# Einleitung

Das Regeln/die Regelung ist ein Vorgang bei dem eine Größe, die zu regelnde Größe (Regelgröße), fortlaufend erfasst, mit einer anderen Größe, der Führungsgröße verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird. Kennzeichen für das Regeln ist der geschlossene Wirkungsablauf, bei dem die Regelgröße im Wirkungsweg des Regelkreises fortlaufend sich selbst beeinflusst. [ Definition Regelung nach DIN 19226 ]

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Realisierung eines Messglied, bei denen geringe Totzeiten im Fokus stehen. Totzeiten können allgemein dafür sorgen, dass ein Regelkreis instabil oder träge wird und somit einer definierten Anforderung nicht mehr entsprechen könnte.

Die Messgröße soll die horizontale Position eines Objektes darstellen, die anhand seines Farbunterschied zum Rest einer Szene (Hintergrund) erkannt wird. Für die Erkennung eines solchen Objektes bietet sich eine Sensorlösung an, die Teile des elektromagnetischen Spektrums aufnimmt und diese in ein elektrisches Signal umwandelt.

Farbe ist, in dieser Arbeit durch die Auswahl des Sensors auf eine Kamera der Firma Semtech, durch einen Rot- Grün und Blaukanal (RGB) definiert. Diese drei Farbkanäle spiegeln die Grundfarben wider, welcher der Sensor dem natürlichen Licht entnimmt.

Um die Totzeiten im Messglied gering zu halten, wurde bei der Auswahl der Kamera auf eine hohe Anzahl an Bildern die Sekunde geachtet. Die Auswertung der Bilder für die Erkennung eines Objektes und dessen Position erfolgt in einem Field Programmalbe Gate Array (FPGA-Board). Das FPGA-Board bietet die Möglichkeit die Signale von der Kamera in Echtzeit zu verarbeiten und auszuwerten und hat aufgrund seines Aufbaus weniger Limitationen als ein herkömmlicher Mikroprozessor, was die Bearbeitungsgeschwindigkeit angeht.

Zu Bearbeitungsbeginn der Studienarbeit war es möglich, die Daten der Kamerabilder mittels Camera Link von der Kamera auf das FPGA-Board zu übertragen und diese dort zwischenzuspeichern. Die zwischengespeicherten Daten konnten über den VGA-Ausgang auf einem angeschlossenen Monitor ausgegeben werden. [Lukas Herbst, Bilddatenvorverarbeitung in einem FPGA] Zudem war es möglich anhand von Graustufen (Schwarzweißbild) und dessen Wechsel in der Intensität ein Objekt zu erkennen.

Auf Basis der zuvor beschreibenden Funktionen werden neue Funktionen implementiert. Die Funktionsweise der bisherigen Objekterkennung im Graustufenbereich soll für die Erkennung im Farbbereich als Vorlage verwendet werden. So sollte es einfacher sein ein farbiges Objekt von einem anders gefärbten Hintergrund zu unterscheiden und somit auch dessen Position zu erkennen.