## Savoir sans Frontières

##  <br> kisah petulangan ANSELMO LANTURLU <br> mori mimpi bersond ROBOT Jean-Pierre Petit




PROLOG


Semua alatnya lengkap! Bahkan tombol hidup-matinya..


Betul Tiresias, teruskan saja, kalau menyindirku jangan pernah kelu ..



## PROGRAM OTOMATIS







Analisis situasi di tempat kejadian perkara menunjukkan urutan peristiwa sebagai berikut:

Pertama-tama, kura-kura berpapasan dengan ekor kucing, bahan yang tak terdaftar dalam PROGRAM-nya...

Selanjutnya, ia mengisap ekor itu hingga separo panjangnya

$\omega$




Bagaimana mungkin dia bisa pandai?
Kau tidak memberinya sarana untuk mendeteksi situasi di sekitarnya

Kau harus melengkapinya dengan alat pengindera

Benar juga kau. Kura-kura ini harus kubuat bisa "melihat" keadaan sekitarnya. Alatnya ada berupa fotosel yang peka terhadap INFRA MERAH, tepatnya terhadap pancaran panas


Dengan bantuan sekian ratus fotosel aku akan membuat "mata" paling sederhana, kira-kira seperti "kedua mata" inframerah ular

 yang menjadi DAYA RESOLUSI sistem optikal. Bayangan ditampilkan dengan citra digital, artinya dikonversi ke bintik kotak Kecil berwarna hitam, putih, atau kelabu.

Semua program yang lama telah kucabut dan kura-kura ini sekarang kuberi kemampuan REFLEKS sederhana agar bisa menghindari benda: "JIKA satu sel "retina" mendapat pancaran panas dengan besaran melebihi ambang batas, DAN JIKA sumber panas ini terletak di atas lintang horison, atau sudut $\varphi$ objek lebih kecil dari sudut $\varphi$ minimum, MAKA kura-kura akan belok seperempat putaran ke kanan

kotak hitam
Jadi, kura-kura itu merupakan SISTEM MASUKAN-KELUARAN

Sekarang kura-kuraku akan bekerja tanpa menabrak lagi! Ia akan menghindari tembok, juga meja dan kursi, pokoknya apa saja yang lebih panas daripada lantai

Nah, masalahnya sudah teratasi.
Ternyata sederhana saja.
Kini aku bisa tenang kembali


Tiresias itu makhluk berdarah dingin, kakinyan pun melekat ke lantai yang suhunya setara. Lantaran suhu yang sama dengan lantai itu, ia jadi makhluk "tak terlihat" bagi kura-kura!

pelan-pelan!...


Kau lihat 'kan, jika tembok tampak serong seperti itu, kura-kura akan dua kali belok kanan seperempat putaran. Nah, ini harus kita perbaiki

## Ya, lebih rasional kalau dia sekali saja belok kiri seperempat putaran... <br> <br> ANALiSiS SiNYAL <br> <br> ANALiSiS SiNYAL <br>  <br> PROGRAM LAMA: <br> Jika tampak objek panas di area berarsir, belok kanan seperempat putaran <br>  <br> PROGRAM BARU: <br> Jika tampak objek panas di sektor A, belok kanan seperempat putaran; <br> di sektor B, belok kiri seperempat putaran <br> 




## Keunggulan sebuah mesin adalah kemampuannya mengerjakan tugas dengan cepat



Intensitasnya harus kupacu maksimal
agar rekor waktu membersihkan rumah agar rekor wakfu membersihkan rumah bisa tercapai


Anselmo, kau tak mungkin memerintahkan sebuah sistem agar bereaksi sewaktu. Antara "masukan" dan "keluaran" selalu ada selang "WAKTU TANGGAP yang merupakan ciri sebuah sistem.


Kerja membersihkan apartemen memang memakan energi.
Lihat kura-kuraku kehabisan daya


Dia harus bisa mendatangi sendiri alat pencatu daya


Iya,
tapi gimana?


## SiSTEM KONTROL

Apabila aki melemah, daya listrik di terminal pasti turun.
Pada mikro prosesor sebenarnya mudah ditambahkan program seperti ini: JIKA daya listrik lebih kecil dari sekian volt, MAKA pergi ke unit pencatu daya.

Tapi persoalannya: bagaimana mengarahkan kura-kura ke unit tersebut


Jangan sampai tahanan listrik dianggap halangan oleh kura-kura.
Letakkan saja agak tinggi hingga mirip MERCU SUAR


Selanjutnya kita mudah memprogram reaksi kura-kura:
JIKA aki melemah sekian volt MAKA cari tahanan listrik. Ada dua alternatif setelah itu: BISA JADI sinyal tahanan listrik sudah tertangkap di bidang pandangnya dan kura-kura langsung menuju ke situ; ATAU jika tidak, kura-kura akan berhenti, lalu berputar-putar menanti sinyal.

Begitu sasaran muncul di bidang pandang, kura-kura akan bergerak menurut program berikut:

Belok ke sasaran sesuai selisih $\varphi$ ralat antara posisi sasaran dan posisi aktual. Inilah yang disebut SISTEM KONTROL POSISI LINEAR

belok ke kiri
 belok ke kanan


Saat kura-kura berbelok menuju sasaran, $\varphi$ ralat pun berubah.
Jadi $\varphi$ ralat berperan ganda sebagai PENYEBAB sekaligus AKIBAT.
Itulah yang dimaksud dengan UMPAN BALIK


Dengan begitu kura-kura kembali mengarah ke sasaran

Anselmo, mari kita bermain sebentar. Jika kuberi aba-aba, arahkan ujung pensilmu ke depan pensilku



Jadi manusia adalah sistem kontrol orde kedua. Sistem kontrol orde pertama terlihat jelas pada pengisian air di wadah peturasan. Di situ KECEPATAN
 KESENJANGAN jarak permukaan yang dituju

Tapi hukum alam setiap benda mengisyaratkan keberadaan INERSIA baik yang kentara ataupun tidak, dan jika dipaksa pasti akan tampak juga. Karenanya, sistem yang semula dianggap orde pertama bisa menjadi... orde kedua


Sofia, menurut Leo aku bergerak terlalu lambat sehingga tidak mengenal apa itu inersia, dan selamanya akan jadi makhluk bersistem kontrol orde pertama.


# SISTEM KONTROL HOMEOSTATIS 

Coba kita lihat lagi si kura-kura


Sistem yang dibuat Anselmo cukup cerdas.
Pencatu daya elektris - si Tumbuhan Energi memasok listrik melalui dua sirkuit elektroda. Roda kura-kura berlapis logam itulah yang menentukan sambungan Kontaknya. Begitu roda depannya tersambung ke kutub anoda (t) dan roda belakang ke kutub katoda (-), kura-kura akan berhenti dan langsung mengisi daya akinya. Setelah penuh, ia akan berbalik dan meneruskan perjalananannya, pencatudayaan selesai. Selama daya listriknya cukup, kura-kura sama sekali tak menghiraukan si tumbuhan energi ataupun sinyal panas pemandunya.

Kau pun demikian, kau akan berhenti makan jika tekanan ke dinding lambungmu mencapai nilai ambang batas tertentu


Aku... ehmm

 mengatur Keseimbangan serasi antara air, mineral, komposisi darah, jaringan otot, hingga ke BENTUK RUPA


Sel-sel kulit akan TERHENTI pertumbuhannya jika terjadi perkenaan
 dari ukuran parameter normalnya langsung menimbulkan gangguan

Setiap goresan pada pakaian
 alamiah ini akan memicu pembelahan sel di ujung-ujung bagian yang terkena

Pertumbuhan akan terhenti lagi jika terjadi perkenaan baru

Jika mekanismenya terlalu lambat merespon, maka goresan akan membengkak


Lagi-lagi persoalan ambang suhu. Lantai jadi tampak HITAM, tembok dan kayu tampak KELABU, dan tikus tampak PUTIH. Aku tinggal memasukkan program ke kura-kura agar mengejar setiap objek yang terang (di luar sektor $C$, yang khusus diperuntukkan bagi kawat panas pencatu daya)





# PENGENALAN BENTUK 




Lebih tepatnya begini : anggap saja sinyal sebagai satuan nilai (0 atau 1) pada sel-sel kordinat ( $x, y$ ). Kemudian komputer di mesin akan menghitung jumlah sel yang saling mengiris.


Saling mengiris : 4 sel Jumlah sel dalam sinyal: 7 Persentase irisan: 4/7

Ya, tapi lihat cara Kerjanya! Kura-kura akan mengenali huruf jika posisinya tepat berada di garis sumbu dengan jarak yang pas


Oh iya, bagaimana



Temukan titik berat setiap bentuk, setiap simbol.


Lalu, sebelum merekam ke MEMORI, mesin harus lebih dulu menemukan titik singgung antara titik berat simbol dengan sumbu optikalnya


Sebagai contoh, misalkan ada simbol yang sekarang tertangkap di bidang pandang mesin


Setelah selesai, mesin menghitung kembali posisi titik berat G2 simbol yang baru lalu mengarahkan dirinya ke situ


Ya, komputer di panel mesin bisa membuat banyak sekali salinan gambar, yang diperbesar maupun diperkecil:
$\pm \mathrm{T}$


Setelah itu ia bisa membandingkan dengan stok simbol yang tersimpan dalam memorinya


Tunggu sebentar! Kenapa mesin harus menjajaki seluruh skala pembesaran gambar?
 Suatu objek, jika dilihat dari jauh akan tampak seperti garis putus-putus. Citra bayangannya selain memiliki TITIK BERAT juga DIAMETER

Lalu bagaimana caranya kau mengukur diameter 1 ?


Kucari titik-titik M yang membentuk gambar dan kuhubungkan ke titik berat G. Lalu kujumlahkan panjang garis GM dan membaginya dengan jumlah titik.

Dari situ kuperoleh angka rata-rata R, dan diameter gambar bisa kurumuskan dengan $\Phi=2 R$


Daripada menyimpan serampangan ke dalam memori, lebih baik bentuk-bentuk simbol tersebut kutata dulu agar titik beratnya semua sama (misalnya $x G=0, y G=0$ ), begitu pula diameternya $(\Phi=1)$


Sudah kita saksikan bahwasanya kura-kura mampu meluruskan sumbu optikal dengan titik berat. Selain itu, ia pun mampu mengukur, menghitung diameter $(1)$ citra yang terlacak. Jika hasilnya tidak sama dengan 1, maka kamera akan melakukan ZOOM perbesar atau perkecil hingga diameternya sama dengan 1



Jika kura-kura bisa membaca huruf, mestinya ia bisa mengenali rangkaian huruf, yaitu kata atau kalimat



Dengan menggabungkan $N$ citra kita bisa meningkatkan kadar persepsi, DAYA LACAK sinyal

Misalnya, kita bisa menumpuk saja citra-citra itu (lalu mencari reratanya) <br> \section*{PENGOLAHAN CiTRA} <br> \section*{PENGOLAHAN CiTRA}


Ada juga tehnik matematis yang jauh lebih rumit

Apabila kututup dengan tangan, sinyalnya tak terbaca


44

Kalau bisa kusimpulkan, kalian bermaksud agar hewan ciptaan kalian bisa mengenali sinyal dalam segala cuaca. Misalnya saat musim salju... Pengenalan sinyal atau bentuk ini mensyaratkan penghitungan titik berat dan diameter setiap citra. Persoalan jadi bertambah rumit karena adanya LATAR BERDERAU


Inilah hasilnya setelah dua kali proses pembersihan

Nah, sekarang kura-kura sudah bisa membaca di segala cuaca, tapi apa artinya?
 atau daya beda yang paling tinggi berada di titik tengah

Untuk membaca tulisan,
mata menyisir simbol-simbol di hadapannya secara acak
'In'lik marroćcát trijicar, 'In'lik marbacrán triticar,

Hanya sebagian saja area simbol yang tercerap penuh
Tapi otak mampu merekonstruksi PESAN YANG PALING MASUK AKAL

Itu sebabnya kita bisa membaca dengan cepat


Mengumpulkan SELURUH informasi, membaca teks kata demi kata, huruf demi huruf, dan segmen demi segmen dari setiap huruf, tentu amat melelahkan dan seolah kerja tak ada habisnya...


Jika terkesan ada informasi yang kurang tepat, mata akan langsung melontarkan kilas pandang ke area yang dianggap bermasalah

## PENCERAPAN iNDERAWi

## Alat indera kita selalu memasok informasi setiap saat



Informasi tersebut lalu diperbandingkan dengan simbol atau sinyal yang tak terhingga jumlahnya di bank data memori kita...
... yang selalu harus DIPERKINI
 sekitar kita adalah informasi MINIMAL untuk mengenali bentuk, suara, dlsb...


Yang bisa dia lakukan tak lebih dari yang ditaruh dikepalanya


# KEPANDAiAN KEBODOHAN 

 seperti irama musik tidak memerlukan otak, dengan tulang belakang saja sudah


* Albert Einstein



51


COBA-COBA SALAH


Si kura-kura ternyata mampu mencoba pengalaman baru lalu mengambil kesimpulan, atau menarik pelajaran dari situ


Suatu mesin mampu menelan segala macam data


Lalu, dengan bantuan perangkat penginderanya...




Seorang ahli matematika pernah mengajukan suatu bentuk uji kepandaian:



Mesin dianggap pandai bila responnya tak bisa dibedakan dengan manusia Turing

Syukur alhamdullilah, kita masih ketinggalan jauh!


Intelengensi Artifisial : cihuy...

$$
58
$$

bisa menyamai...


# iNTELEGENSi 

 Iya, tapi sama dengan mobil,kuda pun mengkonversi energi
kimiawi untuk bisa menjalankan
FUNGSI lokomosi

Ya memang betul, mesin itu mengekstensi dan meniru alam


Kemampuan untuk MENENTANG, BERIMAJINASI, melihat KEGANJILAN


Kemampuan BEREKSPRESI dan MENAFSIRKAN tanda


Dari citra dan tanda-tanda yang dicerap indera, sebagian berasal dari DUNIA LUAR, BUKAN DIRI SENDIRI, dan sebagian lagi dari DIRI SENDIRI, atau dari mesin tersebut. Penguasaan kendali TUBUH merupakan titik tolak bagi KESADARAN akan EKSISTENSI DIRI

(*) Terjemahannya : "Ayo, yang mana AKU dan BUKAN AKU?"


# 2AMAN MENDATANG YANG HAMPiR TIBA 











