Algoritmos de Classificação de Imagens

Heitor Hellou Marcondes e Othon Valentim

A classificação de imagens é o processo de categorizar e rotular grupos de pixels ou vetores em uma imagem com base em regras específicas. O reconhecimento de categoria visual é um problema extremamente desafiador. Neste artigo, apresentamos três abordagens diferentes para resolver esse problema usando técnicas de deep learning.

Keywords—classificação, imagen, deep learning

# Introdução

A classificação de imagens é uma tarefa fundamental em visão computacional que envolve a atribuição de rótulos ou categorias a imagens com base em seu conteúdo visual. As Redes Neurais Convolucionais (CNNs) surgiram como uma poderosa técnica de aprendizado profundo para teste de classificação de imagens. As CNNs são usadas para extrair progressivamente representações de nível superior e superior do conteúdo da imagem. Em vez de pré-processar a imagem para derivar recursos como texturas e formas, uma CNN usa apenas os dados brutos de pixel da imagem como entrada e "aprende" como extrair esses recursos e, finalmente, inferir qual objeto eles constituem. As CNNs aproveitam o conceito de convolução, que envolve a aplicação de filtros para extrair características significativas das imagens. Esses filtros capturam padrões em diferentes níveis de abstração, aprendendo gradualmente as representações hierárquicas dos dados de entrada. Sua capacidade de aprender automaticamente recursos discriminativos a partir de dados de pixel brutos os torna adequados para o problema de classificação de imagens.

# O PROBLEMA

## Selecionando o Dataset

O dataset selecionado para esse artigo é composto por uma coleção abrangente de imagens com uma grande variedade de frutas. Neste caso bagas. O conjunto de dados abrange 10 tipos diferentes de bagas, fornecendo um recurso diversificado para treinar e avaliar modelos de classificação de imagens. O conjunto de dados contém imagens coloridas de alta qualidade (RGB) capturadas de vários ângulos e sob diferentes condições de iluminação. Cada categoria de bagas inclui 200 imagens para teste, 200 imagens para treinamento e 200 imagens para validação.

## Preprocessando as Imagens

The Todas as imagens antes de serem alimentadas a CNN passam por um processo de pré-processamento, onde todas tem seu tamanho definido por 224 x 224 e seus pixels normalizados Essa padronização permite que o modelo processe imagens com um formato de entrada fixo, facilitando o processo de aprendizado e também atenuando a influência da variação de iluminação e distribuição de cores nas diferentes imagens.

# As ARQUITETURAS

Para este artigo, apresentamos três diferentes arquiteturas de redes neurais convolucionais. A primeira é de um modelo pré-existente chamado ResNet. A segunda arquitetura é a implementação de outro modelo pré-existente, o DenseNet. E terceiro uma arquitetura desenvolvida inteiramente por nós com o intuito de analisar e comparar os resultados de cada algoritmo.

## ResNet

ResNet, ou Rede Neural Residual, é um tipo de arquitetura de rede neural profunda que se destaca na área de visão computacional, em particular no campo de reconhecimento de imagens. Ela foi proposta pela primeira vez em 2015 por Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren e Jian Sun.

O principal desafio enfrentado no treinamento de redes neurais profundas é o problema de desvanecimento do gradiente, onde os gradientes utilizados para atualizar os pesos da rede diminuem gradualmente à medida que são propagados de volta nas camadas anteriores. Isso pode dificultar o treinamento de redes mais profundas, pois as camadas anteriores recebem atualizações de peso muito pequenas, resultando em um aprendizado lento ou estagnação.

A arquitetura ResNet aborda esse problema introduzindo conexões residuais, também conhecidas como atalhos, que permitem que as informações fluam diretamente das camadas anteriores para as camadas posteriores sem passar por transformações lineares. Essas conexões residuais ajudam a aliviar o desvanecimento do gradiente, permitindo que as camadas anteriores recebam gradientes mais fortes durante o treinamento.

Interface gráfica do usuário, Site

Descrição gerada automaticamente

A ideia central por trás das conexões residuais é que, se uma camada puder mapear diretamente sua entrada para a saída sem fazer muitas transformações, ela pode aprender a mapear a diferença entre a entrada e a saída (ou seja, o resíduo) em vez de tentar aprender toda a transformação complexa. Essa abordagem simplifica o aprendizado, permitindo que a rede aprenda as características residuais ou diferenças em vez de ter que aprender todas as características do zero.

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

As ResNets geralmente têm uma arquitetura profunda, com dezenas, centenas ou até mesmo milhares de camadas. Devido à presença das conexões residuais, o treinamento dessas redes é facilitado, permitindo que elas sejam mais profundas e obtenham melhores desempenhos em tarefas de visão computacional, como classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação semântica.are unavoidable.

## DenseNet

DenseNet, ou Rede Neural Dense, é uma arquitetura de rede neural profunda desenvolvida por Gao Huang, Zhuang Liu, Laurens van der Maaten e Kilian Q. Weinberger em 2016. Ela foi projetada para abordar problemas de fluxo de informações e uso eficiente de parâmetros em redes neurais convolucionais.

Ao contrário das arquiteturas convencionais, como as redes ResNet, onde as camadas são conectadas sequencialmente, as DenseNets introduzem conexões densas entre todas as camadas, formando um padrão de conectividade densa. Isso significa que cada camada tem conexões diretas com todas as camadas subsequentes, permitindo que as informações fluam mais facilmente por toda a rede.

Diagrama, Desenho técnico

Descrição gerada automaticamente

Em uma DenseNet, cada camada recebe como entrada os recursos concatenados de todas as camadas anteriores. Dessa forma, todas as camadas contribuem diretamente para as camadas subsequentes, o que promove o reuso de recursos e facilita a propagação de gradientes durante o treinamento. Essa arquitetura densamente conectada traz vantagens significativas, como melhorar o fluxo de informações e aumentar a estabilidade do treinamento.

Uma imagem contendo Gráfico

Descrição gerada automaticamente

As DenseNets são usadas principalmente em tarefas de visão computacional, como classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação semântica. Elas têm obtido resultados impressionantes em termos de precisão e eficiência, superando várias arquiteturas anteriores. Além disso, as DenseNets foram projetadas para serem altamente escaláveis, permitindo a construção de redes ainda mais profundas, mantendo o fluxo de informações e o treinamento estáveis.in:

## Arquitetura Autoral

Ao projetar nossa rede neural convolucional, uma das primeiras perguntas que surgiram foi quantas camadas especificar na rede. Começamos com uma arquitetura simples composta por sete camadas, das quais duas são camadas convolucionais, duas são camadas de max pooling e três são camadas totalmente conectadas.

Começamos com nossa primeira camada convolucional tendo 32 filtros e um tamanho de kernel de 3 x 3. Nossa segunda camada convolucional era composta por 64 filtros. Nossa primeira camada densa tinha 64 unidades e a última tinha 10 unidades.

Após nossos testes iniciais, percebemos que isso não era suficiente e começamos a mexer no número de camadas e em suas configurações, juntamente com as especificações dos hiper parâmetros.

O modelo apresentado nesta seção é uma arquitetura de rede neural convolucional (CNN) projetada para tarefas de classificação de imagens. O modelo consiste em várias camadas, incluindo camadas convolucionais, camadas de max pooling e camadas totalmente conectadas.

A entrada do modelo espera ser imagens com uma forma de (224, 224, 3), representando imagens RGB com tamanho de 224x224 pixels. A primeira camada do modelo é uma camada Conv2D com 32 filtros de tamanho (3, 3), passo (1, 1) e padding 'same'. Ela aplica a função de ativação linear retificada (ReLU) para introduzir não-linearidade.

A próxima camada é uma camada MaxPooling2D com tamanho de agrupamento (2, 2) e padding 'same'. Essa camada realiza a operação de max pooling, reduzindo as dimensões espaciais dos mapas de características enquanto preserva as características importantes.

Em seguida, outra camada Conv2D é adicionada com 64 filtros de tamanho (3, 3), passo (2, 2) e padding 'same'. É seguida por uma camada MaxPooling2D com tamanho de agrupamento (4, 4) e padding 'same', diminuindo ainda mais as dimensões dos mapas de características.

O modelo continua com outra camada Conv2D com 128 filtros de tamanho (3, 3), passo (2, 2) e padding 'same'. Essa camada é seguida por uma camada MaxPooling2D com tamanho de agrupamento (4, 4) e padding 'valid'. Essa configuração reduz as dimensões espaciais dos mapas de características, descartando algumas das informações das bordas.

Após as camadas de pooling, é adicionada uma camada Flatten para converter os mapas de características 2D em um vetor 1D, preparando os dados para as camadas totalmente conectadas.

As camadas subsequentes são camadas Dense, que são camadas totalmente conectadas. A primeira camada Dense possui 500 unidades e usa a função de ativação ReLU. Uma camada Dropout com taxa de 0,4 é aplicada após essa camada para regularizar o modelo e evitar overfitting.

Em seguida, uma camada Dense com 250 unidades e ativação ReLU é adicionada, seguida por outra camada Dropout com taxa de 0,3. Essas camadas contribuem ainda mais para a regularização do modelo e ajudam a melhorar a generalização.

Por fim, a última camada Dense consiste em 10 unidades, representando o número de classes na tarefa de classificação, e aplica a função de ativação softmax para produzir pontuações de probabilidade para cada classe.

Nossa arquitetura personalizada foi compilada usando o otimizador Adam com uma taxa de aprendizado de 0,001. Empregamos a função Sparse Categorical Crossentropy loss, configurada com o parâmetro "from\_logits" em True. O desempenho do modelo foi avaliado por meio das métricas de precisão.

Durante o processo de treinamento, o modelo ajustou iterativamente seus pesos e vieses para minimizar a função de perda definida e melhorar sua precisão nos dados de treinamento. Simultaneamente, os dados de validação foram usados ​​para avaliar o desempenho de generalização do modelo e detectar quaisquer sinais de overfitting ou underfitting.

# RESULTADOS

Nesta seção, apresentamos os resultados de nosso estudo comparativo em três arquiteturas diferentes para classificação de imagens: ResNet, DenseNet e a arquitetura personalizada descrita na seção anterior. Conduzimos experimentos extensivos em um conjunto de dados diversificado que consiste em imagens de frutas para avaliar o desempenho dessas arquiteturas.

Para começar, treinamos cada arquitetura usando os mesmos conjuntos de dados de treinamento e teste, seguindo uma configuração experimental padronizada. O conjunto de dados de treinamento compreendia 150 imagens por classe, enquanto o conjunto de dados de teste consistia em 50 imagens por classe. Todas as imagens foram redimensionadas para um tamanho uniforme de 224x224 pixels e pré-processadas de acordo com as práticas padrão da área.

## ResNet

**The template is designed for, but not limited to, six authors.** A minimum of one author is required for all conference articles. Author names should be listed starting from left to right and then moving down to the next line. This is the author sequence that will be used in future citations and by indexing services. Names should not be listed in columns nor group by affiliation. Please keep your affiliations as succinct as possible (for example, do not differentiate among departments of the same organization).

### For papers with more than six authors: Add author names horizontally, moving to a third row if needed for more than 8 authors.

### For papers with less than six authors: To change the default, adjust the template as follows.

#### Selection: Highlight all author and affiliation lines.

#### Change number of columns: Select the Columns icon from the MS Word Standard toolbar and then select the correct number of columns from the selection palette.

#### Deletion: Delete the author and affiliation lines for the extra authors.

## DenseNet

Headings, or heads, are organizational devices that guide the reader through your paper. There are two types: component heads and text heads.

Component heads identify the different components of your paper and are not topically subordinate to each other. Examples include Acknowledgments and References and, for these, the correct style to use is “Heading 5”. Use “figure caption” for your Figure captions, and “table head” for your table title. Run-in heads, such as “Abstract”, will require you to apply a style (in this case, italic) in addition to the style provided by the drop down menu to differentiate the head from the text.

Text heads organize the topics on a relational, hierarchical basis. For example, the paper title is the primary text head because all subsequent material relates and elaborates on this one topic. If there are two or more sub-topics, the next level head (uppercase Roman numerals) should be used and, conversely, if there are not at least two sub-topics, then no subheads should be introduced. Styles named “Heading 1”, “Heading 2”, “Heading 3”, and “Heading 4” are prescribed.

## Arquitetura Autoral

Em relação à nossa arquitetura personalizada, avaliamos seu desempenho na tarefa de classificação de imagens de frutas usando o conjunto de dados Fruits262. Depois de treinar o modelo, obtivemos os seguintes resultados no conjunto de validação: uma perda de validação de 4,5134 e uma precisão de validação de 0,5020.

A perda de validação de 4,5134 indica a diferença média entre as probabilidades de classe preditas e os rótulos de verdade básica. Um valor de perda de validação menor indica um melhor alinhamento entre os rótulos previstos e reais, sugerindo que nosso modelo está fazendo previsões mais precisas no conjunto de validação.

A precisão de validação de 0,5020 representa a proporção de imagens classificadas corretamente do número total de imagens no conjunto de validação. Embora essa precisão seja modesta em comparação com algumas outras arquiteturas, ela indica que nossa arquitetura personalizada é capaz de classificar corretamente aproximadamente 50,20% das imagens de frutas no conjunto de validação. Gráfico, Gráfico de linhas

Descrição gerada automaticamente

Esses resultados lançam luz sobre o desempenho de nossa arquitetura personalizada e fornecem informações sobre seus pontos fortes e limitações. Os valores de perda de validação e precisão obtidos sugerem que há espaço para melhorias nas capacidades preditivas do modelo. Mais investigação e otimização podem ser necessárias para aumentar a precisão e reduzir a perda, potencialmente por meio de ajustes nos hiper parâmetros, arquitetura do modelo ou técnicas de aumento de dados.

É importante observar que esses resultados servem como base para nossa arquitetura personalizada e estabelecem a base para futuras iterações e melhorias. O desempenho alcançado até agora encoraja mais exploração e refinamento para liberar todo o potencial da arquitetura para tarefas de classificação de imagens de frutas..

##### CONCLUSÃO

The preferred spelling of the word “acknowledgment” in America is without an “e” after the “g”. Avoid the stilted expression “one of us (R. B. G.) thanks ...”. Instead, try “R. B. G. thanks...”. Put sponsor acknowledgments in the unnumbered footnote on the first page.

##### References

The template will number citations consecutively within brackets [1]. The sentence punctuation follows the bracket [2]. Refer simply to the reference number, as in [3]—do not use “Ref. [3]” or “reference [3]” except at the beginning of a sentence: “Reference [3] was the first ...”

Number footnotes separately in superscripts. Place the actual footnote at the bottom of the column in which it was cited. Do not put footnotes in the abstract or reference list. Use letters for table footnotes.

Unless there are six authors or more give all authors’ names; do not use “et al.”. Papers that have not been published, even if they have been submitted for publication, should be cited as “unpublished” [4]. Papers that have been accepted for publication should be cited as “in press” [5]. Capitalize only the first word in a paper title, except for proper nouns and element symbols.

For papers published in translation journals, please give the English citation first, followed by the original foreign-language citation [6].

1. G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. *(references)*
2. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
3. I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
4. K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
5. R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.
6. Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].
7. M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

**IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove template text from your paper may result in your paper not being published.**