知的価値を有する観光対象を訪問する個人観光客のための

価値観計量による観光地推薦方式

川﨑 彩子† 清木 康†

†慶應義塾大学環境情報学部 〒252-0882 神奈川県藤沢市遠藤5322

E-mail: †{t14253sk, kiyoki}@sfc.keio.ac.jp

**あらまし** 本稿は，知的価値を有する観光対象を訪問する観光客を対象に、それぞれの価値観に合う価値を有する観光地を抽出・推薦する方式を提案する．観光対象が有する価値は，文化的価値，歴史的価値，美術的価値など多様であり，観光客が計画段階で正しく価値を理解し観光地を選別することが期待されている．本方式は，意味の数学モデルを利用することで，観光対象に関する多次元価値計量空間を生成し，この空間上で観光地とユーザーコンテキストとの相関計算を行うことにより，それぞれのユーザーに合った観光地を抽出し，推薦する．本方式は，ユーザーの興味に応じた価値を計量し，新たな興味への連想を可能にすることにより，ユーザーの世界遺産に関する知識獲得と世界遺産観光推進の実現を目指す．

**キーワード** Windows，Word，信学技報，テンプレート

1. はじめに

近年、景気回復や生活の質の向上に伴い全世界的に観光客数が増加傾向にある[8]。観光立国という言葉もある通り今や一大産業である観光業が持続するためには、消費者が継続的に観光行動を行うことが求められる。そのために、より良い観光体験を得られる環境整備が必須である。

ところで昨今の観光は団体から個人へと変化する傾向にあり[8]、個人観光客が自ら観光行動を企画し、観光対象を選定する機会が増えている。観光対象の選定は観光体験の質を本質的に左右するプロセスであるので、個人観光客は良い観光体験を得るために、企画段階である程度情報を収集・解釈し観光対象の選定を行うことが予想される。

ところが、ここで必要とされる情報収集の程度は観光対象の種別によって大きく異なる。テーマパークなどの産業的な観光対象は運営会社の情報や口コミなど個人でも解しやすい情報が主流である一方、知的価値を有する観光対象は、人文科学、社会学、美術学など様々な分野でその価値について学問的に議論されてきた歴史を持つ。

そのため一般的な個人観光客がこのような知的価値を有する観光対象から一つを選定する場合、膨大な情報・知見の存在により情報収集・解釈プロセスを厭うことが問題となり得る。例えば寺社巡礼や世界遺産巡りに代表される遺産観光（ヘリテージツーリズム）において、各遺産の価値や特色を正しい意味で知り選定するためには、観光対象となる遺産やそれにまつわる文化や歴史などの背景を一つ一つ理解することが必要である。その際情報解釈の手間を惜しみ短絡的に観光対象を選定してしまうと、観光体験自体の質の低下を免れない。

そこで本稿では、このような知的価値を有する観光対象について長年議論されてきた知見を知識ベースとして構築する。この知識ベースを用いて、個人観光客をユーザーとして想定し、ユーザーの価値観にあった情報の推薦を実現することで有用な観光対象の選定に導く．

1. 基本方式

人間にはそれぞれの価値観、すなわちどのような価値を評価する・もしくはしない傾向を持っているため、人によってあらゆる事象・もの・ことに対して感じる価値は異なる。言い換えれば、対象はどのような価値観の人間に見られるかの文脈によって価値の大きさを変える。この構造は、観光行動においても同じ様相を呈す。一般に価値ある観光対象とされているものでも人の価値観によって感じられる価値の大きさは異なる。

それぞれのユーザーにとってより価値のある観光対象を推薦するために、本方式は意味的価値計量空間を生成しユーザーの文脈と観光対象の相関を得る。

* 1. 意味的価値計量空間の生成

本方式では、観光対象のデータに意味の数学モデル[1][2][3][4]を適用しその価値を意味的に計量する。意味の数学モデルを用いると、特徴量付ベクトルとして定義したマルチメディアデータを、正規直交系を成す空間上でその時々の文脈で選択された部分空間に射影し計量することで、文脈ごとに相関の強いデータを抽出することができる。

本方式では、意味の数学モデルを用いて観光対象の価値と、ユーザーの重視する価値を意味的に解釈し、相関の強い観光対象を抽出する。

まず、意味の数学モデルにおけるイメージ空間の構成に則り、観光対象の意味的価値計量空間を生成する。観光対象の有する価値は、「美的価値」、「歴史的価値」など意味によって分類することができる。本稿では観光対象の有する価値を意味の種類を意味的に重複しない最小単位（以下「観光価値の意味素」という）n個に分類できると仮定する。

分類したn個の意味素を互いに正規直交な特徴量fとして定義し、fの集合fn={f1, f2, …, fn}を基底とするn次元空間を意味的価値計量空間Iとする。

観光対象である文化財や自然の価値の分類について人文科学や観光社会学で諸説検討されており、これらの知見による分類を観光価値の意味素として用いることで本方式の実現が可能である。

* 1. 観光価値用語知識ベースの生成

ユーザーの価値観を観光対象の評価文脈として与えるため、自然言語で用いられるワードを観光価値用語として定義しなおす知識ベースを生成する。ユーザーに選択されたワードを観光価値の意味素値で表現することで、観光価値を形容する際に用いられる意味に変換する。

前提として、前節で定義した観光価値の意味素について記述したドキュメントが与えられていることとする。なお、このドキュメント上で、各観光価値の意味素が端的に自然言語で形容されていることは必要ではない。

観光価値用語知識ベースの生成には、観光価値用語抽出、意味素値の算出の三つのステップを要する。

Step-1: 観光価値用語抽出

各観光価値の意味素について記述されたドキュメントを形態素解析し、単語自体に意味を持つ品詞を抽出する。本稿では、助詞や接続詞は文章に意味をもたらすがそれ自体は観光価値的意味をもたないとし、名詞（固有名詞含む）、形容詞、動詞のみを観光価値用語として抽出するものとする

Step-2: 意味素ごとの用語頻度の取得

各観光価値の意味素ごとに、抽出された観光価値用語が用いられた頻度をそれぞれ取る。この時点の各値を表に示す。

Step-3: 意味素値の算出

Step-2の形から転置し、それぞれの観光価値用語に対し、意味素ごとの頻度を持つマトリクスを生成する（表）。ここで、各用語の持つ意味量は用語によらず一定であると仮定し、各行に対して2ノルム正規化を行い、正規化後の値を意味素値とする。

* 1. データマトリクスの定義

この節では、前節で示した知識ベースのデータと観光対象のデータを、意味の数学モデルで扱うための定義を行う。

任意の観光対象oはn個のうちいくつかの価値を有する。このとき、各観光価値の意味素での価値はoに関してそれぞれ存在が認められるか否かの2値であり、大きさは考えないものとする。つまり、a個の各観光対象についてn個の特徴（f1, f2, …, fn）を持つ特徴付ベクトルoi（i=1,…,m）を考えた時、oiは0か1を各成分に持つベクトルである。

このベクトルpiを並べたa×n行列Aを考える。図2に示すのが観光対象（A）のデータ行列である。

次に、観光価値用語知識ベースにより、b個の観光価値用語wがn個の観光価値の意味素（f1, f2, …, fn）に対して特徴値を定義されたとする。各観光価値価値用語に対して特徴付ベクトルwi（i=1,…,m）を考えた時、wiは0以上1以下の正の数を各成分に持つベクトルであると言える。

そのベクトルを並べたb×n行列Bを考え、観光価値の形容語（B）のデータ行列を図2に示す。

* 1. 意味的価値相関計量

ご相談させていただきたいです。ここで、任意の観光対象ベクトルOm（m≦n）に対し、その特徴量により有すると定義された価値の軸のみを選択した固有の保有価値空間Wmを考える。

WmはIの部分空間であり、I内に存在する意味ベクトルVをWm空間に写像したVmの大きさが観光地Omの意味Vにおける価値量となる。

これを踏まえ、価値評価文脈を決定する長さkの単語列Sk={f1, f2, …, Sk}が与えられた時を考える。


意味的価値計量空間Iでワードベクトルとして存在するSkの各要素をIm上に射影した射影ベクトル列をSk’={f1’, f2’, …, Sk’}とする。

Sk’の要素ベクトルの重心Gskは価値の中心値

1. 実現方式

本章では、前章で述べた基本方式を実現するためのシステム概要、使用データとその構造、さらに実現環境と構成を示す．

* 1. システム概要

想定される使用の流れは以下の図に示す通りである。

* 1. 使用データ

本方式では、観光対象についてその価値の種類を特徴量とした知識ベースを構築する都合上、その価値について十分議論がされている観光資源をデータとして選定することが求められる。そこで本稿では、実現のためのデータとして世界遺産を用いる。その理由について、特徴量の選定も含め以下本章で説明する。

* + 1. 世界遺産とは

世界遺産とは、「顕著な普遍的価値」を有することが認められ、国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization U.N.E.S.C.O.、以下ユネスコという）の世界遺産委員会により世界遺産一覧表に記載されたもののことを言う。「世界遺産条約履行のための作業指針(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)」[9][10]49項によれば、顕著な普遍的価値とは「国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び/又は自然的な価値を意味する。」さらに同項には「委員会は、世界遺産一覧表に資産を登録するための基準の定義を行う。」 とあることから、世界遺産は以下の表に示す10項目のいずれかの意味で顕著な普遍的価値を有するものとして定義されていると解すことができる。

表：世界遺産登録基準

|  |  |
| --- | --- |
| i | 人間の創造的才能を表す傑作である。 |
| ii | 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。 |
| iii | 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在（少なくとも希有な存在）である。 |
| iv | 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。 |
| v | あるひとつの文化（または複数の文化）を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である（特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの |
| vi | 顕著な普遍的価値を有する出来事（行事）、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある（この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい）。 |
| vii | 上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。 |
| viii | 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。 |
| ix | 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。 |
| x | 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。 |

世界遺産条約履行のための作業指針[10]より

本方式実現にあたり、世界的に認められているこの価値種別を観光価値の意味素として採用し、以降て〇年現在認められている〇件の世界遺産を観光対象データとする。

なお各世界遺産の有するそれぞれの観光価値の意味素についてはユネスコの諮問機関イコモスによるドキュメンテーション（以下遺産価値評価文書）上で詳しく述べられている。この遺産価値評価文書は作業指針に則ってユネスコで保存され、公開されている。

* + 1. 世界遺産用語知識ベースの自動生成

遺産価値評価文書を用い、世界遺産用語知識ベースを構築する。本稿で用いる遺産価値評価文書は世界遺産ごとにその世界遺産が有する意味の価値を記述しているため、実現には基本方式で述べた3つのステップに加え、準備段階として解析する文章を選出するステップが必要となる。

Step-0: 文章選出

遺産価値評価文書のうち、各観光価値の意味素について評価が述べられている部分を意味素ごとに収集する。

Step-1: 世界遺産用語抽出

収集した文章群を形態素解析し、名詞、動詞、形容詞を抽出しマトリクスをつくる。

形態素解析にはTree Tagger[11]を用いた。

Step-2: 意味素ごとの用語頻度の取得

マトリクスに列を追加し、各観光価値の意味素ごとに、抽出された観光価値用語が用いられた頻度を記す。

Step-3: 意味素値の算出

Step-2の形から転置し、それぞれの観光価値用語に対し、意味素ごとの頻度を持つマトリクスを生成する（表）。ここで、各用語の持つ意味量は用語によらず一定であると仮定し、各行に対して2ノルム正規化を行い、正規化後の値を意味素値とする。

* 1. システムの実現環境と構成
     1. システムの実現環境
        1. 入力取得と出力表示制御の方式

本システムを実現する際、HTML形式のユーザーインターフェースから情報を入出力し、データベースへのクエリを発行する役割をプログラミング言語Perlで記述したCGIにより実装した。ユーザーは表示されたHTML形式の入力欄に価値評価文脈として単語列を入力することができ、「Submit」ボタンをクリックすることで情報の推薦を受ける。

* + - 1. データベース環境

RDBとしてPostgreSQLを用い、データベースの記述やCGIが発行したクエリでの検索、検索結果の出力を行った。

* + 1. データ構造
       1. 世界遺産データ


世界遺産データはPostgreSQL上に記述されている。データ内容はユネスコ公式サイトを基に〇年現在登録されている〇個のデータを収納している。

データ構造は表に示した通り、世界遺産名称を主キーとし、所属国名とより詳細なエリア名、緯度経度と観光価値の意味素10項目を属性に持つ。観光価値の意味素については、10項目それぞれに認められているか否かで0か1かの値を持つ。

* + - 1. ユーザーデータ

ユーザーコンテキストは、動的に情報を推薦するためシステムの入力として単語列を都度入手する形式を採った。データベースとしては保持しない。

* + 1. システム構成図

全体のシステム構成図を以下に示す．

1. 実験

所定のページ数（4～8ページ）を厳守してください．Ph.Dセッション投稿者は8ページを推奨します．

1. おわりに

ユーザーの興味に応じた価値を計量し，新たな興味への連想を可能にすることにより，ユーザーの世界遺産に関する知識獲得と世界遺産観光推進の実現を目指す．

**参　考　文　献**

1. KITAGAWA T. and Kiyoki.Y, "A mathematical model of meaning and its application to multidatabase systems," Proc. IEEE International Workshop on Research Issues on Data Engineering: Interperability in Multidatabase Systems. 1993, p. 130-135.
2. 北川高嗣, 清木 康, 人見 洋一,“意味の数学モデルとその実現方式について“ 信学技報. 1993, vol. 93, p. 25-31.
3. 清木 康, 金子 昌史, 北川 高嗣,“意味の数学モデルによる画像データベース探索方式とその学習機構“ 電子情報通信学会論文誌.D-2, 情報・システム 2-情報処理. 1996, vol. 79, no. 4, p. 509-519.
4. 宮川 祥子, 清木 康,“特定分野ドキュメントを対象とした意味的連想検索のためのメタデータ空間生成方式“ 情報処理学会論文誌データベース（TOD）. 1999, vol. 40, no. 5, p. 15-28.
5. 前田 勇,“新現代観光総論“ , 学文社, 2015, x, 215 p.p.
6. 北川 宗忠,“観光文化論“ , ミネルヴァ書房, 2004, vii, 234 p.p.
7. 垣内 恵美子, 岩本 博幸,“文化財の価値を評価する : 景観・観光・まちづくり“ , 水曜社, 2011, 203 p.p.
8. 総理府, 国土交通省, 観光庁, "観光白書" 2017, 平成２９年版.
9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization U.N.E.S.C.O. “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”. <http://whc.unesco.org/document/163852>, (参照 1月11日).
10. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization U.N.E.S.C.O. “世界遺産条約履行のための作業指針 （文化庁仮訳）”平成17年度版， <http://bunka.nii.ac.jp/special_content/hlink13> , (accessed 1月11日).
11. Tree Tagger

<http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/> (accessed 1月11日).

1. anaka and J. Suzuki, “Web and Database Technologies”, Proc. of ACM SIGMOD, pp. 10-22, 2010.