컴퓨터 시스템 아키텍처 10\_28.

141019 김연우

1. 컴퓨터에서 정보의 표현과 저장 : 전기적 신호 -> 숫자의 표현 방법
   1. 다양한 데이터 타입
      1. 워드(WORD) (cf : bit 0 or 1, byte 8bit)
         1. Bit와 byte는 고정된 형식 하지만 나머지 데이터 타입은 시스템의 정의에 따라 다루는 방식이 결정된다.
         2. 컴퓨터 시스템의 기본적 단위의 크기
         3. 일반적으로 정수데이터의 크기와 일치 (시스템 비트 수와 관련)
      2. 시스템 별로 데이터 타입이 크기가 다르기 때문에 호환성에 영향
      3. 실제 데이터들은 결과적으로 비트의 집합, 하지만 그것을 읽어내는 방법이 다름
   2. 바이트의 저장 순서
      1. Endian : 하나의 데이터 단위가 1바이트 이상일 때, 메모리에 어떻게 저장 해야 되는 지를 정의하는 것. (byte ordering)
         1. 메모리의 저장되는 주소 값의 순서와 관련되므로, CPU의 연산과는 별개. 레지스터에 올라오면 결국 연산 순으로 저장된다.
         2. Big Endian : 큰 놈이 끝(메모리 tail)에 있다.
         3. Little Endian : 작은 놈이 끝(메모리 tail)에 있다.
      2. 컴퓨터는 결국 비트 집합들의 연산, 하지만 여러 데이터 타입들의 단위가 다르므로 시스템에서 데이터를 다루는 방식들이 다르게 정의되어 있고, 그것을 제대로 이해해야 적절하게 다룰 수 있다.
      3. 기계어 코드를 이해할 때 주소 데이터 단위로 작성될 수 있기 때문에, 각 Endian방식으로 값을 해석할 수 있어야 한다.
      4. 1 byte단위로 메모리를 읽어들이면 byte ordering에 무관한 방식으로 데이터를 출력할 수 있다. 이 방법으로 현 시스템의 Endian방식을 유추할 수 있다. (과제)
   3. 문자열 표현
      1. Byte의 배열로 숫자 뿐 아니라 다양한 표현이 가능.
      2. Encoding : 문법(syntax)이 정의되면 여러 형식의 의미로 변환가능
      3. ASCII, Unicode, UTF-8 등 비트를 문자로 인코딩
   4. 비트 수준의 연산
      1. AND, OR, NOT, XOR 연산
      2. (1 / 0) >> encoding >> (TRUE / FALSE)
      3. 산술 연산자 vs 논리 연산자
         1. 논리 연산자의 결과는 반드시 0 or 1
         2. 논리 연산자의 특징 Early Termination ( ptr && ptr\* )
      4. Shift 연산
         1. X << Y ( x 를 y만큼 왼쪽 시프트)
            1. domain에서 벗어난 자리수는 버림
            2. 새로 생긴 자리는 0으로 채움
         2. X >> Y
            1. 논리 시프트 : 왼쪽을 0으로 채움,
            2. 산술 시프트 : 원래 음수 부호가 있는 경우 다르다.

보수표현의 문법을 유지해야하기 때문

오른쪽을 버리고 왼쪽을 0이아닌 MSB 비트로 채운다.

왼쪽 시프트의 경우 기존 보수의 형식이 유지되므로 상관없음.

* + - * 1. Undefined : x << or >> y (for y <0 or >= word Size)

결국 CPU연산이므로 CPU연산 단위 이상으로 shift 연산 명령을 할 수 없다. (long long에 x << 50,

1. 정수의 표현과 산술 연산
   1. Unsigned int
   2. Signed Int
      1. MBS : 추가 비를 붙이면 연산 불편, 데이터 다루기 어려움, 잘안씀
      2. 2의 보수
         1. N의 보수
            1. 더했을 때 n이 되는 수 (cf 보색 : 두 색을 더했을 때 흰색, 또는 검은색이 됨)
            2. p진법의 k자릿수에서 x의 n의 보수 = (p^k – x) + n
         2. n비트로 표현된 정수 x의 2의 보수 = 2^n – x
            1. 2^n은 n개의 비트로 표현할 수 없음. OVER FLOW 이기 때문에 2^n 값은 무시됨.
            2. 따라서 컴퓨터 내부에서 –x처럼 사용할 수 있다.
            3. Cpu의 음수 계산방식이 간단해짐. (뺄셈을 덧셈으로)
         3. 컴퓨터가 계산하는 것을 수학적으로 표현
            1. Unsigned

B2U(X) =

Domain : 0 ~ - 1

* + - * 1. Two’s complement

B2T(X) =

결국 맨 위 비트가 부호비트(MBS)처럼 작동함

Domain : ~

* + - * 1. 두 방식의 비교

비트표현은 동일하지만 해석하는 방식에 따라 의미하는 숫자가 달라진다.

의미하는 숫자 값의 순서(ordering)가 같기 때문에 같은 연산방법으로 동일한 결과 비트를 얻을 수 있다. (over flow 포함)

* + - * 1. 두 형식의 변환

실제 주소에 저장된 비트 값은 변하지 않는다. 다만 유저에게 번역되는 방식이 변경될 뿐.


(unsigned) 128 => (Two’s complement) -128

n개의 비트로 표현된 숫자에서 Unsigned to Signed 변환방식

if(unsigned >= 2^(n-1)) signed = unsigned – 2^n

반대 경우는 쉽게 유추가능

* 1. 타입 변환의 특이성 고려
     1. Signed 와 Unsigned가 혼합된 경우 Unsigned로 implicit casting된다.
     2. 예제 ( 숫자.U 는 unsigned)
        1. 0.U > -1
        2. 2^31 - 1> (int) 2^31.U



* + 1. 잠재적인 버그

입력 값 maxlen에 -1024를 넣었다면?

습관의 문제: 데이터 타입을 고려해서 사용해야 된다. 잠재적 형 변환 주의.

* 1. 연산
     1. 확장
        1. short => int 로 형 변환
        2. 의미 값이 변하지 않은 상태로 데이터 형식을 변화시켜야 된다.
        3. 부호가 없는 경우는 상위 비트에 0을 넣어주면 되는데, 부호가 –인 경우 상위 비트에 1을 넣어주어야 음수 값이 같아진다. (2의 보수 개념 상기)
     2. 절삭
        1. int => short 로 형변환
        2. 기본적인 모듈로 연산
        3. – 부호가 있는 경우 의미 손실 가능성이 있다.
     3. 덧셈
        1. 주어진 자릿수에서 Overflow된 경우 절삭.
        2. (Unsigned) X + Y = (X + Y) % 2^n
        3. 덧셈에 있어서는 Unsigned / Signed의 비트계산자체는 동일하므로 전달되는 값의 형식만 다를 뿐 실제로 다르지 않다. Unsigned로 계산한 뒤 Signed로 변환하는 게 마음 편함.(내 생각)
        4. 2항 덧셈연산 overflow 발생 가능성
           1. 두 수가 모두 음수인데 합이 양수인 경우
           2. 두수가 모두 양수인데 합이 음수인 경우
     4. 곱셈
        1. 마찬가지로 자릿수 넘어가면 절삭
        2. (Unsigned) X \* Y = (X \* Y) % 2^n
        3. 해석차이만 있는 Signed 곱셈 연산
        4. 곱셈 연산을 코드에 넣는 경우 overflow 고려해야한다! (절삭 되서 의도한 값보다 훨씬 작을 수 있음)
        5. 변수의 곱셈은 루프문 내부에 안 넣는게 좋다고 하심…
        6. 상수의 곱셈은 많은 부분을 shift연산으로 대체할 수 있다. 컴파일러는 알아서 해준다… 고정된 값은 변수 쓰지말자. 하지만 shift연산을 하다가 본래 곱셈에서 발생하지 않는 OverFlow가 발생하므로 주의
     5. 나눗셈 (11\_04)
        1. 오른쪽 시프트 연산으로 구현가능
        2. 본래 수학적 나눗셈 연산은 0으로의 근사이다.
        3. 하지만 시프트 연산으로 하면 영역 밖이 버려지기 때문에 0으로의 근사가 아니라 무조건 더 작은 수로 고정되기 때문에, 음수의 나눗셈 연산인 경우 시프트만으로는 부족하며 기존 나눗셈 연산으로 돌리기 위한 보정연산이 필요하다.
        4. 음수 나눗셈의 경우 x/2^k = (x+2^k – 1) / 2^k 로 구현한다. 이 식은 음수인 피제수에 대하여 반드시 0으로의 근사를 적용할 수 있다.

/\* x/8\*/

if(x<0)

x += 7

return x >> 3