## **Softwaregestützte (automatische) Qualitätskontrolle von Grundwasserzeitreihendaten**

Die Qualitätssicherung ist eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung Hydrologischer Informationen. Obwohl die Datenqualität als Erfolgskriterium für Wissenschaftler, Ingenieure und Entscheidungsträger gleichermaßen wichtig ist, wird diese in der deutschen Wasserwirtschaft nur unzureichend erfüllt. Hydrologische Daten können aufgrund von Geräteausfällen, Netzüberlastung, menschlichen Fehlern usw. unvollständig, inkonsistent oder unlogisch sein. Die Qualitätskontrolle hydrologischer Daten stellt sicher, dass die benötigten Informationen ordnungsgemäß generiert wurden und dass falsche Werte und Probleme, die eine sofortige Reaktion erfordern, erkannt, bewertet, überwacht und sogar kontrolliert werden. Folgt hierzu die Dokumentation des Messdaten und ihre Prozessierung den FAIR Prinzipien, dann können Prozesse durch die Maschine (ML/KI) automatisiert werden. Ein ausführliches Datenqualitätsmanagement wird derzeit durch die Zusammenführung von DWA M-181 und M-151 zum Arbeitsblatt A-181 zum Stand der Technik erklärt.

**Es soll ein softwaregestützter Workflow entwickelt werden, welcher Grundwasserzeitreihen nach DWA M-151 und den FAIR Prinzipien qualitätssichert. Hierfür stehen für die Methodik ca. 30 Algorithmen aus dem System of automated Quality Control (SaQC) des UFZ und für die Dokumentation ein Datenmodell der HydrosConsult zur Verfügung. Datengrundlage sind Daten der bnNETZE: Der Datenaltbestand (15+Jahre) und das Echtzeit Monitoring des LoRaWan Netzwerks. Optional ist auch ein Vergleich mit den Funktionalitäten der Software Aquarius möglich. Die abschließende Evaluation zu der Eignung der gewählten Methodik soll als Praxis Referenzprojekt in das neue DWA A-181 einfließen.**

Folgefrage:

* Kann dieser Workflow auch auf andere hydrologische Messdaten übertragen werden?
* Wie kann die Parametrisierung der QC-Algorithmen durch ML/ KI automatisiert werden?

**Kooperation:**

**Der in der Masterarbeit entwickelte Workflow kann von Unternehmen und Wasserverbänden genutzt werden, um die Qualität ihrer Daten nach zukünftigen Anforderungen des DWA-A 181 zu sichern. Das UFZ und die HydroSConsult bekommen eine Praxisevaluation ihrer Methodik und der lokale Wasserversorger erhält einen Mehrwert durch erleichterte Qualitätssicherung für die Datenaltbestände und das Echtzeit Monitoring.**

Rohdaten (Datenlogger)

Einlesen in Datenbank (Metadaten werden auch abgespeichert)

Darstellung der Rohdaten

Preprocessing (Dokumentiert)

* Konsistenz

QC-Tests mit Flagging (Dokumentiert)

* Plausibilisierung
* Parametrisiserung
* Welche Tests?
* Automatisiert?
* Mit Experten entwickelt/ Nach Anforderung der Betreiber

Darstellung der QC-Daten (und der Rohdaten)

Abbildung 1.**Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.**.2 Research on the Data-Driven Quality Control Method of Hydrological Time Series Data. (Zhao, Qun 2018)

* Welche Qualitätstests und in welcher Reihenfolge müssen genutzt werden?
  + SaQC-Tests integrieren(/evaluieren) als Teil der Masterarbeit oder nicht?
* Flaggen (automatisiert) mit anschließender Experteneinschätzung (manuell)
* Sind automatisierte Korrekturen(-vorschläge) gewünscht und sinnvoll?
* Sinnvoll (und automatisiert) parametrisieren.
* Dokumentation der Tests und Korrekturen für Reproduzierbarkeit
* Input: Zeitreihen Rohdaten (Format?)
* Output: geflaggte, dokumentierte, (korrigierte) Zeitreihendaten

Ziel:

* Das DWA-M 181/DWA-M 151 von der Theorie in die Praxis umsetzen
* Entwicklung eines Workflows
* Dabei die SaQC- Algorithmen vom Ufz Helmholz integrieren, parametrisieren
* Das ganze Softwaregestützt
* Praxistest an Daten der Badenova (Mehrwert vorhanden)

Fragen:

* Unterschied Bestandsdaten und laufende Messdaten?
* Welche Tests müssen immer integriert sein? Möglichkeit Tests an und auszuschalten?
* Welche Informationen müssen als Input gegeben sein? Metadaten…
* Austausch mit Dateninhabern
* Grundwasserdaten? Hochwasserdaten Pegel Zartener Becken? Regenrückhaltebecken?
* <https://datahub.digital/#/public/14eb1fe7-204c-4de5-bb64-43b530f7b5eb/map/1460?indoor=true&markerstyle=outlined&hidebar=true&pitch=0&bearing=30&clusterdistance=10000>
* Mehrwert für Anwender für Grundwasserpegel nochmal aufschreiben
* Bn netzte asci drucksonden
* Donnerstag stephen
* Mail Markus