파이썬, 과연 엑셀보다 어려운가?

(플랜트 건축 설계팀-심화세미나 파이썬 소개 자료)

목차

[도입: 들어가기 앞서 1](#_Toc128136844)

[엑셀 - 파이썬 함수 비교 4](#_Toc128136845)

[0. 주피터 노트북 열기 (인터넷 창으로) 4](#_Toc128136846)

[1. 사칙 연산 7](#_Toc128136847)

[2. Sum함수 8](#_Toc128136848)

[3. If 함수 11](#_Toc128136849)


[4. Vlookup 함수 14](#_Toc128136850)

[5. Left 함수 19](#_Toc128136851)

[결론 21](#_Toc128136852)

도입: 들어가기 앞서

누군가 자신의 문제를 컴퓨터로 해결하고자 한다면, 그 문제 해결의 흐름을 도식화 했을 때 과거에는 다음과 같았을 겁니다.



쉽게 말하면 문제를 가지고 있는 user가 직접 컴퓨터에 명령 내릴 수단을 가지고 있지 않으니, 컴퓨터 코딩에 특화된 사람들이 1, 2, 3 단계를 수행해서 Solution Software를 개발한 뒤에 user 에게 배포하는 식이었죠.

그런데 요즘은 다른 방식도 추가되었습니다.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

위 그림처럼 기존의 소프트웨어 개발 영역도 여전히 존재하지만, 코딩을 통해 자신만의 즉석 솔루션을 개발해서 업무나 연구, 작업 등에 자동화, 효율화를 추구하게 되는 방향도 생겨나게 된 것이죠.

이걸 저 혼자 Personal Scripting Area라고 부르는데, 이 영역에 속하는 툴들이 참 많이 있습니다.

그 종류 중 하나는 기존의 복잡하고 덩치가 큰 Solution Software위에 올라타서, Solution Software 자체를 좀 더 효율적으로 조작할 수 있도록 도와주는 툴들이 있는가 하면 (Revit-Dynamo 같이),

Jupyter Notebook 같이 파이썬이나 여타 프로그래밍 언어를 사용자가 즉석에서 \*REPL환경으로 돌릴 수 있도록 만든 툴도 있습니다.

\*REPL : Read–Eval–Print Loop의 약자로 파이썬 대화형 환경 같은 것을 말합니다. 컴파일 과정 없이 즉석에서 코드를 입력하고 결과를 바로 알 수 있는 환경을 말합니다.

그러다 보니, 프로그래밍 언어를 배울 때 가장 장벽이 되던 **개발환경 세팅**에 대한 문제가 상당부분 사라지게 되었고, 사람들에게 Python이 좀 더 가벼운 툴로 인식될 수 있는 환경이 갖춰진 것 같습니다.

이런 배경에서 생각해 보면,

순수한 언어 측면에서 봤을 때, 과연 파이썬 언어가 엑셀의 함수들을 배우는 것보다 고차원적인 두뇌 노동을 필요로 할까요?


저는 당연히 아니라고 생각합니다. 이제 파이썬에 대한 심리적 장벽을 좀 낮춰보자는 취지로 아래 글을 써 보도록 하겠습니다.

엑셀 - 파이썬 함수 비교

0. 주피터 노트북 열기 (인터넷 창으로)

일단 손쉽게 파이썬 코드를 작성해볼 수 있어야겠죠?

<https://jupyter.org/try> 를 눌러서 이동하세요.



3개의 메뉴 중에 가운데 Jupyter Notebook을 눌러보면 튜토리얼 주피터 노트북이 하나 뜹니다.

이건 나중에 한번 차분하게 읽어 보시고,

텍스트이(가) 표시된 사진


자동 생성된 설명

좌 상단에 있는 JupyterLite 로고를 눌러보세요.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

이렇게 디렉토리가 나오고, 상단에 여러 메뉴가 있습니다. New Notebook 버튼을 누르면.



이렇게 빈 노트북이 나옵니다. 그리고 Select Kernel 창이 하나 뜨는데, 여기서 Python이라고 되어 있는지 만 확인하고 Select 버튼을 눌러주면 됩니다.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

자, 깔끔하게 빈 노트북 하나를 생성했습니다. 여기까지 1분도 안 걸리셨을 거라 믿습니다.

만약 회사나 기타 네트워크 보안환경 등의 이유로 온라인 버전의 주피터노트북이 잘 작동되지 않는 경우에는 직접 컴퓨터에 주피터 노트북을 설치한 뒤에 실습해 보시기를 권합니다.

(어려우시면 유씨로 장만규 매니저에게 문의해 주세요.)

1. 사칙 연산


이제 엑셀도 새 창 하나 열어준 다음, 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기부터 한번 보겠습니다.

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

머리 속 떠오르는 데로 1 + 2 라고 적었는데, 3으로 계산 결과가 잘 나왔습니다.

파이썬도 똑같습니다.



위쪽에 보이는 회색 칸 하나가 엑셀의 셀 한 칸에 해당한다고 생각하면 됩니다.

셀에 1+2를 입력하고, 값 계산을 원한다는 의미로 shift + enter 키를 누르면 바로 아래에 결과값이 나타나게 됩니다.

그 밖에 빼기, 곱하기, 나누기는 생략하겠습니다.

2. Sum함수

엑셀 Sum함수도 해볼까요?

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명


B칼럼에 4,5,6,7,1,2,3 의 숫자들이 있는데, 한꺼번에 더하고 싶다면 Sum 함수를 쓰면 됩니다.

파이썬에서는?



data라는 변수에 [4, 5, 6, 7, 1, 2, 3] 이라는 숫자들을 리스트로 저장합니다. 그다음에 엑셀과 똑같이 sum( ) 이라는 함수이름 옆의 괄호에 data라고 적어주면 결과값이 나옵니다. 별 차이가 없습니다.


data라는 변수에 숫자들을 할당한 이유는 단순히 깔끔하게 보여주기 위해서입니다. sum( [4, 5, 6, 7, 1, 2, 3] ) 이라고 작성해도 동일하게 계산 결과가 나옵니다.




이렇게 말입니다.

단지 엑셀은 셀 하나에 숫자 하나씩 만 입력할 수 있기 때문에, 각 셀에 숫자를 집어넣고, 그 셀들의 위치 범위를 (B8:B14) 이렇게 입력하게 되는 것이 차이점입니다.

이제 sum(B8:B14) 과 sum(data)가 완전히 동일한 표현인 걸 이해할 수 있습니다.



컴퓨터에게 일을 시키기 위해 필요한 형식은 조금은 다를 수 있어도, 크게는 같습니다.



**규칙**과 **재료**, 다른 말로 하면 **함수**와 **인자**를 통해 컴퓨터에게 명령을 내릴 수 있습니다.

3. If 함수

엑셀에서 if 함수는 조건에 따라 다른 값을 반환하는 함수입니다.

=IF(조건, True일 때 반환할 값, False일 때 반환할 값)

이렇게 써 놓고 보니까 의외로 구조가 간단하죠?

If 함수에는 3개의 재료만 입력해주면 됩니다.

* 조건
* 조건이 참일때 결과값
* 조건이 거짓일때의 결과값

조건이라는 말이 좀 애매하게 들릴 수 있는데, 계산해서 참인지 거짓인지 판별이 되는 구문이 조건이라고 생각하면 됩니다. 주로 등호 부등호를 통해 값을 비교하면 참이나 거짓이 값으로 나오겠죠?

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

간단한 예를 보여드리면 이렇게 됩니다.

이걸 파이썬으로 바꿔볼까요?

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

구조가 크게 다르지 않습니다. 조건을 if 라는 말 다음에 적어주고 콜론을 마지막에 붙인 뒤에, 줄을 바꿔 참일 때 결과를 적어줍니다.

다시 줄을 바꿔서 조건이 거짓일때 결과값은 else: 라고 적은 뒤에 또 줄 바꾸고 적어주면 됩니다.

if 조건:

True일 때 반환할 값

else:

False일 때 반환할 값

Python에서의 if 구문의 구조를 간단하게 써보면 위와 같습니다.

4. Vlookup 함수

엑셀에서 vlookup 함수는 특정 값을 참조하여 데이터 영역에서 해당 값과 일치하는 값을 찾아 반환하는 함수입니다.

=VLOOKUP(참조할 값, 참조할 범위, 반환할 열 번호, 정확히 일치 여부)

구조를 보면 vlookup 함수에는 4개의 재료가 필요합니다.

* 참조할 값
* 참조할 범위
* 반환할 열 번호
* 정확히 일치 여부

4번 항목은 거의 대부분 False 로 입력하면 됩니다. True로 하게 되면 유사한 값까지 포함해서 결과를 내기 때문에 원하는 것과 다른 결과가 나오는 경우가 생깁니다.

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

예제를 만들어 보면 이렇게 되겠네요. 노란색 셀에 양파라고 입력하면, 좌측 A, B 칼럼에 있는 데이터 중 첫째열을 기준으로 이름이 동일한 항목을 찾아서 B열에 있는 가격을 알려줍니다.

이번에는 파이썬으로 동일한 작업을 해봐야겠죠?

딕셔너리를 쓰면 간단하게 구현할 수 있습니다.

먼저 엑셀과 동일하게 데이터 세팅을 해둘게요.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

이름 항목들과 가격 항목들이 파이썬에서 리스트로 저장되었습니다. 순서대로 대응되는 것을 확인할 수 있네요. 작업하기 편하게 아예 짝 지은 데이터 형식으로 바꿔 보겠습니다. 코드 한 줄이면 됩니다.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

이렇게 짝지어진 데이터를 딕셔너리 라고 합니다.

엑셀 vlookup 함수에서는 이 작업을 하기 위해 **참조할 범위, 반환할 열 번호** 부분을 함수의 재료로 입력하게 되어 있다고 부연 설명 드릴 수 있겠네요.

이제 양파 가격을 출력해 볼까요?



딕셔너리의 이름 뒤에 대괄호를 배치하고, 그 안쪽에 재료의 이름을 넣기만 하면 알아서 해당하는 값을 출력해 줍니다.



필요한 코드만 정리해서 다시 보여드리면 위 그림과 같습니다.

5. Left 함수

엑셀에서는 글자들 중의 일부를 가지고 조작하는 경우도 자주 있습니다. 대표적으로 Left, Right 함수들이 있습니다.

엑셀의 Left 함수는 문자열에서 왼쪽에서부터 지정한 길이만큼의 문자열을 반환하는 함수입니다.

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

이런 식으로 사용합니다.

Python에서는 이 작업을 문자열 인덱싱이라는 기능으로 간단하게 구현할 수 있습니다.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명


엄청 간단하죠? 구문을 해석해보면,

{ **문자열** 이라는 변수에 “안녕하세요.” 를 저장한 뒤에,

문자열의 가장 0번째 (프로그래밍에서는 가장 처음이 1이 아니고 0입니다.) 부터 2번째 전까지 잘라내라 }

라는 뜻입니다.

0을 생략할 수 있어서 이렇게 써도 작동합니다.



결론

사용하는 형식이 약간 다를 뿐이지, 엑셀의 함수와 파이썬 언어는 본질적으로 같은 일을 하기 위해 필요한 재료의 개수도 같고, 그 입력 형식도 많이 다르지 않습니다. 익숙하냐 그렇지 않냐 의 차이일 뿐이라고 생각합니다.

물론 그럼 익숙한 엑셀 쓰지 왜 파이썬을 쓰나요? 라는 질문이 나올 텐데, 파이썬으로 엑셀 보다 훨씬 더 다양하고 유연하게 상황을 해결할 수 있다고 일단은 대답할 수 있겠네요.

어쨌든 이 글은, 프로그래밍이 너무 어렵게 보여서 망설이던 사람들을 파이썬으로 유도하는 성격의 글이라고 봐 주시면 감사하겠습니다. 2023 심화세미나의 목표 중 하나로, 팀원들에게 파이썬 진입장벽을 낮추는 이벤트 강연이 있었는데, 이렇게 문서를 작성해서 공유하는 것으로 계획을 바꾸었습니다.

익숙한 엑셀 함수를 동일하게 파이썬에서도 작성해보면서 좀 친근하게 느껴보자는 게 취지이고요.

하반기에는 파이썬 튜토리얼도 작성해서, 관심 생긴 분들이 쉽게 초반 러닝 커브를 극복하는데 조금이라도 도움될 수 있도록 할 예정입니다.

※추가 설명.

