A Study on the Haptic Effect Display for Interactive Haptic Game

Heejung Bae*, Kijong Byun, Byungtae Jang
*Tangible GIS, SIT Center, Electronics & Telecommunications Research Institute

요 약

체감 효과 (haptic effect)는 가상 환경에서의 실제감 부여를 위하여 중요시되고 있다. 반면, 가상 객체에 실제와 흡사하게 연동하는 기술은, 체감 효과의 모델링과 함께 렌더링 시간 등의 문제 때문에 사용자의 한계를 가진다. 본 논문에서는, 실시간 체감 효과를 위하여 필수적인 가상 객체와의 동기화 기법에 대하여 다룬다. 이를 위하여, 가상 객체에 작용하는 동역학적 움직임을 체감 효과에 대응되도록 하는 알고리즘을 제안하고, 이를 실시간 충돌 처리와 연동함으로써 필요한 시간을 최소화할 수 있음을 제시한다. 본 논문의 결과로는 캐릭터의 반복적인 제어에 대응되도록 체감 효과를 생성할 수 있음을 보이며, 안정적이면서도 높은 효과를 제현할 수 있을음을 보인다.

1. 서론

컴퓨터 그래픽스와 가상현실 기술의 발달에 따라 컴퓨터 화면에서 실세계의 물체들을 실제와 흡사하게 표현할 수 있게 되었다. 최근에는 기존의 시간적 특수 효과를 빼어나 사용자에게 청각 효과나 체감 효과를 통한 실제감을 부여하는 방법에 대한 관심이 고조되고 있 다[1].

화면에 표현되는 캐릭터의 경우에는, 3D 모델링이나 모션 캡처 기술 등을 이용하여 간단한 컴퓨터 화 면 상에 제현이 가능하다. 그러나 동작은 가상 환경에서 발생되는 사용자의 상호작용에도 실제와 흡사하게 실시간으로 재현할 수 있다[2]. 반면에, 렌더링이나 부딪히거나 움직이는 등에서 부여될 수 있는 체감 경우에는, 이들과는 다르게 새로운 기술을 필요로 한다. 즉, 캐릭터의 동작 효과는 사용자의 제어에 대응되도록 표현되고, 상호 작용하는 상황을 실제와 흡사하게 체감할 수 있도록 재현되어야 한다. 캐릭터를 제어하는 입장에서는 실시간으로 이루어지는 캐릭터와의 교감이 가장 중요한 요소가 된다.

본 논문에서는 본 실험에서 사용하는 가상 체감 게임을 통하여, 가상 환경과의 상호 교감을 위한 가상 객체와의 동기화 기법을 주로 다룬다. 이러한 교감은 PC 상에서 재현하기 위해서는, 우선 체감의 효과를 실시간으로 생성하고 이를 가상 객체와의 렌더링을 위한 동기화 기법이 중요하다.

본 논문은 일반적인 PC 환경에서도 대화형으로 캐릭터의 체감을 제현하는 데에 목적을 둔다. 이를 위해 동역학에 기초하여 단순화된 충돌 모델을 사용한다. 본 논문이 제시한 방법들은 단순 체감 게임에만 한정된 것이 아니라, 대화형의 실시간 체감 콘텐츠 환경에서 활용할 수 있다.
2. 전체 구성

본 논문의 가상 채감 게임을 위한 시스템은 펌리엄 급의 PC에서 DirectX 라이브러리를 이용하여 Visual C++ 언어로 구현하였다. 그림 1은 가상 채감 시스템의 전체 흐름도이다.

가상 채감 시스템은 그래픽 모델과 채감 인터페이스 모델로 구성되는데, 펌리엄과 코디게이션 등으로 구성되는 그래픽 모델에서의 사람이 적절적인 접촉이 없어야 느끼게 할 수 있는 채감 정보를 전달하는 것 이 채감 인터페이스이다. 채감 인터페이스는 채감 장치를 통하여 사용자에게 모델링되어 있는 가상의 물리적 특성을 실제와 동일하게 느끼게 하는 목적으로 듯다.

![그림 1. 채감형 게임의 개념도](image)

본 논문에서는 출력 장치 가운데 채감 장치에서 발생되는 효과 출력에 집중한다. 다루는 채감 효과는 12 개의 전동 소자가 장착된 헬릭 자켓에서 렌더링되는 촉감이다.

현재 개발중인 헬릭 자켓은 한국과학기술원 (KAIST)과 공동 개발 중이며 Imp릴렉스형 액션 제어 쉐어이터 (공작 방식)에 기반한 것과 DC 전기모터를 사용한 전동형의 두 가지 종류로써, 다양한 게임 컨텐츠에서 나타나는 다양한 효과를 지원하기 위한 목적이며, 그림 2에서와 같다.

![그림 2. 채감형 헬릭 자켓의 구성도](image)

3. 가상 세계와 헬릭 렌더링과의 동기화

일반적인 헬릭 인터페이스 장치는 그림 3에서와 같은 구조를 가지는데, 축감 및 반력감을 수행할 수 있는 헬릭.

![그림 3.](image)

막 펌리엄 모델과 PC와의 인터페이스를 이루는 부분으로 이루어진다. 펌리엄은 헬릭 인터페이스에서 가상의 세계와 물리적 장치사이에서 사실적인 힘 (realistic force)을 느끼게 하는 데 필요한 일련의 계산적인 모든 과정을 가린다.

즉, PC 환경에서는 캐릭터와 가상 환경에서의 객체들과의 상호 작용을 감지한다. 입력 장치를 통하여 사용자 입력 정보를 감지한 뒤, 운동학과 동력학 등에 의해 풀린 캐릭터의 상태를 렌더링 및 터이즈 효과와 관련된 캐릭터의 이벤트 정보(event information)를 출력한다. 이벤트 정보는 사용자 입력에 의해 발생하는 사용자 입력 정보(user input information), 가상 객체와 캐릭터와의 상호작용에 의해 발생하는 상호작용 정보(interaction information), 그리고 일정한 시간에 의해 발생하는 시간 정보(time information)가 있다.

이때, 출력되는 축감 정보는 헬릭 자켓 등과 같은 물리적 장치에 의하여 사용자에게 전달된다. 이때 장치 의 물리적 성질과 함께 가상 환경에서 발생되는 물리적 상황에 적응적으로 헬릭 자켓에서의 힘이 결정되어야 하며, 이것은 실제와 흔하게 동시에 사용자에게 전달되어야 한다.

헬릭 렌더링을 위한 동기화 과정은, 캐릭터와의 충돌 처리 시간에 매우 민감하다. 본 논문에서는, 동력학에 기반한 단순화된 충돌 모델을 사용하며, 캐릭터와의 충돌 상황에 적합한 매개변수를 계산하기 위하여 캐릭터의 운동 상태 및 마찰력을 고려한다.

충돌 처리는 충돌 대상 캐릭터에 대해서 각각 계층적 bounding sphere, OBBtrees를 이용하여 구현되었다. 캐릭터들간의 충돌이 일어나는지를 테스트한 후, 이 들의 빠른 계산을 위해서 본 시스템에서는 bounding
3.1 마찰을 고려하지 않은 모델(Friction-less Model)

충돌의 잡지이후, 합리 적당 모델에서 처리되어야 할 것은 이들에 대한 반작용으로 주어야 할 힘을 결정하는 것이다. 이때의 세물리적 성질, 스프링, 절강, 랜퍼 등의 성분으로 모델링이 가능하며, 일반적 으로 이들 성질을 이용하여 처리한다. 전체 시스템의 내부 처리는 유한의 동적학 법칙에 의하여 이루어지며, 작용하는 충격 힘은 아래와 같이 구할 수 있다.

\[ f = (p_v - p_e) \cdot k - v \cdot b \]

여기서, 접촉점에서 발생되는 힘 \( f \)는 접촉점 \( p_v \)와 충돌이 발생하는 위치인 \( p_e \)과의 차이를 나타낸다. 그리고, \( k \)는 스프링 강도를 나타내고, \( b \)는 물체의 상태속도를 나타낸다. 스프링의 강도는 물체의 물리적 속성에 따른 힘의 크기를 조절할 수 있으며, 상태속도는 힘의 발산을 방지할 수 있다.

이렇게 적응된 충격 힘은 가상 물체의 막막한 정도나, 충격력 등을 느끼게 하는 데에 사용된다. 예를 들어, 매우 막막한 물체를 느끼게 하기 위해서는 한가지 듯어도 거의 안 들어 갈 만큼 큰 힘을 내어 주어야 하며, 시스템이 불안정해지는 현상을 쉽게 관찰할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 에너지를 소비할 수 있는 방법으로 가상의 모델에 임의의 damper를 담는 방법을 적용한다.

\[ f = k_{\text{wall}}dx + B \cdot x \quad \text{for } x < 0 \]

\[ f = k_{\text{wall}}dx \quad \text{for } x \geq 0 \]

물체가 0의 위치에 있을 때의 식과 같은 방법으로 모델링하면 막막한 물체를 비교적 안정되게 구현할 수 있게 된다[4][5]. 그러나, 이 경우 damper로 인해 사람이 인위적인 접촉을 느낄 수 밖에 없을 단점을 가지게 된다.

3.2 마찰을 고려한 모델 (Friction Model)

실제의 물체는 고유 특성상 마찰력을 가진다. 이들

\[ f_s = f_r \star (1 + ((p_v - p_e) \cdot d) + d) \]

\[ f_r = p_c + a - p_e \]

\[ f_v = -p_e + f_s \]

\[ p_s = p_e + (f_r + f_v) \]

이렇게 해결하기 위하여, 스프링의 경직도(stiffness) \( k \)를 증가시키거나, 절편되는 시간의 간격 \( \Delta t \)을 조정하여 처리할 수 있으나, 비현실적인 탄력 현상이 발생하거나, 안정된 상태를 위한 처리 시간이 증가하는 단점을 가진다.

4. 실험 결과 및 향후 과제

본 논문에서는 제시된 합리적 자세를 통하여 합리적 효과를 실험 시간에 디스플레이할 수 있음을 보인다. 제시한 합리적 자세는 전동 소자 12개를 사용하여, 본 시스템에서 제시하는 충돌 처리 방법에 의하여 위치가 결정된다. 이는 곧 충돌 상황에 맞도록 제산된 충격 힘에 대응되도록 합리적 효과를 합리적하게 된다.

히의 강도를 나타내는 '엔탈로프'는 공격기와 일정 기 및 하강기 등으로 구성되어 조절될 수 있는데, 가상 캐릭터의 옵직임과 동역학적 상황에 맞도록 그 크기를 결정할 수 있도록 설계되었다. 이 처리 결과는 기존의 확률추천운동 Phantom에서 가정한 대화형 합리적 효과를 일반적인 PC환경에서도 생성할 수 있는 데에 큰 의의가 있다.

[참고문헌]