과목 | 객체지향적사고와프로그래밍 학번 | 60205057 이름 | 윤희슬

목차

1. 객체지향적 사고
2. 함수적 사고
3. 언어
   1. 자연 언어
      1. 구성 요소

명사

동사

* 1. 프로그래밍 언어
     1. 객체지향 언어
        1. [[1]](#footnote-1)객체지향적 사고

객체지향적 사고에서는 아웃풋을 담당자로 만들고 메소드를 아웃풋 안으로 들여보낸다. 예를 들어 미리담기리스트를 추가하고 싶다는 것이 요구사항이라면 일단 담당자부터 추출한다. 이때 담당자는 데이터와 명사 중심으로 뽑는다. 따라서 리스트가 담당자가 되고 추가라는 메소드를 가지게 되는 것이다..

* + - 1. 함수적 사고

함수는 원소끼리 대응관계를 규칙을 만들어 놓은 것이다. 제약조건은 어떤 입력이 들어와도 확정적 결과를 가져와야 한다. 함수를 사용하는 이유는 예측하기 위해서다. 미리 어떤 행위가 일어날지 규칙을 파악하기 위해서다.

또한 함수라는 것은 데이터 관점으로 볼지 규칙 관점으로 볼지에 따라 다르다. 함수를 다른 말로 표현하면 데이터플로우다이어그램으로 표현할 수 있다. 규칙을 흐름으로 표현해 놓은 것이 데이터플로우다이어그램이다. 함수가 어떠한 인풋을 받고 어떤 아웃풋을 가지는 지를 표현하는 것이다.

* + - 1. 언어

언어라는 것은 기본적으로 사람의 생각과 다른 사람의 생각을 전달하기 위한 매개체다. 다른. 사람의 생각이 내 머리에 들어오기 위해, 소통하기 위해 언어를 사용한다.

또한 언어는 세상이 오감을 통해 머리 속으로 들어와 생각으로 자리잡는데, 거기에도 규칙이 있다. 즉, 언어에도 규칙이 존재한다.

생각은 세상을 전부 기억할 수 없으니 추상화해서 기억하는 것을 말한다. 여기서 추상화란 공통성이나 특징, 부분을 뽑아서 기억하는 것이다. 추상화는 일종의 타입을 만들어내고 거기에 값을 채워 실체를 만들어내는 것이다.

* + - * 1. 자연 언어

자연 언어는 사람 간의 언어를 뜻한다. 그리고 세상에 관한 표현이다. 따라서 세상을 표현하는 모든 재료가 다 들어있다.

자연어는 모든 영역을 일반적으로 잘 나타낼 수 있도록 되어있기 때문에 모호성을 가진다. 또한 세상을 구성하는 요소를 명사와 동사로 나눈다.

구성 요소

명사

명사는 세상과 생각을 만드는 재료로, 시간이 지나도 변하지 않는 것이다. 구조나 틀, 형태와 같다. 명사를 일반화시키면 일반명사고, 일반명사는 타입이 된다. 그리고 여기에 값을 넣으면 고유명사가 되고, 고유명사는 실체가 된다.

동사

동사는 함수로, 시간이 지남에 따라 주체를 변화시키는 규칙에 관한 것이다. 행위에 관한 것이므로 주체가 반드시 있어야 한다.

* + - * 1. 프로그래밍 언어

객체지향 언어

프로그래밍 언어는 우리의 생각을 프로그램으로 옮길 때 프로그램이 알아들을 수 있도록 하기 위해 사용하는 언어다. 프로그래밍 언어의 가장 큰 특징은 모호성이 없다는 것이다. 왜냐하면 프로그래밍 언어는 컴퓨터라는 특정 영역을 잘 나타내는 구조를 가지기 때문에 이 영역의 특성을 포함하고 있다.

따라서 요구사항이 들어왔을 때 프로그래밍 언어로 바꿔야 하는데, 객체지향프로그래밍 언어에서는 일반명사는 클래스라 하고 클래스를 new해서 만든 것을 오브젝트라고 한다. 여기서 클래스는 타입과 인스턴스를 의미하고, 메소드는 함수를 의미한다.

즉, 요구사항에서 구현까지 가는 것은 자연어를 클래스와 메소드로 바꿔서 자바로 표현하는 것이다.

1. https://velog.io/@majaeh43/절차지향-객체지향-함수형-프로그래밍 [↑](#footnote-ref-1)