영상/음성 데이터를 이용한 분류기 mini project 보고서 **16010064 이주희**

**이미지 분류기를 이용한 퍼스널 컬러 진단**


주소 : <https://personal-color.netlify.com/>

1. 프로젝트 기획 배경

지난 주에 강아지 행동분류를 주제로 제안서를 제출했으나, 분류가 어렵다는 피드백을 받았다. 그래서 강아지의 행동분류 기준을 더욱더 명확히 하고, 이미지데이터 수집과 선정에 노력을 기울였지만, 사람과 달리 표정도 다양하지 않고, 표현방법도 한정적인 동물의 행동을 분류하는 것은 쉽지 않았다. 또한 분류기가 강아지의 특정행동보다는 전체적인 배경에 집중하는 모습을 보였다. 그래서 이미지의 전체적인 분위기나 색감 등을 기준으로 분류할 수 있는 주제를 새롭게 찾기 시작했고, 그러던 중, 나에게 맞는 신체컬러를 찾아주는 ‘퍼스널 컬러’를 주제로 하게 되었다.

퍼스널 컬러는 개인의 신체컬러와 어울리는 색상으로, 옷과 메이크업 등을 퍼스널 컬러에 맞추어 조화를 이루게 되면 생기가 돌고 활기차 보인다. 반면 맞지 않는 경우에는 어딘가 부자연스럽고 얼굴의 결점이 드러나게 된다. 그래서 퍼스널 컬러를 올바르게 진단받으면 이를 기반으로 최상의 외모 연출과 이미지 메이킹이 가능하다. 이러한 이유로 요즘 많은 사람들이 퍼스널 컬러에 대해 관심을 가지고 그에 맞춰 메이크업과 스타일을 변화시켜 가고 있다.

1. 프로젝트 목적 및 내용

퍼스널 컬러는 보통 4계절인 봄, 여름, 가을, 겨울의 이미지에 비유해서 신체색을 분류한다. 그중 크게 두가지로, 따뜻한 느낌의 봄과 가을을 warm tone, 차갑고 시원한 느낌의 여름과 겨울을 cool tone으로 나눌 수 있다. 봄 웜톤은 ‘봄’이라는 단어처럼 따뜻하고 사랑스러운 이미지를 대표하는 색감이다. 파스텔톤과 비비드톤이 잘 어울리며, 밝은 갈색 헤어와 눈동자와 조화를 이룬다. 여름 쿨톤은 청량감과 시원한 이미지를 대표하며 노란 기가 없는 블루 베이스의 아이보리, 라벤더, 하늘색 등이 잘 어울린다. 가을 웜톤은 카키, 버건디 등의 차분한 색상으로, 황색 빛이 도는 피부와 머리카락과 조화를 이룬다. 겨울 쿨톤은 사계절 컬러 이미지 중 가장 보기 힘든 유형으로, 파랑, 흰색, 검정을 지닌다. 푸른빛이 도는 어두운 검정머리와 눈동자와 조화를 이룬다.

이 프로젝트의 목적은 분류기에 자신의 사진을 input했을 때, 자신의 퍼스널 컬러를 빠르게 진단받도록 하는 것이다. 이에 따라 퍼스널 컬러를 이미지를 통해 분류하기 위해서, 각 퍼스널 컬러를 대표하는 연예인 사진을 이용하기로 했다. 자신의 퍼스널 컬러에 어울리는 메이크업과 의상을 갖춘 연예인 이미지를 해당 퍼스널 컬러 클래스에 업로드하는 것이다.

1. 프로젝트 개발 과정
2. 데이터 선정 (기준)

각 퍼스널 컬러의 여러 특징들을 하나의 이미지사진에서 나타내는 것은 쉽지 않다. 그래서 각 퍼스널 컬러를 가장 잘 나타내는 대표 여자 연예인들의 사진을 수집했다. 봄 웜톤을 대표하는 연예인으로는 잘 알려져 있는 박보영, 아이유, 수지 , 윤아, 조이, 설리, 오연서를 선택했고, 여름 쿨톤은 이영애, 손예진, 태연, 김연아, 다이아 정채연으로 선택했다. 또 가을 웜톤은 이효리, 화사, 보아, 제니, 수애, 효린, 전지현으로, 겨울 쿨톤은 아이린, 현아, 김혜수, 이다희, 선미로 선택했다. 모니터 속에서 보는 연예인들의 모습은 헤어/메이크업/컬러렌즈 등을 포함해 조명과 각종 보정의 과정을 거치기 때문에 해당 연예인 자체의 퍼스널 컬러 분석이 어렵다. 그래서 대체로 퍼스널 컬러를 대표하는 연예인으로 잘 알려진 사람들만 선택했다. 또한 아무리 사진에 조명이나 보정 등의 요소가 많이 가미되었더라도, 해당 퍼스널 컬러를 잘 살리는 방향이라면 그 사진을 선택했다.

종합적으로 이미지 데이터의 가장 큰 선정 기준은

1. 퍼스널 컬러의 특징을 많이 나타내고 있는 이미지.
2. 사진의 조명, 보정정도와 관계없이, 신체컬러(얼굴 톤)와 어울리는 메이크업, 의상을 갖추고 있거나, 전체적인 사진의 분위기와 색감이 퍼스널 컬러의 특징을 명확히 나타내고 있는 이미지이면 선정한다.
3. 특정 퍼스널 컬러를 대표하는 연예인이라도, 이미지에서 퍼스널 컬러의 특징이 나타나지 않거나, 메이크업과 의상이 신체컬러와 어울리지 않는다면 선정하지 않는다.
4. 문제 및 문제해결과정

처음에는 특별한 분류기준은 정하지 않은 채, 무작정 퍼스널 컬러를 대표하는 연예인들을 찾았다. 한 클래스당 연예인 5명의 사진을 각각 4장씩 넣었다. 한 클래스에 총 20~30장의 사진을 넣은 것이다. 그랬더니 해당 클래스에 포함 되어있는 이미지가 아니면 제대로 분류하지 못했다. Teachable machine이 무엇을 기준으로 분류해야 할지 모르는 듯 했다. 퍼스널 컬러보다는 외모, 머리, 옷 등등의 요소에 기준을 둔 것 같았다.

그래서 조금 더 많은 양의 사진을 넣어보았지만 사진의 밝기와 보정 정도가 너무 심하면 전혀 다른 클래스로 분류하고 있었다. 누가 봐도 가을 웜톤인 사진을 겨울로 인식하기도 하였다. 가을 웜톤과 겨울 쿨톤은 나의 눈으로만 봐도 전혀 다른 색감을 가지고 있는데도 말이다

따라서 좀 더 정확한 결과를 도출해내기 위해 이미지 데이터 수집의 선정기준을 1)번 과 같이 정하였다. 오직 해당 사진의 분위기와 색감만으로 평가를 하는 것이다. 한 클래스 당 60장 이상의 사진을 넣었고 되도록이면 특징을 명확히 나타내는 사진을 넣고자 했다. 이후, 모델을 돌려보니 남자 연예인 사진을 넣어도 퍼스널 컬러를 분류할 만큼 정확성이 높아졌다.

1. 프로젝트 결과

이 모델은 온전히 해당 사진의 색감만을 보고 퍼스널 컬러를 판단한다. 분류기가 이미지를 판단하는데 있어서 외모, 머리, 옷, 사진의 밝기 정도, 보정 정도 등등에 의해 영향을 받기 때문이다. 그래서 같은 연예인의 사진이라도 위와 같은 요소에 따라 다른 퍼스널 컬러로 인식할 수 있다.

결과물 촬영 동영상에서는 클래스에 포함되지 않은 연예인 이성경(봄), 차은우(여름), 박서준(가을), 이수혁(겨울) 등을 넣어보았고, 정확한 결과가 도출되었다. 머신의 각 클래스에는 여자 연예인 사진만 넣었음에도 불구하고, 남자 연예인 사진을 input 했을 때에도 퍼스널 컬러를 정확히 판단하고 있다. 또한 클래스에 포함된 연예인이지만 다른 색감의 메이크업과 의상을 연출한 사진을 넣어보았다. 결과는 그 연예인이 어느 클래스에 속해 있는지 와는 관계없이 현재 사진이 어떤 퍼스널 컬러인지를 분류해 주었다. 아이유는 봄 웜톤이지만 메이크업에 따라 여름 쿨이라는 결과가 나왔고, 여름 쿨톤인 태연도 사진의 색감에 따라 봄 웜톤이 나왔다. 이를 통해 이 분류기의 기준이 ‘외모’가 아니라 ‘퍼스널 컬러’ 임을 알 수 있었다.

1. 한계점과 개선방향

가장 큰 한계점은 외모, 머리, 옷, 사진의 밝기 정도, 보정 정도와 같은 요소에 많은 영향을 받는다는 것이다. 같은 연예인의 사진이라도 위와 같은 요소에 따라 다른 퍼스널 컬러로 인식할 수 있다.

따라서 온전한 내 퍼스널 컬러를 판단하기 위해서는 색조 및 메이크업이 가미되지 않은 얼굴사진을 넣어야 명확히 판단이 가능하다. 가급적 보정이 되지 않은 사진을 사용하고, 온전히 신체컬러만 판단하기 위해 의상과 헤어는 편집하여야 할 것이다.

<https://1boon.kakao.com/taling/5c1b04a66a8e5100017973f1>