**トラコンFF+FBに関する資料**

2023/07/11

曽我

目次

[1 ロジック 2](#_Toc140006927)

[1.1 前提 2](#_Toc140006928)

[1.2 考え方 2](#_Toc140006929)

[1.3 理想のの算出 2](#_Toc140006930)

[1.4 理想のの算出 2](#_Toc140006931)

[1.5 の推定 3](#_Toc140006932)

[2 結果 4](#_Toc140006933)

[2.1 ベストの結果 4](#_Toc140006934)

[2.2 路面を変えたとき 6](#_Toc140006935)

[2.3 路面を一定時間だけ変えたとき 7](#_Toc140006936)

[2.4 荷重移動量が誤差を含むとき 8](#_Toc140006937)

[2.5 速度センサーに誤差を変えたとき 9](#_Toc140006938)

[3 結論 10](#_Toc140006939)

# ロジック

## 前提

タイヤの運動方程式は次のように表される。

一方制御したい量はスリップ率で加速時は以下の式で表される。

## 考え方

フィードバック(FB)ではゲインを上げると振動的になるいっぽうで下げると収束が遅く問題であった。そこでフィードフォワード(FF)を入れることを検討した。FF成分には最大加速時における理想のトルクを入れることにし、FBはこれまで通り目標スリップ率と推定車速から求めた目標回転数と現在の回転数の差分が小さくなるようなPID制御とした。

タイヤの運動方程式を見ると、トルク は、回転させるための項 、車両を加速させるための項 、走行抵抗を打ち消すための項 に使われる。

目標とする加速度とスリップ率は決まっている(限界の加速度と最良のスリップ率)ため、との理想の値も決まる。はおおよそ速度によって決まり、あらかじめ推定できる。

以上のことから車両が限界加速したいときの理想のトルクを求めることができる。

## 理想のの算出

変数に”\*”を付けて理想の値を表すことにする。スリップ率が常に理想の値とする。スリップ率の式を変形して微分すると、

ホイールの回転速度は で表されるので

と変形できる。現在のタイヤモデルおよびアクセラシムにおいて、下記の値が理想の値である。

これにより理想的なホイールの回転加速度が求められた。

## 理想のの算出

最大の が理想の である。 はマジックフォーミュラにおいて、荷重とスリップ率で決まる。実走行で取り得る荷重の範囲では、荷重の変化による目標スリップ率の変化は小さく であった。そこで最大の加速Gにおける荷重移動を考慮した の最大値を理想の とした。

4輪に適用して行くには、荷重移動の計算にセンサーで取得した横Gを入力すると良いと考えている。さらにはDYC内で使用しているであろうスリップ角（各輪？目標値？）を取得して理想の を求められるのではないか。。。

## の推定

モーターに一定のトルクを等しく印加した際の収束速度を調べた。これを逆に読むことで、ある速度を維持するためのトルクが分かる。

|  |  |
| --- | --- |
| motor torque[Nm] | Wheel Speed[rpm] |
| 0.55 | 2430 |
| 0.6 | 3385 |
| 0.7 | 4780 |
| 0.8 | 5950 |
| 1 | 7650 |
| 1.5 | 10810 |
| 2 | 13260 |
| 2.5 | 15350 |
| 3 | 17190 |

# 結果

## ベストの結果

アクセラタイムは3.607sだった。

でローンチスタートしたときの結果。横軸に注意されたい。

これまでと比べて格段にスリップ率が収束するまでの時間が減少している。

付近でリアのトルクが最大になりスリップ率が小さくなっている。

グラフ

自動的に生成された説明

FF成分の中身を見る。

フロントにおいては加速のための力が支配的。抵抗トルクがホイールを回転するために使う力より大きくなっていく。

リアにおいては加速のための力が常に支配的。

グラフ, 折れ線グラフ

自動的に生成された説明

フロントにおける、FFとFBの割合を示す。

付近で80kWに到達

グラフ, 折れ線グラフ

自動的に生成された説明

## 路面を変えたとき

車両モデルの路面だけ変更した。

収束までの時間が伸びる。

グラフ

自動的に生成された説明グラフィカル ユーザー インターフェイス が含まれている画像

自動的に生成された説明

左：　　　　　　　　右：

## 路面を一定時間だけ変えたとき

で を8割減させた。

Gが下がってフロントの荷重が増えて駆動力が増えてスリップ率が下がった。

リアはと荷重が減って駆動力が減ってスリップ率が上がった。

スリップ率は適正な範囲内のままである。

グラフ

自動的に生成された説明

## 荷重移動量が誤差を含むとき

荷重移動量を倍にしたとき

グラフ

自動的に生成された説明グラフ

中程度の精度で自動的に生成された説明

左：制御器のモデルとシムのモデルが同じ

右：制御器のモデルはシムのモデルに比べて2倍荷重移動する

荷重移動量を半分にしたとき

グラフ

自動的に生成された説明 グラフ

中程度の精度で自動的に生成された説明

左：制御器のモデルとシムのモデルが同じ

右：制御器のモデルはシムのモデルに比べて1/2倍荷重移動する

## 速度センサーに誤差を変えたとき

センサー誤差

Ellipse 2 - Hardware Manual.pdf

テーブル

自動的に生成された説明

速度センサーの誤差を+0.1m/s与えたとき　速度センサーの誤差を+0.05m/s与えたとき

グラフ

低い精度で自動的に生成された説明 グラフ

低い精度で自動的に生成された説明

速度センサーの誤差を-0.1m/s与えたとき　速度センサーの誤差を-0.05m/s与えたとき

グラフ

低い精度で自動的に生成された説明グラフ

自動的に生成された説明

# 結論

FFはかなり効果あり、でも**速度センサーがやっぱりだいじ**