**Synthèse de *Rain Streak Removal Using Layer Priors*, Yu Li, Robby T. Tan, Xiaojie Guo, JiangBo Lu et Michael S. Brown**

La suppression de la pluie qui dégrade les images avec des flous, des reflets et des effets de diffusion, permet d’améliorer les résultats des algorithmes de vision par ordinateur en fournissant en entrée des images avec une meilleur visibilité.

**L’article *Rain Streak Removal Using Layer Priors* de Yu Li, Robby T. Tan, Xiaojie Guo, JiangBo Lu et Michael S. Brown, publié en 2016, propose une nouvelle méthode pour retirer les traînées de pluie d’une image en modélisant la pluie et le fond par deux modèles de mélange gaussien.**

Nous nous proposons dans ce qui suit de placer l’article dans le contexte de la littérature lors de sa publication, de détailler l’approche d’optimisation mise en œuvre et de résumer les points forts de l’article et ses quelques points faibles qui nous sont apparus. Enfin, nous présentons en quelques lignes notre code.

1. **Contexte, état de l’art et contributions de*****Rain Streak Removal Using Layer Priors***

**Dans la littérature, deux grandes classes de méthodes existent pour supprimer les traînées de pluie : celles qui prennent en entrée une vidéo et celles qui prennent en entrée une seule image.** Le problème de la suppression de pluie pour une image à une dimension (luminescence ou niveau de gris) est formulé comme un problème de superposition : étant donné une image , trouver et modélisant respectivement l’image sans la pluie et l’image de la pluie, telles que , et . La dimension de la sortie est *a priori* deux fois plus grande que celle de l’entrée. Une solution pour dépasser ce problème est de prendre plusieurs images en entrée avec un fond identique mais une pluie différente. Il s’agit des méthodes à vidéo. Néanmoins, celles-ci sont limitées par les fonds qui ne sont jamais tout à fait identiques d’une image à une autre. L’autre classe de méthode se contente d’une seule image et ajoute des hypothèses sur la pluie pour parvenir à trouver et , bien que, combinées, celles-ci aient une dimension plus grande que .

**Plusieurs hypothèses ont été essayées sur la pluie dans la littérature.** [11] propose de modéliser la pluie comme les hautes fréquences de l’image et le fond comme les basses fréquences. Le défaut de cette méthode est que le fond obtenu est flou. [2] a proposé une méthode de minimisation de vraisemblance mais avec des résultats limités. [12] a modélisé la forme elliptique et verticale de la pluie. Néanmoins, il ne parvient pas à retenir la diversité des formes des traînées de pluie.

***Rain Streak Removal Using Layer Priors* se place dans le cadre des méthodes à une seule image. Il retient l’approche d’optimisation et de modélisation de la pluie de [2] et [12]. Par ailleurs, ils reprennent l’approche de [29] qui modélise les patchs d’images avec un modèle de mélange gaussien.** *Rain Streak Removal Using Layer Priors* modélise le fond et la pluie par deux modèles de mélange gaussien, celui de la pluie étant réappris pour chaque image. Ainsi, la méthode se généralise davantage que [2].

Finalement, les résultats de *Rain Streak Removal Using Layer Priors* se plaçaient à la tête de l’état de l’art au moment de la publication, sans pour autant avoir complètement résolu le problème car des restes de pluie subsistent dans les images de sortie, en particulier si la pluie était initialement dense en entrée.

1. **Optimisation dans *Rain Streak Removal Using Layer Priors* pour retirer les traînées de pluie**

***Rain Streak Removal Using Layer Priors* optimise deux modèles pour supprimer la pluie d’une image. Le premier est le mélange gaussien modélisant les traînées de pluie d’une image. Le deuxième est la minimisation de l’erreur de reconstruction soumise à des priors pour le fond et pour la pluie, sous-tendus notamment par des mélanges gaussiens.**

Pour le fond, où est la vraisemblance du patch p sous le mélange gaussien . Ce modèle gaussien est repris de [29]. s’interprète comme le fait que chaque patch de l’image doit être proche des patchs de fond modélisés par et que l’image sans pluie doit présenter peu de brusques fluctuations d’intensité.

Pour la pluie, permet de s’assurer que la pluie est proche de la forme modélisée par . est appris sur les patchs d’une sous-fenêtre de l’image. Cette sous-fenêtre est choisie pour présenter un fond uniforme avec des traînées de pluie. Cela se fait en choisissant celle de plus faible variance. Le terme représente le fait que la pluie n’est qu’une faible partie de l’image.

**Le problème est finalement**

**.**

**Celui-ci est résolu avec des méthodes classiques de la littérature. Il est approximé par la méthode *half quadratic splitting*** : on minimise

successivement pour , et , et en augmentant au fur et à mesure pour que et coïncident ainsi que avec les patchs de B et avec les patchs de R.

1. **Apports et faiblesses de *Rain Streak Removal Using Layer Priors***

Finalement, Yu Li, Robby T. Tan, Xiaojie Guo, JiangBo Lu et Michael S. Brown ont combinés plusieurs idées développées dans la littérature, notamment la modélisation des patchs d’une image par un mélange gaussien, pour obtenir des résultats meilleurs que l’état de l’art.

**La qualité de leur méthode réside dans la qualité de leurs résultats où les traînées de pluie sont mieux retirées que dans les autres méthodes de la littérature et dans la généralisation potentielle de leur méthode qui apprend la forme de la pluie de chaque image.**

Néanmoins, en toute modestie, **nous relevons quelques faiblesses qui ne sont pas mentionnées dans l’article. La généralisation n’est pas si bonne qu’avancée car la taille de la sous-fenêtre choisie pour entraîner le mélange gaussien de la pluie est cruciale et varie d’une image à une autre.** Par ailleurs, malgré la parallélisation possible de certaines étapes de l’optimisation**, le traitement d’une image est lent et prend plusieurs minutes.**

Enfin, **nous regrettons que les résultats des auteurs soient difficiles à reproduire.** En effet, ils ne mentionnent pas dans leur article la valeur des hyperparamètres qu’ils ont pris et n’ont pas publié leur code et leurs images de test.

1. **Implémentation de la méthode de *Rain Streak Removal Using Layer Priors***

**Nous avons essayé de reproduire les résultats de l’article. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à de bons résultats. Nous pensons que nous n’avons pas trouvé les bons hyperparamètres.**

Nous avons néanmoins compris que :

* Pour , l’image des traînées de pluie présente les contours de l’image d’entrée. **Il ne faut pas dépasser** .
* Pour , l’image de la pluie devient un dégradé de gris, sans forme apparente. Pour , il semble que les modèles gaussiens n’aient plus d’influence.

**Il faut choisir entre et .**

* Enfin,  **n’a pas d’influence sur les résultats.**

Nous détaillons ci-dessous la structure du dossier contenant le code.

**Dans le fichier main.ipynb, dans la partie exemple, l’algorithme peut-être tournée sur une image. Un exemple peut aussi être réalisé en lançant le fichier main.py directement.**

Dans le même fichier main.ipynb, après la partie Example, se trouve les autres parties donnant un aperçu du travail réalisé. La partie « Preprocess image » traite l’image en entrée pour n’en garder que la luminsence grâce au fichier tools\_preprocess\_image.py. La partir « GMM models » est sur les modèles de mélange gaussien. L’entraînement des modèles et leur initialisation est faite grâce au fichier tools\_gmm.py. La partie  « Test each step of optimization » teste chaque étape de l’algorithme d’optimisation implémenté dans le fichier tools\_opti.py. Enfin, les parties « Hyperparameters tuning » et « Best Hyperparameters » traitent du tuning des hyperparamètres.