**Pusan National University Computer Science and Engineering Technical Report 2022-09**

**딥러닝 기반 워크로드 분석을**

**통한 SSD 성능 개선**



2018246421 Ganchuluun Narantsatsralt

201824624 Ariunbold Odgerel

201824641 최성찬

지도교수 안성용

목 차

[1. 서론 1](#_Toc115445705)

[1.1. 연구 배경 1](#_Toc115445706)

[1.2. 연구 목표 2](#_Toc115445707)

[2. 연구 배경 2](#_Toc115445708)

[2.1. 기존 Hot Cold 분류 2](#_Toc115445709)

[2.2. 기계학습 모델 4](#_Toc115445710)

[2.2.1. RNN(Recurrent Neural Network) 4](#_Toc115445711)

[2.2.2. LSTM(Long Short Term Memory) 5](#_Toc115445712)

[3. 연구 내용 6](#_Toc115445713)

[3.1. 레이블링 데이터 작성 6](#_Toc115445714)

[3.1.1. 데이터 선정 및 전처리 6](#_Toc115445715)

[3.1.2. K-Means 분류 8](#_Toc115445716)

[3.2. 기계학습 모델 설계 및 학습 11](#_Toc115445717)

[3.2.1. 데이터 전처리 11](#_Toc115445718)

[3.2.2. 모델 설계 14](#_Toc115445719)

[3.3. 시뮬레이터 19](#_Toc115445720)

[4. 연구 결과 분석 및 평가 22](#_Toc115445721)

[4.1. 모델 학습 평가 22](#_Toc115445722)

[4.1.1. 이진분류 모델 22](#_Toc115445723)

[4.1.2. 다중분류 모델 27](#_Toc115445724)

[4.1.3. 하이퍼파라미터 튜닝 32](#_Toc115445725)

[4.2. WA 개선 정도 평가 39](#_Toc115445726)

[5. 결론 및 향후 연구 방향 41](#_Toc115445727)

[6. 구성원별 역할 및 개발 일정 42](#_Toc115445728)

[6.1. 개발일정 42](#_Toc115445729)

[6.2. 구성원별 역할 42](#_Toc115445730)

[7. 참고 문헌 43](#_Toc115445731)

# 서론

## 연구 배경

SSD(Solid State Drive)는 비휘발성 저장 장치로 기존의 HDD(Hard Disk Drive) 보다 빠른 입출력, 저전력, 저소음, 경량성을 장점으로 갖는다. 그러나 메모리가 NAND 플래시 메모리로 구성되어 있어 데이터에 대한 제자리 쓰기 즉 덮어쓰기가 불가하다. 새로운 쓰기를 진행하기 위해서는 지우기 과정이 선행해야 한다. 이때 쓰기가 페이지 단위로 이루어지지만 지우기가 블록 단위로 이루어짐에 따라 문제가 발생한다. 하나의 페이지는 NAND 메모리 생산자에 따라 4KB 혹은 16KB이고 블록은 128 또는 256개의 페이지로 구성된다. 그러므로 하나의 블록을 지운다는 것은 256개 페이지를 삭제한다는 것이다. 이때 이미 쓰기가 수행된 동일한 주소에 새로운 쓰기가 수행된다면, 기존 블록에 쓰여있는 페이지는 invalid 페이지가 된다. 그리고 쓰기는 블록 내 비어있는 페이지에 진행된다. 이때 비어있는 페이지를 갖는 블록의 수가 임계치 이하로 적어졌을 때, GC(Garbage Collection)가 수행되어 페이지가 모두 쓰여진 블록을 지운다. 지우기 작업 중 블록 내에 남아있는 모든 valid 데이터들을 비어있는 블록에 쓰기를 수행하고 해당 블록의 모든 페이지를 지운다. 이로 인해 추가적인 쓰기가 발생되고 이는 추가적인 수행시간을 요한다. 나아가 플래시 메모리는 각 셀마다 쓰기 횟수가 정해져 있어, 해당 횟수가 찬다면 해당 셀은 수명을 다하여 더 이상 값을 저장할 수 없게 된다. 이는 wear leveling이라 불리우며, 이를 통해 추가적인 쓰기는 SSD의 성능과 수명에 악영향을 줌을 알 수 있다.




그림 블록 지우기 과정

## 연구 목표

OS가 요청한 쓰기가 WR(Write Requested)라 할 때, GC 작업으로 인해 추가적인 쓰기가 발생한다. 고로 WR에 추가적인 쓰기를 더한 쓰기 횟수가 NAND 메모리에 쓰여진 총 쓰기이다. 이를 NAND Write라 하며, 해당 NAND Write을 WR로 나눈 쓰기 요청과 총 쓰여진 양의 비율을 WA(Write Amplification)이라 한다. 해당 연구의 목표는 추가적인 쓰기의 발생 수를 줄여 WA를 낮추는 것을 목표로 한다. 이를 개선하기 위해서는 블록 지우기시 valid 데이터의 수가 적어져야 한다. 이를 위해 머신러닝을 통한 이진분류를 수행하여 쓰기 요청이 된 주소가 자주 업데이트 될 것인지를 예측할 필요가 있다. 자주 업데이트되는 주소를 Hot, 업데이트 빈도가 적은 주소를 Cold로 분류하여 Hot과 Cold 주소가 각각 다른 블록에 위치한다면, Hot 주소를 갖는 블록은 빠르게 invalid 페이지로 채워질 것이며, Cold 주소를 갖는 블록은 느리게 invalid 페이지로 채워질 것이다. 이는 결과적으로 블록 지우기 수행 시 발생하는 valid 데이터 이동이 적어지게 한다.



그림 연구 목표도

# 연구 배경

## 기존 Hot Cold 분류

SSD GC로 인해 발생하는 부하를 줄이기 위한 Hot/Cod 분류에 관한 연구는 꾸준히 진행되어왔다. 이에 다양한 접근방식이 제시되어왔다. 주로 Hot Cold를 어떻게 분류할지가 나뉜다. 먼저 한 연구[1]는 워킹 로그 블록과 Cold 로그 블록을 이용하여, Cold 블록들을 분류해내는 데에 집중했다. 작동 방식은 다음과 같다. 블록 지우기가 수행될 때, 블록 내에 존재하는 valid 페이지를 워킹 로그 블록에 저장한다. 이로써 워킹 로그 블록에는 지우기 과정을 한 번 살아남은 페이지들만이 존재하게 된다. 이후 쓰기 과정 중 해당 워킹 로그 블록 역시 가득 차게 되면, 다시 그 안에 남아있는 valid 페이지들을 Cold 로그 블록으로 이동시킨다. 즉 로그 블록을 일종의 버퍼로 두어, 한 번 더 솎아진 데이터들만을 Cold 블록으로 구분하는 방식이다. 해당 방식은 Hot Cold 구분 없이 Greedy 알고리즘만을 사용한 결과보다 쓰기 처리율이 최대 18% 향상했다. Greedy 알고리즘은 블록들 중, invalid 페이지가 가장 많은 블록들에 대해 먼저 지우기를 수행하는 알고리즘이다.

기계학습을 이용한 연구 결과[2] 역시 존재한다. 해당 연구는 I/O 트레이스를 비지도 학습인 K-Means 알고리즘을 통해 분류했다. 매개변수로는 각 LBA(Logical Block Address)에 대한 접근 빈도와 접근 시간 간격을 사용했다. 그러나 K-Means 알고리즘은 순차적으로 주어지는 I/O 요청에 대해 매회 분류를 수행할 시 수행시간이 비대해진다는 단점을 가진다. 이에 I/O 쓰기 요청을 버퍼에 모아두고, 미리 정해둔 임계치에 도달하면 버퍼에 있는 데이터에 대해 분류를 수행한다는 해결 방법을 제안했다. 이를 위해 해당 버퍼와 분류를 수행하는 하드웨어 설계를 제시했다. 또한 분류에 있어서도, 기존의 Hot Cold에 추가로 Warm을 도입했다. 이러한 세분화된 구분을 통해 Cold 데이터에 더욱 업데이트가 적은 데이터만을 담고자 했다. 이러한 K-Means 알고리즘을 이용한 방식은 단순성, 유연성 등에 강점을 갖는다. 해당 연구는 위와 같은 SSD 하드웨어 유닛을 도입하여 기존 SSD 하드웨어보다 26.3%에서 57.7%의 성능 개선을 얻었다.

위 연구의 K-means에 사용된 매개변수에 시간 간격의 표준편차를 추가한 연구[3]가 존재한다. 표준편차가 의미하는 바는 작은 표준편차는 접근 간격이 일정함을 의미하며, 큰 표준편차는 접근 간격이 일정하지 않음을 의미한다. 이를 통해 접근 빈도와 접근 시간 간격이 비슷한 군집에 대하여, 접근 표준편차가 더 큰 군집을 더 차갑다고 판단했다. 또한 해당 연구에선 해당 변수들에 데이터 표준화를 수행하여 특별히 큰 값을 갖는 요소가 분류에 주는 영향을 감소시켰다. 나아가 접근 빈도에 1, 접근 시간 간격 평균에 0.8, 접근 시간 간격의 표준편차에 0.7이라는 가중치를 부여했다. 해당 연구는 성능 비교를 수행하지 않았다. 또한 해당 방식은 데이터에 대한 추가적인 전처리 과정을 동반하므로 앞서 언급한 실시간 K-means 군집화와 달리 실시간에 사용하기에 부하가 크다. 이에 해당 연구의 Hot Cold 구분 방식을 토대로 이번 연구에서 레이블링을 수행하여 이번 연구를 통해 작성한 모델 학습에 사용하였다.

## 기계학습 모델

### RNN(Recurrent Neural Network)

RNN은 이전 계층의 출력을 숨겨진 상태로 입력으로 사용할 수 있는 신경망이다. 예를 들어 영화 장면마다 어떤 상황이 벌어지는지 분류해야 한다. 이때 현재 어떤 상황이 일어나는지를 이해하려면 이전에 어떤 상황이 일어났는지를 이해해야 한다. 이렇듯 이전 데이터의 정보가 현재 정보를 처리하는 데에 필요한 상황에 RNN이 사용된다. 아래 표 1은 RNN 신경망 모델이 갖는 장단점을 보여준다.




그림 RNN 내부구조

표 RNN 장단점

|  |  |
| --- | --- |
| 장점 | 단점 |
| * 모든 입력 변수 길이가 처리 가능하다 * 출력 크기에 따른 모델 크기 상승이 없다. * 시계열 정보 처리가 가능하다. * 가중치가 보존된다. | * 더 긴 처리시간이 필요하다 * 시간적 텀이 긴 시계열 정보는 소실된다. * 미래 정보는 처리에 포함되지 않는다. |

RNN이 가변길이 입력들을 처리할 수 있는 장점은 시간적 텀이 긴 시계열 정보를 처리하려 하면 신경망 결과가 악화되는 단점과 공존한다. 이러한 긴 시간 간격을 갖는 정보의 손실은 기울기 소실과 기울기 폭발에 의한 문제이다. 이는 장기적인 의존성을 처리하는 데에는 기울기가 계층을 거치며 큰 값 혹은 작은 값들이 연속적으로 곱해져 기울기가 지수적으로 늘거나 줄어드는 문제가 발생하는 까닭이다.

### LSTM(Long Short Term Memory)

LSTM은 RNN의 일종으로 시계열 데이터에 대한 장기기억이 가능하다. RNN에서 발생하는 장기적 의존성 처리 문제를 해결하기 위해 제시되었다. 이러한 LSTM은 셀, 입력 게이트, 출력 게이트, 망각 게이트로 구성된다. 이러한 세가지 게이트와 셀은 정보를 유지할지 망각할지와 같은 정보의 흐름을 통제한다. 여기서 핵심적인 것은 셀 상태인데, 이는 아래 그림4에서 상단에 위치한 수평 라인이다. 이러한 LSTM은 정보가 셀 라인을 따라 흐르면서 그 하단에 위치한 게이트들을 이용하여 Hidden state 즉 이전 정보가 셀에 영향을 줄지 주지 않을지를 결정한다. 이러한 게이트들은 sigmoid 신경망 레이어로 이루며 점별곱을 수행한다.




그림 LSTM 유닛 구조




그림 RNN과 lSTM에 사용되는 활성화함수

이러한 sigmoid 레이어 출력은 1과 0 사잇값이며 해당 출력값이 셀 라인에 이전 정보가 영향을 줄지 주지 않을지를 결정한다. 값이 0일 때 이전 정보는 게이트를 통과하지 않으며 값이 1일 때 정보가 게이트를 통과하여 셀 상태에 영향을 준다. 이러한 게이트와 셀을 통해 LSTM은 기울기 소실 및 폭발을 방지한다. 위 모델들을 해당 연구에 사용한다.

# 연구 내용

## 레이블링 데이터 작성

### 데이터 선정 및 전처리

#### YCSB RocksDB SSD

초기에 모델 학습을 위해 SSD 기반 워크로드 분석[4]에 사용된 YCSB RocksDB SSD 데이터를 선정했다. 이는 UNIX blkparse를 통해 작성되었으며 다음과 같은 형식을 갖는다.

259,2 13 2861663 1227.460991324 4073 C WS 499573680 + 8 [0]

[Device Major Number,Device Minor Number] [CPU Core ID]

[Record ID] [Timestamp (in nanoseconds)] [ProcessID] [Trace Action]

[OperationType] [SectorNumber + I/O Size] [ProcessName]

해당 과제는 WA를 줄이는 것을 목표로 하므로, 쓰기 이외의 작업은 관련이 없다. 고로 위 형식에서 [Operation Type]이 W 즉 Write가 포함된 데이터만을 분류했다. 다시 여기서 [Trace Action] 열에서 D(Issue Device) 즉 I/O 요청이 기기에 보내지는 단계를 다시 분류했으며, 분류 후 학습 및 시뮬레이션에 사용되지 않으므로 데이터에 해당 열을 포함하지 않았다. 항목들 중 접근 시간 간격을 확인할 수 있는 Timestamp, 논리 주소를 표기하는 LBA(Logical Block Address), 블록 쓰기 크기를 표기하는 I/O Size를 포함하였고, 그 처리 결과는 아래와 같다.

1.652816521 7487488 2048

[Timestamp] [SectorNumber] [I/O Size]

위 결과는 첫 열부터 각각 시작으로부터 경과시간, LBA, LBA에 쓰여진 블록 수를 표기한다. Blckparse 사용 시 1개 블록은 512Byte를 의미하므로 위와 같이 2048 블록은 1KB를 의미한다. 위 형식으로 가공한 데이터를 모델의 학습 및 시뮬레이팅에 사용했다. 또한 레이블링을 위해 추가적인 처리를 수행했다. Hot/Cold 구분을 위한 특징을 추출할 수 있도록 각 LBA에 대해 접근 빈도, 접근시간 간격의 평균, 접근 시간 간격의 표준편차 그리고 총 요청된 쓰기 블록 수를 계산하여 파일로 만들었고 그 형식은 다음과 같다.

753921 90736 0.4592 23941.33982 544416

[SectorNumber] [Frequency] [Time Interval Avg] [Time Interval StdDeriv] [I/O Size]

위 데이터상에서 LBA 753921번지는 해당 워크로드에서 총 90736번 접근되었으며 0.4592초의 접근 간격 평균을 갖는다. 또한 접근간격 표준편차가 23941.33982인데 이 값이 커질수록 접근간격이 일정하지 않음을 의미한다. 마지막 항목은 총 544,416개 블록 쓰기가 요청되었음을 의미한다. 이러한 데이터 처리과정에 이후 더 나은 군집화를 수행할 수 있도록 접근 빈도가 1이어서 접근 간격 평균이 0인 LBA에 대하여 전체 LBA중 가장 큰 접근 간격 평균보다 0.1더 큰 값을 할당했다. 접근 간격 표준편차의 경우 접근 빈도가 2회 이상이어야 계산이 가능하므로, 그 이하인 경우 0값을 할당하였다.

해당 데이터를 기반으로 초기에 모델 학습을 진행했다. 그러나 시뮬레이터 작성 완료 후 Hot Cold 구분 없이 Greedy GC를 수행했을 때 WA가 1.02 정도로 이미 WA 정도가 낮아 개선을 기대하기 힘든 데이터라는 것을 확인했다. 이에 해당 워크로드 데이터 사용을 중지하고 새로운 데이터를 찾았다.

#### OLTP Application I/O

새로운 데이터는 UMass Trace Repositiry[5]에서 제공되는 OLTP(Online Transaction Processing) Application I/O 워크로드를 이용했다. 그 형식은 위와 달리 다음과 같다.

0,20941264,8192,W,0.551706,Alpha/NT

[Application specific unit] [LBA] [Size] [Opcode] [Timestamp] [Optional]

위 항목들 중 앞서 설명한 데이터 형식과 호환이 되도록, [Opcode]가 쓰기를 의미하는 W인것들에서 [Timestamp] [LBA] [Size]만을 추출해서 사용했다. 해당 데이터는 시뮬레이션 수행 시 GC 트리거나 GC 수행 임계치를 조절함에 따라 WA가 7에서 2사이에 달하여 WA 개선을 테스트하기에 적절하다고 판단했다. 이 데이터 또한 위 데이터와 마찬가지로 군집화 수행을 위해 동일한 과정의 추가 처리를 진행하였다.

기계학습 모델을 학습시키기 위하여는 레이블링 데이터가 필요하다. 초기에 모델 설계에 대한 실험들을 진행해야하는 상황에, K-means 군집화 역시 작업중에 있었으므로 원활한 실험 진행을 위해 임의적인 법칙을 지정하여 임시 레이블링을 진행했다. 해당 법칙은 단순하다. 계산된 접근 빈도와 접근 시간 평균을 기반으로 하여 접근빈도가 10 이상인 모든 LBA를 hot으로 지정했다. 또한 접근빈도가 10 이하여도 접근빈도가 가장 높은 LBA의 접근 시간 간격 평균치와 같거나 작은 시간 간격 평균치를 갖는 LBA들 역시 Hot으로 지정했다. 이러한 분류를 통해 Hot으로 분류된 LBA는 전체 LBA들의 2.7%이다. 해당 레이블링은 이후 시뮬레이션 작성 후 테스트해 보았을 때, 앞서 말한 SSD 분석에 사용된 데이터에선 11%의 개선을 보였으나 OLTP 데이터에선 5% 저하를 보였다. 이는 해당 방식이 WA 개선을 보장하지 못함을 보인다.

### K-Means 분류

앞선 2.1절에서 설명한 바와 같이 학습에 사용할 레이블링 데이터를 군집화 알고리즘을 이용하여 수행하였다. 초기에는 군집 수를 지정해주지 않아도 되는 점, 이상치에 대항 대응이 강화된 점을 들어 DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 사용을 시도했다. 그러나 sklearn을 통해 사용가능한 DBSCAN 모델은 2차 공간 복잡도를 갖아, 정보량이 많은 워크로드 데이터 특성으로 인해 12GB 이상의 램 사용을 요하여 이보다 작은 공간 복잡도를 갖는 k-means를 수행하도록 하였다.

군집화에 사용된 변수는 초기에 주소 접근 빈도수, 접근 시간 간격 평균, 쓰기 블록 수를 사용했다. 또한 군집화가 특이값에 받는 영향을 줄이기 위해 표준화를 진행하였는데 이는 sklearn의 MinMaxScaler를 사용했다. 해당 함수는 데이터를 0과 1 사이의 수로 표준화하는데 이때 본래 데이터의 분포를 유지한다. 마지막으로 K 값을 설정하는 데에는 yellowbrick의 KElbowVisualizer 메소드를 사용하여 엘보우 기법을 이용했고, 결과로 K에 2를 할당했다. 그 결과 훈련 데이터의 LBA들 중 84%가 Hot 데이터로 분류되었고, 이는 부적절하다고 판단했다. 이러한 부적절한 결과는 다음 요소들에서 기인한다. 하나는 주소 쓰기 블록 수는 데이터가 Hot인지 Cold인지 큰 영향을 주지 않는다는 점이다. 예를 들어 블록 수가 40개인 데이터가 한번도 업데이트 되지 않는다면 이는 콜드 데이터이다. 이는 해당 데이터가 invalid 페이지를 생성하지 않는 까닭이다. 블록 수가 1인 데이터라도 업데이트가 자주 된다면 많은 invalid 페이지를 생성한다. 고로 쓰기 블록 수는 hot cold 구분에 적절하지 않다. 또한 아래 그림 6에서 볼 수 있듯이 빈도수를 갖는 LBA가 전체 데이터 10% 이내에 몰려있다. 이러한 상황에서 본래 분포를 유지하는 MinMaxSclaer 표준화 방식은 이러한 편중된 데이터에 효과적이지 못하여, 결과적으로 k가 2가 되었고 효과적이지 못한 군집화 결과로 이어진 것이다.




그림 훈련 데이터 빈도수

이에 2.1절에 설명한 연구를 토대로 변수에서 쓰기 블록 수를 탈락시키고, 주소 접근 간격의 표준편차를 추가하였다. 또한 표준화 함수를 sklearn의 StandardScaler로 교체했다. 해당 함수는 표준화 수행 시 본래 데이터의 분포를 유지하지 않는다. 이 결과 다시 엘보우 기법을 적용했을 때, k값이 4로 결정되었고 그 결과는 아래 그림과 같다.




그림 OLTP 데이터 엘보우 기법 적용




그림 OTLP 군집화 결과

그림 8을 통해 높은 빈도수를 갖는 데이터는 소수이며, 높은 시간 간격 평균을 갖는 데이터들이 모두 낮은 빈도수를 갖고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 데이터들에 대한 Hot Cold 분류 평가는 아래 표 2를 통해 진행했다.

표 OLTP 데이터 군집화 결과

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 군집 | 접근 빈도 평균 | 평균 접근 간격 | 접근 간격 표준편차 | LBA 수 |
| 0 | 2.26 | 4,354.45 | 955.93 | 149,575 |
| 1 | 11.15 | 1,990.28 | 26,167.93 | 184,942 |
| 2 | 1.15 | 39,117.26 | 0 | 101,204 |
| 3 | 5.97 | 5,373.69 | 16,545.31 | 265,152 |

표 2의 내용을 통해 접근 빈도가 평균이 가장 높은 군집은 1번임을 알 수 있다. 해당 군집은 가장 낮은 평균 접근간격을 가진다. 그 와중에 표준편차가 높다는 것은 이러한 데이터들의 접근 간격이 고르게 분포하지 않다는 것을 의미한다. 이러한 1번 데이터를 Hot으로 분류했을 때 전체 LBA의 26%가 Hot으로 분류됨을 알 수 있으며 이는 적절하다고 판단했다. 또한 군집 2는 가장 큰 평균 접근 간격과 가정 적은 접근 빈도 평균을 기록하여 Cold임을 확실히 보여준다. 나머지 군집 0과 3의 경우가 특이한데, 군집 3의 경우 0번 보다 높은 접근 빈도 평균을 보이나, 평균 접근 간격과 접근 간격 표준편차 모두 군집 0보다 높은 모습을 보인다. 이는 군집 0이 군집 3보다 더 짧은 접근 간격을 가지면서도 각 접근 시간이 편중되지 않음을 보인다. 그러나 WA의 증가는 invalid 페이지가 얼마나 발생하는지에 가장 큰 영향을 받으므로, 접근 빈도 평균을 가장 우선하여 평가할 필요가 있다. 그런 이유에서 3번 군집이 0번 군집보다 더 뜨겁다고 판단했다. 이러한 군집은 이후 Hot Warm Cold, 나아가 Hot Warm Cool Cold 데이터로 나누는데 사용되었다. 또한 이후 OLTP 데이터를 6:2:2 비율로 각각 훈련, 검증, 테스트 데이터로 나누었다. 이때 레이블링은 여전히 나누기 이전의 군집을 이용했다. 그러나 각각 데이터의 군집을 비교하기 위해 각 데이터에 대한 군집화를 모두 수행했으며 결과는 훈련 데이터는 군집이 나누기 이전과 거의 일치하였으나, 검증 데이터와 테스트 데이터는 이전과 다른 군집을 보였다. 특히 Hot에 속하는 LBA 수가 현저히 적었다.

## 기계학습 모델 설계 및 학습

### 데이터 전처리

#### 데이터 정규화

데이터 정규화 사용의 의의는 기계학습 모델에 입력되는 특징값들에 특이값 즉 너무 큰 값이나 너무 작은 값이 주는 영향을 줄이기 위해 범위를 축소시키는 데에 있다. 이는 모델의 훈련 처리 속도와 안정성을 향상시킨다. 해당 연구에 사용된 정규화 기법은 표준 점수이다. 표준 점수란 통계학적으로 정규분포를 만들고 개개의 경우가 표준편차상에 어떤 위치를 차지하는지를 보여주는 차원 없는 수치이다.




그림 Z-score의 범위 (표준 점수)

#### 데이터 임베딩

LSTM 모델 개발에 있어 가장 중요한 요소 중 하나는 토큰을 어떻게 표현하느냐이다. 이를 위한 두가지 방법이 있는데 하나는 One-hot 인코딩이고 다른 하나는 기수적 임베딩이다. One-hot 인코딩이 작동하는 방식은 다음과 같다. 10개 번호를 표기하기 위하여 다음과 같은 10개 원소를 갖는 배열이 필요하다.

1 = [0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]

5 = [0,0,0,0,0,1,0,0,0,0]

9 = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]

그러나 이번 연구에 사용되는 워크로드 데이터는 약 백오십만개의 다른 주소를 갖으며 이를 임베딩 할 필요가 있다. 이때 One-hot 인코딩을 사용한다면 백오십만 길이를 갖는 배열이 백오십만개 필요하다. 이에 해당 방식보다 기수적 임베딩을 사용했다.



그림 기수적 임베딩을 위한 임베딩 계층

기수적 임베딩은 입력 주소를 실수 값을 갖는 벡터로 변환한다. 그러나 텐서플로우 api의 제한사항 때문에 임의의 스칼라 값을 사용할 수 없는 문제가 있다. 이에 이를 우회하기 위하여 스칼라 값을 선형적 순서로 정수와 맵핑하였다.




그림 IntegerLookup 계층

#### Windowing

LSTM 적용 모델에 있어 Window 방식은 모델이 몇 개의 과거 정보를 사용할지 정해주는 데에 사용된다. 예를 들어 이번 연구에 사용된 모델은 128개의 과거 정보를 사용하도록 하였고, 이에 따라 아래 그림과 같은 윈도우를 설계했다.




그림 128 넓이 윈도우

### 모델 설계

이번 연구에 사용되는 모델은 아래와 같이 설계된다. 이때 input\_1에 임베딩이 사용되어 LSTM 계층에 여러 변수를 줄 수 없다. 그로 인해 두번째 입력을 분리하여 LSTM 계층이 첫번째 입력을 학습하도록 한 후에, 그 출력과 합산시켰다.




그림 모델 설계

위 그림과 같이 모델은 구조는 5개 부분으로 나뉘어져 있다. 이는 각각 입력계층, 데이터 전처리, LSTM 계층, 정규화 계층 그리고 출력 계층으로 되어있다. 여기서 입력 2(time\_delta)는 워크로드 데이터의 timestamp로부터 계산된다. 이는 각 LBA의 접근 시간 간격이다. 만일 LBA가 단 한번만 등장한다면 이를 0으로 처리했다. 모델 학습에 더 큰 영향을 끼치는 부분은 입력 1(LBA 주소)이다. 이는 접근 빈도가 Hot/Cold 구분에 있어 가장 영향력이 큰 부분이기 때문이다. 하나의 LBA가 접근 빈도가 높다면 이를 Hot으로 접근 빈도가 낮다면 이를 Cold로 분류해야 한다. 이를 위하여는 이전 등장에 대한 정보를 기억하고 있어야 하므로 장기 기억에 강점을 갖는 LSTM 신경망을 선택한 것이다.

전처리 부분은 정수로 되어있는 LBA 주소 값을 모델이 이해할 수 있도록 변환하는 부분이다. 이에 대한 설명은 앞의 절에서 설명한 바와 같다. 이러한 LSTM 모델은 과적합에 취약한 모습을 보인다. 이번 연구에서 실험한 결과 모델은 단 3번째 에포크부터 과적합을 보이기 시작했다. 이를 극복하도록 정규화 계층을 사용했는데, 이는 각 계층이 손실함수에 주는 영향을 조정하고, 손실 함수 학습에 영향을 주는 L1L2 계수를 설정해주는 역할을 한다. 이러한 전처리 메소드는 최적화를 수행하는 옵티마이저에 따라 모델 학습의 안정성에 영향을 준다. 기울기 정도에 영향을 받는 옵티마이저의 사용은 실패의 가능성이 있다. 그러나 Adam의 경우 그러한 기울기 정도에 영향을 받지 않으므로 Adam을 모델의 옵티마이저로 사용했다.

마지막으로 출력을 살펴보면 다음과 같다. 모델의 출력은 각 Hot Warm Cold 세가지 중 이번 LBA가 어떤 온도를 갖을지 예측한다. 그 출력은 [0.2, 0.1, 0.7]의 형태이며, 각 값은 확률을 의미한다. 고로 해당 출력은 3번째 항목일 확률이 가장 높은 것이다.

#### 모델 구조

이번 연구에서 두개의 모델을 작성했다. 하나는 CNN(Convolutional Neural Network) LSTM 모델이며 다른 하나는 Stacked LSTM 모델이다. 그 구조는 아래 그림과 같다.


** **

그림 좌 CNN LSTM 우 Stacked LSTM

먼저 CNN LSTM 구조는 입력 데이터의 특징을 추출해내는 CNN 계층을 시계열 데이터 처리를 도와줄 LSTM과 함께 수행한다. 이러한 방식은 LRCN(Long-term Recurrent Convolutional Network) 모델에서 사용되는데, 우리 구조에서는 이와는 조금 다르게 CNN을 LSTM 전반부에 위치시키기 때문에 CNN LSTM으로 설명하고자 한다.

일반적으로 CNN은 이차원 이미지 데이터에 사용된다. 그러나 CNN 모델은 일차원 시계열 데이터에 대한 특성 학습 및 추출에도 효과적이다. CNN 계층은 다음과 같이 작동한다. 먼저 Covolution 계층에서 크기 3의 필터를 통해 패턴을 학습한다. 이후 출력은 ReLu 활성함수를 통해 처리된다. 해당 함수는 음수 값들을 탈락시킨다. 이후 그 출력은 다시 배치 정규화 기법을 통해 정규화된다. 이후 정규화된 출력은 다시 LSTM 계층에 입력값으로 사용되어 시계열 정보를 학습하게 된다.

Stacked LSTM 구조는 더욱 간단하다. 딥러닝 프로젝트들의 공통적인 특징은 중요 계층들을 여러 겹 쌓아 올린다는 것이다. 이로써 더욱 복잡하고 정확한 연산을 수행한다. 일반적인 LSTM 모델은 하나의 LSTM 은닉 계층을 사용하는데 반해 Stacked LSTM은 하나 이상의 은닉 LSTM 계층을 쌓아 연산을 수행한다. 이는 더욱 복잡한 특성에 대한 학습을 일으킨다.

#### LSTM 정규화

LSTM 모델은 과적합에 취약하므로 정규화가 필요하다. 이에 가중치에 정규화를 가함으로써 과적함을 줄이고 모델 성능을 개선을 도모했다. 사용한 정규화 기법은 다음과 같다. 먼저 L1L2 정규화를 사용했다. L2 정규화는 손실함수에 제곱된 계수를 더하는 방식이다. 이때 계수가 너무 크다면 가중치가 비대해져 오히려 과소적합을 일으킬 수 있다. L1 정규화는 손실에 계수 절대값을 더하는 데, 이는 손실에 페널티를 가하여 과적합을 방지시키는 의미를 갖는다. L1과 L2 정규화의 가장 큰 차이는 L1이 중요도가 낮은 특징값들을 제거하거나 축소시키는 방식으로 작동하고, L2는 과적합을 축소시키는 역할을 한다는 것이다.



그림 L1 비용함수 L2 비용함수

L1 정규화는 많은 특징값을 갖는 모델에 적합한데 반해 이번 연구에 사용되는 모델은 많은 특징값을 갖지 않으므로 L2 정규화를 사용했다. 이는 0.01의 하이퍼파라미터 값을 가지고 커널, 및 편중치 등을 정규화한다.

또한 사용중인 워크로드 데이터는 편중 되어있다. 약 92%의 데이터가 3개 클래스로 나눈다면 하나의 클래스에 속한다. 이럴 때 높은 출력 정확도를 갖기는 쉬우나, 이것이 단순히 한가지 클래스를 선택하기만 하는 방식이라면 문제가 된다. 이를 방지하기 위해 우세한 클래스가 갖는 영향력을 감소시킬 필요가 있다. 이는 훈련 모델에 각 계층마다 다른 가중치를 부여함으로써 해결된다.




그림 클래스 가중치 설정

학습과정 중 모델이 학습을 통한 향상을 멈추고 과적합하기 시작하는 경우가 있다. 이러한 경향은 많은 에포크를 돌리며 학습할 때 더 커지는데, 훈련을 중지시킬 수 없는 경우가 있다. 이를 방지하기 위해 텐서플로우에서 제공하는 빠른 종료 함수를 도입했다. 이는 2 인내 단계를 갖는데, 이는 연속적으로 2개 에포크에서 정확도 향상이 일어나지 않았을 때, 3번째 런에서 학습 과정을 정지시키는 방식이다.

## 시뮬레이터

시뮬레이터 작성에 앞서 SSD 벤치마킹 및 FTL 테스트 등을 위해 존재하는 에뮬레이터를 사용하여 성능 평가를 진행하고자 하였다. 이를 위해 먼저 SimpleSSD 에뮬레이터를 테스트해보았으나, 해당 오픈소스 문서에 따른 단계를 모두 지키며 설치를 진행하였음에도 segmentation fault가 발생했다. 이러한 문제에 대한 해결책을 찾아보던 중 다른 실험 환경들에서도 같은 문제가 발생한다는 점을 발견하여 다른 에뮬레이터를 테스트하였다. 이에 FEMU를 실험하였으나 실행환경이 UNIX 혹은 LINUX여야 하는 점이 문제가 되었다. 이에 해당 환경을 구축하여 테스트하였으나 실행 후 smartctl 혹은 nvme가 작동하지 않는 문제가 발생하여 SSD WA 측정에 지속적으로 실패하였다. 해당 문제를 해결하기 위해 여러 솔루션을 적용해 보았으나, 결과적으로 해당 오픈소스 문제를 해결하는 것 보다 시뮬레이터 작성이 추후 머신러닝 모델과 병합하기에 더 적합하다는 판단 하에 시뮬레이터를 작성했다.

시뮬레이터 작성은 초기에 머신러닝 모델과의 연동 용이성을 위해 파이썬으로 작성하기 시작했다. 그러나 페이지 맵핑 테이블 작성 등에 포인터를 통한 링킹이 필요하여 다시 C++를 통해 작성했다. 해당 시뮬레이터는 SSD 내부 FTL(Flash Translation Layer)의 작동을 모사한 것이다. FTL은 그 이름과 같이 OS가 HDD를 사용하는 환경에서 작성되었으므로, 해당 OS의 입출력 명령과 SSD 하드웨어 사이에서 번역의 역할을 한다. 이는 HDD가 저장단위를 섹터 기반으로 하며 SSD는 페이지와 블록을 기반으로 하는 차이로 인한 것이다. OS 입출력 및 파일구조도 이에 맞춰 구성되어 있어 SSD에 사용하기 위해 변환 과정을 거쳐야 한다. 또한 앞서 연구배경에서 설명한 바와 같이 wear leveling이 발생하여 SSD의 성능과 수명에 악영향을 주지 않도록, 모든 블록 및 페이지에 쓰기가 고루 이루어지게 하는 역할을 수행한다. 더하여 GC 작업을 FTL에서 수행한다. 해당 시뮬레이터에서는 WA 측정에 의의가 있으므로 FTL이 갖는 여러 작업들 중 이러한 OS I/O에 대한 페이지 맵핑과 GC 만을 다루며 wear leveling은 수행하지 않도록 하였다.

WA 향상 결과를 확인하기 위하여, 두가지 버전을 작성했다. 하나는 Hot/Cold 구분없이 Greedy GC 만을 수행하는 방식으로 해당 버전의 WA가 비교 기준점으로 사용된다. 다른 하나는 기계학습 모델을 사용하여 Hot Cold 예상 값을 토대로 이들을 각기 다른 블록에 쓰기를 수행한다. 이는 Cold LBA들이 같은 블록에 모이게 함으로써, 해당 블록내 invalid 페이지가 희소하게 발생하여 블록 지우기 대상이 되지 않도록 하여 결과적으로 WA를 낮추기 위함이다. 이러한 Hot Cold 분류에서 나아가 Hot Warm Cold, Hot Warm Cool Cold 역시 테스트할 수 있도록 코드를 작성했다. 이러한 테스트에 있어 SSD 블록 개수, 페이지 크기, GC 트리거 임계치, 블록 지우기 비율 등을 매개변수를 통해 수정할 수 있도록 하여 다양한 환경에 대한 실험을 진행할 수 있도록 하였다. 이러한 두 시뮬레이터는 기본적으로 앞선 3.1.1 절에서 설명한 훈련에 사용되는 워크로드를 한줄 씩 읽어들이며 시뮬레이션을 진행한다.

시뮬레이션 후 출력은 각기 Requested Write, Additional Write, Nand Write, WA로 이루어진다. Requested Write는 IO 명령에서 요청된 쓰기 개수이며, Additional Write는 GC로 인해 다른 블록에 쓰이게 되는 valid 페이지 개수를 의미한다. Nand Write는 이름과 마찬가지로 실제로 Nand 저장장치에 쓰여진 페이지 수를 의미하며 이는 Requested Write + Additional Write에 해당된다. WA는 Nand Write를 Requested Write로 나눈 것으로 요청된 쓰기와 실재로 수행된 쓰기의 차이를 보여준다. 즉 WA가 1이라는 것은 요청된 쓰기와 실재 수행된 쓰기의 크기가 같다는 것이며, WA가 더 커지는 것은 추가적인 쓰기가 더욱 빈번히 발생하여 추가적인 쓰기 부하가 발생하였음을 보여준다. 이러한 WA 및 Nand Write를 통한 성능개선 여부는 아래 4장에서 설명하도록 한다.

시뮬레이터 작성 후 훈련 데이터에 대한 실험은 모델 개발에 영향을 끼치게 되었다. 앞서 설명한 K-means를 통한 군집 데이터를 해당 연구에서 모델 학습의 레이블 데이터로 사용한다. 이는 모델이 100%의 정확도를 갖을 때 레이블 데이터로 활용하는 군집을 정확히 예측한다는 것을 의미하며 동시에 군집을 통한 개선도 이상을 기대할 수 없음을 의미한다. 이에 해당 군집을 활용하여 훈련 데이터에 대해 Hot/Cold 분류를 수행해 WA 감소율을 측정해보았다. 페이지 크기 4KB, 블록당 페이지 개수 128, 블록 개수 1800, GC 촉발 임계치 25%, GC 수행 임계치 85%로 했을 때의 결과이다. AW는 Additional Write, RW는 Requested Write, NW는 Nand Write를 의미한다. 또한 H는 Hot, W는 Warm, L은 Cool, C는 Cold를 표기한다.

표 OLTP 데이터 군집 시뮬레이션 결과

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vanilla | HC | HWC | CLW | HWLC |
| RW | 5,628,247 | 5,628,247 | 5,628,247 | 5,628,247 | 5,628,247 |
| AW | 30,562,423 | 27,603,307 | 25,336,272 | 26,646,022 | 24,806,075 |
| NW | 36,190,670 | 33,231,554 | 30,964,519 | 32,274,269 | 30,434,322 |
| WA | 6.43019 | 5.90442 | 5.50163 | 5.73434 | 5.40742 |

위 결과로 보았을 때 HWLC로 나눈 경우가 가장 낮은 WA를 보였다. CLW를 테스트 한 이유는 군집의 형성에 따라 CLW과 HWC 보다 높은 경우가 존재하기 때문이다. 이는 현재 사용중인 테스트 데이터의 경우에서도 확인할 수 있는 데, 이는 해당 데이터의 Hot 군집이 아주 작은 까닭에서 비롯한다. 또한 Cold와 Cool 군집의 차이가 클수록 CLW를 사용하는 것이 HWC를 사용하는 경우보다 나은 결과를 보였고, 그 차이가 작을수록 HWC가 나은 결과를 보였다. 위 OLTP의 경우 CLW가 HC 보다는 좋은 결과를 보이나 HWC가 그 보다 좋은 결과를 보이는 것을 확인할 수 있다. 또한 HWLC는 모든 데이터에서 가장 좋은 결과를 보였다.

테스트 데이터 상에서 테스트 데이터 군집을 테스트했을 때, NAND Write가 5,826,693에서 HWLC 결과가 4,294,552로 감소해 26% 감소율을 보였다. 그러나 훈련데이터 군집과 테스트 데이터 군집의 차이로 인해 훈련 데이터를 통해 학습한 모델이 테스트 데이터의 군집을 예측할 때 낮은 정확도를 보였다. 이로인해 훈련, 테스트 데이터로 나누기 이전 전체 데이터에 대해 군집화한 데이터로 훈련 데이터를 학습시켰을 때, 테스트 데이터에 대해서도 예측 정확도가 개선되었다. 그러나 전체 데이터 군집으로 테스트 데이터를 테스트 했을 때 WA 개선도가 11%로 이전보다 낮은 개선도를 가졌다.이는 범용성의 증가가 개별 데이터 특화에 따른 개선율을 희생한다는 것을 보인다.

# 연구 결과 분석 및 평가

## 모델 학습 평가

### 이진분류 모델

#### Plain LSTM

해당 모델은 Hot/Cold 이진분류를 수행하도록 설계하였다. 그러나 해당 모델은 초기에 20 에포크 만큼 학습을 하도록 하였는데 15번째 에포크에서 빠른 종료 함수가 발동되어 종료되었고 이는 손실 값이 개선되지 않았음을 의미한다. 또한 전체 에포크 중 첫번째 에포크가 검증 데이터에 대해 가장 높은 정확도와 가장 적은 손실 값을 보였다. 오히려 에포크가 증가함에 따라 검증 데이터에서의 결과는 악화되었다. 결과로 세번째 에포크 부터 모델이 과적합을 일으키기 시작했다.




그림 Plain LSTM 손실 값 추이. 파란선은 훈련 손실 값을 의미하고 주황선은 검증 손실 값을 의미한다.




그림 Plain LSTM 정확도 추이. 파란선은 훈련 정확도를 의미하고 주황선은 검증 정확도를 의미한다

표 Plain LSTM 에포크당 정보




표 Plain LSTM 손실 값 및 정확도

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation loss | Evaluation accuracy |
| 0.8855 | 0.8708 |

#### CNN-LSTM

해당 모델역시 Hot/Cold 이진 분류를 수행한다. 해당 모델은 매 에포크 마다 정확도가 늘었다. 그러나 아래 표 5번에서 확인할 수 있듯이 검증 데이터 상의 최대 정확도는 3번째 에포크에서 발생했고 이는 0.9225였다. 이는 해당 모델에서도 3번째 에포크부터 과적합이 발생했다는 것인데 이는 아래 그림을 통해 볼 수 있듯이 검증 데이터 상의 정확도가 감소하는 것을 통해 확인할 수 있다. 해당 모델은 위 Plain LSTM과 달리 빠른 종료 함수 발동 없이 20개 에포크를 모두 훈련했다.

표 CNN-LSTM 손실 값 및 정확도

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation loss | Evaluation accuracy |
| 0.4433 | 0.8756 |




그림 CNN LSTM 손실 값 추이. 검증 데이터 상 손실 값이 지속적으로 상승한다.





그림 CNN LSTM 정확도 추이. 3번째 에포크부터 검증데이터 정확도가 감소한다.

표 CNN LSTM 에포크 별 결과



#### Stacked LSTM

해당 모델 역시 Hot/Cold 이진분류를 수행했다. 해당 모델에선 2번째 에포크가 검증 데이터 상에서 가장 좋은 결과를 보인다. 그 이후로는 과적합을 보인다. 검증데이터 상 정확도 역시 첫번째 에포크 이후로 감소한다. 훈련데이터상에서는 지속적인 개선을 보였고 빠른 종료 함수 역시 호출되지 않았다. 해당 모델은 다른 모델과 비교했을 때 더 낮은 정확도를 보였다.

표 Stacked LSTM 손실 값 및 정확도

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation loss | Evaluation accuracy |
| 1.064 | 0.8173 |




그림 Stacked LSTM 손실 값 추이. 검증 데이터상 3번째 에포크까지 개선을 보이다 이후 악화한다.





그림 Stacked LSTM 정확도 추이. 검증 데이터상 2번째 에포크 이후로 정확도가 하락하기 시작한다.

표 Stacked LSTM 에포크별 정보



### 다중분류 모델

#### Plain LSTM

해당 모델은 향후 실험할 모델들과의 비교대상을 두기 위해 실험했다. 해당 모델부터 Hot Cold 분류가 아닌 Cold Cool Warm으로 분류했는데, 이는 시뮬레이터 실험을 통해 테스트 데이터 상에서 Hot Warm Cold 분류보다 Cold Cool Warm 분류가 더 나은 WA 개선도를 보였기 때문이다. 해당 모델에서 두번째 훈련 에포크부터 과적합이 발생했다. 검증 에포크는 첫번째 에포크가 가장 좋은 결과를 보였고 이후 악화했다. 훈련 에포크에서도 6번째 에포크에서 가장 높은 정확도를 보였으며 이는 과접합의 또다른 증거를 보인다.

표 Plain LSTM 다중분류 손실 값 및 정확도

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation loss | Evaluation accuracy |
| 1.315 | 0.849 |




그림 Plain LSTM 다중분류 손실 값. 검증 데이터 상에서 지속적인 악화를 보인다.





그림 Plain LSTM 정확도 추이. 검증 데이터 상에서 첫 에포크가 가장 높은 정확도를 보였다.

표 Plain LSTM 다중분류 에포크 당 정보



#### CNN LSTM 다중분류

3번째 에포크에서 검증 데이터상 가장 높은 정확도를 보였다. 이것은 3번째 에포크부터 과적합을 보인다는 것을 의미한다. 에포크가 진행함에 따라 검증 에포크 정확도가 9% 가까이 떨어졌고, 손실 값은 2배 이상 증가했다. 그 결과 Plain LSTM 모델보다 더 낮은 정확도를 보였고 그 결과는 아래 표와 그림에서 확인할 수 있다.

표 CNN LST 다중분류 손실 값 및 정확도

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation loss | Evaluation accuracy |
| 1.346 | 0.817 |




그림 CNN LSTM 다중분류 손실 값 추이. 첫번째 에포크에서 가장 낮은 손실 값을 보인다.





그림 CNN LSTM 다중분류 정확도 추이. 첫번째 에포크에서 가장 높은 정확도를 보인다.


표 CNN LSTM 다중분류 에포크 당 정보



#### Stacked LSTM 다중분류

모델 실험 결과 실험 모델들 중 가장 높은 검증 정확도를 보였다. 그에 따라서 해당 모델의 예측 값을 토대로 시뮬레이팅을 수행하기로 결정했다. 해당 모델 역시 3번째 에포크부터 과적합하기 시작하여, 일단은 3 에포크 만큼 훈련시키고 하이퍼파라미터, 정규화, LSTM 레이어 수 조절, 클래스 가중치 조절등을 통한 정확도 개선을 시도했다.

표 Stacked LSTM 다중분류 에포크당 정보.






그림 Stacked LSTM 다중분류 손실 값 추이.




그림 Stacked LSTM 다중분류 정확도 추이

표 Stacked LSTM 다중분류 손실 값 및 정확도

|  |  |
| --- | --- |
| Evaluation loss | Evaluation accuracy |
| 1.064 | 0.8173 |

### 하이퍼파라미터 튜닝

#### 클래스 가중치 변화

하이퍼파라미터 변화에 따른 Stacked LSTM 다중분류 모델의 변화를 실험했다. 이러한 하이퍼파라미터 변화가 검증 데이터 상의 정확도 향상 및 손실 값 하락을 가져올 것을 예상했다. 앞선 3-2-2-2절에서 설명했듯이 클래스 별 가중치 조절을 통한 과적합 감소를 실험했다. 파라미터는 로 두었는데 wcRatio는 다음과 같이 계산했다.

각 0번부터 Cold Cool Warm을 의미하고, Warm에 주어지는 가중치인 weRatio는 해당 경우에 약 0.149로 계산되었다. Batch\_size 256에 위와 같은 가중치로 Stacked-CNN 다중분류 모델에 실험한 결과는 아래와 같다.




그림 Stacked-LSTM 다중분류 모델 가중치 변화 손실 값 추이.





그림 Stacked-LSTM 다중분류 모델 가중치 변화 정확도 추이.

표 Stacked-LSTM 다중분류 모델 가중치 변화 에포크당 정보.



결과를 통해 볼 수 있듯이 에포크가 진행함에 따라서 검증 정확도가 늘어나다 9번째 에포크에서 가장 높은 정확도를 보인다. 해당 모델에 대해 에포크 9까지만 테스트했는데 이는 그보다 높은 에포크를 실험했을 때 손실 값이 급속도로 증가하여 과적합하는 모습을 보였기 때문이다. 이에 따라서 가중치를 변화시켜 테스트를 진행해보았다. 다음은 가중치를 표기와 같이 weight = {0: 60, 1: 15, 2: 1}로 하였을 때의 결과이다.




그림 Stacked-LSTM 다중분류 모델 가중치 변화 손실 값 추이





그림 Stacked-LSTM 다중분류 모델 가중치 변화 정확도 추이

이전 실험과 비교했을 때, 검증데이터상 정확도 및 손실 값의 방향이 더 좋았기에 이전보다 더 많은 12개 에포크에 대해 실험을 진행했다. 결과 10번째 에포크에서 가장 높은 정확도를 보였다. 이때 가장 높은 정확도를 보였으나 손실 값이 가장 낮지는 않았다. 그러나 결과적으로 해당 가중치가 이전 가중치보다 더 나은 결과를 보였다.

표 Stacked-LSTM 가중치 변화 에포크당 정보



위와 같은 가중치를 이번에는 CNN-LSTM 모델에 테스트해보았다. 27 에포크를 훈련시켰으며 검증 데이터상 정확도가 에포크마다 증가했다. 그러나 문제는 검증 데이터상 손실 값 역시 함께 올랐다는 것이다. 이 역시 과적합의 요소로 볼 수 있다.




그림 CNN-LSTM 가중치 변화 손실 값 추이





그림 CNN-LSTM 가중치 변화 정확도 추이

표 CNN-LSTM 가중치 변화 에포크당 정보



결과는 검증 데이터상에서 90%의 정확도를 보였다. 이에 앞선 가중치 변화 Stacked-LSTM 모델보다 WA 개선에 있어 더 좋은 결과를 보일 것이라 예상했다. 그러나 시뮬레이션 결과 Stacked-LSTM에 비해 저조한 결과를 보였다. 이에 해당 모델을 주 모델로 선택하지 않았다.

#### 배치 사이즈 튜닝

위 실험에서는 배치 사이즈를 256으로 설정했다. 과적합에 대한 조사 결과 큰 배치 사이즈가 과적합을 일으킬 수 있다. 다음 그림과 표들은 배치 사이즈가 128 일 때 변화를 보인다.




그림 Stacked-LSTM 다중분류 배치 사이즈 128 손실 값 추이





그림 Stacked-LSTM 다중분류 배치 사이즈 128 정확도 추이

표 Stacked-LSTM 배치 사이즈 128 에포크당 결과




결과로 손실 값은 이전보다 더 줄일 수 있었으나 정확도 역시 더 낮아졌다. 4번째 에포크에서 가장 높은 정확도를 기록했다. 그러나 그 이후로 과적합 문제를 보인다. 훈련 데이터에서 정확도는 소폭 상승하기 시작했으나 검증 데이터 손실 값 역시 상승하기 시작했다.

## WA 개선 정도 평가

아래 표는 이번 연구를 통해 실험한 모델들의 손실 값과 정확도의 모음이다.

표 모델 손실 값 및 정확도






그림 weight 및 B의 의미. Weight는 가중치 부여, B는 배치 사이즈를 의미한다.

주황색으로 표기한 모델이 이번 실험에서 WA 개선도가 가장 큰 모델이다. 이를 다시 정리하면 아래 표와 같다.

표 모델별 WA 개선도

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 모델 | NAND Write | WA 개선도 |
| 모델 사용 X | 6,130,991 | - |
| Stacked-LSTM: 9 epochs, weight-1, B1 | 5,964,122 | 2.72% |
| Stacked-LSTM: 12 epochs, weight-2, B1 | 5,964,122 | 2.72% |
| Stacked-LSTM: 8 epochs, weight-3, B1 | 5,526,428 | 9.86% |
| Stacked-LSTM: 10 epochs, weight-2, B1 | 5,526,428 | 9.86% |
| CNN-LSTM: 19 epochs, weight-2, B1 | 6,150,403 | 0.32% |
| CNN-LSTM Hot Warm Cool Cold | 5,983,401 | 2.41% |

표 21을 통해 가장 높은 개선도를 보인 모델은 Stacked-LSTM의 결과임을 알 수 있다. 그 중 눈에 띄는 결과는 Stacked-LSTM 10 ephocs와 12 ephocs 인데, 둘 다 같은 배치 사이즈와 가중치 부여가 사용된 경우이다. 표 20에서 에포크 12의 경우가 정확도가 0.0025 증가하고 손실 값이 0.79 증가한 것을 볼 수 있는데 그 결과 WA 개선도가 7.1% 감소했다. 이는 과적합이 결과에 악영향을 미침을 보인다.

CNN-LSTM의 경우 모든 경우에서 낮은 개선도만을 보였다. 또한 표 21 내에서 가장 낮은 손실율을 보인 두 모델만이 9.86%의 개선도를 갖았다. 이는 손실율이 정확도 보다 나은 지표임을 보여준다. 이들보다 손실율이 더 낮은 모델들은 다중분류가 아닌 이중 분류의 경우로 모두 4% 이하의 개선도를 보여 표에 반영하지 않았다. 마지막으로 Hot Warm Cool Cold로 분류하는 실험을 진행하였는데, CNN-LSTM의 경우 모두 좋지 않은 결과를 보였던 탓에 높은 개선도를 얻어내지는 못했다. 그러나 여전히 CNN-LSTM 중 가장 높은 개선도를 보였다. 이에 Stacked-LSTM에서 이와 같은 모델을 만들었을 때 9.86% 보다 높은 개선도를 보일 것을 기대했으나 일정내에 마무리하지 못하여 결과를 확인하지 못했다.

9.86% 개선은 기대했던 바에는 미치지 못하는 결과였다. 그러나 앞서 설명하였듯이 지엽적인 군집을 포기하고 더욱 범용적인 군집을 선택하였을 때 기대할 수 있는 최대 개선도는 11.4% 였으므로, 9.86%의 정확도는 크게 낮지 않은 결과이다. 이러한 이유로 인해 더 나은 군집을 만들거나, 지엽적 군집을 훈련해 낼 수 있다면 더 높은 개선도를 보일 수 있을 것이다. 여기서 지엽적 군집을 훈련해 낸다는 것은 각기 다른 분포를 갖는 워크로드 데이터의 지엽적 군집을 예측해낸다는 것을 의미하며, 이는 방대한 데이터에 대한 훈련을 요한다.

# 결론 및 향후 연구 방향

이번 연구를 통해 Plain LSTM, CNN LSTM, Stacked LSTM 모델을 실험해보았다. 3가지 모델에 대한 실험 결과 Stacked LSTM이 가장 높은 정확도와 일정한 손실 값을 보였다. 그러나 여전히 3가지 모델 모두 과적합 문제가 지속적으로 발생했다. 이는 LSTM 모델이 일반적으로 갖는 문제이기에, 여러 정규화 기법들이 존재한다. 이에 해당 연구에서는 가중치 할당, 드롭아웃, L1L2 등을 실험했고 이중 가중치 할당이 가장 큰 변화를 일으키는 것을 확인했다. 그 이유는 사용되는 데이터가 편중도가 높고, 이로인해 과적합이 더욱 쉽게 발생하는 것이기 때문이다. 고로 가중치 할당을 통해 편중되어 있는 클래스에 대한 의존도를 의도적으로 낮추는 것이 가장 큰 효과를 보인 것이다.

해당 실험에서 군집화의 지엽성은 WA 개선도 저해에 영향을 주었다. 하나의 워크로드 데이터를 훈련, 검증, 테스트 데이터로 나누었음에도 각 데이터에 나타나는 Hot LBA와 Cold LBA의 비율이 다른 까닭에 훈련 데이터의 군집으로 훈련한 모델은 테스트 데이터의 군집을 예측해내는 데에 어려움을 겪었다. 이에 워크로드 데이터를 나누기 이전 상태에서 군집화를 수행한 후 해당 군집을 통해 나누어진 훈련 데이터를 훈련시키고 테스트 데이터에 대한 예측을 시도했다. 결과적으로 이전보다 더 높은 정확도를 보였다. 그러나 예측으로 인한 WA 개선도는 기대보다 저조한 결과를 보였다. 이는 26%의 WA 개선도를 보인 방식은 테스트 데이터만의 군집을 구하고 이에대한 시뮬레이션을 진행했다는 데에 있다. K-means가 해당 데이터의 지엽적 특성을 기반으로 군집을 진행했기에 높은 개선도를 보일 수 있었던 것이다. 그러나 실험 모델은 더 큰 범위의 전체 데이터에 대한 군집을 이용하였기에 범용성은 늘었으나 WA 개선도가 감소한 결과를 보인 것이다.

위 결과로부터 두 가지 문제가 대두된다는 것을 확인할 수 있다. 그 하나는 워크로드 데이터의 편중성으로 인한 과적합 유발이며, 다른 하나는 범용적 군집화의 부작용이다. 전자의 문제를 해결하기 위해서는 데이터 전처리 및 모델 정규화에 대한 추가적인 실험이 필요하다. 이는 그 양자가 데이터 편중성을 감소시키고, 과적합을 지연 또는 약화시킬 수 있기 때문이다. 후자의 문제는 더 어려운 문제라 할 수 있다. 군집화를 통한 레이블링이라는 방식은 K-means의 작동 특성으로 인해 군집화를 진행한 데이터에 종속적일 수밖에 없다. 이를 해결하여 더욱 범용성 있는 모델을 얻기 위해서는 방대한 데이터의 여러 군집을 모두 학습하거나, 군집화 이외의 방식을 시도해보아야 할 것이다. 앞서 자체적인 룰로 레이블링을 시도한 결과는 하나의 데이터에서는 Hot Cold Cool Warm 분류만큼의 개선도를 보였으나 다른 데이터에서는 오히려 WA가 악화되는 결과를 보였다. 이 또한 범용적인 분류 기준점을 찾는 것이 어려움을 시사한다. 이렇듯 예측을 기반으로 하는 온도 분류 방식은 온도를 구분하는 범용적이며 효과적인 방식을 찾아내는 것이 중요도를 갖는다 할 수 있다.

# 구성원별 역할 및 개발 일정

## 개발일정



## 구성원별 역할

|  |  |
| --- | --- |
| 이름 | 역할 |
| Ganchuluun Narantsatsralt | 학습 데이터 전처리  모델 설계 및 개발  모델 훈련 및 평가 |
| Ariunbold Odgerel | 하이퍼파라미터 튜닝  모델 훈련 및 개선  데이터 분석 |
| 최성찬 | 레이블링 데이터 군집화  시뮬레이터 작성 및 테스트  WA 개선도 측정 |

# 참고 문헌

|  |
| --- |
| [1] Ilhoon Shin. “Hot/cold clustering for page mapping in nand flash memory”, *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 57(4), 2011.  [2] B Li. “HAML-SSD: a hardware accelerated hotness-aware machine learning based SSD management”, *38th IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, ICCAD 2019*, p. 8942140, 2019  [3] Y. h. Jeong, H. m. Jeong, J. h. Kim. “A Sophisticated Hotness Classification Scheme based on Machine Learning to Reduce SSD Write Amplification” *Proc. Of the KSC2021*, pp. 1637-1639, 2021. (in Korean)  [4] SNIA IOTTA Repository, Block I/O Traces. Available: <http://iotta.snia.org/traces/block-io>  [5] UMASS Trace Repository, OLTP Application I/O. Available: https://traces.cs.umass.edu/index.php/Storage/Storage |