se dá quando a gente fala que data creme vaginal aos dataframe do pandas então eu quero aí percorrer a também da mesma forma das matrizes todas as linhas e depois todas as colunas e por último e interação Strings quando nós falamos de interação string é basicamente ler letra a letra o melhor ler caractere a carácter de uma string então também assisto instalação interface nós podemos utilizar interações nessas estrofes então o conceito principal aqui a lei das interações na seria percorrer não seja percorrer pressupõe o uso de luz e por isso que eu trouxe essa analogia não é de assistir a um vídeo de cada vez o que que seria nessa para ficar um pouco mais claro Imagine que nós estamos você já criamos uma lista com 10 filmes que queiramos assistir aí essa lista desses 10 filmes naturalmente espera-se que não as estamos a esses 10 filmes ao mesmo tempo porque senão fica difícil de compreender o que está acontecendo Então parte-se da premissa que nós queremos percorrer por essa lista assistir um vídeo de cada vez e obedecendo a ordem instalar ou não necessariamente na ordem que está lá Mas queremos principalmente acessar o nome de um filme um filme de cada vez Então por isso não é desse dentro do não estamos lendo ao mesmo tempo nós estamos consultando ao mesmo tempo assim sendo um de cada vez se houver descendo toda toda aquele contexto né que nós estamos acessando todas a lista Aí de alimentos que estamos assistindo outros exemplos como se faz enxergar aqui na tela no slide ela consegue ver primeiro um exemplo de uma lista com números então tem Laura 0 1 2 3 e 5 deixa eu tenho aqui no segundo exemplo eu tenho aí um conjunto de aulas e por último e eu tenho um conjunto de caracteres até por que em conjunto formam o Sprint O primeiro exemplo até o que seria uma interação por essa lista né então já comentando o que seria essa informação aqui primeiro nós lemos esse 0 aí depois nós lemos esse um Depois nós vemos o outro 1 depois 2 depois 3 e assim por diante até chegar aqui no 55 então eu não falamos de interação Eller indicada vez a mesma coisa que para as aulas não posso primeiro ler né o acessar a sala 1 depois eu vou aqui para aula 2 3 4 5 e 6 chegando aí no final dessa lista e por último que é um exemplo de uma Spring não tem uma string 16 caracteres que em conjunto formam a palavra Python e quando a gente faz a interação por assistindo eu estou lendo letra a letra uma de cada vez tão primeira letra P depois a y at para chegar na no final das contas então todos esses aqui são exemplos de interações que nós conseguimos fazer a tão interessante que você saiba né que existem dois tipos de imperadores os meninos dão quando fala Imperador finito a é muito provável que se já tem implementado com for Will são a elementos em que a gente vai lendo caso a caso não seja item a item de um elemento de um conjunto de dados e TV por exemplo estou lendo elemento a elemento de uma lista até chegar no final da lista estourando caractere de uma string

o meu termo chave aqui é até chegar no final chegamos no final daquela lista chegamos no final daquela stream acabou a interação porque acabou a lista então por isso que eu não meter a dor finito mas também temos iteradores infinitos então a gente consegue percorrer uma lista repetidamente até que algum motivo a nós queremos cancelar aquela execução Então esse carro escolar exemplo e a esse esse primeiro aqui mas que a gente falamos Qual que é o ponto de partida e quais serão os autos dessas interações Então isso é que pode ser lido como eu quero contar todos os números a partir de 0 pulando de 2 em 2 ou seja zero depois vem 2 4 6 8 10 12 14 16 eu posso continuar falando aqui infinitamente até que algum motivo externo naquele que essa Contagem seja cancelada Então esse é o primeiro a primeira aplicação a outra eu saco o saco imagina que ele vai seguir exatamente aqui nessa lista de elementos até chegar no final de secção chegou na no final da execução ele volta aqui para o começo e assim infinitamente Então esse centro aqui o saiko 0 1 e 2 e começa como está na ordem que zero 12 chegou no 2 Volta lá para 1001 2011/2012 até que algo também não motivo alheio a finalizar essa execução aqui e por último nascemos repeti desde que o sapo e o hospital no sistema sintáxi bem parecida na São os mesmos elementos nesse caso aqui estamos trabalhando com 0 1 e 2 menos 2 a diferença do herpes é que ele vai repetir todo esse conjunto aqui infinitas vezes eu não é que eu novamente dentro do saco e 012 chegou no final volta no começo 012 chegou no final volta no começo o espírito não ele pega tudo aqui bloco de informações ou seja do 0 até o 20 em finito às vezes são mais de 0820202 até chegar no final só isso percebeu essa singela diferença por esse colchão aqui e lá no saco não tem então é que eu estou repetindo uma lista na Estou criando um conjunto de listas e que não são os números de uma forma corrida então novamente esses três são exemplos de imperadores infinitos e nós conseguimos trabalhar em Python para fazer aplicações diferentes um do alho por exemplo eu posso querer processar aquela lista infinitamente então Posso começar com Country e contando até chegar a por exemplo de 30 segundos em participar o número que chegou eu vou encerrar minha contagem de 10 segundos a mesma coisa ou chegou no um bilhão quero parar minha Contagem então é aqui são alguns exemplos bem simples de aplicação desses imperadores infinitos bem como os fenícios como comentamos anteriormente beleza um outro cenário na outra aplicação bem útil de trabalharmos com E terá vez não reconhecer objetos em Python ação cominatória para ficar um pouco mais claro exemplo de combinatorios me acompanha que nos slides por favor quando falamos aqui combinatorios é o melhor de combinações imagine temos em um conjunto de elementos em uma lista alguma coisa assim eu tenho um na granja e quantidade de casos em que a ordem deles não importa Então até aqui o sinônimo que nós trazemos seria quando a gente quer escolher ou selecionar elementos Isso é um sim alguns casos específicos eu posso ser uma turma com 30 colegas na com 30 estudantes eu quero gerar combinações de trios então como é um trio né aí o pessoal vai trabalhar em conjunto Não importa se eu escolhi o primeiro a pessoa ah depois a b e a c b e a porta ordem porque o que importa de fato até aquele Trio naquele conjunto de pessoas formado então isso mas eu pedi combinação novamente quando eu preciso escolher pessoas e a ordem delas a precedência delas não importa Então sempre que a ordem não importado estamos falando aqui de combinações outro exemplo né eu posso criar às vezes algoritmo em Python que eu tenho lá um conjunto de pessoas que mudaram comentários de uma rede social eu quero escolher cinco pessoas de forma aleatória uma combinação dessas combinações de 5 pessoas para ganhar um prêmio então também a gente pode utilizar as combinações para isso Ou não tem um conjunto de pessoas que moram em um condomínio e eu preciso aqui escolher um conselho de pessoas esse conselho de pessoas de todas as 100 200 300 pessoas que estão nesse Condomínio o conselho Seria somente de sete pessoas escolhidas aleatoriamente não importa a ordem dessas 7 pessoas por que é um conselho Não é um é um conjunto de pessoas que com próprio nome diz trabalham em conjunto Então essas sete pessoas também entram no universo das combinações outros casos né Você pode Às vezes tem interesse por jogos treinar envie um jogo de futebol e você quer escolher as combinações diferentes de pessoas dentro dos jogadores para formar times diferentes também é uma outra aplicação de combinações partindo da premissa que não importa muito a posição em que as pessoas jogam no time contanto que estejam em conjunto em uma equipe então também Aí é outro caso de aplicações o cenário aqui novamente pensando nessa palavra chave de escolher ou selecionar elementos é realmente pegar a lei de uma lista até mesmo de uma matriz ou a outra elementos de dados entendeu o que que a gente consegue gerar e nascer de conjuntos para conseguir parar com isso para ser realmente um exemplo que eu já vi na Já presenciei de aplicação de combinações É um cenário chamado otimização de hiperparâmetros o que seria a utilização de parâmetros endereço em machine learning existem bom Nós criamos algoritmos preditivos e onde esses algoritmos preditivos como sendo a um grande conjunto de combinações de parâmetros para chegarmos aí em resultado em uma flexão então pensando nessas expedições eu posso ter por exemplo um algoritmo que se chama renoforce não sejam conjunto de árvores de decisão Em que eu posso melhorar operar performance dependendo da quantidade de árvores que nasce lecionamos não é somente isso eu posso ir lá parâmetros como a loja que nós utilizamos para chegar na pressão eu posso ter às vezes para manter uma taxa de aprendizagem eu posso ter até a quantidade de processadores que estão em utilização Então são vários parâmetros são hiperparâmetros na utilizamos para tentar chegar na melhor aí médica possível mais rápido possível naturalmente posso ter diferentes combinações aqui também então eu posso te apresento 50 100 150 200 500 árvores diferentes Posso combinar isso com faixas de tolerância e diferentes Posso combinar isso com um conjunto de níveis diferentes das Árvores de decisão posso escolher 3 4 5 e 7 níveis diferentes e quando a gente começa a combinar esses diferentes configurações eu posso ter também várias combinações então aqui também pode ser um caso de uso né que eu falei dessas combinações para entender como que nós conseguiremos chegar no melhor resultado possível sem ter que ficar colocando de uma forma manual todas as combinações com falei possíveis a gente não quebra não mexi colocado sem árvores de decisão para mim sem árvores de decisão critério de parada 0.0013 níveis a mesma coisa quatro níveis cinco níveis de novo fazer com 200 árvores 300 árvores gigantesca Então para que consigamos resolver isso de uma forma inteligente existem aí essas a implementação na utilização de combinações para realmente chegarmos a inação geração de uma forma mais inteligente beleza mais caro né isso aqui é um exemplo de um somente dessa aplicação de combinações existem casos de uso seja na estatística seja isento análise de jogos também nesses exemplos também de escolha Ned seleção de indivíduos nas pessoas utilizando algoritmos também temos aí aplicações de combinações tudo bem agora uma outra combinação é uma variante aí que nós temos dessas combinações são as permutações lembre mais uma vez que quando falamos de combinações a ordem não importa então naturalmente as permutações é tendo sair no diferença que a justamente em que a ordem importa me acompanha aqui no slide por favor então basicamente Finanças permutações temos a mesma premissa temos um conjunto de elementos com esse nós queremos escolher um conjunto menor é um subconjunto de elementos e aqui nesse caso a ordem importa então de novo a palavra que chave das permutações são seria a ordem exemplos clássicos aqui eu tenho um conjunto de competidores E pelo fato de serem competidores estão em uma competição nas olimpíadas né ou qualquer outra competição atlética nesse sentido e nós precisamos entender que combinações nós temos mas respeitando a ordem então tem lá cinco competidores eu posso ter o competidor é um competidor aqui em primeiro lugar competidor Becker em seu lugar ou competidor ser que nem terceiro lugar esse aqui é um exemplo outro caso válido de permutação seria se você ficasse em primeiro lugar o bebê ficar sem segundo lugar eu acho que esse terceiro lugar ou ainda não é uma terceira permutação Se você ficasse em primeiro lugar ainda mas odeio a trocassem de lugar entre si e já em combinações Não importa se eu abri o segundo em primeiro segundo e terceiro tudo isso dá uma só combinação permutação e gente já geram diferentes exemplos que se pensássemos do.bicho.em combinação em ordem não importa 300 repetidos aqui não aqui é ordem realmente importa então outra casa que caso de agendamento de ordem mesmos elementos como eu dei aí de arranjo dos elementos uma falei da do caso das competições mas essa parte que dá agendamento gostaria que ficasse mais caro para você você já deve ter percebido nessa região e sistemas bancários seja até em termos de atendimento em Xaxim seja em termos de atendimento em hospitais e até mesmo escalas de pessoas que vão trabalhar em fábricas em que Esse agendamento é a ordem como eu falei importa então eu posso acabar gerando por exemplo permutações de clientes ou pacientes aguardando atendimento em hospital e nessa permutação eu posso tentar entender que combinações existem de uma forma que eu consigo atender pessoas prioritárias mas também pessoas que já estão esperando lá na feira um bom tempo porque pensando assim de uma forma pragmática não posso ter locais de atendimento em que eu sempre tem pessoas que chegam merecem atendimento preferencial que sempre estão sendo atendidos em primeiro encontro isso outras pessoas vão sendo Deixados para Trás então no final das contas eu posso ter pessoas que estão aguardando a muitas e muitas horas por atendimento e quem acabou de chegar sempre atendido primeiro às vezes esse extremo né não seria tão desejado já viu a gente quer Balancear os dois casos realmente atendeu mais rápido possível pessoas que tem um atendimento preferencial mas também precisamos diminuir a fila né então pessoas que não não precisa não tem jornal preferencial elas precisam ser atendidas o mais rápido possível também com o devido respeito a essa essa preferência ou não preferência Então para entendermos que combinações existem em que essa ordem é respeitada temos aí também um bom caso de permutações na Então como que a gente consegue quais as permutações são possíveis e a partir dessas permutações como que nós conseguimos sair calcular corretamente Quem deve vir primeiro ou não outro caso que também permutações são úteis existe uma área ela fica entre matemática entre Inteligência Artificial que se chama a utilização a essa área chamada otimização ela possui suas sub áreas e uma dessas sobre áries são os algoritmos evolucionários que seria esses algoritmos evolucionários parte bem nas premissas aqui do agendamento também a imagine por exemplo E nós queremos encontrar a rota mais rápida do local que você está até o aeroporto no estádio de futebol algum ponto do seu interesse você deve concordar comigo que existem infinitas combinações para chegar nesse local eu posso virar na próxima rua à esquerda ou na próxima rua à direita ou então na segunda rua na terceira rua se eu fosse desenhar a todas as combinações eu pintaria todo o mapa da cidade mas mesmo assim ela não conseguia contar de tantas combinações que existem Então essas permutações ou melhor com esses algoritmos evolucionários nós conseguimos gerar algumas combinações iniciais demorar muito tempo a outra pode ir para uma sua que não tem assim muito sentido ou fazer muitas voltas e algumas dessas combinações que não fazem sentido eu posso tentar entender Quais delas acabam chegando mais rápido no destino ainda que não seja a solução ideal a partir dessas melhores soluções nós tentamos trocar um pouquinho na algumas coisas em relação a rota alcontece ser verso da terceira rua virar à direita se eu continuar reta vou melhorar um pouco tempo vou piorar ele vai tentando diferentes combinações tá fazendo essas pequenas permutações ouija ordem importa até e melhorando esses caminhos primeira geração na primeira grande combinação de rodas que foram gerados elas eram muito ruins não chegavam no lugar eu era muito rápido Desculpa era muito lento enfim rotas que não poderiam ser utilizadas no dia a dia encontramos as pequenas permutações nessa rota ou nas melhores fotos que poderiam chegar a melhores soluções de uma segunda geração a partir desta 2ª geração quando falou geração a combinação realmente aí de injeções uma combinação diferente de rotas nós temos a resultados um pouco melhores mas muito fora do que a gostaríamos de fato fazemos novas permutações e com isso vamos melhorando melhorando melhorando até chegar aí realmente nas melhores soluções possíveis para aquele contexto Então as permutações nação exemplo prático para esse tipo de geração a área de utilização utilizado para a indústria são cores que são utilizados na indústria tanto fábricas na conta na indústria espacial para design realmente aí de aviões sistemas de qualidade de água utilizados para própria roteirização na Itaú espera aí um navegador no GPS ele vai utilizar uma solução Bem parecida com isso Ah então assim são diferentes aplicações que envolvem algoritmos que fazem uso a gente por mutações não necessariamente que você vá trabalhar com permutações mas que você é importante que saiba que elas existem aquelas que possuem uma aplicação muito útil no contexto de desenvolvimento de software imagina esse exemplo que o DNA das costas das permutações Como que você faria isso com algoritmos de um jeito que chega uma solução rápida para que não fique várias horas e horas carregando então é um problema realmente de algoritmos é um problema de desenvolvimento de software então é esse ponto aqui é a sua mutação exemplos com ao mesmo tempo atender mas que também é interessante saber como ter uma boa performance não é para conseguir gerar essas diferentes permutações beleza Ele é bem importante é bem interessante de trabalhar mas porque expandido mais visualizou nosso ponto de vista de telha em guagem de programação no caso são geradores então por favor me acompanhe nos slides basicamente a definição de geradores são funções não lembro que são funções né começa o que é a palavra-chave Def em Python E aí eu posso ter parâmetros eu posso ou não ter o retorno então os geradores são funções que não Retornam valores ou seja naquela função eu não tenho um eterno mas se ele vai ele vai nos fornecer um interruptor não seja um iterador então lembre-se que são funções no que são iteradores então gerador ele serve para isso e também ele tem uma uma um atributo que é bem interessante de considerarmos aqui que é o lazy loading lazy loading World em uma tradução bem É espalhafatosa né seria um carregamento preguiçoso é porque no final nós não temos como resultado os dados naquele momento mas se ele já fica pronto para utilizar um Se quisermos ou quando tivermos algum interesse para ficar mais claro e acompanha aqui neste código específico o que seria esse código tá pegar que o laser também temos uma função Então essa função assume as dívidas linhas até linha 10 que se chama gerar recibos então pelo próprio nome aqui dessa função nós estamos aí é gerando é uma quantidade de recibos quantidade de cílios ela pode ser bem baixa ou bem alta transporte que temos aqui um parâmetro chamado limite se nós lemos esse código primeiro estamos definindo o contador igual uma lista vazia de rifas enquanto o contador que começa em um ele não alcança esse limite ele vai incluindo elementos nessa lista chamada recibos até chegar no final seja até chegar no limite e aí nós retornamos essa lista completa de Recifes na prática colocamos um gerar recibos igual 10 no final nós temos uma lista com os valores 1 2 3 4 5 até chegar aí no caso até chegar no 9 né como contador e Menor igual ao limite então é para isso que serve essa função você pode vir aqui embaixo que temos aqui gerar recibos especificamente nessa linha 13 com número Altíssimo na então na casa dos bilhões na casa dos trilhões se você testar esse código no seu próprio computador você vai chegar no momento que é que vai dar erro vai dar erro por estouro de memória não importa se você tem às vezes 48 até 16GB até mais do que isso de memória no seu computador ele vai dar um estouro de memória porque ele chegou em um momento em que tem um vetor na temos aí uma lista que ela tão grande tão grande em que a informação ela já ficou lá enfim não tem mais espaço para armazenar então acabou a memória se não consegue avançar aqui da linha 14 linha 22 seja Pará né aqui nessa linha 13 por conta de um erro agora o que é importante tá antes de pensarmos muito nesse erro de falta de memória vamos ver o que vem pela frente afinal de contas vamos supor que temos toda a memória é possível do universo e queremos entender para que que serve sua lista de recibos nelas pode vir aqui na linha 13 tem uma lista recibos recebe o resultado dessa função ou seja no final teremos aí nessa vida dessa linha 13 uma lista enorme na cheia de números aqui na linha 14 que nós começamos uma contagem temos aqui um fora ou seja vamos passar item a item dessa lista de resíduos e vamos mostrar o número na tela Porém isso pode vir aqui na linha 21 e 22 que a gente só vai mostrar na tela os 10 primeiros números ou seja limpar desse aqui gente gerou um milhão um bilhão um trilhão de recibo assinado Gerais 500 mil não importa a quantidade no final o nosso interesse Seria somente uma dessas Então vamos pensar um pouquinho esquece não pouco código e vamos pensar na prática faz sentido temos um esforço gastar memória travado no computador para gerar uma lista que tem tantos elementos será tão grande se nós vamos mostrar 10 elementos no fim das contas faz sentido isso ou não ser que nós não podemos controlar aquela linha 13 a não podemos controlar a quantidade de recibos mas a gente sabe que a única certeza que não vamos utilizar todos aqueles elementos Então como que a gente consegue criar uma lista tão grande de elementos no caso Esse milhão bilhão trilhão e a gente só utiliza um pouco espaço no faixas informações não é para isso que serve os geradores e acompanha kit novo no slides por favor só DP na linha 10 que está realçada e amarelo essa palavra chave ou então desde que ela vai mudar a partir de agora então vou avançar aqui para o próximo é o mesmo código né olha só tem um gerar recibos e agora estou chamando ele de gerar recibos generator para não ficar tão confusa que a compreensão nos primeiros nos prendermos nessas últimas linhas Então vou retornar um aqui veja que eu sempre tenho lista recibos na lista recibos em um número muito alto de recibos eu tenho que um contador começa no zero eu tenho um fora no caso somente mostrarei 10 segundos Então essas últimas linhas aqui é assimilando as últimas três quatro cinco seis sete oito dessas últimas 10 linhas Elas serão mantidas aqui sozinho lista recibos tem um carro e tem um forte que você acompanhar um lado do outro que é exatamente a mesma coisa que tão tudo que veio aqui ó da linha 818 é exatamente o que você está vendo aqui na linha 13 22 então Mudou alguma coisa antes disso mudou e se gerar recibos veja que esse gerar recibos generator primeira coisa ele não tem mais ele tem ele tem um lugar palavra chamada Yuki Então a primeira grande substituição é isso Wilder indica aquele Deise ele lazy loading net conta anteriormente essa carga é mais preguiçosa que eu comecei anteriormente desde que esse daqui ele e também não tem mais aquela lista né não tem mais o apêndice só tem esse recibo o contador como que isso funciona na prática esse Yudi ele vai na verdade retornável como se fosse uma capacidade para esperarmos dentro dessa lista Então a gente vai percorrer elas somente os elementos que precisamos se você rodar esse código aqui será que conseguir assim rodar ele não terá nenhum erro no seu computador e o Yuri ele vai lhe parece que a gente só consumir a os valores enquanto precisar e até o momento que ele precisar Então não é que ele está carregando de um até um milhão bilhão trilhão dentro aquela função dentro daquela daquela caixinha né e tão logo ela termina de carregar o bilhete trilhão ela retorna O pacote fechado não pensando novamente analogias Imagina isso como sendo dois restaurantes diferentes esse restaurante aqui nós estamos pedindo envie um uma grande quantidade de pratos em uma mesa gigantesca e o pessoal somente entregar a todos os pedidos na mesa quando tudo estiver pronto lá na cozinha Então se tem 30 pessoas para mesa e todo mundo pediu sobremesa já pediu a entrada pediu o salário inicial todo mundo me fez todos os pedidos possíveis bebidas e cinco gente o pessoal só vai entregar na mesa quando tudo estiver pronto como você deve imaginar né dependendo do restaurante tem pessoas que vão receber já comida fria tem pessoas que enfim mas sim um monte de cobra Tudo junto não tem como carregar tudo aquilo porque são muitas pessoas muitos pratos mais pedidos em um único lugar então vai ser difícil de gerenciar tudo isso que leva aquele estouro de memória né que comentamos aqui no algoritmo se a gente parar um pouquinho para pensar às vezes não precisamos fazer toda essa carga vale a pena primeiro leva só as bebidas aí tão logo né tem aí um prato uma salada Pronto já começa a servir o pessoal eu não faz sentido e aqui eu acho o termo né Seria algo não fazer sentido Nós não precisamos entregar tudo isso porque não Experimente todo mundo está na mesma e comer ao mesmo tempo a sobremesa e prato principal e nem todo mundo na mesa vai comer a sobremesa e vai tomar bebida Almeida no tempo então dá para fazer isso em partes até o momento em que é necessário chegar aí o próximo passo wield ele nos ajuda nesse sentido é humilde né Ele atende essa analogia do vamos levando na mesa aquilo que o pessoal vai pedindo enquanto estiverem pedindo se você rodar não aparece lista recibos Será que ele não é mais uma lista e sim um interruptor na a gente consegue fazer essa interação por excessivos então nós conseguimos trabalhar dentro aqui desse forte e chegou no 10 ele já nem continua com essa carga aqui então o dele para de processar ele parou no 10 e com isso a gente tem uma lista muito mais enxuta Então acho que que a grande diferença eu sei que na explicação pode não ficar muito claro nessa diferença entre o entre um e outro então o que que eu sugiro o código lá naquela lista gigantesca conte-me um pouco número não quero mais gerar recibos um bilhão trilhão né esse número grande colocam Gerais sebos em E aí no final esquece a minha 14:22 só coloca um print lista recibos O que que você enxerga Muito provavelmente acelerar uma lista com 100 alimentos aí faça a mesma coisa que faça um print lista recibo onde Estacionei 19 o que que muda entre um e outro quando se for visualizar Será que não necessariamente você verá os mesmos resultados Mas você conseguirá ver AB nasce conseguir haver uma mudança no uso da memória só conseguirá ver nenhuma diferença até para manipulação dos dados e os pode ser muito útil para proteger e aplicações que tem uma realmente uma performance interessante Quando pensamos em desenvolvimento de backend quando Nós pensamos em desenvolvimento de aplicações científicas sim são vários os casos que a gente pode trabalhar com um grande conjunto de dados quando estamos trabalhando com grande conjunto de dados pode ser preferido que nós utilizamos um direito porque não precisamos de toda aquela base ao mesmo tempo em todas as aplicações possíveis então é por isso que na nossa apresentamos este tópico aqui para você beleza uma das coisas que você já deve ter muito contato seja em paz então qualquer outra linguagem de programação são os operadores Então vamos primeiro relembrar um pouquinho que são esses operadores para ir sim conseguimos falar um pouco mais sobre essa sobrecarga deles beleza é um dito isso por favor me acompanha aqui nos slides quando nós falamos de operadores são esses Símbolos na aritmética se você já deve ter muito contato até o momento mas não somente eles então exemplo assim muito simples é o mais ou menos multiplicação a gestão ir para TS porcentagem do resto de uma divisão até mesmo para elevar números fazer 12 Ao Cubo 115 a sétima potência tem o Léo maior que menor que enfim Então são todas essas esses operadores que como eu falei assim já deve ter contado não necessariamente um todos eles mas que enfim fazem operações primariamente ele comeu matemático mas também a gente pode ter em operações lógicas né esse carinha aqui por exemplo em muitas linguagens de programação ele pode ser utilizado para aplicações que envolvam o e-mail É lógico ou lógico então Existem algumas aplicações também nesse sentido até mesmo negação e assim para gente também existem funções que no fim das contas elas acabam e trabalhando com a como operadores exemplo prático que esse povo é que seria é um Power não é para elevar um número a uma determinada potência Então esse povo aqui ele é muito parecido com esses dois asteriscos que você enxerga que são resumidamente quando estamos de operadores são esses símbolos aqui agora o que que seria se sobrecarga na internet alguns exemplos que são muito práticos né são muito alto explicativos para você mas por exemplo 1 + 5 você sabe que o resultado de uma soma né Você conhece o que que é esse símbolo dessa dessa pequena Cruz sabe o quê que Ela implica quando eu tenho dois números próximos dela então você como um ser humano né pelo seu contexto você sabe o que que significa esse símbolo aqui a mesma coisa quando tem essa Barrinha Então se sabe que essa Barrinha quando eu estou entre dois números indicam que é uma divisão entre dois números então um dividido por 4 restaura 0.25 porque uma divisão que eu falei entre dois números até que tudo bem agora é o buraco começa a ficar mais embaixo quando nós estamos tratando de variáveis que não são exatamente os números que estamos acostumados o que seria por exemplo a soma de maçã com batata dependendo da pessoa que você perguntar se eu tenho uma resposta muito educada porque ou não faria sentido ou às vezes é Siri até um prato da culinária que para mim pelo menos ele é desconhecido então o resultado de maçã mais batata não é tão Lógico né Não Faz Sentido para várias pessoas agora que é 1 + 5 e independentemente das soas que você foi perguntar né do cargo delas do curso delas a resposta espera se pelo menos que seja basicamente a mesma disse que o resultado seja 16 então a sobrecarga de uma forma bem simples né mas para que você compreenda é basicamente assim como conseguimos utilizar operadores aqueles operadores que nós vimos até agora para somar para trabalhar com coisas né para trabalhar em diferentes variáveis diferentes daquela aplicação original que elas foram desenvolvidas Originalmente dão exemplo aqui não é um mais um mais ele foi desenvolvido Originalmente para somar números até porque número 61 é o 2 + 5 + 52 + 7 e 20 + 10 e 5 gente então não é esse símbolo aí Originalmente eles toma agora o que que o pai estão nela qualquer outra linguagem de programação deve fazer quando se quer somar dois terços duas Strings se deve com catedral.da se deve não sei estou mais número ao valor deles e gerar uma nova stream que que você quer fazer com uma soma de textos então é para isso aí que atendem a essa sobrecarga de operadores senão não necessariamente só contextos eu posso fazer aí por exemplo é uma divisão entre listas eu posso tomar um texto com número e aí com isso gente pode customizar né Nós podemos criar nossas nossas nossas próprias sobrecarga de operadores para que usar algoritmos na parte que o pai ou qualquer outra linguagem de programação Que ela possa manipular da forma que nós queremos essas diferentes variáveis nesse exemplo aqui na do Marcelo batata no país então a gente pode fazer essa concatenação de texto Então se você colocar uma maçã mas batatas PT resultado isso aqui uma única string chamada maçã batata tudo junto sem espaço então isso daqui é o que programação de entrada objetos quando Nós criamos nossos próprios objetos isso daqui já não está enfrentado então este exemplo de uma sem batata que já existiu no quarto né já está coberto para stream mas não está para uma classe que você possa criar chamada bicicleta né que vai acontecer se você a criar uma classe em cima da bicicleta que dá se tomar dois objetos chamados bicicleta que que deve acontecer no final das contas Então você consegue a possibilitar essa capacidade Airton se você quiser com operações que você acha que façam sentido naquele contexto específico se os chamados bicicletas o que que você quer no fim das contas esquece tomar velocidade deles dessas desses dois objetos nos relacionar os nomes nas concatenar os nomes que você que é enfim juntar realmente duas bicicletas ou d'anglas em um único objeto que que você quer no final das contas né então isso é uma possibilidade que aqui é possível eu pela sobrecarga de operadores tá pegando até que outro exemplo não é da soma de cachorros então no slide você consegue identificar uma classe tem uma tem uma classe chamada cachorro se vai chover que eu tenho das minhas 1 até 7 eu estou eu tenho aqui né 2 2m um deles eu estou lendo a idade daquele cachorro e outras inicializando objeto cachorro tem uma posso definir o nome daquele cachorro e a idade daquele cachorro nas minhas 10:11 eu estou então instanciando dois objetos da classe cachorro um deles é um objeto chamado pipoca e outro chamado cor é o objeto pipoca então ele tem o nome pipoca eu sei disso porque o primeiro parâmetro aqui da classe é o nome dela é só tá batendo pipoca com o nome e a idade 9 que baixa aqui com essa idade que estamos visualizando aqui que por padrão seria 0 Não beleza eu tenho pipoca né que um objeto cachorro come pipoca e da 19 O outro tem um outro objeto distanciando aí da classe cachorro chamado cora.com idade um agora o que que seria o pipoca mais cara né O que é o resultado que que você imagina que ele deveria ser o que que é como é que o pai com deveria tratar isso se você está criando uma nova classe em nenhum momento você está falando o quê que eu pipoca mais cara deve fazer o que deve ter como resultado ele vai dar um erro para você que não é bom porque você fala assim eu não sei o que que você quer fazer com essa soma né Você quer sua idade você assuma o nomes que é criar a outro objeto o que que você quer no fim das contas então para isso a gente consegue implementar vai fazer essa sobrecarga desse operador e se deu mais para ser compatível não é para trabalhar com essa classe e cachorro essa sobrecarga você consegue ver aqui na linhas 911 que nós estamos implementando sobrecarga de operadores primeiro.de Julho que é uma nova função é o novo método esse novo M ele tem aqui primeiros dois no meu score na então descobre descobre também mais dois números Corsa essa nomenclatura que ela específica do Python então se você quer criar uma função que ela vai determinar o que que nós queremos fazer de uma soma dessa classe cachorro e sinal de mais lhe corresponde a esse Mas também tenho por exemplo outra para subtração outro para trás divisão explicação e várias outras funções aí é específicas desculpa vários outros métodos específicos aqui para gente fazer a sobrecarga com outros operadores mas é de sinal aqui demais né ele seria a essa função rede ela vai receber esse próprio objeto seja influenciado no cachorro e outro cachorro e no final a gente vai estabelecer né Nós vamos implementar o que queremos fazer com esses dois objetos os pais de penaguião 11 e nada mais é do que a soma da idade dos cachorros então a gente não quer concatenar o nome dos dois a gente não quer produzir um terceiro objeto chamado o cachorro não a gente só quer somar a idade dos dois então agora sim vai funcionar esse código se fizer um pipoca máscara no final do sorteio 10 por que a soma da idade dos dois se quisesse eu também poderia criar uma sobrecarga de operadores de subtração D multiplicação e assim por diante de Outras aplicações isso poderia ser útil eu posso ter por exemplo de uma aplicação de Internet Banking uma classe chamada cliente eu posso às vezes querer É somar o saldo dessas duas contas de dois clientes de dois clientes diferentes se estou criando uma nova classe desse cliente eu não necessariamente eu vou aí mas nós conseguimos implementar essa sobrecarga de operadores seja para entender quem Dele qual será o resultado da soma do saldo dos dois ou se você entende que a soma ela deve ser do tempo em que os dois possuem conta no banco também pode dar um outro valor ou se você entende até uma comparação né cliente um é menor ou igual do que o cliente dois tal mas que que você entende como menor igual e Menor igual pelo pela idade é menor igual pelo saldo PIS pelo tempo que a pessoa está trabalhando com carteira assinada Então você consegue implementar novamente operadores vez que eu falei mais do menor igual pode ser uma subtração que você quiser utilizando aqui essa sobrecarga de operadores então isso pode ser muito útil para reduzir o seu trabalho quando está trabalhando com programa Sony tava objetos Especialmente na Claro que onde trabalhar fora e também da programação orientada a objetos mas para conseguir fazer essas operações E aí já tendo bons resultados e reduzindo a sua quantidade de linhas Ecológico como Esse costume né surgiram você implementar esses dois códigos ou seja antes dessa implementação aqui com contendo aquela sobrecarga do operador do mais na linha 13 e por último e replementar agora utilizando essa linha a essas linhas estão na cor amarelo ou seja o que que ostenta resultado anos Cite um erro agora não tem mais que Outras aplicações dos enxerga Tirando esse exemplo mais lógico do cachorro pega para o cliente no banco ou não fornecedores de uma determinada empresa Como que você conseguiu implementar no seu próprio contexto para definir ações sobre cargas de operador de filmes na tem uma classe chamada filme O que seria a soma entre dois filmes que que o cercam essa soma é a somar o tempo que de duração dos filmes é sonar nota dos filmes que tem algum site ou é uma média que que você quer Então veja que para cada um desses exemplos os consegue implementar sobrecarga de acordo com seu contexto específico tem por isso que não tem uma resposta é claro né a soma do cachorro sempre vai ser a soma das idades eu estou definindo dessa forma olhando para esse contexto Mas você pode muito bem ter que a soma dos meus cachos também poderia funcionar sem problema nenhum Beleza então é esse aí era o que é o que eu gostaria de mostrar para você sobre a sobrecarga de operadores eu espero que esse esse tópico possa ser muito útil aí para sua formação

**CONVERSA INICIAL**

Olá, aluno(a)! Nas nossas primeiras interações com o desenvolvimento de *software*, fomos aprendendo operações básicas e estruturas simples de código para compreendermos como elas funcionariam na prática: isso vai desde a leitura e a escrita de variáveis simples (como *input*e *print* em Python), passando pelas operações matemáticas básicas (como detectar se um número é par ou ímpar), até as estruturas de repetição de código (como o *for*e o *while*). Contudo, é improvável que tenhamos parado para pensar na forma como essas técnicas funcionam – isto é, acabamos aprendendo como implementá-las sem nos preocupar muito em como alguém as desenvolveu.

Considerando isto, em algumas aplicações mais complexas, é comum precisarmos implementar algumas dessas estruturas manualmente. Peguemos o exemplo de uma grande empresa com um algoritmo responsável por fazer pedidos de compra de matéria-prima para os fornecedores, a qual possui vários fornecedores e não pode privilegiar um ou outro: ela precisa pedir de forma equilibrada. Agora, como essa empresa poderia criar um algoritmo que selecionasse de forma aleatória alguns fornecedores com base em uma lista maior? Ou, ainda, como poderia gerar algumas combinações de fornecedores para uma análise posterior?

É nesse exemplo de cenário que focaremos esta aula: temos como interesse observar não somente estruturas de iteração (sem o *n*), mas também combinações, permutações (são coisas diferentes) e sobrecarga de operadores. Vamos lá?

**TEMA 1 – ITERADORES**

As iterações (e não interações*,*com *n*) são as repetições de algo. Imagine uma lista: se lemos valor por valor nesta lista, dizemos que estamos a percorrendo/executando um *loop* nela/iterando por ela.

É provável que, até este momento, você já utilizou iterações pelos laços de repetição como *for*, *while* ou *while True*, e não há problema algum nisso: você já aplicou conceitos de iterações na prática. Por outro lado, é interessante que saiba que existem formas mais avançadas de trabalharmos com iteradores.

Note que esses exemplos vão além do que vimos até o momento: é necessário, portanto, que saibamos **como colocá-los em prática**. E é por esse motivo que estamos aqui. Vamos lá?

Basicamente, todos os tipos de dados em Python que empregam sequências podem fazer uso dos iteradores, isso inclui *strings*, listas, dicionários, tuplas e afins. Outros tipos de dados que são implementados por outras bibliotecas, como o array do NumPy ou o DataFrame do pandas, também podem ser iterados.

|  |
| --- |
| **Muito importante:** evite modificar uma sequência (isto é, alterar ou remover itens de uma lista, um DataFrame ou qualquer outra variável que esteja sendo utilizada) durante uma iteração. |

**1.1 EXEMPLOS**

Vamos trabalhar alguns exemplos para demonstrar como os iteradores funcionam com diferentes tipos de dados. Começaremos com uma *string* contendo a seguinte frase: *Estamos em testes.*

frase = 'Estamos em testes.'

for valor in frase:
    print(f'Processou: {valor}')



Processou: E
Processou: s
Processou: t
Processou: a
Processou: m
Processou: o
Processou: s
Processou:  
Processou: e
Processou: m
Processou:  
Processou: t
Processou: e
Processou: s
Processou: t
Processou: e
Processou: s
Processou: .


Veja que o *for*divide a *string* e processa um por vez. Isso acontece porque, em Python, uma *string* pode ser entendida como uma lista de caracteres. Também poderíamos dividir de outras formas a *string*: veja o exemplo a seguir, no qual dividimos a *string* toda vez que encontrarmos um espaço:

for valor in frase.split(' '):
    print(f'Processou: {valor}')



Processou: Estamos
Processou: em
Processou: testes.


Agora, vamos para outro exemplo utilizando o que vimos anteriormente: mais especificamente, criamos um *pickle* contendo os nomes das equipes que competiram no campeonato da primeira divisão de futebol da Mongólia.

import pickle

# salvando o array em um arquivo pickle
# note que não estamos mais salvando o texto, mas uma variável
lista_equipes = pickle.load(open(path + 'lista_equipes.pkl', 'rb'))
lista_equipes



array(['Athletic 220', 'Falcons', 'Ulaanbaatar', 'Khaan Khuns - Erchim',
       'Deren', 'Ulaanbaatar City', 'Khangarid', 'Khoromkhon',
       'BCH Lions', 'UB Mazaalaynuud'], dtype=object)


Com base no exemplo anterior, utilizaremos novamente o *for*para percorrer item a item seguindo a ordem dos elementos do *array* do NumPy:

for valor in lista_equipes:
    print(f'Processou: {valor}')



Processou: Athletic 220
Processou: Falcons
Processou: Ulaanbaatar
Processou: Khaan Khuns - Erchim
Processou: Deren
Processou: Ulaanbaatar City
Processou: Khangarid
Processou: Khoromkhon
Processou: BCH Lions
Processou: UB Mazaalaynuud


Isso também se aplica a DataFrames: vamos recarregar a base completa do campeonato de futebol que vimos anteriormente.

# dataset do campeonato de futebol da Mongólia
df_fut = pd.read_csv(path + 'dataset_mongolia.tsv', sep='\t')
df_fut



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posição** | **Equipe** | **Partidas** | **Vitórias** | **Empates** | **Derrotas** | **Gols Pró** | **Gols Contra** | **Saldo de Gols** | **Pontos** |
| **1** | Athletic 220 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 21 |
| **2** | Falcons | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 |
| **3** | Ulaanbaatar | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| **4** | Khaan Khuns - Erchim | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| **5** | Deren | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| **6** | Ulaanbaatar City | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| **7** | Khangarid | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| **8** | Khoromkhon | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| **9** | BCH Lions | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 6 |
| **10** | UB Mazaalaynuud | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | -20 | 1 |

Agora, vamos usar o *for* igual a como fizemos anteriormente:

for linha in df_fut:
    print(f'Processou: {linha}')



Processou: Posição
Processou: Equipe
Processou: Partidas
Processou: Vitórias
Processou: Empates
Processou: Derrotas
Processou: Gols Pró
Processou: Gols Contra
Processou: Saldo de Gols
Processou: Pontos


Percebeu algo estranho? Ele não percorreu linha a linha, mas, sim, percorreu o nome das colunas, somente. Isso pode variar dependendo da biblioteca e do tipo de dado, e é por isso que ler a documentação das bibliotecas pode ser uma boa opção para nós. No caso, a documentação do pandas[[1]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn1) sugere que utilizemos o *iterrows*[**[2]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn2) para esses cenários. Observe como fica o resultado do *for*com o *iterrows*. Para fins de visualização, mostraremos somente as duas primeiras linhas (por isso o *head(2)*):

# mostrando somente as duas primeiras linhas
for indice, linha in df_fut.head(2).iterrows():
    print(f'Índice: {indice}')
    print(f'Processou: {linha}')



Índice: 0
Processou: Posição                     1
Equipe           Athletic 220
Partidas                    9
Vitórias                    7
Empates                     0
Derrotas                    2
Gols Pró                   24
Gols Contra                 8
Saldo de Gols              16
Pontos                     21
Name: 0, dtype: object
Índice: 1
Processou: Posição                2
Equipe           Falcons
Partidas               9
Vitórias               6
Empates                1
Derrotas               2
Gols Pró              21
Gols Contra           10
Saldo de Gols         11
Pontos                19
Name: 1, dtype: object


O *iterrows* faz a iteração pelas linhas do DataFrame e nos fornece dois valores: o índice daquela linha e, depois, os valores nela contidos. Note que os dados em amarelo se referem exatamente à primeira linha do DataFrame e, em azul, à segunda linha. Temos como resultado os nomes das colunas e os seus respectivos valores.

Ao fazermos iterações pelas linhas dos DataFrames, também poderíamos fazer uma nova iteração pelos valores de cada linha – ou seja, iterações dentro de iterações. Observe:

# obtendo as linhas do DataFrame
for indice, linha in df_fut.head(2).iterrows():
    # para cada linha, obtemos os valores para cada coluna
    for valor in linha:
        print(f'Processou: {valor}')



Processou: 1
Processou: Athletic 220
Processou: 9
Processou: 7
Processou: 0
Processou: 2
Processou: 24
Processou: 8
Processou: 16
Processou: 21
Processou: 2
Processou: Falcons
Processou: 9
Processou: 6
Processou: 1
Processou: 2
Processou: 21
Processou: 10
Processou: 11
Processou: 19


Veja que todos os exemplos executam iterações até um certo limite: no caso da *string* e do *array*, por exemplo, o *for*executou até o final dos itens. No caso das linhas do DataFrame, mostramos todos os valores das duas primeiras linhas porque fomos nós que colocamos esse limite de duas linhas.

Contudo, vale lembrar que o Python possui também funções[[3]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn3) com iteradores infinitos com as funções *count*[**[4]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn4), *cycle*[**[5]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn5) e *repeat*[**[6]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn6). O *count* fará uma contagem de forma infinita até que algo o pare: precisamos informar necessariamente um valor inicial (no exemplo a seguir, 20) e, opcionalmente, um valor que informe qual deve ser a soma para determinar o próximo número (se nada for informado, este valor será 1; no exemplo a seguir, informamos 2, ou seja, será um contador de 2 em 2). Se nada for feito, o contador continuará gerando números tendendo ao infinito. Somente os primeiros cinco números serão mostrados na saída a seguir para fins ilustrativos:

import itertools

for numero in itertools.count(20, 2):
    print(numero)


20
22
24
26
28
30
...


Imagine o *cycle*como um carrossel: ele percorrerá todos os valores de uma lista (ou *string*, ou *array*, ou alguma outra variável iterável) até o seu final. Ao terminar, voltará a mostrar os valores no começo daquele *array* e assim indefinidamente. Novamente, para fins de ilustração, somente as primeiras entradas são mostradas. Observe que realçamos em amarelo o primeiro elemento da lista para facilitar a sua visualização dos resultados.

for valor in itertools.cycle(lista_equipes):
    print(valor)



Athletic 220
Falcons
Ulaanbaatar
Khaan Khuns - Erchim
Deren
Ulaanbaatar City
Khangarid
Khoromkhon
BCH Lions
UB Mazaalaynuud
Athletic 220
Falcons
Ulaanbaatar
Khaan Khuns - Erchim
Deren
Ulaanbaatar City
Khangarid
Khoromkhon
BCH Lions
UB Mazaalaynuud
Athletic 220
Falcons
Ulaanbaatar
...


Já o *repeat*retorna o mesmo objeto que você forneceu repetidas vezes. Você pode opcionalmente informar quantas repetições deseja: no exemplo a seguir, escolhemos três. Se não informássemos nada, este objeto (no exemplo, a lista) seria repetido infinitas vezes.

for valor in itertools.repeat(lista_equipes, 3):
    print(valor)




['Athletic 220' 'Falcons' 'Ulaanbaatar' 'Khaan Khuns - Erchim' 'Deren'
 'Ulaanbaatar City' 'Khangarid' 'Khoromkhon' 'BCH Lions' 'UB Mazaalaynuud']
['Athletic 220' 'Falcons' 'Ulaanbaatar' 'Khaan Khuns - Erchim' 'Deren'
 'Ulaanbaatar City' 'Khangarid' 'Khoromkhon' 'BCH Lions' 'UB Mazaalaynuud']
['Athletic 220' 'Falcons' 'Ulaanbaatar' 'Khaan Khuns - Erchim' 'Deren'
 'Ulaanbaatar City' 'Khangarid' 'Khoromkhon' 'BCH Lions' 'UB Mazaalaynuud']


**TEMA 2 – COMBINATÓRIOS**

Vamos pausar um pouco as coisas sob um ponto de vista de código e pensar sob um ponto de vista de problemas. Digamos que você não queira somente **percorrer** a lista (iterar por ela), mas sim gerar **ordens diferentes**dessa lista e, aí, usá-la. Vejamos alguns casos nos quais isso pode ser útil do ponto de vista de programação:


* Gerar ordenações diferentes de um baralho de cartas para um jogo.
* Gerar uma amostra válida de placas de carro.
* Gerar uma ordem diferente de respostas para um sistema *online* de provas.
* Obter uma amostra de casos a serem analisados para um trabalho de análise de dados.
* Criar combinações de *playlists* de músicas.
* Obter uma amostra de pessoas para um comitê escolhido por um algoritmo.
* Descobrir alternativas para fazer várias entregas de moto ou caminhão.

Imaginemos agora um exemplo mais visual: pensemos em um cubo mágico.




Créditos: Makstorm/Shutterstock.

Este mesmo cubo poderia ser organizado assim:



Créditos:Makstorm/Shutterstock.

Ou até mesmo poderia ficar próximo disso:



Créditos: Makstorm/Shutterstock.

O ponto é: que outras configurações poderiam ser feitas? Que outras configurações válidas teríamos? Mudemos o escopo da pergunta: que outras combinações **válidas**de CPF ou CNPJ existem? Ou, que outras combinações válidas de códigos de boleto, cartão de crédito e afins poderíamos ter? Observe que a teoria por trás de todas essas perguntas é bem similar e, ainda, possui um escopo bem atual em relação ao nosso trabalho em TI: independentemente da área da indústria na qual possamos atuar (isto é, manufatura, logística, entretenimento, esportes, serviços, telecomunicações, entre outros), essa temática de fato possui uma aplicação real. Entendemos que é importante destacarmos isso, uma vez que é um pouco mais difícil enxergarmos uma proximidade desse tema com o universo de TI em comparação com as outras temáticas.

**2.1 COMBINAÇÕES**

As **combinações** geram... bom, combinações com base em um conjunto predeterminado de elementos. Imagine esse conjunto como um grande grupo de elementos (ou possibilidades) do qual podemos escolher o que importa para nós para uma determinada ocasião.

Pensemos no seguinte problema: você resolve colocar em prática os seus conhecimentos para criar um algoritmo que gere uma combinação de roupas que você poderá usar durante a semana. É, para todos os efeitos, um código para **planejar**as suas roupas para os próximos dias. Comecemos com as opções da parte de cima do corpo. Neste caso, você hoje possui as seguintes opções disponíveis:

* Camiseta preta.
* Camisa branca.
* Regata branca.
* Camiseta amarela.
* Camiseta cinza.
* Camisa roxa.
* Camisa azul.
* Camisa verde.
* Regata preta.
* Camisa xadrez.

Vamos supor que queiramos extrair (ou obter uma amostra) de uma roupa, somente. Ora, é fácil: podemos escolher **qualquer**um dos itens – *camiseta preta* é uma resposta válida, e *regata preta*, também, ou *camisa xadrez*. *Regata rosa* não é, porque ela não está na lista.

Agora, digamos que queremos dois itens: a mesma lógica persiste – *camiseta preta e camisa branca* é uma resposta válida, bem como *camiseta branca e camiseta preta* ou *camisa verde e regata branca*, e assim por diante. Por outro lado, *camiseta branca e regata rosa* não é uma combinação possível porque, ainda que a camiseta branca esteja na lista original, a regata rosa não está. Bom, você pegou o jeito, certo?

Figura 1 – Este é um buffet. Dependendo da parte do país na qual você mora isto pode ter outro nome. Por isso é importante mostrarmos um exemplo do que falamos



Créditos: JGA/Shutterstock.

Quando trabalhamos com combinações, existem alguns parâmetros a serem observados:

* Um **iterável** (por exemplo, uma lista ou uma *string*) o qual possui os itens que podemos utilizar: imagine isso como um *buffet* em que podemos escolher qualquer coisa para colocar no nosso prato **desde que faça parte do *buffet***.
* A **quantidade** de elementos que precisamos selecionar como resultado: queremos todas as combinações possíveis com 2 elementos (como as 2 peças de roupas que vimos acima)? Ou 3 elementos? Ou 5 elementos?
* Se **repetições do mesmo item** são aceitáveis ou não: podemos reaproveitar uma mesma camisa 2 vezes? Ou, no caso do *buffet*, podemos colocar arroz 3 vezes no prato e mais nada?

Vamos pensar em como isso funcionaria em Python. Para começo de conversa, retomaremos a lista de roupas:

lista_roupas = ['Camiseta preta', 'Camisa branca', 'Regata branca', 
                'Camiseta amarela', 'Camiseta cinza', 'Camisa roxa',
                'Camisa azul', 'Camisa verde', 'Regata preta',
                'Camisa xadrez']



Com esta lista em mãos, vamos utilizar as funções *combinations*[**[7]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn7) e *combinations\_with\_replacement*[**[8]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn8) do módulo *itertools*[**[9]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn9), módulo este que já é parte da biblioteca-padrão do Python. O código a seguir mostra a quantidade de combinações que existem com base nas dez peças citadas. Por exemplo, existem 45 combinações possíveis de 2 peças **com base nas 10 peças**que listamos em *lista\_roupas* e 252 combinações possíveis de 5 peças **observando as mesmas 10 peças**.

from itertools import combinations

# obtendo a quantidade de combinações por quantidade de peças
for i in range(1, len(lista_roupas)):
    n_combinacoes = len(list(combinations(lista_roupas, i)))
    print(f'Existem {n_combinacoes} combinações com {i} peças.')

Existem 10 combinações com 1 peças.
Existem 45 combinações com 2 peças.
Existem 120 combinações com 3 peças.
Existem 210 combinações com 4 peças.
Existem 252 combinações com 5 peças.
Existem 210 combinações com 6 peças.
Existem 120 combinações com 7 peças.
Existem 45 combinações com 8 peças.
Existem 10 combinações com 9 peças.


Vamos ver quais combinações são geradas com duas roupas, por exemplo. No caso, algumas delas, dada a quantidade de combinações possíveis:

# mostrando todas as combinações possíveis com duas roupas
for combinacao in combinations(lista_roupas, 2):
    print(combinacao)

('Camiseta preta', 'Camisa branca')
('Camiseta preta', 'Regata branca')
('Camiseta preta', 'Camiseta amarela')
('Camiseta preta', 'Camiseta cinza')
('Camiseta preta', 'Camisa roxa')
('Camiseta preta', 'Camisa azul')
('Camiseta preta', 'Camisa verde')
('Camiseta preta', 'Regata preta')
('Camiseta preta', 'Camisa xadrez')
('Camisa branca', 'Regata branca')
('Camisa branca', 'Camiseta amarela')
('Camisa branca', 'Camiseta cinza')
('Camisa branca', 'Camisa roxa')
('Camisa branca', 'Camisa azul')
('Camisa branca', 'Camisa verde')
('Camisa branca', 'Regata preta')
('Camisa branca', 'Camisa xadrez')
('Regata branca', 'Camiseta amarela')
('Regata branca', 'Camiseta cinza')
...


Veja que aparecem todas as combinações possíveis envolvendo a camiseta preta (que era o primeiro item da nossa lista), seguidas pelas combinações possíveis da camisa branca (que era o segundo item), seguidas pelas combinações da regata branca (que era o terceiro item), e assim sucessivamente. Veja que o par camiseta preta e camisa branca só aparece uma vez, ou seja, este par não se repete porque se entende que queremos vê-lo partindo da premissa de que camiseta preta e camisa branca são a mesma coisa de camisa branca e camiseta preta, logo a ordem dos dois não importa e, por isso, somente não existem duplicatas neste sentido. Agora, o que acontece se trocarmos o *combinations* pelo *combinations\_with\_replacement*?

from itertools import combinations_with_replacement

# obtendo a quantidade de combinações por quantidade de peças
for i in range(1, len(lista_roupas)):
    n_combinacoes = len(list(combinations_with_replacement(lista_roupas, i)))
    print(f'Existem {n_combinacoes} combinações com {i} peças.')



Existem 10 combinações com 1 peças.
Existem 55 combinações com 2 peças.
Existem 220 combinações com 3 peças.
Existem 715 combinações com 4 peças.
Existem 2002 combinações com 5 peças.
Existem 5005 combinações com 6 peças.
Existem 11440 combinações com 7 peças.
Existem 24310 combinações com 8 peças.
Existem 48620 combinações com 9 peças.


O primeiro ponto para observarmos é a quantidade de combinações: se antes o número de combinações alcançava um pico com 5 peças, agora a quantidade só aumenta. Com 9 peças, havia 10 combinações, e, agora, existem 48.620. Vejamos alguns exemplos de combinações de duas peças com esta função:

# mostrando todas as combinações possíveis com duas roupas

for combinacao in combinations_with_replacement(lista_roupas, 2):
    print(combinacao)



('Camiseta preta', 'Camiseta preta')
('Camiseta preta', 'Camisa branca')

('Camiseta preta', 'Regata branca')
('Camiseta preta', 'Camiseta amarela')

('Camiseta preta', 'Camiseta cinza')
('Camiseta preta', 'Camisa roxa')

('Camiseta preta', 'Camisa azul')
('Camiseta preta', 'Camisa verde')

('Camiseta preta', 'Regata preta')
('Camiseta preta', 'Camisa xadrez')

('Camisa branca', 'Camisa branca')
('Camisa branca', 'Regata branca')

('Camisa branca', 'Camiseta amarela')
('Camisa branca', 'Camiseta cinza')

('Camisa branca', 'Camisa roxa')
('Camisa branca', 'Camisa azul')

('Camisa branca', 'Camisa verde')
('Camisa branca', 'Regata preta')

('Camisa branca', 'Camisa xadrez')
('Regata branca', 'Regata branca')

('Regata branca', 'Camiseta amarela')
('Regata branca', 'Camiseta cinza')
...


Veja os novos casos em amarelo: neste contexto, o *combinations\_with\_replacement*permite que sejam geradas combinações em que um elemento pode se repetir. É por essa razão que temos muito mais combinações desta forma. Na analogia das roupas, o *combinations* não permite que usemos a mesma roupa duas ou mais vezes; já o *combinations\_with\_replacement*permite.

**TEMA 3 – PERMUTAÇÕES**

As **permutações**possuem uma relação muito próxima com a **ordenação**, isto é, quais são as combinações possíveis **quando a ordenação entre eles importa**?

Os pré-requisitos que comentamos anteriormente são praticamente os mesmos:

* Continuamos precisando de um **iterável**.
* A **quantidade**de elementos que precisamos selecionar como resultado: ao contrário das combinações, a **ordem**importa.
  + Uma combinação válida é camisa preta e camisa branca: são duas camisas separadas e não importa a ordem na qual você utilizará – é uma combinação válida, e é isso que importa para as combinações.
  + Já duas permutações válidas são camisa preta e camisa branca e camisa branca e camisa preta. Veja que aqui são **dois**resultados diferentes. Nas combinações, não teríamos esses dois casos separados, mas somente um resultado. Percebe que a ordem passa a importar aqui?
    - Pensemos novamente em analogias: para algumas pessoas, não importa se o arroz vai em cima do feijão ou se o feijão vai em cima de arroz. Para esses casos, teríamos um cenário de **combinação**. Para outras, a ordem importa muito – aí é um caso de **permutação**.

Retornemos ao exemplo da lista de roupas que utilizamos nos combinatórios: a lógica é bem parecida para gerarmos as permutações. O itertools no Python também oferece uma função neste sentido: a *permutations*[**[10]**](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn10).

from itertools import permutations

# obtendo a quantidade de permutações por quantidade de peças
for i in range(1, len(lista_roupas)):
    n_permutacoes = len(list(permutations(lista_roupas, i)))
    print(f'Existem {n_permutacoes} permutações com {i} peças.')



Existem 10 permutações com 1 peças.
Existem 90 permutações com 2 peças.
Existem 720 permutações com 3 peças.
Existem 5040 permutações com 4 peças.
Existem 30240 permutações com 5 peças.
Existem 151200 permutações com 6 peças.
Existem 604800 permutações com 7 peças.
Existem 1814400 permutações com 8 peças.
Existem 3628800 permutações com 9 peças.


A quantidade de permutações geradas foi ainda maior do que com *combinations\_with\_replacement*. Como é de se esperar, há um porquê: lembra que na permutação a ordem dos elementos é importante? Observemos alguns exemplos de pares de roupas gerados:

# mostrando todas as permutações possíveis com duas roupas
for permutacao in permutations(lista_roupas, 2):
    print(permutacao)



('Camiseta preta', 'Camisa branca')
('Camiseta preta', 'Regata branca')
('Camiseta preta', 'Camiseta amarela')
('Camiseta preta', 'Camiseta cinza')
('Camiseta preta', 'Camisa roxa')
('Camiseta preta', 'Camisa azul')
('Camiseta preta', 'Camisa verde')
('Camiseta preta', 'Regata preta')
('Camiseta preta', 'Camisa xadrez')
('Camisa branca', 'Camiseta preta')
('Camisa branca', 'Regata branca')
('Camisa branca', 'Camiseta amarela')
('Camisa branca', 'Camiseta cinza')
('Camisa branca', 'Camisa roxa')
('Camisa branca', 'Camisa azul')
('Camisa branca', 'Camisa verde')
('Camisa branca', 'Regata preta')
('Camisa branca', 'Camisa xadrez')
('Regata branca', 'Camiseta preta')
('Regata branca', 'Camisa branca')
('Regata branca', 'Camiseta amarela')
('Regata branca', 'Camiseta cinza')
...


Observemos os casos realçados: em verde, temos dois pares em que era somente um para as combinações. Ou seja, enquanto para as combinações a ordem não importava e, por isso, tínhamos apenas um par representando a junção de camiseta preta e camisa branca, agora é importante a ordem, e, por isto, temos ambos os casos respeitando a mesma ordem. Isso também vale para o caso em azul (entre a camiseta preta e a regata branca), bem como para todas as outras peças de roupa da lista original.

**TEMA 4 – GENERATORS**

*Generators* são, de forma sucinta, funções que retornam (e funcionam como) iteradores. Assim, você pode criar os seus próprios iteradores. Agora, uma das vantagens dos *generators* é a possibilidade de uso de *lazy iterators*: a palavra *lazy*aqui indica que o cálculo ou a determinação dos resultados são atrasados o máximo possível (ou seja, até que realmente precisemos daquele resultado). Isto é bem útil quando começamos a trabalhar com *big data*ou qualquer outro cenário em que temos relativamente pouca memória disponível. Nestes casos, é possível manipularmos as variáveis e determinarmos os resultados mesmo que o volume de dados seja bem maior que aquele que temos disponível para uso.

Vamos relembrar as funções que já trabalhamos anteriormente em diversas oportunidades: as funções geralmente podem receber parâmetros e, além disso, podem (ou não) retornar valores. De forma bem simplista, imaginemos que os *generators* retornarão um iteradorem vez de um valor, é isso.

Além disso, os *generators*(ao menos os que são feitos em Python) não usam o *return*, mas o *yield*. A palavra-chave *yield*poderia ser entendida como “produza isso, mas não termine ainda de encerrar essa função”. Essa é uma diferença bem importante em relação ao *return*:

* O *return*terminará a função e retornará os valores produzidos até o momento. É como se fôssemos a um supermercado, pegássemos todos os produtos que quiséssemos e fôssemos embora logo em seguida.
* Já o *yield*retornará um valor de cada vez. É como se estivéssemos no final de uma linha de produção de uma fábrica e fôssemos coletando um produto que fosse sendo produzido de cada vez.

A analogia pode funcionar bem aqui para entendermos a importância e a diferença entre ambos. Imagine que uma pessoa tenha somente as mãos para pegar alguns produtos – ou seja, ela não possui um carro, sacolas ou qualquer outra coisa que a ajude a carregar os produtos.



Créditos: CKP1001/Shutterstock.

Como comentamos anteriormente, esse carrinho seria o *return*: é fácil de levar o que tem aqui usando somente as mãos **se e somente se**a quantidade de itens for baixa. Já com o carrinho cheio, assim seria impossível. No mundo do desenvolvimento de algoritmos, imagine essa analogia como sendo um *return*contendo um alto volume de dados quando não temos memória suficiente para lidar com esse volume.



Créditos: hedgehog94/Shutterstock.

Por outro lado, a linha de produção seria o *yield*: ainda que a linha de produção possa não ter fim (veja que existem várias garrafas, uma atrás da outra e aparentemente sem fim), conseguimos facilmente pegar uma de cada vez com as mãos. Voltando ao mundo do desenvolvimento de algoritmos, o uso do *yield*permite um baixo uso de memória, então não precisaríamos esperar o fim do processamento: podemos já manipular os valores que vão sendo criados pelo *generator*.

Vejamos um exemplo na prática inspirado nos exemplos da Wiki[[11]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn11) oficial do Python. Vamos supor que queremos gerar uma lista de recibos, a qual é uma sequência de códigos começando com “Recibo 1”, passando para “Recibo 2”, “Recibo 3” e assim sucessivamente até alcançarmos um valor limite.

def gerar_recibos(limite):
    contador = 1
    recibos = []

    while contador < limite:
        recibos.append(f'Recibo {contador}')
        contador += 1

    # após criar os recibos retornamo-los
    return recibos

# a linha abaixo dará um estouro de memória em vários computadores
lista_recibos = gerar_recibos(100000000000)



O código possui uma função que gera os recibos e retorna-os em uma lista. O problema é quando a quantidade de recibos é muito alta (como o número visto): o código ficará rodando por vários segundos até que a memória estoure em algum momento, e, com isso, não teremos nada em mãos. Veja como ficaria a mesma lógica no código a seguir com o uso do *generator*: some o *return*e a lista de recibos na função, e entra o *yield* em cena. O código a seguir é executado em instantes:

def gerar_recibos_generator(limite):
    contador = 1

    while contador < limite:
        yield f'Recibo {contador}'
        contador += 1

lista_recibos = gerar_recibos_generator(100000000000)


O *lista\_recibos*não é mais uma lista, mas um objeto do *generator*. Isso significa que os valores em si ainda não foram gerados, mas estão prontos para serem gerados um de cada vez dependendo do uso. Por exemplo: para retornar os dez primeiros valores, temos o código a seguir, o qual roda em instantes e sem sobrecarregar a memória (já que só precisamos desses dez primeiros – logo, os demais jamais são criados):

count = 0
for recibo in lista_recibos:
    display(recibo)

    # incrementando o contador
    count += 1

    # parando de mostrar os recibos se já mostramos 10
    if count >= 10:
        break



'Recibo 1'
'Recibo 2'
'Recibo 3'
'Recibo 4'
'Recibo 5'
'Recibo 6'
'Recibo 7'
'Recibo 8'
'Recibo 9'
'Recibo 10'


**TEMA 5 – SOBRECARGA DE OPERADORES**

Vamos simplificar este conceito o dividindo em dois tópicos: *operadores*e *sobrecarga*.

Quando estamos falando de *operadores,*estamos falando dos símbolos[[12]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn12) que são utilizados para fazer alguma operação. Por padrão, temos alguns exemplos:

* “+” é utilizado para somar.
* “-” é utilizado para subtrair.
* “/” é utilizado para dividir.
* “%” é utilizado para obter o resto de uma divisão.

Ou seja, até este momento, você certamente já trabalhou com vários operadores e sabe como aplicá-los corretamente em Python. Agora, o que seria uma sobrecarga? Entende-se como sobrecargaum caso no qual um operador pode ter novos comportamentos e implementações do que ele deveria significar dependendo dos atributos associados a ele.

Ao observarmos essa definição de sobrecarga, é provável que você tenha associado com algo que vimos anteriormente: **polimorfismo**. Na realidade, o que havíamos visto naquele momento era uma **sobrecarga de função**. Logo, esta **sobrecarga de operadores**que vemos agora nada mais é do que outro tipo de polimorfismo.

Bom, e como funciona a sobrecarga de operadores em Python? Comecemos com o nome de dois cachorros em duas *strings* separadas:

print('Pippoca' + 'Kora')
print('Pippoca' * 3)

PippocaKora
PippocaPippocaPippoca


Quando pensamos no contexto de fora do desenvolvimento de algoritmo, não faria muito sentido somar textos, mas aqui em Python há uma sobrecarga implementada para *strings* de forma que o sinal de “+” equivale à **concatenação** de *strings*: daí o resultado “PippocaKora”. Já a “\*” segue o mesmo contexto: a implementação deste operador em Python implica que a *string* é **repetida**algumas vezes: três vezes, no nosso caso, resultando em “PippocaPippocaPippoca”. Isso também vale para listas: o “+” concatena duas listas, e o “\*” repete os elementos da lista em uma nova lista maior:

print(['Pippoca', 'Kora'] + ['Dexter', 'Pulga'])
print(['Pippoca', 'Kora'] * 4)

['Pippoca', 'Kora', 'Dexter', 'Pulga']
['Pippoca', 'Kora', 'Pippoca', 'Kora', 'Pippoca', 'Kora', 'Pippoca', 'Kora']


Agora, pensemos em uma classe chamada *Cachorro*(lembra do conceito de classe que vimos anteriormente?). Esta classe Cachorro possui dois atributos, somente: nome e idade. Criaremos dois objetos com base nessa classe: um que representa um cachorro chamado *Pippoca* e outro que representa a chamada *Kora*:

class Cachorro():
    def __init__(self, nome=None, idade=0):
        self.__nome = nome
        self.__idade = idade

    def ler_idade(self):
        return self.__idade

pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
kora = Cachorro('Kora', 1)



Beleza, mas o que acontece se eu tento **somar** os dois?

pippoca + koraTypeError                                 Traceback (most recent call last)
in <module>()
----> 1 pippoca + kora

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Cachorro' and 'Cachorro'



O erro realçado em amarelo nos informa que basicamente não há em lugar algum uma especificação sobre o que se deve fazer com o sinal de “+” para a classe Cachorro – ou seja, não esclarecemos em nenhum lugar o que se entende por “soma de Cachorro”. E isto é verdade: o que devemos fazer? Essa frase faz sentido, em primeiro lugar? O que seria uma “soma de Cachorro”? Somaríamos as idades? Os nomes? Criaríamos um cachorro com oito patas e duas cabeças? Ou inventaríamos um cachorro de dois andares? O que você entende por soma de Cachorro?

Se temos uma noção clara do que queremos fazer, é possível implementarmos isso em Python, mas somos nós que devemos fazê-lo, e não esperar que a execução do algoritmo adivinhe isso para nós. Na documentação oficial do Python, temos a lista de métodos[[13]](https://conteudosdigitais.uninter.com/libraries/newrota/?c=/gradNova/2022/bachareladoEngSoftware/linguagemProgramacao/a5&hash=3u0Jf1zuk93zpxVYIcnLAmHwQtRvF/KOUxjnpHAo9IsItQ+AbiwLM2ZnNOiiviwQVEjg4t/aCCMRk7S9geS1IGoWBN8L+oW8NZYHBvlOBRoF/TOonhq2LfyTJdhGpIFUid3aB3BPKM9zU6MA9RvCKiE4snoyDVqsoRr7v1mHCt0=&ne=False#_ftn13), que podemos utilizar para fazer essa sobrecarga: para o “+” seria o “\_\_add\_\_”, por exemplo. Logo, vamos modificar a classe Cachorro para que a soma dela signifique na soma das **idades** dos cachorros. Logo:

class Cachorro():
    def __init__(self, nome=None, idade=0):
        self.__nome = nome
        self.__idade = idade

    def ler_idade(self):
        return self.__idade

    # implementando a sobrecarga de operadores
    def __add__(self, outro_cachorro):
        return self.__idade + outro_cachorro.__idade

pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
kora = Cachorro('Kora', 1)

pippoca + kora

10

Observe que agora a soma funcionou adequadamente, retornando a soma da idade dos dois cachorros (no caso, 9 anos + 1 ano = 10 anos). Poderíamos também implementar funções para subtração, divisão, multiplicação e outros seguindo a mesma fórmula.

**FINALIZANDO**

Nesta aula, tivemos como foco compreender alguns tópicos avançados em desenvolvimento. Como já comentamos antes, esses tópicos foram exemplificados em Python, mas não são exclusivos para o Python. Logo, esses mesmos conceitos se aplicam para outras linguagens de programação.

O uso de iteradores, combinatórios e geradores auxilia no uso sensato de recursos computacionais (como memória e processador) para construirmos *softwares* que tenham um consumo consciente de recursos. Imagine uma solução construída para uma grande indústria e que seja executada em alguma arquitetura na nuvem: uma pequena redução no consumo de memória pode implicar na economia de alguns milhares de reais por mês, por exemplo. Ainda, conseguimos utilizar funções já implementadas que coloquem em prática esta lógica em vez de investirmos muitas linhas de código para reescrever algo complexo e que requirirá uma manutenção adicional posteriormente: dizem que uma das virtudes de um bom desenvolvedor é a preguiça – o bom desenvolvedor fará um bom código logo de cara para reduzir o esforço em dar suporte ao código e ficar corrigindo *bugs* depois, para reduzir a quantidade de dúvidas sobre o código e para não ser incomodado fora das suas horas de trabalho. Seguindo essas premissas, conhecer técnicas que possam reduzir o nosso esforço ajudam muito a atingir esses objetivos.

muito bem vindo aqui temos Com intenção conversar sobre alguns tópicos que são bem interessantes para termos aí uma continuidade do nosso trabalho então sobre a comunidade por favor me acompanha aqui nos slides se pode ver que é um dos primeiros tópicos que temos aqui é o Google Home ou extreme go Horse Na verdade estou infeliz função exatamente uma metodologia que temos como por exemplo as metodologias ágeis dentro de ti mas é como se fosse uma piada não é uma sátira em relação a essas metodologias em resumo seria basicamente Ele trabalha que a gente faz sem planejamento sem pensar muito é sem pensamento no que acontecerá no futuro que tipo de erro poderá acontecer e nossa apenas abrimos lá o gerente de desenvolvimento de software começamos a criar qualquer software como falei sem pensar muito então A ideia é fugirmos um pouco disso é pensarmos em os futuros e quando a gente fala né e aplicações futuras de software pensando em quantas pessoas poderão utilizar lá na frente qual que é o volume de dados A e B poderá ocorrer no futuro né nesse aumento então quando a gente começa a falar nessa expansão de uso de um software qualquer software que seja a basicamente conheceremos aí a falar em tocas como otimização e concorrência quando falo né concorrência são exatamente a várias pessoas processos e fim utilizando determinado recurso computacional ao mesmo tempo escalabilidade que também incluiria e por exemplo ao mesmo software atende aí uma boa performance não importa quantos mais processos ou bases de dados teríamos aí processando ao mesmo tempo e por último e os protocolos interface claro né também no ponto de vista de Python a interessante conversarmos um pouco mais aí sobre o c Python e muito provavelmente você já esteja utilizando Mas pode ser que você nem tenha percebido isso ainda então acredito que é bem importante a conversar mas também sobre esse tópico com você beleza vamos lá

então primeiro toque o que você acha de conversarmos aqui é sobre otimização otimização pode ser algo um pouco confuso Porque dependendo da pessoa que você conversa só para ter uma compreensão diferente do que afinal de contas entende como otimização Então nesse sentido por favor me acompanha aqui nos slides quando falamos de otimização imagina Então temos duas grandes definições Claro não são somente essas mas essas aqui são os mais Gerais que nós encontramos aí com maior frequência quando estudamos sobre linguagens de programação Então a primeira que quando nós falamos de otimização de processos de desenvolvimento de software Ou seja a gente está falando né sobre a sua utilização da construção aí de um algoritmo ou também da forma que ele funcione a tentar deixar esse processo de construção de manutenção de software da forma mais otimizada possível e o segundo caso ele tem muito uma relação é muito maior com o software em si ou seja eficiente anel com bem Aquele algarismos performa em diferentes casos um exemplo prático é que é por exemplo algumas aplicações até mesmo de celular os pares perceber até mesmo no seu próprio aparelho aí no seu próprio aparelho celular que podem ter aplicações em aplicativos em que aparentemente eles deveriam e fazer uma tarefa muito simples seja né somente um jogo ou uma rede social muito simples alguma coisa assim e essa aplicação ela ela acaba travando muito o seu celular ou consumindo muita bateria ou até mesmo fazendo aí com que o seu celular ele trabalha um pouco mais e acaba emitindo muito calor então aí são alguns exemplos de até mesmo eficiência de algoritmos né Será que esse software não é esses aplicativos não estão consumindo muito mais energia fazendo esforço muito além do necessário para uma coisa tão simples tão isso aqui acaba né criando acaba as incluindo nesses exemplos de utilização de algoritmos tá nesse se sentiram gostaria de falar um pouco sobre o termo chamado complexidade na complexidade ele é um ele é um assunto que ele é bem trabalhado Principalmente nos cursos de ciência da computação às vezes também engenharia da computação e a que trata um pouco mais da complexidade matemática de um software de uma forma bem simplista é basicamente o esforço na cama só queria um determinado pedaço de código teria que fazer para completar uma operação ao infinito o que seria se o infinito imagine por exemplo que eu tenho que processar uma lista de 10 pessoas 15 pessoas a gente pode até cronometrar falar assim olha essa tarefa que era 1015 pessoas demorou um quarto de S 13 s e acaba sendo o tempo tão curto que até difícil né da gente quilômetros até mesmo sinal se trocássemos de um computador para outro até poderíamos ver pequenas diferenças mas mesmo assim poderia ser um pouco difícil de compararmos agora quando a gente aumenta muita quantidade aí sendo processada por exemplo um milhão um bilhão um trilhão de pessoas isso vai ter um tempo muito maior de processamento e acaba sendo mais simples de calcular nos isso essa complexidade ou seja tendendo ao infinito né que eu dei um valor bem alto no caso milhão bilhão trilhão mas se der tempo ao infinito se eu tivesse uma lista infinita de pessoas quanto tempo demoraria seria a cada não é 1000000 trilhões pessoas o tempo de processamento ele dobra triplica cresce exponencialmente como que é essa performance Então é isso que geralmente é estudado dentro desse tópico aqui de complexidade então aqui no slide os pais de ver três exemplos de funções no caso temos uma função que faz uma operação constante suas veias temos três funções aqui na linha 2 então é o nome de uma função chamada oração constante e ela vai receber uma lista de itens a outra se chama operação linear também vai receber exatamente a mesma lista de itens e operação quadrática também exatamente a mesma lista de itens o que vai mudar entre um e outro antes disso se pode perceber que no código nós temos aqui o mesmo retorno né então eu sempre vou retornar dois parâmetros O que é o contador ou seja na quantas vezes nós fizemos alguma operação e o outro aqui é a quantidade de itens aqui só falta uma pequena tabulação mas acredito que como você já trabalha com python a reconhece que a que esses espaçamentos eles tem um relacionamento com ordem de precedência com a ordem de onde é que um determinado código a começa ou termina por exemplo as linhas 11/12 elas ficam dentro de si for informado aqui pela Linha 10 então novamente temos três funções recebem o mesmo parâmetro de entrada que estreou itens

manipulado né ou seja o resultado dessa lista e por último e também nós temos o contador seja quantos quantas vezes um determinado código que fez uma operação ou seja não alteração constante ou seja na iniciando aqui pelas minhas 2 até 4 deixa no comentário que ele sempre vai retornar a metade do último número dessa lista ou seja seu informa que uma lista com cinco itens e desses cinco itens o valor do último elemento é 10 aqui eu vou calcular 5 O resultado é 5 por que a metade do último número pode ver por esses itens menos um que eu para mim não importa muita quantidade de elementos que tem dentro dessa lista de itens né eu posso ter 100 mil um milhão de itens eu sempre vou contar o último Então é como se nós for Assis Neto dessa fila e fossemos a indiretamente neste último e tem então não é dessa forma que nós interpretamos aqueles código como eu falei se tem cinco itens nós vamos direto no último número ignoramos o que os quatro primeiros se tivéssemos aí um milhão de itens também nós vamos aí direto consultar esse último elemento que fica lá na posição 999999 a mesma coisa se fosse uma lista infinita de GTA então a gente não ficaria processando todos eles vamos direto ao ponto aí no último valor já aqui nas linhas 7 a 13 nós temos uma operação que era chamada de linear porque a primeira coisa verde que tem um forte das Linhas 10 até o 12 então sem olhar muito códigos pode ver pelo forte ele vai percorrer todos os elementos de itens então se eu tenho aqui cinco elementos nessa lista itens eu vou percorrer aqui cinco vezes e se for se eu tenho um milhão de itens aqui eu vou percorrer um milhão de vezes essa esse fora então se pode ver que não importa o número de itens eu tenho vou percorrer exatamente Aquela quantidade de vezes aqui nesse forte se tem um milhão de vezes se eu tenho um bilhão em ferimentos dentro do itens eu vou percorrer aqui das linhas e 10 até 12 em 1 milhão de vezes se tem uma quantidade quase infinita de itens eu também vou percorrer aqui uma quantidade quase infinita de vezes eu acho que você já pegou a ideia né analisamos o Como que é o código para entender realmente a se nós tivéssemos uma quantidade muito alta de elementos quanto auxílio nosso esforço não é para analisar aqui Esta função e por último mas temos uma operação quadrática E por que que o nome é quadrática né você vai dizer primeira coisa comparando essa operação quadrática com operação linear e nós temos 2 formas ou seja nós estamos percorrendo a que o itens duas vezes então se eu tenho por exemplo uma lista de itens que tem 5 elementos eu percorro aqui da linha 20 a 20 e 25 vezes ele para cada uma dessas vezes cinco vezes cada 5 x 5 = 25 acima lista de itens estiverem aí sem elementos aqui vou percorrer 100 vezes 100 vezes se eu tiver um milhão de elementos aqui em itens também vou percorrer um milhão vezes um milhão de anos pode ver que fazendo pouco esforço a nossa quantidade de operações sendo feitas dentro dessa função ainda que nós adicionamos a ele uma das leis e códigos ela aumenta muito então por isso que é importante essas termos atenção com essas funções de complexidade Por que pode ser existe uma possibilidade que se você está trabalhando profissionalmente com desenvolvimento de software a você verá que tem funções que Você percorre muito rápido e tem outras que dependendo da complexidade na operação sua demorar muito tempo para sair aquela função Então dessa forma você também consegue identificar possíveis ficar galos na sua operação então nessa parte eu às vezes na base de código muito grande ou seja muitas linhas e códigos e às vezes tem uma duas linhas que podem ser a culpada né por fazer com que o seu código acabei demorando muito tempo para fazer uma operação que segundo você poderia ser muito simples de novo olhando essas três funções Lemos ciclanos alteração constante linear e quadrática verde que odeia algumas explicações em relação a números de alguns exemplos para isso não mostrei nada então por favor me acompanha aqui mais uma vez esse gráfico ele é exatamente o exemplo daquelas funções que eu comentei anteriormente então você pode ver que eu tenho uma linha essa constante que praticamente uma linha reta pode ver que as três aquelas começam praticamente no mesmo local e elas e essa linha né do da operação constante ela seria até o infinito né a reta Então eu sempre 10 itens 21 milhões de essa linha ela atenderá ao infinito de uma forma reta por outro lado essa outra linha que operação linear pode ver que ela começa a crescer na Então ela começa a descolar né da linha constante ou Farm vamos aumentando a quantidade de itens uma coisa que eu gostaria de chamar sua atenção é escala desse gráfico vejo que a quantidade de itens a 0 até 25 mas aqui os cálculos vai iria de 0 até 600 então se eu achasse esse gráfico na colocasse do 0 até o 25 e não até os 600 você viria que essa linha aqui laranja ela na verdade seria esse comportamento que eu estou fazendo aqui com meu pai ter né é com essa bolinha aqui vermelha que mitaram laser então ela vai aumentando exatamente com a quantidade de cálculos então aqui próximo do 25 também seria próximo de 25 cálculos se eu tivesse 100 itens também estaria aí com sem cálculos e assim sucessivamente por outro lado pode ver que que é operação da a nossa operação quadrática ela cresce de uma forma exponencial então de novo ela começava de uma forma Quase colada né com as outras duas linhas e rapidamente ela digitou e vai aumentando muito Então olha só essa diferença com cinco itens eu tenho aqui bem menos de 100 cálculos Porém quando essa Dobra a quantidade de itens eu aumento várias vezes a quantidade de cálculos Olha a diferença aqui de 10 itens por exemplo para 20 eu tenho que eu pulo praticamente de 100 cálculos para mais de 300 esperando aí 400 cálculos Então como você deve imaginar se eu tivesse 100 itens praticamente nem conseguimos enxergar as outras duas linhas de tão grande aí seria a nossa diferença na quantidade de cálculos Então entendo que Esse aspecto aqui a da complexidade dos algoritmos é uma informação bem interessante para que você tenha acesso aqui também é outro exemplo eu vou repassar né algumas vezes por isso mas acho que é bem legal para nossa visualização o que que eu gostaria que você olhasse primeiro Tá novamente nós de ar observaremos aqui este essa animação de novo nós temos alguns algumas formas de ordenação de algoritmos então tudo que você está enxergando aqui em cima das colunas é Mister Chan o select no Google e assim por diante são métodos de ordenação de valores transgênicos são ordenados mil elementos um milhão de elementos de uma lista então todos eles podem começar de uma forma aleatória Mas algumas das lógicas para um funcionário de uma forma mais rápida do que outras então por exemplo né agora acompanhando aqui é só dizer que sim Fashion ele tá sendo bem mais rápido para ordenar os elementos que esse celular mas às vezes selection por sua vez pode ser mais demorado né o mais rápido que outros métodos e Aqui nós temos algumas formas de ordenação né como que as listas começaram então aqui na nossa primeira linha eu tenho tenho listas que começaram de uma forma bem aleatório né foram ordenadas o melhor desordenada sinais de um jeito bem aleatório aqui no segundo temos casos que estão quase completamente ordenados não tem um outro item fora de linha mas de uma forma geral eles estão como eu falei quase que ordenados a que se houvesse ele já estava ordenada para encher uma ordem de uma forma invertida então é que nós estamos praticamente né só invertendo ou revertendo essa lista e esse filme eu tenho vários valores que estão repetidos então ele também tenta ordenadas de maneira então eu gostaria com calma né que você observasse a seguir pode avançar voltar o vídeo acho que é importante que entender como que eles esses diferentes algoritmos funcionam na prática até porque alguns deles são muito rápidos né então interessante você ver mais uma vez como que diferentes algoritmos se comportam para fazer exatamente a mesma tarefa Em que casos que um é melhor do que o outro por exemplo esse frio Nike pode ver que o celular está sendo é o último colocado em todos eles sempre o melhor quase sempre está terminando por último Olha só várias vezes já terminaram e selection é que ainda está terminando sua operação agora você olha por exemplo bubblesort olha só aquele já terminou enquanto que outras operações se ele ainda está terminando porém dependendo da quantidade de elementos Pode ser que os elétrons Ou seja a melhor alternativa para o seu algoritmo porque pode ser que esse algoritmo seja muito mais rápido de ser manipulado se a nossa lista de elementos for menor novamente uma possibilidade depende muito de cada caso então por isso que é interessante nesse saber que outras técnicas em relação ao tipo de código que você está manipulando porque isso também pode ter resultados diferentes eu já sou cliente sorte aqui ele realmente ele é rápido em alguns casos né não Experimente todos os poderes que o filme aqui Apesar do nome ser muito forte ou seja na modelação rápida vários outros e já terminaram antes dele olha só o que é terminando e trabalhar então às vezes os nomes Enganam também então são esses aspectos que as duas cerejas tratar com você né em relação à complexidade de algoritmos entendo que esse dê exemplos mais visuais são bem úteis aí na sua compreensão mais uma vez esses são exemplos bem tradicionais na própria dessa própria complexidade de algoritmos então feliz que entenda que é interessante também que você conheça e saiba como que isso pai de funcionário de um jeito bem visual beleza outro assunto bem interessante se chama concorrência para falar de concorrência gostaria de trazer alguns exemplos mais talvez históricos para você alguns anos atrás tivemos aí processadores processadores de computador mesmo em que ele só tinha um núcleo né só tinha 14 e várias aplicações elas foram naturalmente desenvolvidos para funcionar somente com um corte exemplo jogo vários jogos de computador até hoje infelizmente eles são utilizados para somente funcionarem bem com um quarto Então até caso você seja entusiasta definir verso de jogos principalmente jogos de computador será mencionado sobre marcas de processador sobre modelo de processador placa de vídeo pessoas que trabalham bastante no universo de madeira Science também possuem essa preocupação por que quando falamos de concorrência é basicamente assim Gostaríamos que aquela aplicação ela faz um maior uso possível de todos os recursos computacionais fazendo quando falamos de recursos computacionais Nesse contexto seria o número de processadores então o que que é interessante devemos aqui como falei temos até hoje vários jogos que eles funcionam muito bem com um corte então não adianta os telão um processador que ele é muito caro ele tem a 32 64 núcleos até mais do que isso sendo que para aquele jogo que você gosta muito ele vai utilizar somente um quarto então na gerencial se acaba comprando em um computador muito caro e dependendo como fazer da aplicação que você vai utilizar você sente o jogo travando não tem uma performance muito legal e a Justamente por isso é porque ele não quem desenvolveu o software por qualquer razão seja acabou não o otimizando para que funcione bem com vários vários processos utilizando vários processadores ao mesmo tempo dito isso que é interessante devemos aqui temos algumas diferenciações quando falamos de concorrência eu posso ter processos que eles podem utilizar múltiplos processos ou múltiplas threads você pode ver até para ter mente dentro do próprio conteúdo textual de que existe é quando falamos aqui de multiprocessamento né ou concorrência utilizando processos e threads a lógica de uma forma bem simplista É mesmo então eu consigo criar várias árvores Neo vários filhos de uma execução que você está fazendo de um software deve um algoritmo que você mesmo construiu para que uma forma paralela e até acredito que esse tema bem interessante para você não é concorrência praticamente igual a paralelismo no nosso contexto a quem eles aumento de software então quando estamos falando de concorrência acho que é interessante pensar assim Eu tenho um processo outro em determinada operação dentro de algoritmo que eu gostaria que eu posso dar de uma forma paralela entre diferentes processadores até porque o resultado de um não afeta o outro por exemplo vamos supor que os tem lá uma fila ou uma lista bem grande e estudantes novamente sem fazer alguns cálculos até mesmo funcionário de uma empresa nas tem uma lista muito grande entre funcionários de uma empresa e preciso calcular folha de pagamento por exemplo da folha de pagamento é interessante porque geralmente ela é calculada em período específico do mês e não dá para esperar muito tempo sem calcular quilo rápido e de uma massa muito grande ao mesmo tempo de Empregados não então pensando nesse contexto é dependendo do tamanho da organização os pais de ter dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que você precisa calcular como fazer essa folha de pagamento de um jeito rápido e eficiente agora para calcular isso de um jeito rápido e eficiente Imagine que temos uma lista ou no power Rei na época implementação do gênero no Python e não necessariamente o resultado de uma pessoa vai afetar o estado de outra ou seja vamos supor que tanto eu você e demais colegas estejam dentro de uma única lista né nós trabalhamos em uma mesma empresa e nesse caso hipotético nesse cenário o cálculo da sua folha de pagamento ela é sua seja ela só interessa a você o resultado desse cálculo não vai influenciar o cálculo da minha folha ou dos colegas Então nesse sentido há uma Independência aqui para fazermos scalco um outro cenário em que você às vezes não precisaria ter essa dependência entre um elemento em outro jornalista será mais ou menos o seguinte Imagine que você precisa calcular indicadores por exemplo indicadores financeiros para tentar entender qual seria um resultado de uma operação no mercado financeiro ou não é prevê o resultado aí com o uso de um algoritmo preditivo identificador de saber o que que você deve fazer dentro de uma determinada empresa né como decisão realmente de compra e venda algo bem aí nesse sentido de não falei de Finanças nesse caso os pode ver que o que acontece com o cálculo ele possui resultado no próximo cálculo então todos esses elementos de uma lista eles podem ser bem conectados ou ainda outro caso mais simples Até que do universo de academia né de estudos de estudos acadêmicos seria até um cálculo de nota dependendo do da metodologia utilizada dependendo do local net faz esses cálculos Às vezes a primeira nota ela pode ter em uma precedência da segunda nota ou uma é podem interferir na outra ou é necessário algum tipo de comparação dessas diferentes notas Então realmente foi um pouco difícil entendermos que esses cálculos seriam Independentes Então aí nesse caso de dependência né Talvez seja um pouco mais complexo de fazermos aí esse paralelismo é de trabalharmos com essa concorrência tá dito isso então essas operações e de processos Outlets a a grande diferença delas seria no que elas conseguem compartilhar na memória Então até um jeito de pensarmos assim um processo ele é completamente separado do outro seja ele possui seu próprio espaço de memória nele tem aí o seu próprio espaço pensando em do ponto de vista de recursos computacionais para trabalhar então esse processo como eu falei eles ficam lá dentro da caixinha deles né e você consegue fazer essas operações seja como eu falei delegar parte de cálculos e acende loop seja ou alguma outra operação que acaba demorando muito tempo para execução o que você realmente precisa deixar gelada para executar enquanto que por exemplo aí as as frases elas conseguem compartilhar entre si este espaço de memória um exemplo legal até com uso de processos e threads mais os processos são com alarmes não é o alarme realmente de que nós não humanos estamos acostumados mas tem um alarme de eventos então por exemplo os porteiro aqui uma máquina não é um computador a executando qualquer algoritmo e tá monitorando alguma coisa pode ser um monitoramento de sensores pode ser um monitoramento até de bomba de água né aplicações reais e por qualquer razão seja nós queremos levantar um alarme né ou mudar a cor da tela ou a gente quer ligar um outro sensor desligar alguma proteção quando algum evento acontece mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo do ponto de vista de algoritmos na quando a gente fala algoritmo Imagine que ele sempre vai percorrer ou ele sempre vai estar em algum momento em alguma daquelas linhas que você já está acostumado quando 19 Soccer então não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo isso não é do ponto de vista realmente tem gestão do tempo conforme os processadores mais resistentes quando fala mais recentes coisa de 2030 anos para cá eles conseguem fazer várias operações em paralelo na verdade eles executam também trocas rápidas então ao mesmo tempo em que tem um algoritmo que ele está executando né tá pulando de uma linha para outra se eu esticar se o tempo tentar se ver operação interna nível de NS de microsegundos nós conseguimos perceber que também estaria alternando entre diferentes processos então a com suas é uma troca rápida que os próprios computadores né que os processadores executam aqui para executar para enfim delegacias diferentes operações então no caso que eu odeio quando falamos aqui dessa delegação de processos dessa criação de diferentes processos a nós conseguimos olhares diferentes operações nesta região e sensores sejam alarme sejam eventos sejam interruptor então existem essas diferentes maneiras de monitorarmos esses processos e da chique como fazer estamos observando tudo e caso alguma coisa acontecer que precisamos ser alertados ou chegar em algum ponto do algoritmo executar outra operação também esses processos podem ser úteis nesse sentido um outro caso também até de aplicação de processos e threads seriam as próprias Avast navegador inicialmente desses navegadores mais recentes se você abrir o gerenciador de tarefas seja e do Windows o Linux qualquer outro serviço é muito provável que você se depare que conforme a quantidade de Abas abertas que você possui essa misera vários várias vezes no seu navegador repetido anão é um blog mas sim é um exemplo prático aqui nesse processo não é dessas freddy's operando aí para você o que seria bem interessante para o seu conhecimento seria aqui com esse processamento a quando a gente fala de 5 no A5 eu gostaria de novamente trazer o alimento tempo para você na grande maioria das vezes não é interessante nós aguardamos operações que estamos esperando algum retorno enquanto o algoritmo ele está sendo executado explique principalmente em aplicações web é o quando a gente depende da resposta de algo que não está no nosso alcance seja um servidor seja uma outra aplicação algo que eu falei não está no nosso controle podemos ter um caso de processamento assíncrono os cinco então é mais camente em tempo real eu posso perguntar por exemplo o seu nome você pode me responder na mesma hora então até se existirem duas pessoas dialogando poderia se dizer que é um processo em que uma fala e a outra responde na hora uma pergunta também em outra rebate então aqui seria um exemplo bem simples né de processamento 5 por outro lado um procedimento a 5 né quando você não necessariamente espera uma resposta de uma outra pessoa naquele mesmo tempo então se o processamento ciclo seria um diálogo de duas pessoas cara cara ou por telefone um exemplo de procedimento assim que poderia ser um e-mail uma mensagem de um aplicativo de celular semana mensagem e você dependendo do seu grau de ansiedade Você não espera a resposta de uma pessoa imediatamente você sabe que aquela pessoa pode demorar um pouquinho para responder para você ou dependendo da pessoa pode demorar vários dias para responder então aqui é um exemplo de processamento assíncrono você manda alguma coisa e espera alguma resposta que algum dia virar então não faz sentido né você manda uma mensagem no celular e fica esperando e fica sentado várias e várias horas com a tela desbloqueada alguém responder senão vai fazer outra coisa né vai cortar grama vai limpar o chão vai preparar um alimento e quem vai fazer alguma coisa então esse é um exemplo de processamento assíncrono a mesma coisa é no universo de software não faz sentido pela um algoritmo que tá rodando precisando todos os processos um computador esperando a resposta no servidor alguma coisa travando tudo a todos os outros processos um computador né sejam celular ou qualquer outra coisa ele possui várias outras operações que precisam ser feitas ao mesmo tempo seja atualizar o relógio Atualizar previsão do tempo seja mostrar uma notificação seja fazer um download de alguma atualização então existem vários processos acontecer em paralelo então É bem interessante reconhecer se a operação que você está executando ela é de fato síncrona Ou assíncrona e isso pode fazer toda a diferença para você conseguir desenvolver algoritmos que são mais eficazes frases pega de novo um exemplo e dos processos e das frases existem casos que não vale a pena como fazer você esperar que a resposta de alguma coisa para criar um outro uma outra frase não dependendo do caso de outro processo para monitorar e ver como que as coisas estão acontecendo Se houver uma resposta quando houver uma resposta aí volta lá no seu processo principal e continua a trabalhar com seu algoritmo é e fazer as operações que você estava esperando Beleza então acredito que é esse Você de trazer para você nesse ponto de vista aí na de concorrência de paralelismo no universo de software também é legal hoje em cadernos em conjunto é escalabilidade quando falamos de escalabilidade é basicamente garantir que é aquele mesmo algoritmo funciona muito bem para você até mesmo para um conjunto de amigos que testam o seu algoritmo possa também funcionar Se tivermos um pico de acessos várias pessoas utilizando na casa de centenas milhares de pessoas utilizando também aquele mesmo algoritmo Então nesse sentido por favor me acompanhe aqui nos slides veja que a pergunta principal quando falamos aqui em escala habilidade seria essa primeira pergunta né continua a sua aplicação o seu algoritmo continua funcionando se houver um pico de acessos ou uso pode ter se deparado na ao longo da sua vida com vários casos em que um site é um serviço para de funcionar Se tiverem um pingo de acesso por exemplo site de ingressos até mesmo site de bancos na presencialmente aí em Águas próximas de pagamento até mesmo algumas redes sociais dependendo da época site de esportes também né e que dependendo aí do jogo do Sport a ingestão pode ter aí um grande a conjunto de pessoas acessando o mesmo tempo querendo né atualizações então aqui se é importante pensarmos nesse tipo aqui pergunta né aí da sua resposta dependendo da aplicação que você está trabalhando se você está desenvolvendo por exemplo uma calculadora em que ela somente rodar ia no seu computador Talvez essa pergunta que não seja aplicável mas esses outros serviços eu comentei assim Então veja que novamente que comentamos sobre o termo de paralisação a quando falamos aqui de paralisação né ou ainda nesse tópico de escalabilidade para tentar resolver aquela primeira pergunta Alguém poderia argumentar que para resolver isso seria tão somente uma questão de colocar mais servidores tem a preservar aquele mesmo trabalho ou em verso tem uma máquina mais pesada né ou seja tendo mais de uma área ou preça a dor para resolver aquele problema então até Penedo do cenário pode ser essas esses dois pontos sejam boas respostas para resolver essa questão mas não significa necessariamente que seria a solução mais elegante a solução mais inteligentes para todos os casos por que isso veja aqui se tão-somente fosse um caso de alocar mais memória para saber de uma mesma máquina se tivesse um outro pico de acesso com mais pessoas teria que colocar mais memória processador e e quando baixar Assis hípico você até poderia ter em um cenário em que você estaria pagando uma máquina que seriam muito cara para fazer um trabalho que seria mais simples que não precisaria daquilo em outras palavras você poderia estar desperdiçando o dinheiro do ponto de vista de Arquitetura em nuvem ou servidores tem que realmente estão trabalhando em nuvem é esse primeiro ponto ele também pode ser até mais pode fazer mais sentido que seria locação de mais computadores dores para o mesmo trabalho existe até uma irmã chamada load balancer ou fornecedor aí de carga isso é muito comum em arquitetura de nuvem em que você pode ter em um servidor que é mais simples e executando o trabalho na seja seja atuando como servidor entregando conteúdo para diferentes usuários para diferentes pessoas e pode chegar em momento que esse lado dela ser ele vai começar a perceber que existem alguns casos em tem um pico de uso o que é um pico está se aproximando né então o volume de uso de vários usuários começa aumentar muito rápido e isto sob um alerta mas para evitar que aquele site aquele serviço caia ele coloca ou seja ele cria mas um computador mais um servidor para ajudar nesse trabalho e quando o pico baixa né ele de novo desloca esses computadores e aí você acaba pagando somente pelo uso então pode ser uma alternativa interessante também agora pensando no ponto de vista de palito né Como que essa escala habilidade pode ser estudada como que ela pode ser pensada lembre-se tanto dos direitos quando se tem leitor se comentando em outras oportunidades então quando falamos aqui de Janaúba naturais ou exciters essas duas aplicações elas podem ser usados até para que a gente consiga uma quantidade relativamente baixa de memória dar conta de todos os operações não importa a quantidade de itens Então veja que o termo paralelismo escalabilidade otimização complexidade de código tudo isso começa a virar como se fosse um único tema uma coisa só quando a gente começa a falar de algoritmos que são utilizados por várias pessoas então por isso que pode dependendo do caso da sessão que tudo isso é como assinar um grande conjunto de temas porque esse fato dependendo da sua compreensão usecred né de processamento a 5 também endereçar esses algoritmos e tem uma boa performance por último também gosta de encher trazer um paradigma que ele é mais recente para o Nat mais recente ainda na casa dos anos pode ser coisa de 5 10 anos mas mesmo assim comparando com outras arquiteturas ele é relativamente recente que são aplicações service Ou seja que rodam sem servidor quando falamos aqui de arquitetura na nuvem existe uma outra forma de jogar a enchermos que esses algoritmos eles estão funcionando que hoje nós não criamos um servidor para hospedar o nosso código Nossa somente primos o código e nós ativos ele quando necessário Então isso é um exemplo de aplicações service nós não pagamos mais por um servidor pela hora de uso e sim a gente paga o algoritmo somente o tempo que utilizar exemplos aqui teríamos no caso de web scraping ela seja serviços ou algoritmos que possuem como tarefa ir num site coletar informações e salvar em servidor esse tipo de aplicação para ser executado uma vez por dia pode ser executado Às vezes uma duas três vezes por dia mas não precisa ficar ligado 24 horas por dia ainda que se faz uma consulta uma uma vez por hora ou ainda uma vez a cada 15 minutos novamente Não precisa ficar ligado 24 horas por dia porque algo que você vai utilizar quando necessário Então traz casos em que você não vai utilizar 24 horas por dia pode fazer mais sentido você criar em uma aplicação desse tipo e paga como falei somente pelo uso então no ponto de vista de custo benefício pode também valer muito a pena para você então também por isso que trazemos esse tópico aqui de escala habilidade para garantir que os seus algoritmos e não somente sejam elegantes do ponto de vista de desenvolvimento mas também que resolvam o problema mas não resolveu o problema quando tem uma pequena massa de pessoas funcionar bem independentemente da quantidade de pessoas que estão aí consumindo o seu algoritmo beleza aqui também é do seu interesse e são as implementações de linguagens de programação o que inclui os e Python pensamos um pouco sobre o pai tomar enquanto a linguagem de programação essa linguagem de programação C para criar algoritmos em paz então fora colocando um eu queria uma função afim criando um algoritmo em Python que não necessariamente dentro de um arquivo chamado uma exceção .by você pode criar um algoritmo em Python em uma folha de papel para criar um algoritmo em Python e um slide de uma apresentação os pode criar um algoritmo em Python que apresentam um papel de guardanapo isso não significa que esse algoritmo vai executar ele vai rodar sem nenhuma problema porque enfim ele não está dentro de um arquivo ponto P Y está em um guardanapo não tem como ser rodar aquele algoritmo mas mesmo assim é um algoritmo que você desenvolveu então qualquer diferença né do Python onde que a realmente entende-se que aquele algarismo pode ser executado como que que funciona nessa Fronteira é para isso que vem aqui o tópico do seu pai então por favor me acompanhe aqui nos lares quando falamos aqui do seu Python interessante trazermos o tópico de implementação de linguagem quase sempre as embalagens de programação nas possuem uma implementação que ela é referência ou seja alguém uma empresa organização pegou aquela linguagem de programação com todas as suas regras por exemplo Python né correria dentação regra de nomenclatura o que que é maiúsculo e k minúsculo que que é o DF que funções existem O que que é uma função né O que é uma repetição Então pega toda todo este manual de instruções que seria nada aquela linguagem de programação e implementa de uma forma que as pessoas passam a utilizar Então até se você quiser hoje você pode de alguma forma arma entender que está criando sua própria linguagem de programação que por exemplo seja somente com emojis não significa necessariamente que a sua ideia vai funcionar amanhã você tem que experimentar né que tem que colocar Aquilo em prática então foi o que no caso essas diferentes Organizações e empresas Fizeram no passado pega o pai Como por exemplo o pai de um possui uma implementação de referência que se você Python então se for no site do Python baixar ele instalar no seu computador na verdade você está adotando a implementação padrão do Python que se chama seu pai não significa que a centralização do Python é a única do mundo existem outras por exemplo pai pai tem Wilson Python que é o a linguagem de programação utilizada por trás enquanto que nos separe não seria linguagem C não era um pai tão cedo eu fechar e também tem um jeito né hoje apresentação aí por baixo acho que utiliza-se o Java a mesma coisa também se aplica com outras linguagens de programação então por exemplo C Sharp L possuem algumas implicações a mais conhecida dot net que é da Microsoft também tem amor não tem ha.no existem aí algumas outras implementações também não fechar a mesma coisa do diabo não é mais conhecida do arco mas também tem aí a Open jdk que é código aberto né código livre Então para mim questão de licenciamento diferentes pessoas para não escolher criar um algoritmo em Java utilizando a representação da arco Mas sendo Open jdk a mesma coisa né no passado era com seis Sharp Muitas pessoas não preferiam a utilizar dot.net acabavam utilizando humano então a vitamina mesma forma pode ser em Python né Você pode acabar não optando em utilizar os e Python e cinco utilizar outras imprimir tentações e o seu código na grande maioria das vezes deve funcionar sem problemas e por que que eu comento isso né Deve funcionar sem problemas na grande maioria das vezes esse que é um quadro comparativo tá É bem interessante do sinalizado por que aqui estamos analisando diferentes problemas tá então que seriam esses problemas pegando aqui o nosso Player o que que eu gostaria que você interpretar está cada uma dessas caixinhas cada um desses gráficos representam diferentes em um problema matemático diferente que foi analisada por diferentes implementações então basicamente o pessoal queria um código em Python novamente um algoritmo em Python o mesmo algoritmo e utilizou diferentes implementações para o mesmo algoritmo desenvolvido para ver como seria a diferença de performance Então veja por exemplo aqui em cima né Eu tenho esse Manoel brother que seria um problema matemático específico a mesa de DNA então como eu falei são diferentes problemas matemáticos que foram desenvolvidas para o ponto de vista de academia o pessoal chama isso como um problema de benchmark então a gente utiliza isso como comparação mesmo para testar e ver como que diferentes implementações se comportam com esses diferentes problemas matemáticos Então veja aqui que sempre no eixo Y nós temos a quantidade de tempo em segundos que demorou para executar esses diferentes problemas matemáticos naturalmente nós queremos sempre uma implantação rápida né então quanto mais próximo aqui do chão né 20 melhor e veja que no eixo X temos as quantidades e Travis lembra que falamos na sobre Ted sobre processos então Aqui nós temos essa diferenciação então nós queremos que conforme aumentamos a quantidade de tweets é espera-se que informe-se também esteja melhor e vejo que não é sempre isso que acontece então separação que a implementação padrão ela é mais demorado que as outras em média no geral Então veja que conforme vamos aumentando a quantidade de threads o tempo de execução aumenta muito então é por isso que alguns casos a gente vê aí pela internet pessoas falando que o Python é uma linguagem de programação lenta a performance do Python não é uma performance boa isso não é verdade na verdade a implementação referência do Python ela realmente pode ter uma performance abaixo do esperado para vários problemas matemáticos mas se não sentir que sempre vai ser o caso Veja por exemplo o pai aqui na cor vermelha ele pode ter uma performance muito melhor que você Python independentemente da quantidade de crédito ou ainda o Iron Python eu já estou em vários outros então por isso que é importante entendermos até que ponto essa afirmação pode ser verdadeira aí não apenas isso quando falamos aqui dessa Performance em Python ou dessas diferentes implementações A grande maioria das empresas ações elas são pensadas elas são testadas nos separe em apresentação referência então não necessariamente toda detecta que você utilizar ela vai ser compatível com um ar um pai um pai pai ou outras por outro lado Vargas se biblioteca se elas são feitas diretamente com funções em ser utilizado em outras linguagens de programação por baixo até pensando da otimização de um pai para exemplo segue esse caso Então se consegue fazer várias operações de uma forma bem rápida utilizando um pai do que utilizando aí até a próprias funções padrão na dessa implantação de referência do Python então eu entendo que esse gráfico aqui é bem interessante para você entender primeiro que não é o Python que é alento existem diferentes e 5 inventações tem apresentação referência do Python ela se pode ter aí Alguns algumas questões de performance dependendo da aplicação que você utiliza E além disso que essas mesmas implementações é a mesma coisa para outras linguagens de programação então caso você já tenha se deparado antes né Pega lá o caso do Java Será que só existiam hora como né se só existe o agora com o que que estreou Open jdk a mesma lógica aqui também se aplica pai então por isso que entendo que é interessante tetras essas comparações esses estudos que são mais o ponto de vista acadêmico mesmo mais do ponto de vista científico também para você entender um pouco a lógica Quando falamos a crianças diferentes implementações beleza lembra dos conceitos de programação orientada a objetos os objetos classes de fins então existem ainda algumas expansões para isso no caso seria os protocolos Interface para gente entender um pouco mais sobre isso por favor aqui me acompanha nos slides quando falamos aqui de protocolos interfaces eu gostaria primeiro da gente pensar nas costas né que serão basicamente aquelas receitas que os objetos deveriam ter então poderia ter a uma classe de cachorro e ter nas diferentes objetos que seriam instanciados A partir dessa classe cachorro dito isso nós temos aqui interfaces essas interfaces elas ainda são mais abstratas do que as classes então o que que é uma diferença entre uma interface uma classe na classe A gente informa quais métodos existiriam e precisamos implementar o código desses métodos você já falaram que esses métodos deverão fazer já nas interfaces Nós não precisamos fazer isso não precisamos somente informar qual que é o metro mas sem colocar nenhum código embaixo é como se fosse uma lista de um referencial desses métodos mas como falei sem informar necessariamente o que deveria ter dentro desses M Então existe uma implementação disso no Python e o nome disso é o módulo chamado protocolo Então até existem outras linguagens de programação que o vão chamar isso de interface ou de protocolo então é legal você saber que existem há dois termos da mesma coisa além disso a existem classes abstratas a diferença de uma classe abstrata para uma interface que que a gente consegue na sexta em um método e Se quisermos nós conseguimos também implementar aí um pouco dessa lógica então é uma camada de abstração a mais até pelo pelo próprio nome e no Python também existe uma implementação de gesso cujo nome é o módulo ABC o abc Na verdade ele é mais antigo que o protocolo Então até dependendo da versão do Python que você tem no seu computador pode ser que vai existir cima no módulo chamado ABC e não o protocolo tá até que eu também trago um exemplo uma comparação para você que isso seria uma forma da gente interpretar é que a interface e e uma classe abstrata né poderia ser entendido como um ser uma interface informal e o outro como ser uma interface realmente né como interface ou seja uma interface for mal então aqui é legal Strange economia para você entender que as duas até do ponto de vista conceitual podem ser bem similares mas que não é uma tem aí algumas capacidades a mais do que outras por exemplo classe abstrata como falei opcionalmente consegue aí a implementar esse a lógica desses métodos exemplos aqui também eu trago para você né como estamos aí pensando em uma linha de uma classe chamada cachorro Então vamos pensar primeiro de baixo para cima né Essa classe chamada cachorro o que que ela teria e como métodos tem o que que ela teria como ações Primeiro ela poderia fazer som como um cachorro né então um objeto instanciado de cachorro nas Esperamos que ele faça som de um cachorro né que ela também se movimente como um cachorro e que passei também como um cachorro Passei esse essa classe cachorro ela pode ser inspirada nela pode ser a criada em cima de uma classe abstrata chamada animal veja que essa classe abstrata chamada animal um animal qualquer animal seja ele pode fazer som e pode se movimentar mais um animal do tipo cobra ele vai se movimentar de um jeito diferente de um cachorro diferente um gato e assim por diante e também eu posso ter uma interface chamada animal de estimação interesse somente vai passear Então veja aqui que eu consigo combinar esses dois aqui para atender os nós os critérios E com isso temos a nossa classe é esse na inspirada ou utilizando essa classe abstrata e interface atingir os nossos objetivos do ponto de vista de implementação beleza E finalmente não há 300 seria um veículo então eu passei um veículo Qualquer veículo ele vai se movimentar vai carregar descarregar Isso natural para você eu posso ser também um automóvel que tem uma interface que é um tipo até aí te veículo aqui no caso ele vai ligar o motor ou desligar o motor e por último vejo que essa classe e Sedan ela é um tipo específico também não somente de veículo Mas também de automóvel então nós conseguimos ver herdar né Essas diferentes configurações esses M tanto de classe abstrata quanto da interface e implementar com sucesso dentro dessa classe beleza

**CONVERSA INICIAL**

Olá! Nesta aula, temos como objetivo mostrar a você alguns tópicos adicionais sobre o desenvolvimento de bons algoritmos. É comum acreditarmos que o processo do desenvolvimento de software se resume tão somente a **resolver problemas**. Até chegamos a destacar esse ponto anteriormente: criamos **soluções** com o uso de algoritmos, e não algoritmos sem um porquê de eles existirem em primeiro lugar. Contudo, acabamos ignorando um segundo aspecto tão importante quanto a resolução de problemas: a **sustentabilidade**.

Do ponto de vista de Tecnologia da Informação, a sustentabilidade não somente cobre o desenvolvimento de softwares visando à redução do consumo de energia e/ou a solução de problemas que afetam o meio ambiente, mas também a **sustentação**da solução em si: em bom português, a garantia de que aquela solução irá “parar em pé” no futuro. Este é um bom desafio já que, dependendo do cenário, acabamos testando os nossos algoritmos contra pequenos casos de teste visando tão somente à validação da lógica, mas ignorando a performance quando a base a ser processada é suficientemente grande.

Nesse contexto, a aula atual buscará explicar para você conteúdos como otimização, concorrência, escalabilidade e interfaces (também conhecidos como *protocolos* dependendo da linguagem de programação). Vamos lá?

**TEMA 1 – OTIMIZAÇÃO**

Se você estiver lendo este texto a partir de qualquer computador ou celular, perceberá que existem várias outras atividades sendo executadas em paralelo: pode ser que o seu computador esteja também tocando alguma música; rodando algum processo para atualizar o relógio e a previsão do tempo; outro para rodar um firewall; outro para rodar um antivírus; outro para gerenciar chats, e assim por diante. Nos smartphones, é praticamente a mesma coisa: existem inúmeros apps em execução, e um não pode esperar vários minutos para que o outro termine o seu trabalho: todos acabam rodando praticamente ao mesmo tempo. Pode ser que você esteja assistindo a um vídeo e, enquanto isso, outro app de troca de mensagens obterá as últimas atualizações e um app de delivery lhe avisará sobre as últimas ofertas.

Logo, observe aqui que sempre existem várias tarefas sendo executadas **em paralelo**em um computador ou celular atuais. É esse paralelismo que permite que tenhamos múltiplas janelas (e/ou abas) abertas ao mesmo tempo ou, ainda, muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Por outro lado, estamos pensando no lado do computador ou do celular: eles **possuem suporte**para isso e os seus sistemas (seja Android, Mac OS, Windows, Linux ou qualquer outro sistema atual) foram arquitetados para fazer isso da melhor forma possível.

Dito isso, pensemos: será que o mesmo realmente se aplica para os softwares que são desenvolvidos para esses sistemas também? Será que todos os softwares desenvolvidos são muito otimizados e funcionam sem problemas independentemente do hardware ou do contexto em que estão sendo executados? Essas perguntas são retóricas, mas vamos entender isso melhor na prática: você nunca se deparou com algum aplicativo que consome muita memória sem nenhuma justificativa aparente? Ou, ainda, um jogo que é muito lento apesar de você ter consciência que o seu computador dá conta? Ou um navegador que consome memória e processador em excesso? Ou um aplicativo no seu celular que é pesado demais e consome muita bateria sem aparentemente precisar disso?

Esses casos poderiam ser descritos como sendo o de softwares que poderiam ser melhor **otimizados**. O termo *otimização* é amplo e pode significar várias coisas: na área da Engenharia de Produção, poderia ser maximizar ou minimizar algo (como gerar uma rota para que um caminhão faça o máximo de entregas no menor tempo possível). No ponto de vista de software, isso pode indicar outra coisa: pode ser tanto a melhoria da **eficiência**do algoritmo como dos processos.

**1.1 OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS**

Neste caso, a otimização aplica-se ao que uma organização está fazendo com a **gestão**: existem organizações que podem ter um software muito bom, mas praticamente sem controles de Governança de Tecnologia da Informação por trás, ou sem nenhuma segurança sobre o que está sendo desenvolvido. Imagine que nós queremos construir uma casa: sabemos que não é **obrigatório**um engenheiro civil e um arquiteto para construir essa casa. Na realidade, essas duas funções não construiriam com as suas mãos, mas planejariam as necessidades da casa para que ela fosse construída seguindo as normas e demais requisitos para aquele determinado local. Em outras palavras, poderíamos afirmar que uma ou duas pessoas exercendo o trabalho de um construtor ou pedreiro já poderiam construir a casa. De fato, somente essas pessoas fariam todo o trabalho mais rápido e mais barato: mais rápido porque não teríamos que pedir a aprovação de ninguém para construir e também porque não precisaríamos criar primeiro um projeto da construção. Mais barato porque não teríamos que pagar uma pessoa ocupando a função de engenheiro, arquiteto ou, ainda, algumas taxas da prefeitura.

Por outro lado, isso não é sinônimo de **padrão**e nem de **boas práticas**: não estamos aqui afirmando que o construtor ou o pedreiro fariam um trabalho ruim por conta – longe disso! Contudo, não é a responsabilidade principal dessas funções o conhecimento das normas de trabalho e a legislação **atualizada** sobre a construção de casas. Também não é da sua responsabilidade a criação e a responsabilidade do projeto, a qual visa à segurança, à sustentabilidade e à qualidade da construção, entre outros aspectos. Logo, para que aquela casa seja de fato uma construção que siga todas as regras e boas práticas, precisamos necessariamente de uma pessoa que ocupe uma posição de engenheiro.

E por que estamos falando sobre isso? Ora, a mesma lógica se aplica ao software (e é por isso que o curso de Engenharia de Software existe em primeiro lugar): há uma diferença entre tão somente desenvolver um software de acordo com as próprias convicções e fazer aquilo que acha que está certo com o desenvolvimento de software seguindo normas técnicas, com um bom planejamento e seguindo boas práticas de desenvolvimento de código e a formalização dos processos de desenvolvimento de código.

Existem modelos que possuem como objetivo mensurar a maturidade de uma organização adquirida ao longo do tempo sob o ponto de vista de desenvolvimento de software. Desses, um dos mais conhecidos é o CMMI (*Capability Maturity Model Integration*), que é subdividido em três grupos: CMMI-DEV (desenvolvimento), CMMI-ACQ (aquisição) e CMMI-SVC (serviço). A pirâmide a seguir mostra os níveis de maturidade para o CMMI-DEV. O primeiro nível chama-se *Inicial*; o segundo chama-se *Gerenciado*; o terceiro chama-se *Definido*; o quarto chama-se *Quantitativamente Gerenciado*e o quinto e último chama-se *Em Otimização*. É este o termo que gostaríamos de reforçar aqui: esse nível trata da melhoria contínua dos processos de desenvolvimento de software com técnicas de controle estatístico. Aqui, há o gerenciamento das mudanças de tecnologia e processos, bem como técnicas de prevenção de defeitos. Veja que estamos sempre discutindo aqui a melhoria dos **processos**, e não o código em si. Ou seja: não entramos no código-fonte, mas, sim, observamos **como**esse código-fonte é produzido. Logo, o foco é maior na gestão do que na execução.

Janela de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança média

**1.2 OTIMIZAÇÃO DE ALGORITMOS**

Por outro lado, também é possível pensar em otimização do ponto de vista dos algoritmos – isto é, na otimização do código-fonte. Existem algumas formas de mensurar isso, e a ideia é mostrar aqui alguns desses casos.

A primeira é ao analisar a eficiência do algoritmo: isto é, quantos cálculos um determinado algoritmo precisa fazer para finalizar uma tarefa. Esses cálculos, na prática, acabam traduzindo em uso do processador, energia elétrica gasta e, finalmente, no tempo investido. Existem algoritmos que rodam muito rápido no nosso computador para alguns testes, mas isso não significa necessariamente que será rápido com o dobro de dados sendo analisados (ou o triplo, ou cem vezes mais).

Uma das notações utilizadas para analisar esta eficiência é a Big O (ou notação assintótica, ou O Grande/Grande O). Ela mostra a performance do algoritmo conforme o tamanho dos dados sendo processados aumentam tendendo ao infinito.

Para ilustrar isso, pensemos em três funções escritas em Python, chamadas *operacao\_constante*, *operacao\_linear* e *operacao\_quadratica*. Cada uma dessas funções faz uma operação diferente, mas todas elas recebem uma mesma lista:

* a função *operacao\_constante*sempre calcula a metade do último número da lista *independentemente do tamanho da lista*;
* a função *operacao\_linear*sempre calcula o dobro de cada valor da lista – ou seja, ele percorre *um valor de cada vez* da lista para fazer o cálculo; e
* a função *operacao\_quadratica* multiplica todos os valores da lista contra todos os valores da mesma lista – ou seja, percorre cada valor da lista ao menos duas vezes para calcular o valor.

Todas as funções também retornam um *contador* para que saibamos quantos cálculos cada função fez. Assim, temos o seguinte:

# retorna a metade do último número
def operacao_constante(itens):
    contador = 1
    return contador, itens[-1]/2

# multiplica cada número da lista por dois
def operacao_linear(itens):
    contador = 0
    novos_itens = []
    for item in itens:
        novos_itens.append(item * 2)
        contador += 1

    return contador, novos_itens

# multiplica cada número da lista por todos os números da mesma lista
def operacao_quadratica(itens):
    contador = 0
    novos_itens = []
    for item in itens:
        for item_2 in itens:
            novos_itens.append(item * item_2)
            contador += 1
    
    return contador, novos_itens



Pensemos em um caso no qual temos uma lista de 10 números para vermos quantos cálculos cada função faz. Como não estamos interessados na lista resultante e só queremos o contador de cada função, utilizamos o underscore (“\_”) para ignorar estas listas:

itens = list(range(10))

contador_constante, _ = operacao_constante(itens)
contador_linear, _ = operacao_linear(itens)
contador_quadratico, _ = operacao_quadratica(itens)

print(f'Contador constante: {contador_constante}')
print(f'Contador linear: {contador_linear}')
print(f'Contador quadrático: {contador_quadratico}')
Contador constante: 1
Contador linear: 10
Contador quadrático: 100


Veja que a operação constante fez somente 1 cálculo para essa lista de 10 elementos; a linear fez 10 cálculos e a quadrática fez 100 cálculos. E se mudássemos a lista para 25 elementos?

itens = list(range(25))

contador_constante, _ = operacao_constante(itens)
contador_linear, _ = operacao_linear(itens)
contador_quadratico, _ = operacao_quadratica(itens)

print(f'Contador constante: {contador_constante}')
print(f'Contador linear: {contador_linear}')
print(f'Contador quadrático: {contador_quadratico}')
Contador constante: 1
Contador linear: 25
Contador quadrático: 625


Veja que o resultado do contador linear permaneceu o mesmo. O linear aumentou e 10 para 25, mas o quadrático aumentou muito mais: de 100 para 625. Logo, se fôssemos aumentar de 25 para 100 itens, ou 1000 itens, é esperado que o contador linear aumente de forma linear e o quadrático aumente vertiginosamente. Vejamos como fica de forma visual.

Chart, line chart


Description automatically generated

Fonte: Monteiro, 2021.

A linha quadrática rapidamente cresce e destoa das demais. Já a linha da constante permanecerá com um único valor não importando a quantidade de itens sendo processados. Por outro lado, a linha linear cresce conforme a quantidade de itens aumenta – mas não em uma proporção tão grande quando em um algoritmo de complexidade quadrática. Quando estamos na Universidade, nos deparamos poucas vezes com problemas de otimização e complexidade algorítmica porque a quantidade de itens que manipulamos é baixa – por outro lado, imaginemos o seguinte: o eixo x do gráfico acima conta com 25 itens. Mas e se fossem 25 milhões?

O gráfico a seguir mostra outros tipos de complexidade: além da constante que já vimos anteriormente (O(1), mostrada como “1” no gráfico a seguir), a linear (O(n), mostrada como “n” no gráfico abaixo) e a quadrática (O(n2), mostrada como “n2” a seguir), temos também as complexidades fatorial (O(n!)), exponencial (O(2n)), logarítmica linear (O(n log2n)), raiz quadrada (O(√2)) e logarítmica (O(log2n)). Quanto mais próximo da constante, melhor; quanto mais próximo de uma complexidade fatorial, pior.

Algoritmos de força bruta (ou seja, que testam todas as combinações possíveis para achar a melhor solução) estão mais próximos de um problema de complexidade fatorial; alguns algoritmos de ordenação podem ter uma complexidade próxima da quadrática (e alguns possuem uma complexidade próxima da logarítmica). Seguindo a mesma lógica, a leitura de um arquivo CSV no Pandas é mais lenta do que a leitura de um parquet porque o parquet é mais eficiente.



O tipo de arquitetura de software sendo utilizada também pode impactar, ou até mesmo a biblioteca em uso. Pensemos no que já vimos em oportunidades passadas: uma das maneiras de nos comunicarmos com um servidor é via REST, e uma das formas de fazermos isso em Python é com a biblioteca requests. Por outro lado, ela não é a única biblioteca: existem outras bibliotecas que fazem exatamente a mesma coisa: o http.client do Python é um exemplo disso. Então, por que não usamos somente uma ou outra biblioteca para toda e qualquer aplicação que utilizamos?

A resposta está no uso esperado de cada biblioteca, e isso também é associado ao Python em si. O Python pode ser mais lento do que outras linguagens (como o C, por exemplo) para várias aplicações, mas é uma linguagem que possui aplicações de alto nível: isto é, aplicações nas quais não precisamos pensar na interação direta com o hardware (como gerenciar qual porta do hardware uma informação deve entrar ou sair, ou quais cálculos um processador precisa fazer para calcular novas colunas de um DataFrame).

No caso do requests e do http.client, pode ser que tenhamos uma aplicação que precisemos lidar com cookies e demais operações que geralmente fazemos pelo navegador: é muito mais fácil de fazê-lo via requests do que via http.client. Por outro lado, para algumas aplicações antigas, é provável que precisemos fazer ajustes finos que só seriam possíveis via http.client. Essa mesma tomada de decisão se aplica para outras bibliotecas e também para outras linguagens de programação.

Ao fazermos operações utilizando bibliotecas que já possuem uma lógica embutida para cálculos complexos, reduzimos tempo dos desenvolvedores. Uma ou duas linhas de código já podem gerar resultados nos quais teríamos que escrever dezenas ou até milhares de linhas de código em C para alcançar o mesmo resultado. Contudo, ao usarmos as bibliotecas, ficamos rendidos à lógica disponibilizada por elas: não há nada que comprove que uma determinada função de uma biblioteca em Python que encontramos na internet seja a mais rápida, a mais concisa ou a que contenha menos bugs – pelo contrário, é possível que certas implementações sejam desnecessariamente mais complexas do que outras ou, ainda, que contenham lógicas que raramente utilizaremos no nosso caso.

**Saiba mais**

Uma boa forma de entender a complexidade de algoritmos é ao visualizarmos algoritmos de ordenação, como a visualização do vídeo a seguir que compara 24 técnicas diferentes. Veja do 00:00 a 01:00. Existem algoritmos que precisam de muito mais tempo (e processador) para ordenar os mesmos dados.

Disponível em: [<https://www.youtube.com/watch?v=BeoCbJPuvSE>](https://www.youtube.com/watch?v=BeoCbJPuvSE). Acesso em: 29 nov. 2021.

**TEMA 2 – CONCORRÊNCIA**

Lembre-se de que, quando falamos de otimização de código, trouxemos à tona o aspecto do **tempo**. Gostaríamos que um algoritmo conduza o máximo de operações no menor tempo possível. Uma das formas de alcançarmos isso é pela **paralelização**da operação: isto é, que não ocorra somente um cálculo ao mesmo tempo, mas vários em paralelo quando for possível.

Imaginemos um caso em que você se encontra sozinho preparando o seu jantar. Você está na cozinha e possui todos os utensílios à sua disposição. Uma das primeiras coisas que você deve supor (ou saber) é a de que você pode deixar mais de uma panela ligada ao mesmo tempo em um fogão caso esse possua mais de uma boca. Você poderia ter duas, três ou mais panelas ligadas ao mesmo tempo e todas elas cozinharão em **paralelo**os alimentos. Você também sabe que a quantidade de panelas que podem ser ligadas está diretamente ligada ao número de bocas disponíveis no fogão, e o tempo para cozinhar depende também do tipo de fogão e da panela: existem fogões industriais que podem preparar mais comida em menos tempo, por exemplo.

Além disso, você sabe que nem tudo deve ser paralelizado. É um pouco difícil mexer em mais de uma panela ao mesmo tempo, ou é impossível cortar alimentos e lavar os potes utilizados na preparação dos alimentos **ao mesmo tempo, sozinho.** Logo, você sabe que uma boa forma de preparar sozinho o seu jantar no menor tempo possível é planejando bem o passo a passo da preparação dos alimentos, a ordem das coisas que você precisa fazer e o que pode ser paralelizado. Como comentamos, é um trabalho essencialmente de **planejamento**e de **disponibilidade**. Também não adianta muita coisa você planejar que irá cozinhar três panelas ao mesmo tempo quando você só possui duas panelas disponíveis, não é?

A mesma lógica aqui se aplica para os algoritmos. Existem certas operações que podem ser executadas em paralelo, mas não todas. Para entender melhor isso, vamos primeiramente falar sobre **processos**e **threads**.

Um **processo** é um espaço no qual um determinado algoritmo é executado. Imagine um algoritmo que você construiu em Python para converter o seu nome para maiúsculas: se você executou o seu algoritmo hoje, esse criará um processo que executará em seu computador. Se executarmos o seu algoritmo ao mesmo tempo, mas em outro lugar, um outro processo será criado. Se você executar semana que vem, um terceiro processo será criado (e finalizado tão logo você complete a execução do algoritmo).

Logo, um processo é algo que pressupõe uma execução e que, por isso, possui três estados básicos: em execução; pronto para executar; e estado de espera. Existem processos que dependem mais de operações de processador (como algoritmos que executam muitos cálculos e manipulações de variáveis) e processos que dependem da entrada e saída (*input*e *output*, ou I/O: aqui entram casos de leitura e escrita de arquivos, por exemplo).

É interessante também lembrar que é possível que um processo dê origem a **subprocessos**: por outro lado, cada processo possui um espaço reservado de consumo de memória; demora um pouco para ser criado e finalizado pelo sistema operacional; e não compartilha dados com outros processos. Para tentar endereçar esses problemas (principalmente o da lentidão para criar e finalizar processos, bem como a economia de recursos de um computador), criou-se o conceito de **thread**: um pequeno trecho de um algoritmo que pode ser executado junto com outros trechos de um mesmo processo – na analogia da cozinha que comentamos anteriormente, poderíamos entender que a thread é uma das panelas no fogo, e um processo assemelha-se a uma cozinha inteira (e, como toda analogia, ela não necessariamente é uma comparação perfeita).

Em Python, existem módulos em sua biblioteca padrão para o paralelismo baseado em threads, bem como para o paralelismo baseado em processos. Pensemos em um caso no qual precisemos fazer uma determinada operação que pode levar alguns segundos repetidas vezes:

import time
import random
import datetime
import threading
import concurrent.futures

def executar_funcionalidade(numero):
    now = datetime.datetime.now().isoformat()[-15:]
    print(f"Processando o número {numero} em {now}.")
    time.sleep(random.randint(1, 6))
    now = datetime.datetime.now().isoformat()[-15:]
    print(f"Finalizando o número {numero} em {now}.")



Esse código possui uma função chamada *executar\_funcionalidade*a qual recebe um número qualquer. Após mostrar esse número na tela, geramos um número aleatório entre 1 e 6 (em amarelo). Se o número gerado foi 4, a thread ficará parada por 4 segundos (em verde). Se o número gerado foi 1, a thread aguardará por 1 segundo, por exemplo. Ou seja: independentemente do número que foi apresentado a essa função, ela aguardará alguns segundos de forma aleatória.

Agora, vamos executar esta função usando threads: o código a seguir utiliza o ThreadPoolExecutor para executar repetidas vezes a função anterior. No caso, executaremos essa função 10 vezes (em amarelo) e disponibilizaremos 3 threads para executarem esta função em paralelo (em verde). Imagine como sendo dez clientes para serem atendidos em três caixas de supermercado: alguns clientes podem demorar mais do que os outros e, enquanto isso, os caixas trabalharão em paralelo. Assim que um cliente sair de um caixa, um próximo cliente será atendido até que os dez sejam atendidos.

# criando e inicializando as threads
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor:
    executor.map(executar_funcionalidade, range(10))

Processando o número 0 em 17:02:38.293823.
Processando o número 1 em 17:02:38.296077.
Processando o número 2 em 17:02:38.297059.
Finalizando o número 0 em 17:02:44.302108.
Processando o número 3 em 17:02:44.302318.
Finalizando o número 1 em 17:02:44.302372.
Processando o número 4 em 17:02:44.302409.
Finalizando o número 2 em 17:02:44.302439.
Processando o número 5 em 17:02:44.302471.
Finalizando o número 5 em 17:02:45.303644.
Processando o número 6 em 17:02:45.303866.
Finalizando o número 3 em 17:02:46.304449.
Processando o número 7 em 17:02:46.304725.
Finalizando o número 4 em 17:02:48.306556.
Processando o número 8 em 17:02:48.306769.
Finalizando o número 6 em 17:02:50.309014.
Processando o número 9 em 17:02:50.309236.
Finalizando o número 7 em 17:02:51.309862.
Finalizando o número 8 em 17:02:53.311908.
Finalizando o número 9 em 17:02:55.314376.


Veja que os passos de finalização (em azul) não necessariamente seguem a mesma sequência da inicialização. O número 5, por exemplo, começou 17:02:55.302471 e terminou um segundo depois, em 17:02:45.303644. Se analisarmos bem os registros, veremos que nesse intervalo os números 3 e 4 ainda estavam sendo processados pelas outras threads. Assim que o número 5 foi finalizado, o número 6 tomou o seu lugar, e assim os números foram se alternando até a finalização do processamento.

Para usar múltiplos processos em Python, a sintaxe é parecida: ao invés de utilizarmos o ThreadPoolExecutor, utilizaremos o ProcessPoolExecutor. O *max\_workers* (em verde) agora refere-se ao número de processos, e não mais o de threads.

# criando e inicializando as threads
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as executor:
    executor.map(executar_funcionalidade, range(10))

Processando o número 0 em 17:09:22.578661.
Processando o número 1 em 17:09:22.580522.
Processando o número 2 em 17:09:22.584095.
Finalizando o número 2 em 17:09:23.594026.
Processando o número 3 em 17:09:23.606413.
Finalizando o número 1 em 17:09:24.591945.
Processando o número 4 em 17:09:24.594099.
Finalizando o número 0 em 17:09:25.589757.
Processando o número 5 em 17:09:25.592669.
Finalizando o número 4 em 17:09:25.598557.
Processando o número 6 em 17:09:25.601368.
Finalizando o número 5 em 17:09:27.597170.
Processando o número 7 em 17:09:27.599408.
Finalizando o número 3 em 17:09:27.612839.
Processando o número 8 em 17:09:27.615058.
Finalizando o número 6 em 17:09:28.606308.
Processando o número 9 em 17:09:28.610039.
Finalizando o número 8 em 17:09:28.618146.
Finalizando o número 7 em 17:09:32.606326.
Finalizando o número 9 em 17:09:33.619018.


Dica: uma sugestão é usar o ProcessPoolExecutor para casos nos quais podemos fazer uso de múltiplos cores no seu processador. O ThreadPoolExecutor pode ser uma boa sugestão para casos nos quais dependemos muito de entrada e saída de dados como leitura e escrita de arquivos ou requests para outros servidores.

**TEMA 3 – ESCALABILIDADE**

A escalabilidade é um tema interessante no contexto de um aprendizado em uma Universidade. Pensemos juntos: se estamos na Universidade, buscamos aprender e dominar um conteúdo. Por outro lado, para aprender é importante colocar em prática o nosso conhecimento em um ambiente controlado e saber como atuar em cima de erros que possam aparecer. **Ambiente controlado**pode ser um tipo de situação-problema a qual sabemos a resposta e/ou que seja suficientemente simples para que consigamos responder em tempo hábil. É bem diferente de um problema real no qual há uma hierarquia administrativa (ou seja, um emprego com gestores e clientes) a qual lhe pressiona para entregar algo com prazos e sem espaço para erros: até porque errar em um emprego pode significar uma demissão ou um processo administrativo dependendo do tipo de trabalho desenvolvido.

Já na Universidade, podemos saber em que erramos e em que poderíamos melhorar. No pior dos casos, poderíamos perder um pouco de nota (mas ainda sim teríamos um feedback para saber se estamos indo bem ou não: a nota é um indicativo disso). É nesse sentido que muitos dizem que a Universidade é o local ideal para errar, já que fora dela o risco é bem maior.

Por outro lado, pela própria natureza dos problemas sendo estudados, é um potencial risco acabarmos sendo mal-acostumados às situações-problema da Universidade: algoritmos relativamente simples; trabalhos individuais ou em grupos pequenos; dados controlados e, no máximo, o nosso código precisa funcionar no nosso computador e talvez em mais um ou outro. O código será produzido por alguns dias ou semanas, tempo suficiente para que entreguemos a versão do código e que, no final das contas, ele seja avaliado e que recebamos uma nota como resultado.

Uma imagem contendo Gráfico

Descrição gerada automaticamente

Crédito: GarryKillian/shutterstock.

Isso, naturalmente, pode levar ao problema de não nos depararmos com uma situação bem menos elegante no mundo real: algoritmos com dezenas ou centenas de milhares de linhas e escritos por várias pessoas com padrões diferentes; códigos utilizando padrões antiquados ou com redundâncias desnecessárias; códigos sem documentação ou com a documentação incorreta; entre outros. Esses códigos possuem a tendência de serem muito mais complexos do que aquilo que estávamos acostumados a ver na Universidade e muito mais críticos em sua aplicação. Logo, qualquer mudança pode ser muito mais arriscada.

**TEMA 4 – CPYTHON**

Primeiramente: existe o **CPython**e o **Cython** (além do Python, claro). E ambos se referem a coisas completamente diferentes. O **Cython**é uma linguagem de programação que *inclui*o que geralmente desenvolvemos em Python, mas *adiciona*algumas características do C. Os criadores do Cython comentam que ele não é um “tipo” de Python (ou seja, uma implementação dele), mas que ele deve ser capaz de rodar códigos em Python.

Dito isso, o foco aqui é no **CPython**. É extremamente provável que todo o código em Python que rodamos até agora utilizou o CPython por trás dos panos. Na sua formação, é importante que saiba a diferença entre linguagem e implementação. Vamos lá.

1. Uma **linguagem**(e isso inclui o Python, Java, C#, C, C++, Swift e várias outras) é, de forma sucinta, um conjunto de sintaxe e regras para escrevermos códigos que serão um software. Se você escrever à mão com uma caneta em um guardanapo um código que utiliza a sintaxe em Python, você terá utilizado com sucesso o seu conhecimento para escrever um código válido em Python. Por outro lado, por ter feito em um guardanapo à caneta não significa necessariamente que esse código irá *funcionar*, não é mesmo?
2. Já a **implementação**é aquilo que fará com que o seu código funcione. É ela quem receberá o código que você ou outras pessoas escreveram e, se estiver tudo certo com o código, executará com sucesso as instruções. Geralmente as implementações precisam ler, interpretar (ou compilar) o código e fazer com que ele funcione corretamente. Uma determinada linguagem pode ter várias implementações, mas entre elas haverá uma que é utilizada como referência por todas as demais; uma em que a maioria das pessoas utilize (até mesmo sem saber que a estão utilizando).

Quando vamos no site oficial do Python para baixá-lo, nós veremos que ele, no final das contas, utiliza o **CPython**. Logo, ele é a implementação de referência do Python. Como mencionamos anteriormente, até agora é provável que todos (ou quase todos) os seus códigos utilizaram o CPython sem saber: ele é a implementação tradicional do Python e foi escrito com as linguagens de programação Python e C.

Existem outras implementações em Python como:

* PyPy, o qual utiliza um compilador em tempo de execução (ou seja: compila o código enquanto o algoritmo está sendo executado ao invés de fazê-lo *antes*da sua execução);
* IronPython, o qual utiliza o .NET, um framework da Microsoft; e
* Jython, o qual utiliza Java.

Cada uma das implementações pode converter o seu código escrito em Python em um resultado. Você poderá escrever um código que executa uma multiplicação entre dois números e as implementações irão dar conta do seu código e converter isso em um resultado. A diferença está na **forma**na qual elas fazem isso: às vezes, um determinado código pode ser mais rápido em CPython do que em PyPy, e vice-versa – ainda que ambos produzam exatamente o mesmo resultado. O segredo está na forma na qual esses códigos otimizam a sua lógica e utilizam os recursos do seu computador. Pensemos no exemplo de dois carros que possuam o mesmo preço, dimensões e tipo de motor, mas produzidos por fabricantes diferentes: um deles pode consumir mais combustível do que o outro, mas pode se sair melhor no conforto ou nas retomadas – o segredo dessas diferenças pode estar na mecânica ou nos materiais empregados por ambos os carros. Ou seja, não está exatamente necessariamente no jeito que dirigimos, mas sim no que está “por trás dos panos” em ambos os carros. A mesma lógica se aplica para essas diferentes implementações.

Além disso, dependendo da sua pesquisa e do seu interesse, você pode ter se deparado com o argumento de que “Python é lento”. Alguns estudos (disponíveis nas referências bibliográficas desta aula) mostram que o Jython e IronPython possuem uma performance para operações sequenciais (isto é, quando **não usamos** todos os threads disponíveis em paralelo de um processador) parecida com o CPython, mas são até 3 vezes mais rápidos para operações em paralelo. Ou seja: a implementação de referência (que é o CPython) pode ser mais **lenta**do que as demais, o que poderia justificar a afirmação anterior. Além disso, alguns estudos experimentais considerando sistemas críticos (isto é, sistemas que precisam de uma taxa muito baixa de erros como sistemas de segurança ou que sustentam as operações de grandes indústrias) mostraram, por exemplo, que o PyPy pode ser mais **confiável**que o CPython, o qual, por sua vez, poderia ser mais confiável do que o Jython sob o contexto deste tipo de sistema. Então, por que mesmo assim muitos utilizam o CPython?

Interface gráfica do usuário, Gráfico, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Fonte: Meier; Gross. Reflections on the Compatibility, Performance, and Scalability of Parallel Python (2019. p. 91-103).

A resposta mais simples para isso fica no próprio fato do CPython ser a implementação de referência do Python: novas funcionalidades do Python serão disponibilizadas primeiramente no CPython do que em outras implementações e, ainda, é mais provável que os módulos funcionarão sem problemas no CPython do que em outras implementações – logo, há o risco da (in)compatibilidade do seu código dependendo dos módulos em uso.

**TEMA 5 – PROTOCOLOS E INTERFACES**

Um dos aspectos que tornam este estudo especial é a junção e a aplicação de diferentes temas. Isto é, ainda que possamos dividir o conteúdo de nossos estudos em diferentes aulas e temas, na prática poderíamos reordená-la sem grandes prejuízos à nossa aprendizagem. Tudo o que aprendemos sobre bibliotecas, programação orientada a objetos e arquivos fazem parte de uma grande temática a qual nos capacita para o desenvolvimento de algoritmos complexos que resolvem problemas de negócio.

Um dos temas que também fazem parte da programação orientada a objetos possui o nome de **interfaces**, ou **protocolos**(dependendo da linguagem de programação). Em Python, chamamos de *protocolo*. Imagine que os protocolos servem para garantir e reforçar algumas propriedades que uma classe que a utiliza deva seguir. Caso essa frase tenha ficado confusa, pensemos em um exemplo não muito legal. “Fomos fritar um ovo e o resultado não foi o esperado”, como você pode ver na imagem a seguir:

*Lareira com fogo

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa*

Crédito: mon\_ter/shutterstock.

Para nossa sorte, você estava do nosso lado para nos ajudar. Pedimos a sua ajuda, e você me pergunta como poderia me ajudar. Desesperado, respondemos a você: “qualquer coisa para jogar aqui no fogo!”. Agora, o “qualquer coisa” pode incluir os seguintes itens:

* um extintor;
* outra panela;
* um travesseiro;
* um cobertor;
* uma garrafa de álcool;
* uma boa quantidade de areia;
* uma bexiga de aniversário; e
* um óculos.

Naturalmente, alguns desses itens não ajudariam muito. Logo, não é exatamente “qualquer coisa”, e sim “algo específico que apague o fogo”. Até poderíamos ser mais específicos e falar “algo líquido que apague o fogo” ou “algo sólido que apague o fogo”. O ponto aqui é o seguinte: às vezes, o que temos na nossa cabeça e entendemos como óbvio pode não ser tão óbvio para você, e vice-versa. Sabemos que esse exemplo beira o absurdo, mas em TI podemos nos deparar em alguns casos tão extremos quanto. Um outro desenvolvedor pode acabar sendo “criativo” demais e reinventando coisas que já estavam implementadas; podem acabar saindo do padrão pré-determinado pela empresa sobre a nomenclatura ou o tipo de dados que poderia (ou deveria) ser manipulado, e assim por diante. Logo, as interfaces ajudam nesse trabalho de **padronização**e**garantia**de que tudo o que deva ser implementado pelas classes será, de fato, implementado.

Agora, de uma forma um pouco mais técnica: o protocolo (ou interface: veja que estamos de propósito utilizando ambos os termos para que fique claro para você que, dependendo da linguagem de programação, um ou outro são usados) oferece uma forma de prover uma **abstração** ao seu código: você define **quais são** os métodos que uma classe deve ter, mas **não determina o código** que esses métodos devem ter.

Os protocolos estão disponíveis a partir do Python 3.8 e os definimos como uma classe que herda o Protocol do módulo typing. Dentro dessa classe (que na verdade é o nosso protocolo/interface), estabelecemos quais são os métodos que uma classe que a utilize deva ter por padrão. A linha realçada significa que, por padrão, ela gerará um erro toda vez que for utilizada, a não ser que implementemos posteriormente alguma lógica para substituí-la. Além disso, perceba o “*-> str*”. Isso indica que é esperado que este método retorne uma string.

from typing import Protocol

class Animal(Protocol):
    def obter_nome(self) -> str:
        raise NotImplementedError



E como uma classe utilizaria isso? Pensemos na classe *Cachorro*que vimos anteriormente. Observe que ela não está herdando o protocolo *Animal*. Ao tentarmos chamar o método *obter\_nome,*teremos um erro:

class Cachorro:
    def __init__(self, nome: str, idade: int):
        self.__nome = nome
        self.__idade = idade

pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
pippoca.obter_nome()



AttributeError                            Traceback (most recent call last) in <module>
     5 
     6 pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
---> 7 pippoca.obter_nome()

AttributeError: 'Cachorro' object has no attribute 'obter_nome'


Esse erro significa que ele não encontrou nada chamado “obter\_nome” na classe *Cachorro*e, por isso, não soube o que fazer. Vamos modificar a classe cachorro para que ela herde o protocolo Animal:

class Cachorro(Animal):
    def __init__(self, nome: str, idade: int):
        self.__nome = nome
        self.__idade = idade

pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
pippoca.obter_nome()


AttributeError                            Traceback (most recent call last) in <module>
     5 
     6 pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
---> 7 pippoca.obter_nome()

NotImplementedError: 


O erro agora é diferente. Na realidade, ele está retornando o comportamento padrão do protocolo que é aquele *“raise NotImplementedError”* que vimos anteriormente. Como desenvolvedores, isso funciona um alerta para nós: *Cachorro*é um tipo de *Animal*e obrigatoriamente devemos colocar alguma lógica para um método chamado *obter\_nome*. Se não fizermos isso, poderemos ter problemas em outras partes do código em que é esperado que utilizemos esse método. Logo, basta implementarmos esse método que resolveremos essa situação:

class Cachorro(Animal):
    def __init__(self, nome: str, idade: int):
        self.__nome = nome
        self.__idade = idade
        
    def obter_nome(self):
        return self.__nome

pippoca = Cachorro('Pippoca', 9)
pippoca.obter_nome()

'Pippoca'

E é isso! Implementamos com sucesso um caso de uso com protocolos em Python.

**FINALIZANDO**

Nesta aula, tivemos a oportunidade de observar alguns tópicos mais próximos à arquitetura e à melhoria de algoritmos: no processo de desenvolvimento de software, podemos nos deparar com casos em que um determinado algoritmo que funciona muito bem em nosso computador pode ter uma performance abaixo do esperado em outros casos de uso – ou, ainda, pode ser que em determinados casos alguém escolha uma determinada biblioteca ou linguagem de programação sem uma justificativa técnica em si. Esse tipo de entendimento possui alguns riscos associados, como termos pré-conceitos de que uma linguagem é melhor do que a outra em todos os casos possíveis ou que uma biblioteca é melhor do que a outra pelo mesmo motivo. Entender os conceitos de escalabilidade, otimização e afins ajuda nesse sentido.

Ainda, vimos sobre o uso das interfaces (ou protocolos). Elas são úteis no paradigma de programação orientada a objetos por especificarem os métodos que devem ser implementados sem que necessariamente os implementemos: logo, ajudam muito na padronização do código e no projeto de uma boa solução de software.

Esses conteúdos, em conjunto com o que abordamos nas demais aulas, formam um material robusto sobre linguagem de programação que é essencial para o desenvolvimento de algoritmos de elevada qualidade. Observe que em nenhum momento realizamos um guia em formato de passo a passo, mas sim fomos analisando diferentes comportamentos e implementações de código: a intenção aqui não é a de que você somente execute códigos, mas, sim, que compreenda as diferenças e as consequências do uso (ou não uso) de determinadas escolhas.