移动社会网络中基于全局信任模型的用户影响力计算

徐振宇1，2，张欣欣1，2，许力1，2\*

1（福建师范大学 数学与信息学院，福州 350007）

2（福建省 网络安全与密码技术重点实验室，福州 350007）

E-mail：xuli@fjnu.edu.cn

**摘 要：**针对现有算法和模型对于网络中用户影响力计算大多只考虑拓扑结构和贪心算法而较少考虑真实社会网络中信任度对于节点影响力的重要性这一问题，该文提出一种全局信任模型（Global Trust Model, GTM）用于评估节点的影响力。首先计算节点与邻居节点间的信任关系作为局部信任度，其次利用Beta信誉模型在节点局部信任度的基础上得到全局信任度，最后根据节点的全局信任度评估节点的影响力大小。在真实的网络数据集上对该模型与经典影响力算法进行实验对比，结果表明，该文提出的方法不仅具有更低的时间复杂度，并且在保证节点可信度与精确度的同时也具有良好的影响传播能力。

**关键词：**全局信任模型；节点信任度；影响力；移动社会网络

**中图分类号：**TP301  **文献标识码：**A

# **The Global Trust Model based Users' Influence Calculation in Mobile Social Networks**

XU Zhenyu1,2，ZHANG Xinxin1,2，XU Li1,2\*

1（College of Mathematics and Informatics, Fujian Normal University, Fujian 350007, China）

2（Fujian Provincial Key Lab of Network Security & Cryptology, Fujian 350007, China）

**Abstract:** To address the problem that most existing algorithms and models for calculating user influence in networks only consider topology and greedy algorithms but less consider the importance of trust degree on node influence, this paper proposes a global trust model (GTM) for evaluating the influence of nodes. Firstly, the trust relationships between the nodes and its neighbor nodes were calculated as the local trust degree; then, the Beta reputation model was used to obtain the global trust degree based on the nodes' local trust degree; finally, the influence of the nodes was evaluated according to the nodes' global trust degree. The experiments were conducted on real network datasets to compare this model with classical influence algorithms. The experimental results show that the global trust model proposed in this paper not only has lower time complexity but also has well influence propagation ability while ensuring node trustworthiness and accuracy.

**Key words:** global trust model; trust degree; influence; mobile social network

## **1 引 言**

社交网络（Social Networks, SNs）是一种人与人之间的关系与互动的结合[1]。社交网络把网络中的每个节点看作参与这个网络中人的抽象，每个人之间的关系则抽象成节点之间的连边，网络中每个人的行为不同且具有不同的属性特征。在线社交网络的起点是电子邮件的出现，早期的电子邮件解决了远程的邮件传输问题，人们用电子邮件交换信息所构成的关系网络就是在线社交网络的最早形式。

随着互联网技术和无线技术的迅猛发展，移动社会网络（Mobile Social Networks, MSNs）应运而生[2]。如图1所示，移动社会网络是从在线社交网络演化而来的一种用户驱动的移动通信网络。这种网络具有更加显著的泛在性和移动性，其中包括节点（用户）的社交连接[3]。同时，移动社会网络也具有移动通信网络和在线社交网络的一些基本属性，Dong[4]发现移动社交网络具有典型的无尺度网络和小世界网络属性。Pietilnen[5]等人发现移动社会网络中人们表现出空间上复杂的移动性以及各个用户具有复杂的个人属性。移动社会网络的发展给人们的日常生活带来很多便利的服务，例如基于位置的可穿戴设备，医疗保健以及移动社会网络服务等。




图1 移动社会网络图

Fig.1 Mobile Social Network Map

高影响力节点挖掘是移动社会网络分析中的重要内容。通过从网络中识别前个高影响力节点，使得在网络中利用这个节点产生的影响传播范围最大速度最快。影响力节点挖掘在控制舆情传播、扼制病毒传染等领域有着广泛应用。对于移动运营商，通过挖掘影响力节点能够以较少的代价得到高效的信息传播能力从而获得更高的效益。近年来大量学者从不同角度提出了不同算法进行影响力分析，影响力节点的挖掘依然是热门研究方向。由于真实网络中节点数量巨大、节点间关系复杂且节点属性繁多，移动社会网络中的最大化影响力节点挖掘仍然面临着巨大的挑战。目前，大多的节点影响力计算方法可以分为基于网络拓扑特性的启发式算法和基于传播的贪心算法。

启发式算法通过考虑网络的拓扑结构来衡量网络中节点的重要性，并把重要性高的节点作为高影响力节点。Freeman[6]首先提出用度中心性（Degree Centrality, DC）衡量网络中节点的重要性，按照节点的度中心性大小衡量节点的影响力强度。以图中的最短路径经过一个节点的次数表现了该节点与其他节点的互动程度这一观点提出了介数中心性（Betweenness Centrality, BC）[7]这一指标来评价节点在网络中的影响力强度。PageRank（PR）算法[8]属于特征向量中心性的一种变体。节点的影响指标定义为PR值，如果一个网页被很多其他网页链接到的话这个网页的PR值会相对较高，也就是更加重要。杨旭华等[9]提出了一种局部中心性指标来辨识网络中高影响节点。张等[10]在PageRank基础上提出反向PageRank算法并与度中心性结合得到一种混合的启发式算法（heuristic algorithm of Mixed PageRank and Degree, MPRD）。Kitsak M[11]提出了核心度（Coreness）作为评价节点在网络中影响力的指标，利用-核分解[12]计算在网络中各个节点的影响力。Morone和Makse[13]基于渗透理论提出了集体影响（Collective Influence, CI）这一网络拓扑指标，利用渗透模型找出被破坏就会使整个网络崩溃的节点，把这些节点集作为影响力前节点。宋甲秀等[14]在集体影响的基础上提出了局部集体影响算法（Local Collective Influence Rank Algorithm, LCIR）使得影响力的传播更加稳定。康玲等[15]对网络中的节点根据紧密度情况重新排序，并绘制网络的区域密度曲线，在密度图中波谷点两侧选取一定比例的节点作为影响力节点。杨树新等[16]考虑局部方法的适宜度量层级与网络拓扑的差异性，提出一种新的基于3级邻居的节点影响力度量法（Three-level Influence Measurement, TIM）。

基于传播的贪心算法通过贪心策略近似的追求最优解：初始设置空的影响力节点集，并不断向节点集中添加当前网络中最具影响力的节点。Kempe[17]证明影响力最大化问题是NP-hard问题，并提出原始贪心策略用于求影响力前节点。使用基于子模块函数的分析框架证明了原始贪心策略所获得的解决方案对于几种类型的模型而言，在最优值的63％之内。Leskovecet等[18]人提出CELF（Cost-Effective Lazy-Forward）方法根据影响力扩散的子模态特性来避免影响范围的冗余计算从而提高了贪心算法的计算效率。Kim等[19]基于IC模型提出一种独立路径算法（Independent Path Algorithm, IPA）来近似计算节点的影响力传播能力。Kianian等[20]在IPA的基础上考虑到两条影响路径的相关性并与启发式算法结合提出一种高效的启发式独立路径算法（Heuristic Independent Path Algorithm, HIPA）。李国良等[21]针对多社交网络中影响力传播问题，使用节点间具有最大传播概率的路径来近似衡量节点间的传播概率。

上述方法虽然在影响力最大化研究上做出了重要贡献，但是实际社会网络中信息传播并不完全基于网络的拓扑特性，它们未考虑到信任对于用户间交互的重要性。Asim等[22]根据多种信任度计算方法提出了一种社会网络信任模型（SNTrust model）揭示了在本地网络中节点的影响力和信任度是存在着联系的。例如：若两个人之间具有更高的相似度，则相互之间的信任度越高，也越有利于两者间信息的交换。因此，可以用信任度来评价节点在其相邻节点中的影响力。然而，尽管某一用户节点在其邻居节点中信任度高，但是并不能证明它就是整个网络中的高影响力节点。为了解决这些问题，我们提出一种基于邻居节点间信任度和Beta信誉模型[23]的全局信任模型（Global Trust Model, GTM）用于计算网络中节点的影响力。利用SI模型，在真实网络数据集中与启发式算法所挖掘的影响力节点集合和其传播效果进行比较，证明了本文所提出模型在保证精确性和传播能力的同时，还具有更低的时间复杂度。

## **2 全局信任模型概述**

为了解决影响力最大化选择前节点问题，本文提出了一种基于邻居节点间信任度和Beta信誉模型的影响力节点挖掘全局信任模型（Global Trust Model, GTM）。该模型分为三部分：节点局部信任度的计算，节点全局信任度计算，影响力节点选择。

1. 节点局部信任度计算阶段。计算节点与邻居节点间的属性信任度和共同好友相似信任度，结合一起得到节点在邻居节点中的局部信任度。
2. 节点全局信任度计算阶段。利用Beta信誉模型，在节点的局部信任度的基础上得到节点的全局信任度。
3. 影响力节点选取阶段。通过对节点的全局信任度大小排序，选取全局信任度最大的前节点，把这些节点作为影响力前节点。

## **3 全局信任模型设计**

在本节我们提出一种新的信任模型设计方式。首先从局部的角度计算节点的初始信任值，再从全局的角度对节点的信任值进行再计算得到节点的全局信任值，最后选取其中的前节点作为最大影响力节点。

本文中，网络由组成，其中是指网络中的节点集，是指节点的边集。模型设计中表示节点的属性列表，表示节点的邻居节点列表。

### **3.1 局部信任度计算**

在计算局部信任度中，我们考虑两个因素来计算：属性信任，共同好友相似信任。

（1）属性信任

Baek和Kim[24]发现当两个人之间相似的特征更多时，会使得双方在一起交流更加舒服并有进一步接触的趋势。Golbeck[25]发现用户大多信任具有相似属性的其他人。因此可以通过用用户间属性相似度来计算他们的信任度。我们通过Pearson[26]相关系数来计算两节点间的属性序列相似度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) |

其中，和分别为节点和的属性序列，表示节点和之间的属性信任相似度。

（2）共同好友相似信任

Lo[27]等提出当两用户都对第三个用户有良好的关系，则这两个用户就可能建立起良好的关系。因此，我们通过共同好友的相似度来计算节点间的信任值。该模型中利用Jaccard[28]系数来计算两用户之间的共同好友相似度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) |

其中为节点的邻居节点集合，是节点的邻居节点集合，表示节点和之间的共同好友相似信任度。

最后，节点的初始信任度通过属性信任与共同好友相似信任结合计算：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | (3) |
|  | |  | | | (4) |
|  | | |  | (5) | |

其中是节点和之间的信任度，为属性信任占的比例，为共同好友相似信任的占比，和都选取0.5。为节点与其邻居节点信任度的总和，是节点的邻居节点数，以节点与其邻居节点信任度总和的均值作为其局部信任度。

### **3.2 利用Beta信誉模型进行全局信任度计算**

尽管节点的局部信任度可以反映出其在本地网络中的影响力大小，但并不能代表它在整个网络中的重要性程度。目前大多的信任模型通过计算节点在本地网络中与相连邻居节点集的信任度大小来评价节点的影响力，但是这种方法可能会导致由于节点的邻居节点较少使得尽管节点在本地网络中的信任度很高，但是在整个网络中却并没有相应的影响力。针对这一问题，我们利用Beta信誉模型来解决。本文中，我们认为度更大的节点具有更高的信誉度。通过下列公式，我们基于节点局部信任度的计算得出节点在网络中的全局信任度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (6) |

其中为网络中的节点数总和，为节点的度数，以和网络中总节点数的比值作为节点在整个网络中的信誉度，并将节点与邻居节点的信任度总和与信誉度相乘得到节点的全局信任度。

## **4 实验与结果分析**

实验数据集来源是斯坦福大学Facebook网络（http://snap.stanford.edu/data/ego-Facebook.html），对本文提出的模型进行实验分析，并与传统的选取影响力节点算法进行实验对比评估模型的精确度与影响力最大化效果。实验环境为MacBook Pro (16-inch, 2019)，2.6 GHz hexa-core Intel Core i7处理器，16 GB 2667 MHz DDR4内存以及Intel UHD Graphics 630 1536 MB图形卡。数据集包括节点的部分属性以及节点间的社交关系。考虑到数据集中节点属性数量并不一致，我们选择整个数据集其中的5个子网进行实验，并且每个子网中各个节点的属性数量相等，表1展示了数据集的相关信息。

表1 数据集

Table 1 Datasets

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 节点数 | 边数 | 属性数 |
| 3980.circles | 52 | 146 | 42 |
| 348.circles | 224 | 3192 | 161 |
| 0.circles | 333 | 2519 | 224 |
| 1684.circles | 786 | 14024 | 319 |
| 107.circles | 1034 | 16749 | 576 |

实验利用SI传染病模型来模拟现实中传播的影响，并选取度中心性（DC），介数中心性（BC），PageRank算法（PR）以及紧密度中心性（CC）[29]四个标志性算法与本文提出的方案进行实验对比，表2-表6中列出了每个算法所选取的前10节点。

表2 3980.circles中前10个影响力节点

Table 2 Top-10 influential nodes of 3980.circles

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top-10 | DC | BC | PR | CC | GTM |
| 1 | 4030 | 4023 | 4023 | 4023 | **4030** |
| 2 | 4023 | 4030 | 4027 | 4030 | **4023** |
| 3 | 3998 | 3998 | 4030 | 4014 | **3998** |
| 4 | 3982 | 4031 | 4031 | 3998 | **3982** |
| 5 | 4014 | 4014 | 4017 | 3982 | **3997** |
| 6 | 3997 | 4027 | 3998 | 4004 | **4021** |
| 7 | 4031 | 4002 | 3982 | 4020 | **4014** |
| 8 | 4021 | 4017 | 4000 | 3994 | **4009** |
| 9 | 3994 | 4038 | 3999 | 3997 | **3994** |
| 10 | 4004 | 4020 | 3989 | 4038 | **4031** |

表3 348.circles中前10个影响力节点

Table 3 Top-10 influential nodes of 348.circles

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top-10 | DC | BC | PR | CC | GTM |
| 1 | 376 | 563 | 563 | 376 | **376** |
| 2 | 475 | 549 | 532 | 475 | **475** |
| 3 | 412 | 198 | 376 | 412 | **373** |
| 4 | 497 | 412 | 475 | 563 | **559** |
| 5 | 373 | 373 | 412 | 428 | **517** |
| 6 | 553 | 419 | 504 | 373 | **497** |
| 7 | 500 | 428 | 460 | 497 | **483** |
| 8 | 561 | 376 | 373 | 513 | **412** |
| 9 | 513 | 463 | 453 | 561 | **513** |
| 10 | 428 | 437 | 428 | 525 | **428** |

表4 0.circles中前10个影响力节点

Table 4 Top-10 influential nodes of 0.circles

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top-10 | DC | BC | PR | CC | GTM |
| 1 | 56 | 277 | 25 | 277 | **67** |
| 2 | 67 | 175 | 23 | 25 | **271** |
| 3 | 271 | 19 | 119 | 322 | **56** |
| 4 | 322 | 23 | 322 | 67 | **26** |
| 5 | 25 | 25 | 56 | 119 | **322** |
| 6 | 26 | 119 | 312 | 56 | **122** |
| 7 | 252 | 339 | 277 | 271 | **277** |
| 8 | 277 | 40 | 19 | 315 | **25** |
| 9 | 21 | 152 | 239 | 21 | **252** |
| 10 | 122 | 230 | 230 | 26 | **239** |

表5 1684.circles中前10个影响力节点

Table 5 Top-10 influential nodes of 1684.circles

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top-10 | DC | BC | PR | CC | GTM |
| 1 | 2839 | 2754 | 2863 | 2863 | **2839** |
| 2 | 3363 | 2863 | 3077 | 3274 | **3363** |
| 3 | 2754 | 2946 | 171 | 3117 | **3101** |
| 4 | 3101 | 3117 | 2951 | 2946 | **2754** |
| 5 | 3291 | 3105 | 3256 | 3302 | **2944** |
| 6 | 3082 | 2738 | 2724 | 3101 | **2966** |
| 7 | 2742 | 3168 | 2730 | 2787 | **2742** |
| 8 | 3397 | 3263 | 3136 | 3214 | **3320** |
| 9 | 3426 | 3274 | 3263 | 3342 | **3397** |
| 10 | 3320 | 2729 | 3019 | 3291 | **3291** |

表6 107.circles中前10个影响力节点

Table 6 Top-10 influential nodes of 107.circles

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top-10 | DC | BC | PR | CC | GTM |
| 1 | 1888 | 1086 | 483 | 1086 | **1888** |
| 2 | 1800 | 1584 | 917 | 1584 | **1663** |
| 3 | 1663 | 917 | 1536 | 1800 | **1800** |
| 4 | 1352 | 483 | 1783 | 1334 | **1352** |
| 5 | 1730 | 1334 | 1730 | 483 | **1199** |
| 6 | 1431 | 1371 | 1591 | 917 | **1589** |
| 7 | 1199 | 606 | 1505 | 1746 | **1431** |
| 8 | 1584 | 1703 | 1888 | 1620 | **1730** |
| 9 | 1768 | 637 | 1472 | 1352 | **1833** |
| 10 | 1086 | 1536 | 1909 | 1730 | **1584** |

表7展示了各个算法与GTM得到的前十个影响力节点的交集情况。、、、和分别代表各个算法以及GTM得到的前十影响力节点集，例如在3980.circles网络中：={4030，4023，3998，3982，4014，3997，4031，4021，3994，4004}、={4023，4030，3998，4031，4014，4027，4002，4017，4038，4020}、={4030，4023，3998，3982，3997，4021，4014，4009，3994，4031}。从表中可以发现GTM与DC具有高度相似性，跟CC的重合度也较高。在前三个网络中GTM和PR也具有不错的相似度，整体上跟BC的结果较为不同。由于各个算法寻找影响力节点的出发角度不同，所以GTM在结果上与个别算法存在差异性，但是从表中可以发现GTM的整体精确度是在可接受范围内。

图 2 3980.circles网络

Fig.2 3980.circles network

图 3 348.circles网络

Fig.3 348.circles network





图 5 1684.circles网络

Fig.5 1684.circles network




图4 0.circles网络

Fig.4 0.circles network

图 6 107.circles网络

Fig.6 107.circles network




表7 影响力节点选取对比

Table 7 Comparison of influence node selection

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络 |  |  |  |  |
| 3980.circles | 9 | 5 | 5 | 7 |
| 348.circles | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 0.circles | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 1684.circles | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 107.circles | 8 | 1 | 2 | 4 |

本文算法时间复杂度如下：

（1）在计算局部信任度时复杂度为

（2）在计算全局信任度时复杂度为

（3）在选择最大影响力节点时复杂度为

表8列出GTM与另外四个算法的时间复杂度对比，从表中可以看出GTM相比其他算法具有更低的时间复杂度。

表8 时间复杂度对比

Table 8 Time complexity comparison

|  |  |
| --- | --- |
| 算法 | 时间复杂度 |
| GTM |  |
| DC |  |
| BC |  |
| PR |  |
| CC |  |

SI 模型[30]是经典的传染病传播模型，用来模拟那些感染后不能治愈的疾病在网络中的传播情况。在SI 模型中，人群数量的总和不变，把人群划分为易感染者（Susceptible，S）和感染者（Infected，I）两类，其中S用来表示还未被感染的人，I用来表示已被感染的人。我们选取每个算法所得的前五个最大影响力节点作为初始影响力节点，将其状态设置为I，根据这些算法选出来的影响力节点在网络中的影响传播能力进行比较可以发现，我们方案的节点在网络中具有不错的传播能力，图2-图6展示了五个网络的拓扑结构。

考虑到真实网络中人们的交互依赖于相互间的信任度，人们对信任度较大的人所提出的意见会更容易接纳，也更有力于信息的传播，所以我们选取网络中节点局部信任度的均值作为两节点间是否有信息传播的阈值。当信息从向传播时，若的局部信任度大于则接受信息，信息传递成功。图7-图11展示了在五个网络中每个算法的传播率。图7可以看出DC跟GTM具有最大的传播率；图8中发现，GTM相比其他算法的初始传播速度要更快，BC算法尽管传播速度上最慢，但是在传播范围上最大；图9观察到GTM的传播速度在最初处于领先位置之后趋于中流水平；图10中GTM跟DC具有同样的传播率并且都明显优于别的算法，其中BC的传播率最低；图11看到GTM在传播的初期具有最快的传播效率，尽管之后传播速度低于BC和CC，但在最终的传播范围上都相同。综上所述，我们可以发现GTM在五个网络的传播率都有着良好且稳定的效果。








图7 3980.circles传播率对比图

Fig.7 3930.circles Comparison of dissemination rates

图8 338.circles传播率对比图

Fig.8 338.circles Comparison of dissemination rates

图9 0.circles传播率对比图

Fig.9 0.circles Comparison of dissemination rates

图10 1684.circles传播率对比图

Fig.10 1684.circles Comparison of dissemination rates

图11 107.circles传播率对比图

Fig.11 107.circles Comparison of dissemination rates

## **5 总结**

用户影响力分析依然是移动社会网络领域中的一个重要研究方向，不仅涉及网络自身的拓扑性质还与社会属性息息相关。本文考虑了节点间信任度的影响，建立全局信任模型计算节点的局部信任度，并利用Beta信誉模型从局部信任度得到节点的全局信任度，根据全局信任度大小评估节点在网络中的影响力大小。本文在真实的网络数据集上对该模型与经典影响力算法进行实验对比，结果表明，本文提出的全局信任模型不仅具有更低的时间复杂度，并且在保证节点高可信度与合理精确度的同时也具有良好的影响传播能力。

Reference：

[ 1 ] Banerjee S, Jenamani M, Pratihar D K. A survey on influence maximization in a social network[J]. Knowledge and Information Systems, 2020, 62(9): 3417-3455.

[ 2 ] Liang X, Zhang K, Shen X, et al. Security and privacy in mobile social networks: challenges and solutions[J]. Wireless Communications IEEE, 2014, 21(1): 33-41.

[ 3 ] Kayastha N, Niyato D, Wang P, et al. Applications, architectures, and protocol design issues for mobile social networks: a survey[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(12): 2130-2158.

[ 4 ] Dong Z, Song G, Xie K, et al. An experimental study of large-scale mobile social network[C]//Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, Madrid. ACM, 2009: 1175-1176.

[ 5 ] Pietilnen A K, Diot C. Dissemination in opportunistic social networks: the role of temporal communities[C]//Proceedings of the Thirteenth ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking & Computing. ACM, 2012: 165-174.

[ 6 ] Freeman L C. Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978, 79(1): 215-239.

[ 7 ] Freeman L C. A set of measures of centrality based on betweenness[J]. Sociometry, 1977, 40(1): 35-41.

[ 8 ] Page L, Brin S, Motwani R, et al. The PageRank citation ranking: bringing order to the web[R]. Stanford University, 1998.

[ 9 ] Yang Xu-hua, Xiong Shuai. Identification of Node Influence Using Network Representation Learning in Complex Network[J]. Journal of Chinese Computer Systems, 2020, 42(2); 418-423.

[ 10 ] Zhang Xian-li, Tang Jian-xin, Cao Lai-cheng. Influence maximization algorithm based on reverse PageRank[J]. Journal of Computer Applications, 2020, 40(1): 96-102.

[ 11 ] Kitsak M, Gallos L K, Havlin S, et al. Identification of influential spreaders in complex networks[J]. Nature Physics, 2010, 6(11): 888-893.

[ 12 ] Dorogovtsev S N, Goltsev A V, Mendes J. K-core organization of complex networks[J]. Phys.rev.lett, 2006, 96(4): 185-194.

[ 13 ] Morone F, Makse H A. Influence maximization in complex networks through optimal percolation[J]. Nature, 2015, 524: 65-68.

[ 14 ] Song Jia-xiu, Yang Xiao-cui, Zhang Xi-huang. Top-k Influential Nodes Identification Algorithm in Complex Networks[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2018, 12(6): 928-939.

[ 15 ] Kang Ling, Xiang Bing-bing, Zhai Su-lan, et al. Identifying multiple influential nodes based on region density curve in complex networks[J]. Acta Physica Sinica, 2018, 67(19): 398-408.

[ 16 ] Yang Shu-xin, Liang Wen, Zhu Kai-li. Measurement of Node Influence Based on Three-level Neighbor in Complex Networks[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2020, 42(5): 1140-1148.

[ 17 ] Kempe D, Kleinberg J, Tardos E. Maximizing the spread of influence through a social network[C]//Proceedings of Association for Computing Machinery's Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining. 2003, 4: 137-146.

[ 18 ] Leskovec J, Krause A, Guestrin C, et al. Cost-effective outbreak detection in networks[C]//Proceedings of the 13th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2007: 420-429.

[ 19 ] Kim J, Kim S K, Yu H. Scalable and parallelizable processing of influence maximization for large-scale social networks? [C]// Proceedings of the IEEE 29th International Conference on Data Engineering. IEEE, 2013: 266-277.

[ 20 ] Kianian S, Rostamnia M. An efficient path-based approach for influence maximization in social networks[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 167(6): 114-168.

[ 21 ] Li Guo-liang, Chu Ya-ping, Feng Jian-hua, et al. Influence Maximization on Multiple Social Networks[J]. Chinese Journal of Computers, 2016, 39(04): 3-16.

[ 22 ] Asim Y, Malik A K, Raza B, et al. A trust model for analysis of trust, influence and their relationship in social network communities[J]. Telematics & Informatics, 2019, 36: 94-116.

DOI: 10.1016/j.tele.2018.11.008

[ 23 ] Priayoheswari B, Kulothungan K, Kannan A. Beta reputation and direct trust model for secure communication in wireless sensor networks[C]//Proceedings of the International Conference on Informatics and Analytics. ACM, 2016: 1-5.

[ 24 ] Seungsoo B, Seungjoo K. Trust-based access control model from sociological approach in dynamic online social network environment[J]. The Scientific World Journal, 2014: 936319.

[ 25 ] Golbeck J. Trust and nuanced profile similarity in online social networks[J]. ACM Transactions on the Web, 2009, 3(4): 1-33.

[ 26 ] Eggers J J, BaUml R, Tzschoppe R, et al. Scalar costa scheme for information embedding[J]. Signal Processing IEEE Transactions on, 2003, 51(4):1003-1019.

[ 27 ] Lo S, Lin C. WMR--A graph-based algorithm for friend recommendation[C]//Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence. IEEE, 2007: 121-128.

[ 28 ] Jaccard P. The Distribution of the flora in the alpine zone[J]. New Phytologist, 2010, 11(2):37-50.

[ 29 ] Sabidussi G. The centrality index of a graph[J]. Psyehometrika, 1966，31(4): 581-603.

[ 30 ] Ma Z, Wu J, Zhou Y, et al. Complex dynamics of a simple epidemic model with a nonlinear incidence[J]. Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B, 2012, 8(1): 161-173.

附中文参考文献：

[ 9 ] 杨旭华, 熊帅. 利用网络表征学习辨识复杂网络节点影响力[J]. 小型微型计算机, 2020, 42(2): 418-423.

[ 10 ] 张宪立, 唐建新, 曹来成. 基于反向PageRank的影响力最大化算法[J]. 计算机应用, 2020, 40(1): 96-102.

[ 14 ] 宋甲秀, 杨晓翠, 张曦煌. 复杂网络中Top-k影响力节点的识别算法[J]. 计算机科学与探索, 2018, 12(6): 928-939.

[ 15 ] 康玲, 项冰冰, 翟素兰, 等. 基于区域密度曲线识别网络上的多影响力节点[J]. 物理学报, 2018, 67(19): 398-408.

[ 16 ] 杨书新, 梁文, 朱凯丽. 基于三级邻居的复杂网络节点影响力度量方法[J]. 电子与信息学报, 2020, 42(5): 1140-1148.

[ 21 ] 李国良, 楚娅萍, 冯建华, 等. 多社交网络的影响力最大化分析[J]. 计算机学报, 2016, 39(04): 3-16.