3장 스트림릿(Streamlit)으로 챗봇 구현하기

스트림릿(Streamlit)은 프런트엔드에 대한 지식 없이도 머신러닝 모델을 쉽고 빠르게 시연하고 배포할 수 있도록 돕는 오픈소스 프레임워크입니다. 스트림릿을 사용하면 파이썬 코드만으로 사용자와 상호작용하는 LLM 웹 애플리케이션을 손쉽게 만들 수 있습니다. 여기에서는 스트림릿의 핵심 콘셉트와 사용 방법을 배우고, 이를 바탕으로 사용자와 웹 공간에서 상호작용하는 제미나이 챗봇을 구현합니다.

3.1. 스트림릿 기본 사용 방법

스트림릿의 설치와 기본 사용 방법에 대해 알아보겠습니다.

3.1.1. 스트림릿 설치


다음 명령으로 streamlit 패키지를 설치합니다.

| >pip install streamlit |
| --- |

설치가 성공했는지 확인하기 위해 데모 프로그램인 hello를 실행합니다.


| >streamlit hello  Welcome to Streamlit. Check out our demo in your browser.  Local URL: http://localhost:8502  Network URL: http://192.168.200.67:8502  Ready to create your own Python apps super quickly?  Head over to https://docs.streamlit.io  May you create awesome apps! |
| --- |

콘솔에 출력된 http://localhost:8501로 접속하여 아래와 같은 화면이 출력되면 성공적으로 설치된 겁니다.




왼쪽 메뉴바에서 여러 가지 데모를 확인할 수 있습니다.


**애니메이션 데모**



**플롯팅 데모**


****

**매핑 데모**



4.1.2. 기본 사용법 알아보기


스트림릿의 사용 방법은 단순하고 직관적입니다. streamlit 패키지에서 제공하는 API를 호출하면, 수행 결과가 화면 위에서부터 아래로 순차적으로 출력됩니다. 다음은 스트림릿에서 제공하는 API를 사용하여 다양한 형식의 텍스트와 컴포넌트를 화면에 출력하는 코드입니다.



작성한 코드는 다음 명령어를 통해 streamlit 환경으로 실행합니다.

| > streamlit run 09\_01\_st\_test1.py |
| --- |

브라우저에서 터미널에 출력된 주소(localhost:8501)로 접근하면 다음의 결과를 확인할 수 있습니다.




프로그램과 실행 결과를 비교해보면 알 수 있듯이 header, title, write, bar\_chart, caption 등의 메서드를 차례대로 호출했더니 화면에서는 그 순서대로 UI 요소들이 출력되었습니다. 이렇게 스트림릿을 사용하면 코드 상의 API와 화면에서 출력되는 내용을 직관적으로 매칭할 수 있어 개발하기가 용이합니다. 따라서 스트림릿에서 제공되는 API와 사용 방법만 알면 다양한 기능을 쉽게 적용할 수 있습니다. 스트림릿 [공식 문서](https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/charts/st.bar_chart)를 보면 API에 대한 세부적인 설명과 사용 예제가 자세히 나와 있어서 이 문서를 보고 애플리케이션을 구축하는 것이 가장 정확하고 효율적입니다.




Streamlit API 공식 문서

한편, 앞서 살펴본 예제처럼 내장 컴포넌트를 사용하지 않고, Matplotlib, Seaborn 등 외부 라이브러리와 연동하여 시각화할 수 있는 방법도 있습니다. 다음은 3장에서 다루었던 시각화 코드를 스트림릿으로 적용한 예제입니다.









스트림릿에서 제공하는 슬라이더 컴포넌트를 활용하여 temperature를 동적으로 적용되도록 시각화했습니다. 원래 코드와 달라진 부분은 matplotlib의 figure 객체를 스트림릿의 pyplot API로 전달하는 이 한 부분 밖에 없습니다. 이처럼 스트림릿을 사용하면 내장 컴포넌트뿐만 아니라 파이썬 외부 라이브러리와 손쉽게 연동함으로써 더욱 다채롭고 세밀한 시각적 경험을 사용자들에게 효과적으로 제공할 수 있습니다.

설정 창에서 “Run on save” 항목을 체크하면 편집한 코드가 즉시 화면에 반영됩니다.




4.2. 스트림릿 핵심 콘셉트


스트림릿 (Streamlit) 프레임워크는 UI 요소와 실시간 연동되는 파이썬 기반의 컴포넌트 객체를 통해 사용자와 상호 작용합니다. 이를 위해 스트림릿은 먼저 파이썬 스크립트가 최초 실행될 때 화면의 레이아웃과 구성 요소를 배치합니다. 이후 사용자의 인터랙션이 발생하면, 파이썬 스크립트를 다시 실행하여 애플리케이션의 전체적인 상태를 갱신하고, 변경된 상태 정보를 기반으로 UI를 새롭게 렌더링합니다.

4.2.1. 반응형 프로그래밍

반응형 프로그램은 UI 요소에 일어나는 변화를 효과적으로 감지하고 처리하기 위해 애플리케이션의 데이터 상태와 UI 요소의 상태를 동기화하여 관리합니다. 스트림릿 프레임워크도 이러한 반응형 프로그래밍의 원리를 따르고 있습니다. 다음은 스트림릿 프레임워크에서 파이썬 스크립트와 UI 요소가 연동하는 과정을 나타내는 다이어그램입니다.




다이어그램에서 볼 수 있듯이 스트림릿 환경에서 수행되는 파이썬 스크립트는 스트림릿에서 관리하는 프론트엔드 엔진으로 전달되어 화면상의 컴포넌트로 출력됩니다. 스트림릿의 프론트엔드 엔진은 SPA(Single Page Application)로 동작하기 때문에 최초 출력 이후에는 웹 페이지 전체를 리로드하지 않고, 서버로부터 받은 데이터나 정보를 바탕으로 화면을 업데이트합니다. 위의 다이어그램에서 주목할 부분은 사용자가 화면상의 컴포넌트에 인터랙션을 가하면, 스트림릿 프레임워크는 애플리케이션의 상태를 최신화하기 위해 파이썬 스크립트 전체를 다시 실행한다는 점입니다.



맨 앞줄과 맨 끝줄에 로그를 출력하는 코드를 추가했습니다. 화면의 input 상자에 텍스트를 입력한 후 탭 등을 클릭하여 포커스를 벗어나면 콘솔 창에 다음처럼 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.



추가된 결과 화면




4.2.2. 데이터 캐싱

전체 스크립트를 다시 실행하면 개발 과정을 단순화하는 장점이 있지만, 중복된 내용을 재실행하는 문제점 역시 존재합니다. 앞의 예제에서 로짓 정보를 가져오는 작업이 LLM 모델을 호출한다고 가정하면 사용자와 상호작용할 때마다 불필요한 추론 작업을 거쳐야 할 것입니다.

다음은 로짓 산출 시 10초의 딜레이를 가정하고 실험하는 예제입니다.






input 상자에 글자를 입력하고 탭을 클릭하면, 약 10초 동안 위와 같이 그래프가 흐리게 나타나면서 지연 현상이 발생합니다. 이런 현상이 나타나는 이유는, 사용자의 상호작용에 의해 화면에 변화가 생기면, 이를 반영하기 위해 파이썬 스크립트 전체가 다시 실행되어야 하고, 그 과정에서 로짓 산출을 위해 10초 간의 대기 시간이 발생하기 때문입니다.

이러한 불합리 점을 개선하기 위해 스트림릿에서는 캐싱 매커니즘을 제공합니다. 스트림릿의 @st.cache\_data 데코레이터를 사용하면 함수를 실행한 결과가 캐시에 보관됩니다. 이후부터는, 파라미터가 달라졌거나 구현 내용이 달라진 경우에 한해서만 함수를 다시 실행합니다. 만일 함수의 코드가 변경되지 않았고, 이전에 호출된 파라미터와 동일하다면, 캐시에 보관되어 있는 결과를 반환함으로써 불필요한 재실행을 막습니다.

다음은 스트림릿의 캐싱 메커니즘을 적용하여 사용자 경험을 향상시키는 예제입니다.




get\_vocab\_logits 함수에 @st.cache\_data 데코데이터를 적용했고, 화면에서 입력받은 값을 로짓에 일괄적으로 더하도록 프로그래밍했습니다. 다음은 input 상자의 값을 0→1→0→1.. 로 실험하는 과정 중의 일부를 캡처한 화면입니다.



예상대로 처음 실행한 파라미터에서 대해서는 지연 현상이 발생하지만, 이미 실행했던 파라미터에서 대해서는 지연 없이 화면에 그래프로 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

@st.cache\_data 데코레이터를 사용할 때 한 가지 유의할 점이 있습니다. @st.cache\_data는 함수에 전달되는 파라미터와 구현 내용이 동일하다면 함수의 호출 결과 역시 항상 동일할거라는 가정 하에 캐싱 메커니즘을 적용한다고 설명했습니다. 따라서 함수 내에서 데이터베이스에 접근하거나 네트워크 통신 등을 통해 그 결과가 변경되도록 코드가 구현되어 있다면 원하는대로 동작하지 않을 수 있다는 점을 알고 있어야 합니다.

앞의 코드를 변경하여, 함수가 호출될 때마다 수행 결과가 달라지지만 그 내용이 화면에 반영되지 않도록 만든 예제입니다.




전역변수 total을 만들어서 get\_vocab\_logits 함수가 호출될 때마다 1씩 누적되도록 했고, 그 값이 로짓에 더해지도록 했습니다. 하지만 입력값을 0→1→0→1..로 테스트하면, 캐싱된 다음부터는 로짓값이 변하지 않는다는 사실을 확인할 수 있습니다. 이처럼 스트림릿의 @st.cache\_data 데코레이터는 함수의 파라미터 값과 코드 내용이 같다면 캐시된 값을 반환하기 때문에 데이터베이스나 전역변수 같은 외부 요소에 의존하는 경우 그 결과가 올바르게 반영되지 않을 수 있습니다.

4.2.3. 리소스 캐싱

@st.cache\_data 데코레이터가 데이터에 대한 캐싱 메커니즘을 적용한다면 @st.cache\_resource 데코레이터는 머신러닝 모델이나 데이터베이스 컨넥션 등의 리소스를 효율적으로 사용하도록 돕습니다. @st.cache\_resource를 사용하면 프로그램에서 사용되는 이러한 리소스를 한 번만 로드하거나 연결하고, 이후의 호출에서는 캐싱된 인스턴스를 재사용함으로써 처리 시간을 단축시킵니다.

다음은 앞에서 다룬 @st.cache\_data 데코레이터를 활용해서 캐싱을 시도하다가 오류가 발생하는 예시입니다.






이 예제를 보면 self.file\_handle = open(filepath, "r") 코드를 통해 파일의 참조값을 멤버변수에 할당하고 있습니다. 하지만 파일의 참조값은 실행 환경에 종속되는 것으로서 직렬화하거나 역직렬화할 수 없고, 이에 따라 @st.cache\_data 데코레이터를 사용하면 오류가 발생합니다. 출력된 메시지를 보면 ‘pickle을 사용하여 직렬화하기 때문에 데이터베이스 연결이나 텐서플로우 세션 같은 직렬화할 수 없는 객체를 캐싱하려면 st.cache\_resource를 사용하라’고 권고합니다. 권고대로 예제에서 사용된 @st.cache\_data를 @st.cache\_resource로 교체하면 프로그램이 정상적으로 기동된다는 것을 확인할 수 있습니다.


이 밖에도 @st.cache\_data를 사용하면 함수에서 산출된 최종 결괏값을 복제하여 반환하는 반면, @st.cache\_resource를 사용하면 함수의 결괏값을 가리키는 참조(레퍼런스)를 반환합니다. 따라서 함수로부터 반환받은 결과를 프로그램 내에서 바꾸는 경우, 어떤 캐싱 메커니즘을 사용했냐에 따라 결과가 다르게 나타납니다. 다음은 원본 데이터의 변경 여부와 관련하여 두 가지 캐싱 데코레이터의 동작 과정을 설명하는 다이어그램입니다.

먼저 @st.cache\_data에 대한 시나리오입니다.




@st.cache\_data를 사용하면 캐시에 저장된 값을 복제하여 반환하므로, 반환받은 값을 변경하고 다시 함수를 호출하더라도 원래 값이 그대로 화면에 출력되는 것을 나타냅니다.

다음은 @st.cache\_resource를 적용한 시나리오입니다.



@st.cache\_resource를 사용하면 결과에 대한 참조값을 반환하므로, 반환된 값을 변경(반환된 참조값을 통해 캐시의 내용을 변경)한 후 다시 함수를 호출하면 화면에 변경된 내용이 출력된다는 것을 보여줍니다.


다음은 이상의 사니라오를 구현하는 코드입니다. @st.cache\_data와 @st.cache\_resource로 데코레이터를 바꾸어가며 실험하면 위에서 예시한 시나리오대로 동작하는 것을 확인할 수 있습니다.




지금까지 살펴본 바를 요약하면, 직렬화가 가능하고 데이터의 불변성이 필요한 경우에는 데이터 캐싱 메커니즘을 사용하는 것이 적합한 반면, 직렬화할 수 없으며 결과를 전역적으로 공유해야 하는 경우에는 리소스 캐싱 메커니즘을 사용하는 것이 효율적입니다. 따라서 복잡한 연산 결과를 재사용하려고 할 때에는 데이터 캐싱 메커니즘을 사용해야 하지만, 프로그램 내에서 자원을 효율적으로 관리하고 싶을 때에는 리소스 캐싱 메커니즘을 사용해야 합니다.

4.2.4. 세션 상태 관리

사용자와 상호작용하는 챗봇을 구현하려면 사용자별 세션 정보가 필요합니다. 2장에서 배웠던 것처럼 멀티턴 대화를 위해서는 챗봇과 사용자가 나눈 대화 이력을 모델의 입력값으로 전달해야 하므로, 동시에 여러 명의 사용자가 접속한다면 사용자별로 서로 다른 이력이 관리되어야 합니다. 스트림릿 프레임워크는 session\_state 객체를 통해 세션 정보를 관리할 수 있게 합니다. 다음은 스트림릿 공식 문서에서 제공하는 session\_state 예제 코드입니다.



session\_state 객체는 세션별로 딕셔너리와 유사한 구조로 데이터를 관리합니다. 따라서 if "counter" not in st.session\_state: 라는 구문은 세션 정보 내에 "counter" 라는 키가 존재하는지 확인하는 조건문으로 동작합니다. 해당 키에 대한 정보가 없으면 st.session\_state.counter = 0 이라는 문장을 통해 counter의 값을 만들어서 0으로 초기화합니다. 이때 st.session\_state["counter"] = 0과 같이 딕셔너리 형식을 사용해도 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 결과적으로 위의 코드는 버튼을 클릭할 때 세션별로 카운터를 증가시키고 그 결과를 화면에 출력하는 프로그램입니다. 위의 프로그램이 세션별로 독립적으로 동작하는지 확인하려면 브라우저의 새 탭을 열어 동일한 주소로 접속한 다음 각 탭에서 버튼을 클릭해보면 됩니다.



각각의 탭(또는 브라우저)에서 버튼을 클릭하면 서로 다르게 누적되는 것을 확인할 수 있습니다.


4.3. 제미나이 챗봇 만들기

스트림릿(Streamlit)은 대화형 인공지능을 시연할 수 있도록 메시지 입력, 메시지 출력 등의 챗봇 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 컴포넌트와 지금까지 배운 스트림릿 캐싱, 세션 메커니즘을 결합하면, 인공지능과 자연스럽게 대화를 나누는 챗봇을 편리하게 구현할 수 있습니다.

4.3.1 메시지 컨테이너


스트림릿 프레임워크의 st.chat\_input 메서드를 호출하면 화면에 메시지를 넣을 수 있는 입력 메시지 컨테이너가 나타납니다.

| prompt = st.chat\_input("메시지를 입력하세요.") |
| --- |




이 컨테이너에 메시지를 입력하고 엔터키를 누르면 입력한 문자열이 st.chat\_input 메서드의 반환 값으로 돌아옵니다. 이때 다음과 같이 st.chat\_message 메서드를 실행하면 출력 메시지 컨텍스트가 내부적으로 생성됩니다. 그리고 이 상태에서 prompt를 입력값으로 넣고 st.write 메서드를 호출하면 입력한 메시지(prompt)가 화면상에 출력 메시지 컨테이너와 함께 나타납니다.

| prompt = st.chat\_input("메시지를 입력하세요.")  if prompt:  with st.chat\_message("user"):  st.write(prompt) |
| --- |




입력 메시지와 마찬가지로 모델의 응답 메시지를 출력하고 싶으면 st.chat\_message("ai") 코드를 추가하여 새로운 출력 메시지 컨텍스트를 생성하고, st.write 메서드를 호출해 응답 메시지를 화면으로 내보내면 됩니다. 참고로 매개변수에 "user", "assistant", "ai", "human" 중 하나를 전달하면 사전에 정의된 아바타가 컨테이너의 왼쪽에 출력됩니다. 만일 사용자가 직접 아바타를 설정하고 싶다면 st.chat\_message(name="ai", avatar=*"*[*이모지*](https://emojipedia.org/ko/%EB%A1%9C%EB%B4%87-%EC%96%BC%EA%B5%B4)*"*) 형식으로 작성하면 됩니다.

| **import streamlit as st**  **prompt = st.chat\_input("메시지를 입력하세요.")**  **if prompt:**  **with st.chat\_message("user"):**  **st.write(prompt)**  **with st.chat\_message("ai", avatar="🤖"):**  **st.write("이것은 인공지능 응답입니다.")** |
| --- |



그런데, 사용자와 지속적으로 상호작용하는 챗봇을 만들려면 단발적인 입력/응답 메시지뿐만 아니라 대화 이력 전체가 매번 화면에 출력되어야 합니다. 이것을 위해서는 세션 상태 메커니즘을 활용하여 대화 이력을 저장하고, 사용자의 상호작용이 발생할 때마다 이력 전체를 출력하는 로직이 추가되어야 합니다. 다음은 이러한 요구사항을 충족하는 에코 챗봇을 구현하는 코드입니다.



session\_state 객체를 활용하여 대화 이력을 세션으로 관리하도록 구현했습니다. 그리고 사용자와 AI의 메시지가 생성될 때마다 대화 이력에 메시지 정보를 추가했습니다. 이렇게 대화 이력에 추가된 메시지는 사용자의 인터랙션이 있을 때마다 for-loop 구문을 통해 메시지 전체가 화면으로 출력되도록 했습니다. 이때 화면으로 출력되는 내용에는 메시지의 생성 주체가 표현되어야 하므로, 대화 이력을 저장할 때는 딕셔너리 데이터 타입을 활용하여 메시지와 생성자의 역할("user", "ai")을 함께 저장했습니다. 참고로 텍스트 표현력을 향상하기 위해 st.write는 st.markdown 메서드로 교체했습니다. 다음은 에코봇 테스트 화면입니다.



4.3.2 제미나이 챗봇 단계별 구현하기

지금까지 배운 내용을 종합하여 제미나이 챗봇을 단계별로 구현하겠습니다.

모델 가져오기

제미나이 API를 사용하는 경우, 데이터 캐싱으로 모델을 가져와도 직렬화 오류가 발생하지 않습니다. 바이너리 상태의 실제 모델을 로드하는 것이 아니라 API 연동을 위한 클래스의 인스턴스를 생성하는 것이기 때문에 그렇습니다. 하지만 사용자의 인터랙션이 있을 때마다 인스턴스를 매번 생성하는 것보다는 참조를 전달받아 접근하는 것이 더욱 효율적이므로 여기에서는 리소스 캐싱을 사용했습니다.

| @st.cache\_resource  **def** **load\_model**():  model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')  print("model loaded...")  **return** mode  model = load\_model() |
| --- |

세션별 이력 관리

대화 이력은 별도의 딕셔너리 데이터 구조로 관리하지 않고, 2장에서 배웠던 구글 제미나이 API의 ChatSession을 그대로 사용하면 됩니다.

| **if** "chat\_session" **not** **in** st.session\_state:  st.session\_state["chat\_session"] = model.start\_chat(history=[]) |
| --- |

메시지 출력

사용자 메시지의 출력은 앞서 실습했던 코드를 그대로 적용하면 되고, 모델의 응답은 ChatSession 객체에 있는 send\_message를 호출한 결과를 출력하면 됩니다.

| **if** prompt := st.chat\_input("메시지를 입력하세요."):  **with** st.chat\_message("user"):  st.markdown(prompt)  **with** st.chat\_message("ai"):  response = st.session\_state.chat\_session.send\_message(prompt)  st.markdown(response.text) |
| --- |


대화 이력 출력

ChatSession 객체의 history에는 사용자와 언어모델이 나눈 대화 이력이 role과 parts로 구분되어 들어 있습니다. 따라서 다음과 같이 세션 객체 들어 있는 history 정보를 활용하면 사용자와 제미나이가 나누었던 대화가 화면에 이력으로 출력됩니다. history에 있는 role을 스트림릿에 등록되어 있는 아바타 이름과 맞추기 위해 chat\_message 메서드 호출 시 "model"을 "ai"로 변경하는 코드를 추가했습니다.

| **for** content **in** st.session\_state.chat\_session.history:  **with** st.chat\_message("ai" **if** content.role == "model" **else** "user"):  st.markdown(content.parts[0].text) |
| --- |

테스트 하기

지금까지 살펴본 제미나이 챗봇의 전체 코드와 테스트 결과입니다



콘솔에서 단발적으로 실험했던 제미나이와의 대화가 스트림릿 프레임워크를 활용함으로써 훨씬 더 인터랙티브하게 이루어지는 것을 확인할 수 있습니다.




4.3.2. 스트리밍 응답 방식 적용하기

앞의 예제에서 개선할 사항 중 하나는, 모델의 응답이 복잡하거나 양이 많은 경우, 대기 시간이 길어져 사용자 경험에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있다는 점입니다.




응답 분량이 많아지는 경우 30초 이상 소요됨


이런 경우 구글 제미나이 API의 스트림 기능과 스트림릿의 플레이스 홀더 기능을 결합하면 보다 향상된 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 다음은 구글 제미나이 API 호출 시 stream 출력을 적용하는 코드입니다.



구글 제미나이 API를 사용할 때, stream=True 옵션을 설정하면 메시지 생성 요청에 대한 응답이 스트리밍 방식으로 제공되어, 모델이 메시지 생성을 마치기 전에도 중간 결과를 실시간으로 수신받을 수 있습니다. 위의 예제를 실행하면 다음과 같이 응답 메시지가 여러 차례 나누어서 출력됩니다.



제미나이 API로부터 전달받는 이와 같은 스트리밍 결과는 스트림릿의 empty 메서드를 활용함으로써 브라우저로 실시간 전달할 수 있습니다. 다음은 empty 메서드를 통해 모델의 결과를 실시간으로 화면에 출력하는 예제입니다.



스트림릿의 empty 메서드를 호출하면 DeltaGenerator라는 객체가 반환됩니다. 위의 코드에서 이 객체는 st.chat\_message에 의해 생성된 출력 메시지 컨텍스트에 동적으로 데이터를 업데이트하는 플레이스 홀더로서의 역할을 수행합니다. 따라서 모델로부터 스트리밍 방식으로 반환받은 문자열을 이전에 반환받은 문자열과 결합하여 이 플레이스 홀더로 전달하면, 출력 메시지 컨테이너에 문자열이 늘어나는 방식으로 모델의 응답 결과가 화면에 표현됩니다. 이에 따라 사용자는 모델이 생성 중인 응답을 실시간으로 확인하는 경험을 얻을 수 있습니다. 아울러, 위의 코드에서는 spinner 메서드를 사용하여 작업이 진행 중임을 표시함으로써 응답 과정에 대한 사용자 경험이 좀 더 향상되도록 구현했습니다.

