**기계학습 프로그래밍 감상문**

<"이 3가지는 필수" AI 20년 연구한 뇌과학자가 챗GPT 쓰는 법 (카이스트 김대식 교수)>

202336089 사혜현

카이스트 김대식 교수님이 유튜브 머니 인사이드에서 강의하신 이 동영상은 영상 초반부터 GPT를 검색 도구로 쓰는 것뿐만이 아니라 AI를 활용하여 직접 나만의 프로젝트 경험을 얻는 것을 중요시하고 있다. 또한 인공지능이 발전하는 과정을 쭉 설명하면서 인공지능이 어떤 형식으로 기술적 변화를 겪었는지를 알려주고 있다. 데이터가 어떻게 되어 있는지 자세하게 모든 것을 설명하는 방식은 실패하였고, 인간이 배우는 과정을 모방해서 많은 데이터를 제공하고 스스로 규칙을 찾아내게 하면서 인공지능은 큰 발전을 이루었다. 이후에는 하나의 모델이 아니라 여러 분야를 다루는 멀티모델로 확장이 되었다. 또 예측을 하는 알고리즘에서 생각하는 모델로 발전하여 깊게 생각을 하면서 환각 문제를 해소하고 있다.

이 부분을 보면서 들었던 생각은 ChatGPT를 2023년부터 써왔었는데, 그때는 실제로 질문을 하면 질문에 대한 답이 옳지 않은 경우가 굉장히 많았고 특히 코딩보다는 인문이나 수학 문제에서 틀린 답을 많이 했었다. 그래서 오히려 전공 과목보다는 교양 과목에서 ChatGPT를 사용을 거의 안 했었는데, 지금은 자료가 거의 없는 부분에 대해서 물어보는 게 아니라면 대답을 잘해주는 것 같다. 하지만 지금도 이 내용의 출처를 알려달라고 할 때 없는 논문들을 알려주는 걸 보면 아직 완전하게 해결되지는 못한 것 같다.

또한 김대식 교수님이 미래에는 진지한 대화는 인공지능하고만 이야기를 할 것이라고 예측을 했는데, 사실 나는 ChatGPT하고 학업적인 이야기 이외에 개인적인 이야기를 해본 적이 없어서 이 부분에 대해서는 크게 생각을 해본 적이 없었다. 그런데 다른 사람들은 인공지능과의 개인적인 대화를 하는 것이 일반적인 건가 하는 생각이 들었고, 그럼 그 사람들은 공감을 원하는 걸까 아니면 조언을 얻고 싶은 걸까 하는 궁금증이 들었다. 나도 미래에는 그런 진지한 사적인 대화까지 인공지능과 하게 될지는 모르겠지만, 어떠한 형태로든 인공지능이 삶에 깊이 들어올 것 같다.

김대식 교수님은 3가지 AI 사용법을 제안했는데, AI 에이전트 사용, 바이브 코딩, 생성 AI로 단편 영화 만들기를 제안하였다. 기존에 나는 AI 에이전트와 바이브 코딩은 해본 적이 있는데, 생성 AI는 잘 다루지 않는 편이었다. 이 영상을 보고 이 기회에 생성형 AI로 사진과 영상을 한 번 만들어봐야겠다는 생각이 들었다. 마지막으로 교수님은 AI 시대에 가장 중요한 능력으로 판단력을 제시하였다. AI가 수많은 결과물을 내놓을 때, 내가 원하는 것이 무엇인지를 정확히 알고 최선의 결과물을 선택하는 능력은 기계가 할 수 없기 때문에 이 부분에서 인간의 역할이 중요하다. 또한 프롬프트를 자세하게 적어서 내가 원하는 결과물이 나올 수 있게 하여야 한다. 그리고 현재 대한민국의 인공지능 수준이 그렇게 높지 않고, 중국, 미국 등을 따라가려면 인공지능 관련 교육이 많이 활성화되어야 한다는 생각이 들었다.

영상의 결론은 AI를 두려워할 것이 아니라, 경쟁자보다 먼저 그리고 깊게 활용하여 내 것으로 만드는 것이 중요하며, 이를 위해서는 내가 어떤 결과물을 원하는지를 명확하게 AI에게 표현하는 것이 중요하다는 것을 깨달았다. 앞으로 이 부분에 대하여 열심히 고민을 해봐야겠다는 생각이 들었고, AI가 끊임없이 발전하는 상황 속에서 앞으로 어떻게 해야 하는지 방향성을 정해주는 영상인 것 같아서 좋았다.