|  |  |
| --- | --- |
| **Kyungpook National University**  **School of Electronics Engineering**  자율시스템 설계 | |
| **#보고서 3** | **Student ID: 2021115004**  **Name: 손창우** |
| **강의담당교수: 박찬은** |

**1.** 강의 내용 요약 및 시뮬레이션 목적

**PID 제어기의 필요성**

1. **정확한 목표 도달**  
   단순히 고정된 속도를 주면 목표 위치에 도달하지 못하거나 오버슈트(초과 도달)할 수 있다. PID는 현재 오차를 반영해 실시간으로 제어 입력을 조정하므로 정밀 제어가 가능하다.
2. **불안정한 시스템 안정화**  
   비례 제어(P)만 쓰면 오차는 줄지만 잔류 오차가 남는다. 여기에 적분(I)을 더하면 잔류 오차를 없애주고, 미분(D)은 급격한 변화(진동)를 억제해 시스템을 **빠르고 부드럽게 수렴**시킨다.
3. **실제 환경에 강인한 제어**  
   마찰, 센서 지연, 외란(장애물 등)처럼 이상적인 모델에서 벗어나는 상황에서도 PID는 실시간으로 보정해 비교적 강인하게 동작할 수 있다.

**2.** 시뮬레이션 결과

1) 일정 거리 주행 후 정지하는 제어기

텍스트, 라인, 도표, 그래프이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.텍스트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.

self.initial\_x, self.initial\_y로 초기 위치를 저장하고 , /odom 데이터를 통해 현재 위치와 거리 계산 . 목표 거리만큼 이동한 경우 self.stop()으로 정지하는 조건문에 의한 단순 주행알고리즘을 구현했다.

2) 목표 좌표로 이동하는 제어기 만들기

텍스트, 도표, 라인, 그래프이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.

텍스트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.텍스트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.

이 코드는 Gazebo에서 목표 위치(1.0, 1.0)로 이동하는 P 제어 기반 자율 주행 제어기로, /odom을 통해 현재 위치와 방향을 받아오고 linear.x는 고정 속도, angular.z는 각도 오차에 비례해 제어한다. 방향 오차가 크면 회전만 수행하고, 오차가 작아지면 직진과 회전을 동시에 수행하도록 구현돼 있다. 단순한 P 제어기만 사용했기 때문에 동작은 안정적이나, 회전과 전진 사이 시간이 다소 지연될 수 있다.

초기에는 회전만 하다가 각도 정렬 후 직진한다. 하단 그래프에서는 실제 경로가 목표 좌표로 수렴하며 거의 직선 형태를 이루는 것이 보이며, 이는 등속 직진과 P 제어 회전이 잘 작동했음을 의미한다.

3) 목표 좌표로 이동하는 PID 제어기 만들기

텍스트, 도표, 라인, 평면도이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.텍스트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.텍스트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI가 생성한 콘텐츠는 부정확할 수 있습니다.

핵심 제어 방식은 거리 오차를 입력으로 하는 선속도 PID 제어와, 방향 오차(목표 각도와 현재 로봇의 각도 차이)를 입력으로 하는 각속도 PI 제어로 구성되어 있다. 로봇은 실시간으로 Odometry 데이터를 받아 위치와 자세를 계산하며, 거리 오차와 방향 오차를 기반으로 선속도(vx)와 각속도(wz)를 결정하고 이를 /cmd\_vel 토픽으로 발행하여 이동한다.

실험에서는 선속도 제어기의 게인만 바꾸어 3가지 조합(P, I, D)을 비교하였으며, 각 조합별로 목표 지점에 도달하는 방식과 경로, 응답 특성 등을 분석하였다. 각속도 게인은 모두 동일하게 유지되었으며, 오차가 작아지면 속도를 제한하고, 특정 임계값 이하로 수렴하면 로봇을 완전히 정지시키는 로직이 포함되어 있다.

첫 번째 실험(P=30, I=0.1, D=0.1)은 고 P 게인을 사용하여 가장 빠른 수렴 속도를 보였다. 거리 오차가 발생하는 즉시 선속도가 최대값(0.2 m/s)까지 포화되며, 직선 형태의 경로를 따라 빠르게 목표 지점으로 접근한다. 오버슈트 없이 빠르게 수렴하는 응답 특성으로 보아, 실질적으로 크리티컬 댐핑에 가까운 동작을 보인다. 강한 비례 항으로 인해 속도가 급격히 상승하지만 제한 조건 덕분에 불안정한 진동은 발생하지 않았으며, 시간 성능이 중요할 경우 가장 적합한 세트로 판단된다.

두 번째 실험(P=3, I=0.1, D=0.1)은 가장 낮은 P 값을 사용하였으며, 전체적으로 움직임이 매우 부드럽고 완만한 곡선을 따라 접근하는 모습을 보인다. 초기 속도 상승이 느리기 때문에 정착 시간은 다소 길며, 제어 출력 자체가 낮아 속도 제한에 거의 도달하지 않는 모습도 관찰된다. 과도한 진동이나 과주행 없이 매우 안정적으로 목표 지점에 도달하였으며, 비교적 안전하고 보수적인 제어가 필요한 상황에 적합하다. 단, 응답성은 낮기 때문에 빠른 이동을 요구하는 상황에서는 비효율적일 수 있다.

세 번째 실험(P=6, I=0.5, D=0.5)은 중간 정도의 P 값에 비해 I와 D 항을 크게 잡은 경우다. 적분 항이 빠르게 누적되면서 중후반부까지 비교적 높은 선속도를 유지하고, 미분 항이 종단에서 속도를 적극적으로 감쇠시키기 때문에 전체 궤적이 S자 형태의 완만한 가속·감속 곡선을 그린다. 결과적으로 진입 구간에서는 세트 A보다 느리지만, 가속이 일단 붙은 이후에는 안정적인 정속 구간이 형성되어 지나치게 긴 주행 시간으로 이어지지는 않았다. 다만 종단에서 미세한 오실레이션(0.95 m 근처에서 흔들리는 현상)이 관찰되었는데, 이는 D 항이 잡음을 어느 정도 증폭한 영향으로 풀이된다. 따라서 이 세트는 움직임을 최대한 부드럽게 하고 기계적 충격을 줄이고자 할 때 유리하지만, 적분 포화(Integral wind‑up)에 대한 대비가 없으면 더 긴 경로에서 불안정성이 커질 수 있다.

종합하면, 시간 성능이 가장 중요한 과제라면 P=30, I=0.1, D=0.1 조합이 권장되고, 안전하고 보수적인 주행이 필요할 때는 P=3, I=0.1, D=0.1 조합이 무난하다.

**3.** 결론 및 느낀점

이번 실습을 통해 이론으로 학습했던 PID 제어기의 파라미터 조정 원리를 실제 터틀봇 시뮬레이션에 적용해보며, 제어기의 동작 원리와 각 게인이 시스템 반응에 미치는 영향을 직관적으로 체감할 수 있었다. 특히 P, I, D 각각의 요소가 응답 속도, 오버슈트, 안정성 등에 어떻게 작용하는지를 실시간으로 확인하면서 제어 이론이 단순한 공식에 머무르지 않고 실제 시스템과 연결되어 있다는 사실을 생생하게 느낄 수 있었다.

또한 이번 실습을 계기로 단순한 PID 제어를 넘어, 보다 복잡한 제어기법들—예를 들어 칼만 필터를 통한 노이즈 제거나, 센서 데이터를 기반으로 한 자율주행 알고리즘—역시 시뮬레이션 환경에서 구현해보고 싶다는 생각이 들었다. 향후에는 센서 융합 기반의 지능형 제어 기법을 실습에 확장하여, 보다 복잡한 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있는 자율 시스템 설계를 시도해보고자 한다.