**Hardware System Design**


**Term Project V1**


**이다운 2016-13919**

**1. Overview**

Term project v0 에서 딥러닝 학습용 행렬 곱 프로그램을 verilog로 구현하여 zed보드의 hardware accelerator에 올리는 것을 하였다. 이 구현의 성능을 향상시키는 방법으로 quantization이라는 것이 있다. cpu와 hardware accelerator는 32bit의 floating point data를 서로 교환하는데 이 32bit floating point를 8bit integer data로 변환하여 transfer time과 calculation time 모두 줄이는 방법을 quantization이라고 한다. 이번 V1 에서는 V0에서 구현상황에 quantization을 추가해 성능 향상을 이루는 것이 목적이다.


**2. Implementation**



먼저 fpga\_api.cpp부터 살펴보겠다. 위 사진과 같이 floating point data를 int8로 quantization하기 위해 offset과 scale을 계산하였다. input과 mat의 값을 각각 따로 구해주고 각각 quantize()함수를 통해 floating point 배열을 int 배열로 변환시켜주었다. 이때 quantize 과정에서 offset은 안 더해 줬다. 왜냐하면 0이 변환후에도 0이 되도록 하여 7bit integer로 변환하기 위함이다. 


quantize후 V0과 마찬가지고 input으로 받는 matrix는 너무 크므로 tiling 하는 과정을 거쳤다. tiling으로 각 타일들을 따로따로 qblockMV함수로 계산한 뒤 qoutput에 누적해주고, 마지막으로 dequantize 함수로 int data를 다시 floating point data로 되돌렸다.

Verilog 구현은 V0과 거의 같다. 다른점으로는 mype 모듈에서 floating point ip를 빼고 대신에 int타입이므로 아래 사진과 같이 바로 MAC연산을 해주었다.



v0과 마찬가지로 연산기능을 하는 my pe 모듈을 genvar로 여러 개 생성하여 pe array를

구성하였다. 이렇게 pearray를 구현한 pe\_con 모듈을 my\_pearray 모듈이 관리하는데 my\_pearray 모듈은 bram과의 data transfer을 하기위해 input, output을 그에 맞췄다.




my\_pearray은 start 신호가 들어오면 작동을 시작해 bram과 계속 data transfer을 일으킨다. 구현 방법은 V0과 똑같으므로 구체적인 내용을 생략하겠다.


**3. 실행 방법**

압축파일에 같이 포함되어 있는 zynq.bit 파일과 fpga code과 담긴 hsd\_v1폴더를 같이 zedboard의 sd카드에 넣어준다. 그러고 zedboard와 host pc와 연결해주고 /sdcard/hsd\_v1 디렉토리로 이동한다. sudo make로 컴파일을 한번 해주는데 이때 zedboard의 날짜가 이상하면 warning이 뜨므로 sudo date로 현재 시간으로 설정하고 make를 돌려준다. 그리고 sudo bash benchmark.sh 커맨드로 벤치마크 스크립트를 돌려 실행 결과를 본다. 이때 zynq.bit 은 64x64 타일링을 위한 파일이므로 benchmark.sh의 msize와 vsize 모두 64로 그대로 돌려야 하고, zynq\_16.bit 파일은 16x16 타일링을 위한 파일이므로 msize와 vsize 모두 16으로 설정하고 돌려야 한다.

**4. Result**



위 사진은 64x64 타일링을 위한 모듈의 implementation 결과이다. v0과 비교하자면 v0 같은 경우는 보드 전체에 불이 들어왔음을 확인 했었는데 이 사실을 통해 quantization이 하드웨어의 부담을 줄었다는 것을 알 수 있다.



benchmark 스크립트를 돌린 결과이다. 이미지 100개를 64x64 타일링하여 돌렸을 때 약 30초 정도가 소요됨을 알 수 있다. V0과 비교했을 때 시간차이가 거의 없다는 것을 알 수 있다. 이를 통해 구현한 V1 모듈에서 최적화 요소들이 많이 남았음을 알 수 있다.

**4. Discussion**

benchmark 결과 quantization를 적용하여도 시간 차이가 미미하다는 것을 보아 최적화 요소가 많이 남았음을 알 수 있다 하였다. 그 최적화 요소들에 생각해보면 먼저 cpp 코드상에서 data transfer를 int 타입으로 하였다. 하지만 quantization 결과는 8bit이므로 int 타입 대신 char 타입을 쓰면 소모 시간이 더 줄어들 것이다. 그리고 Verilog 상에서도 마찬가지로 data bit를 모두 8비트로 바꾸면 하드웨어의 부담이 줄어들 것이다.

data type을 바꾸어 최적화를 하는 quantization을 이번 프로젝트에서 직접 구현해 보았다. 이를 통해 하드웨어 가속기의 최적화에 대해 생각해 볼 수 있었고 그 방법에 대해 탐구 또한 해보았다. V2 프로젝트를 보니 V1에서 최적화 추가 구현상황을 추가하는 것으로 단순한 프로그램 구현에 그치지 않고 최적화를 위한 설계도 중요함을 이번 프로젝트를 통해 알게 되었다.