* Was soll mit dieser Arbeit erreicht werden?
* Forschungsfragen:
  + Wie können die Distanzen der Anlagen zueinander in der Simulation der Koalitionsbildung in der Value Function abgebildet werden?
  + Wie kann die entwickelte Value Function im Rahmen einer Simulation einer Koalitionsbildung in der Energiedomäne genutzt werden?
* Beschreibung der realen Situation
  + Wo stehen WKAs?
  + Wie weit stehen WKAs voneinander entfernt?
  + Wie stehen WKAs in Verbindung?
  + Wie sehen reale Erzeugungsprofile von WKA aus?
* Wie baue ich die Simulation auf?
  + Kartesisches Koordinatensystem
  + WKAs sind zufällig im Koordinatensystem verteilt (Anzahl, Verteilungsgrad, …)
  + Die Entfernungen zwischen allen WKAs werden mit dem Satz des Pythagoras berechnet
  + WKAs bekommen ein zufälliges, doch realistisches Erzeugungsprofil berechnet

# 3. Konzeptionierung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Konzept dieser Bachelorarbeit. Als erstes wird die Simulationsumgebung beschrieben, in der die Windkraftanlagen getestet werden sollen. Hier werden Regeln festgelegt, unter der die Simulation erstellt werden soll. Danach wird die Value Function beschrieben, die entscheiden soll, ob die Formation einer Koalition sinnvoll ist oder nicht.

## 3.1 Konzept der Simulation

Zum Beantworten der Forschungsfragen muss eine Simulation zu entwickelt werden, welche zwei Faktoren in die Simulation einbezieht: Zum einen müssen die geografischen Abhängigkeiten der Windenergieanlagen abgebildet werden und zum anderen benötigen die Anlagen ein Leistungsprofil, welches bestimmt, wie viel Watt Strom die Anlagen in der Simulation erzeugen.

### 3.1.1 Verteilung von Windenergieanlagen in einem Koordinatensystem

Die größte Relevanz haben die geografischen Abhängigkeiten der Windenergieanlagen zueinander. Um die Distanz zu simulieren, soll ein kartesisches Koordinatensystem angewandt werden. Über das Koordinatensystem sollen nun die Anlagen zufällig verteilt werden. Dabei soll unter anderem auch betrachtet werden, dass die Windenergieanlagen ein gewissen Mindestabstand zueinander haben, doch sollen sie Cluster bilden, um Windparks zu imitieren.

Durch die Angaben verschiedener Parameter, können mehrere Testreihen durchgeführt werden. Wichtige Parameter können die Verteilung der Anlagen im Koordinatensystem und somit auch das Verhalten der Agenten in der Simulation beeinflussen:

* *xLength*, *yLength*: Längen beider Achsen des Koordinatensystems in Kilometer.
* *amountWindTurbines*: Anzahl aller Windenergieanlagen, die im Koordinatensystem verteilt werden sollen.
* *amountCluster*: Anzahl der Cluster im Koordinatensystem.
* *minRadiusCluster*, *maxRadiusCluster*: Die minimale und maximal mögliche Entfernung der Cluster in Kilometer.
* *minSizeCluster*, *maxSizeCluster*: Minimale und maximale Anzahl von Windenergieanlagen in einem Cluster. Cluster sollen sich nicht überlappen.
* *minDistanceWindTurbines*: Der Mindestabstand der Windenergieanlagen zueinander in Kilometer.
* *minDistanceClusters*: Der Mindestabstand der Cluster zueinander in Kilometer.

Die Parameter müssen Regeln unterliegen, damit keine Fehler entstehen können. Die Parameter sollen der Reihe nach auf diese Regeln geprüft werden:

* amountWindTurbines >= 2
* *amountCluster <= amountWindTurbines*
* *minSizeCluster > 0*
* *maxSizeCluster <= amountWindTurbines*
* *minSizeCluster <= amountWindTurbines / amountCluster*
* *maxSizeCluster >= amountWindTurbines / amountCluster*

Mithilfe der Parameter sollen nun die Windenergieanlagen zufällig in dem Koordinatensystem verteilt werden. Die Verteilung der Anlagen unterliegt noch weiteren Regeln:

* Cluster dürfen sich nicht überlappen.
* Die Zufälligkeit sollte bestenfalls Über einen Seed generiert werden können. Sodass derselbe Simulationsaufbau beliebig oft generiert werden kann.

Jede Windenergieanlage soll in der Simulation von genau einem Agenten gesteuert werden.

### 3.1.2 Generierung der Erzeugungsprofile der Windenergieanlagen

Nachdem alle Windenergieanlagen im kartesischen Koordinatensystem verteilt worden sind, werden sie mit Erzeugungsprofilen versehen. Erzeugungsprofile beschreiben, wie viel Leistung Windenergieanlagen über einen bestimmten Zeitraum erzeugen. Sie zeigen in der Regel, wie viel Watt pro Stunde erzeugt wurde.

Anhand echter Erzeugungsprofile von Windkraftanlagen sollen die in der Simulation verwendeten Erzeugungsprofile zufällig generiert werden. Auf diese Weise sollen Erzeugungsprofile für einen ganzen Tag generiert werden, bei denen sich stündlich die erwartete Leistung ändert. Windenergieanlagen, die in sich in einem Cluster befinden, werden homogene Erzeugungsprofile besitzen, da die Anlagen nah genug beieinanderstehen, sodass die Anlagen von ähnlichen Wetterverhältnissen betroffen sind. Windenergieanlagen in verschiedenen Clustern sollen heterogene Erzeugungsprofile bekommen, da die Abstände groß genug sind, dass die Windleistung erheblich unterschiedlich sein kann.

## 3.2 Bestimmung der Value Functions

Mit einer Value Function soll anhand von mehreren qualitativen und quantitativen Kennwerten eines Sachverhalts genau einen Referenzwert berechnet werden. Der Referenzwert sagt aus, wie gut ein Sachverhalt im Verhältnis zu anderen Sachverhalten steht. In dieser Bachelorarbeit soll mit Hilfe der Value Function bestimmt werden, ob ein Agent schon einer bestehenden Koalition beitreten soll oder nicht. Denn hat die neue Koalition mit dem Agenten einen besseren Referenzwert als die Koalition ohne den Agenten, so ist es besser, ihn in die Koalition aufzunehmen, als ihn abzuweisen. In diesem simulierten Multi-Agenten-System sollen Agenten einer Koalition beitreten und möglichst nicht allein arbeiten. Es gibt dafür drei Bedingungen, nach denen die Agenten Koalitionen bilden sollen:

1. Die Distanz der Windenergieanlage, die eine Koalition eingehen möchte, sollte möglichst hoch sein.
2. Die Leistung, die durch die neue Windenergieanlage in die Koalition einbringt, soll einen gewissen Schwellwert erreichen, die abhängig von der Distanz ist.
3. Agenten sollen bei jeder Formationsphase neue Konstellationen von Koalitionen finden und dabei möglichst Koalitionen mit denselben Partnern wie bei der letzten Koalitionsformation.

Die Bedingungen 1 und 2 sollen in eine Funktion gebracht werden, damit sich berechnen lässt, wie gut eine Koalition beide Bedingungen verfolgt, indem man die Gewichtungen richtig setzt. Wenn die Bedingung 1 zu stark gewichtet wird, werden nur Windenergieanlagen mit eine möglichst hohen Distanzen Koalitionen eingehen. Wird die Bedingung 2 zu stark gewichtet, werden Anlagen mit hohen Leistungen zu sehr für die Formation bevorzugt. Die Herausforderung ist, die Bedingungen so zu gewichten, dass sich Koalitionen dynamisch formieren und sich gegebenenfalls bei jeder Neuformation verändern.

In der Koalitionsformationsphase beginnen ungebundene Agenten damit, Anfragen an andere Agenten in ihrer Nachbarschaft zu schicken. Die angefragten Agenten können dabei entweder auch ungebunden sein oder sich bereits in einer Koalition befinden. Der Empfänger der Anfrage muss entscheiden, ob der anfragende Agent der Koalition beitreten soll. Hierfür soll ein Gütefaktor bestimmt werden, welcher entscheiden soll, ob die Koalition mit dem anfragenden Agenten eingegangen werden soll oder nicht.

Der Gütefaktor soll mithilfe der Distanz und der Leistung berechnet werden. Das Problem ist, dass die Distanz und die Leistung unterschiedliche Größen sind. Die Distanz soll in Verhältnis mit dem Durchschnitt aller Distanzen in dem schon bestehenden Koalitionskonstrukt () gesetzt werden. Dies wird über einen den Bruch gelöst. Ist größer als , wird die Quotient größer als 1, was sich dann positiv auf den Gütefaktor auswirkt. Ebenso soll die Leistung in Relation mit der Durchschnittsleistung aller Windenergieanlagen () gesetzt werden. Dieser wird entweder jedes Mal neu errechnet oder es wird ein fixer Wert genommen. Nun fehlt noch die Gewichtung , die bestimmen soll, wie sehr Distanz und Leistung jeweils Einfluss auf den Gütefaktor haben sollen. Hier bedarf es ein wenig an Feintuning, um den richtigen Wert zu finden, damit die Distanz zwar relevant ist, die Koalitionen sich aber weiterhin dynamisch verändern. All dies führt zu folgender Formel für den Gütefaktor:

Diese Formel kann allerdings dazu führen, dass einzelne Windenergieanlagen übrigbleiben, die nicht in einer Koalition sind.

## 3.3 Softwaretechnisches Konzept

Die Umsetzung in der Software