개별연구

CS 감성챗봇연구






|  |  |
| --- | --- |
| **학과** | 컴퓨터공학과 |
| **학번** | 2017112292 |
| **이름** | 김준하 |

1. **코드 구현에 사용된 모델과 데이터셋**
   1. 모델: Transformer 모델
   2. 데이터셋: 질문과 대답으로 이루어진 대화 텍스트 데이터셋 (11823 항목)
2. **개발 환경**
   1. Google Colab
      1. 다음과 같이 대화 텍스트 데이터셋을 업로드하여 실행  
         텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

         자동 생성된 설명
   2. 언어: 파이썬
   3. 주요 라이브러리: tensorflow keras
3. **배경 지식**

Transformer 모델을 구현하기 위해 Attention Mechanism에 대해 알아보았다.










스케치, 도표, 기술 도면, 평면도이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

텍스트, 친필, 폰트, 서예이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명





1. **모델링 개요**
   1. 데이터 전처리
      1. 데이터 가져오기
      2. 단어 집합 생성
      3. 인코딩 및 패딩
      4. 인코더와 디코더의 입력 생성
   2. Transformer 모델 구현
      1. 인코더 생성
         1. Embedding layer (단어 임베딩)
         2. Positional Encoding
         3. 첫 번째 서브 층: Scaled Dot-Product Attention, Multi-Head Attention
         4. 두 번째 서브 층: Position-Wise Feed-Forward Neural Network
         5. Residual Connection과 Layer 정규화
      2. 디코더 생성
         1. 첫 번째 서브 층: Self-Attention, Look-Ahead mask
         2. 두 번째 서브 층: Multi-Head Attention
         3. 세 번째 서브 층: Position-Wise Feed-Forward Neural Network
      3. 여러 가지 요소 정의
         1. 하이퍼 파라미터 정의
         2. 학습률 정의
         3. 손실함수 정의
      4. 모델 생성 및 학습
      5. 모델 평가
2. **모델링 각 과정의 결과**
   1. 데이터 전처리
      1. 데이터 가져오기  
         텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

         자동 생성된 설명  
         대화 텍스트 데이터셋을 불러온다.
      2. 단어 집합 생성  
         텍스트, 스크린샷, 폰트, 라인이(가) 표시된 사진

         자동 생성된 설명  
         데이터셋으로부터 질문과 대답에서 단어 집합을 생성한다.
      3. 인코딩 및 패딩  
         텍스트, 폰트, 흑백, 스크린샷이(가) 표시된 사진

         자동 생성된 설명  
         각 단어들을 정수로 인코딩하고 나머지 공간은 0으로 패딩한다. 정수 인코딩은 단어를 컴퓨터가 알 수 있도록 단어를 컴퓨터가 이해할 수 있는 표현인 정수로 매핑하는 방법이다.
      4. 인코더와 디코더의 입력 생성  
         텍스트, 폰트, 스크린샷, 번호이(가) 표시된 사진




         자동 생성된 설명  
         이와 같이 인코더와 디코더의 입력을 생성한다. 위의 입력들은 첫 번째 질문과 대답으로부터 생성한 인코더와 디코더의 입력이다.
   2. Transformer 모델 구현
      1. 인코더 생성
         1. Embedding layer (단어 임베딩)  
              
            단어 임베딩이란, 텍스트 데이터를 고차원에서 저차원으로 축소시키면서도 단어 간의 유사성을 보존하는 방법이다. 이를 통해 문장을 구성하는 각 단어가 벡터로 표현된다. 이 벡터는 딥러닝 모델에 입력으로 사용되어 학습을 통해 단어의 의미를 잘 표현하게 된다.
         2. Positional Encoding  
              
            포지셔널 인코딩이란, 트랜스포머 모델은 모든 단어를 동시에 입력으로 받기 때문에 단어의 위치 정보가 사라져 버리므로 단어의 위치를 표현하는 정보를 임베딩 벡터에 더하여 입력으로 사용하는 방법을 말한다.  
              
            포지셔널 인코딩의 입력은 입력 시퀀스의 각 단어의 위치, 임베딩 벡터의 차원 수가 된다.  
              
            포지셔널 인코딩의 출력은 해당 위치의 단어에 대한 고차원 벡터이다. 이 벡터는 입력 시퀀스의 각 단어의 임베딩 벡터에 추가되어 단어의 위치를 고려할 수 있게 한다.  
              
            sin, cos 함수를 사용하는 이유: 특정 위치에 대한 정보를 담기 위함. 두 함수는 주기적으로 연속적인 값을 갖기 때문에, 위치 정보를 연속적으로 주기적인 형태로 표현할 수 있다. Transformer 모델은 RNN이나 LSTM과 달리 모든 입력을 동시에 처리하므로 기본적으로 입력 데이터의 순서 정보를 인식하지 못하기 때문에, 단어의 위치 정보가 입력 데이터에 포함되어야 한다.  
              
            홀수와 짝수 인덱스에 사인과 코사인을 번갈아 가며 사용하는 이유: 포지셔널 인코딩의 벡터 공간을 더 풍부하게 만들기 위함이다. 사인 함수와 코사인 함수는 입력값이 같은 주기로 변할 때 같은 값을 출력하기 때문에, 같은 간격으로 떨어져 있는 단어들에 대한 포지셔널 인코딩 값이 같아지는 경우가 있다. 이러한 상황을 방지하기 위해 사인 함수와 코사인 함수를 번갈아 가며 사용함으로써 각 위치에 대한 인코딩 값의 다양성을 증가시키고, 모델이 단어의 절대적인 위치 정보를 더 잘 인식할 수 있게 한다.
         3. 첫 번째 서브 층: Scaled Dot-Product Attention, Multi-Head Attention  
              
            텍스트, 폰트, 화이트, 타이포그래피이(가) 표시된 사진




            자동 생성된 설명  
            멀티 헤드 어텐션 레이어가 입력 시퀀스와 동일한 형태의 출력을 생성하는 것을 볼 수 있다. 이는 각 입력 위치가 어텐션 메커니즘을 통해 새롭게 계산된 표현을 가지고 있다는 것을 의미한다.  
              
            텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

            자동 생성된 설명  
            이는 멀티 헤드 어텐션의 결과로, 각 입력 위치에서 가중치의 합이 거의 모두 1로 수렴하는 것을 볼 수 있다. 이를 통해 멀티 헤드 어텐션 레이어가 정상적으로 작동한다는 것을 확인할 수 있다.
         4. 두 번째 서브 층: Position-Wise Feed-Forward Neural Network  
              
            각 단어 위치에 대해 적용되는 신경망으로, 두 번의 Fully Connected Layer로 이루어진 신경망을 통해 선형 변환을 적용하며 사이의 ReLU와 같은 activation Function의 사용을 통해 비선형 변환을 적용함으로써 특징을 추출해낸다. 이 신경망은 각 단어를 병렬적으로 처리하면서도 단어의 특징을 추출할 수 있게 한다.
         5. Residual Connection과 Layer 정규화  
              
            잔차 연결이라는 Residual Connection을 사용하여 출력에 입력 값을 더해줌으로써 모델이 잔차를 학습하게 함으로써 성능을 높일 수 있다. Layer 정규화는 두 개의 학습가능한 감마와 베타라는 변수를 사용하여 각 층에서의 입력 분포가 한쪽으로 쏠리지 않도록 하여 모델의 학습을 안정화시키고, 과적합을 방지하는 효과를 준다.

이렇게 인코더를 생성하였고, 예시로 10의 배치 사이즈, 50의 시퀀스 길이, 512의 임베딩 벡터 차원을 입력으로 주었다. 그리고 얻어진 인코더의 결과는 다음과 같다.  
  
10개의 배치, 50의 시퀀스 길이, 512의 임베딩 벡터 차원이 인코더의 출력으로 나오는 것을 볼 수 있다.

* + 1. 디코더 생성
       1. 첫 번째 서브 층: Self-Attention, Look-Ahead mask  
            
          어텐션 함수에서 각 단어에 대해 동일한 입력으로 단어의 임베딩을 사용한다. 그래서 디코더의 각 단어가 디코더 내의 다른 단어에 어텐션을 줄 수 있다. 즉, 디코더의 각 위치에서 다른 모든 위치의 정보를 이용하여 해당 위치의 단어를 예측하는 것이다. 이러한 기법을 사용하여 첫 번째 층에서는 멀티 헤드 어텐션을 적용한다.  
            
          룩 어헤드 마스크는, 입력으로 디코더의 미래 시점 입력도 함께 들어오기 때문에 이를 방지하기 위해 미래 시점의 토큰을 마스킹하는 마스크이다.
       2. 두 번째 서브 층: Multi-Head Attention  
            
          두 번째 서브 층에서는 첫 번째 서브 층과 같이 멀티 헤드 어텐션을 사용하지만, 다른 점은 셀프 어텐션이 아니라는 점이다. 여기에서는 인코더와 디코더의 멀티 헤드 어텐션을 사용한다. 디코더의 각 단어가 인코더의 모든 단어에 어텐션을 주는 메커니즘이다. 이를 통해 디코더는 인코더의 출력 내에서 어떤 부분을 주목해야 하는지 학습할 수 있다.
       3. 세 번째 서브 층: Position-Wise Feed-Forward Neural Network  
            
          인코더의 포지션 와이즈 FFNN과 동일하다. 앞서와 같은 신경망 구조를 사용하여 입력에 있는 특징들을 추출해낼 수 있다.
    2. 여러 가지 요소 정의
       1. 하이퍼 파라미터 정의  
            
          텍스트, 스크린샷, 폰트, 디스플레이이(가) 표시된 사진

          자동 생성된 설명  
          모든 인자들을 정의해 주었지만, 대체적으로 하이퍼 파라미터로 사용할 수 있는 것은 num\_layers, d\_model, num\_heads, dff, rate이다. 이러한 하이퍼파라미터들을 조정하여 성능을 변화시킬 수 있다.
       2. 학습률 정의  
            
          학습률에 대해서는 개인적으로 흥미로운 결과를 얻을 수 있었다. 먼저 처음 모델을 설계할 때에는 0.1과 같은 값으로 고정된 학습률을 사용하였다. 다음은 모델을 훈련하는 동안의 캡처이다.  
            
            
          이러한 결과를 통해 loss가 크게 개선되지 않는 것을 확인할 수 있었다. 또한 accuracy 값도 거의 증가하지 않는 것을 볼 수 있다.  
            
          위와 같이 모델을 훈련하고 모델의 출력을 얻어낸 결과는 다음과 같다.  
            
          이렇게 어떠한 입력에도 출력이 나오지 않았다. 모델이 충분히 학습되지 않은 것으로 생각되었다. 아마도 EPOCH를 많이 증가시켜서 훈련을 진행한다면 좀 더 나은 결과를 얻었을지도 모르겠다. 하지만 기존의 50번의 훈련도 모델의 개선을 확인하기에는 충분하다고 생각되었기에 여기에서 많이 증가시키는 것은 크게 의미가 없다고 생각되었다.  
            
          그래서 학습률에 변화를 주는 요소를 적용해보았다. 훈련이 진행되면서 학습률이 변화하는 방식으로 Scheduler라는 방식을 사용해보았다. 다음은 훈련이 진행됨에 따라 변화하는 학습률을 시각화한 것이다.  
          텍스트, 스크린샷, 라인, 그래프이(가) 표시된 사진

          자동 생성된 설명  
            
          이러한 방식을 사용하여 모델을 훈련한 것을 캡처하였는데, 그 훈련 과정은 다음과 같다.  
            
            
          훈련이 진행됨에 따라 loss가 줄어들면서 accuracy가 증가하는 것을 볼 수 있었다.  
          그렇게 출력된 모델의 결과는 다음과 같다.  
            
          결과로 괜찮은 답변을 얻을 수 있었다.  
            
            
          그래서 결과적으로는 처음 설정했던 학습률이 너무 컸다는 것을 알 수 있었다. 그리고 훈련이 진행됨에 따라 학습률에 변화를 주며 훈련할 수 있다는 것도 알 수 있었다.
       3. 손실함수 정의  
            
          손실함수의 입력으로 실제값 y\_true와 예측값 y\_pred가 주어지면 손실을 계산한다. 손실의 계산으로는   
          `**tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy`** 함수를 사용하였는데, Sparse 레이블(각 데이터 포인트에 대해 정수 클래스 인덱스만 있는 경우)에 대한 크로스 엔트로피 손실을 계산한다. 간단하게 y\_true에 해당하는 클래스의 y\_pred를 사용하여 손실을 계산한다.  
          결과적으로 손실함수는 실제 단어 위치에서의 예측 손실의 평균을 계산하고, 패딩된 위치의 손실은 무시한다.
    3. 모델 생성 및 학습  
         
       앞서 보았듯이 모델은 다음과 같은 하이퍼파라미터들을 사용하여 생성된다.  
       텍스트, 폰트, 스크린샷, 번호이(가) 표시된 사진

       자동 생성된 설명  
       하이퍼파라미터들의 값으로는 일반적으로 가장 많이 사용되는 값을 설정하였다.
    4. 모델 결과  
       텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

       자동 생성된 설명  
       모델을 훈련한 후에 여러 문장들을 대상으로 출력을 생성한 결과이다. 출력 결과는 그다지 좋지 못하다는 것을 볼 수 있다. 데이터가 제한적이고, 모델의 복잡도가 크지 않기 때문에 좋은 성능을 기대하기는 어렵다고 생각된다.