知識工学Ⅱ　課題1－5　認識実験報告書

4J02 池口恭司

1. 本課題の内容

平仮名46字種を対象とした文字認識実験を行ったので，認識実験の方法，実験結果について報告を行う。

1. 認識アルゴリズムについて

　与えられたサンプル特徴量から，平均，分散・共分散行列を計算，ヤコビ法を用いて固有値・固有ベクトルを求める。その後，認識対象の特徴量とサンプル特徴量のマハラノビス距離を求め，距離の一番短いものを探し，文字認識を行う。

1. 実験方法と実験に使用するデータについて

　平仮名それぞれの特徴量を保存したc01.txtからc46.txtには，200文字分の特徴量がそれぞれ保存されている。そのうち，1から180番目の180文字分のデータをサンプル特徴量として用い，181から200番目の20文字分を認識対象データとする。

　字種ごとの平均特徴量，固有値・固有ベクトルを用いて，認識対象の特徴量と各字種サンプル特徴量とのマハラノビス距離を計算し，認識実験を行う。

　そして，字種ごとの認識率および全体の認識率を求める。

1. 認識実験結果

　認識実験結果を表１に示す。全体の認識率は，92.5%であり，個々の認識率に注目すると100%のものがある中，70%のものもあり，精度は文字によってまちまちであった。

1. 考察

　誤認識された文字からいくつかピックアップして，誤認識に対する原因について考察をする。

・対象文字『き，そ，ち，ら，る』について

　これらの対象文字を認識実験したとき，それぞれ互いの文字と誤認識した。『き，そ，ち，ら，る』に共通することは，文字の下部が『つ』のようになっており，そこの部分の特徴量が似ているということが考えられる。

　より詳しく報告すると，『つ』のようになっている部分は，左右反転していたりするが，方向線素特徴量を抽出しても，『つ』の向きを人間のように判断することは難しい。実際に左右が異なっていても，差が出る部分は『つ』の曲がり始めと曲がり終わり程度であり，少ない。手書き文字特有の誤差により，誤認識が起こると考えられる。

表１　認識結果

