유비쿼터스 환경을 위한 위치기반의 상황인지 시스템 구조

박준성1박영택2
숭실대학교 컴퓨터학과
theartist@alab.ssu.ac.kr3, park@computing.ssu.ac.kr

1. 서론

"여디에서든지 컴퓨터에 접근이 가능한 세계"라고 정의되는 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념이 등장하고 흔들어 연구되면서, 웰빙(well-being)이라는 개념과 같이 맞물려 우리의 꿈꾸는 편안한 일상은 실현시킬 수 있는 미래지향적인 기술로 주목받고 있다[1]. 이와 같은 유비쿼터스 컴퓨팅은 앞 그대로 언제 어디서나 컴퓨터를 자신의 컴퓨터로 사용 가능한 환경을 의미하며, 사용자의 위치정보에 대한 인지가 서비스 측면에 있어서 매우 중요하다. 그리고 보다 편안한 일상을 꿈꾸는 사람들의 기대 심리에 달맞추기 위해서는, 개인화된 맞춤형 서비스를 우선적으로 고려해야 할 것이다. 본 논문에서는 앞서 말한 요구사항에 적합한 자동화, 개인화된 서비스를 위한 위치기반의 상황인지 시스템(location-based context awareness system)을 제안한다[2].

우선 본 논문에서 자주 언급하게 될 컨텍스트(context)에 대한 정의를 내리겠다. 컨텍스트는 사용자에게 제공되어 질 서비스에 맞게 상황에 대한 정보를 제공한다. 즉, 사용자가 이루어지는 특정 환경에서 서비스를 위해 필요한 모든 조건을 의미한다. 예를 들어, 오전 7시에 사용자의 음식임에 따라 커피포트의 전원이 커지고, 토스트기의 전원이 커지는 것을 감지하고, 오전 7시 10분부터 7시 20분까지 사용자가 식사에 있어 있음을 파악하면 "사용자는 오전 7시부터 7시 30분까지 커피와 토스트를 먹는다."라는 상황에 대한 의미를 지닌 컨텍스트를 얻을 수 있게 된다. 그러나 왜 유비쿼터스 환경에서의 위치기반 서비스를 하기 위해서는 이와 같은 컨텍스트가 필요한 것일까? 센서로부터 감지된 가공되지 않은 위치 정보는 사용자에게 어떠한 영향도 줄 수 없는 의미없는 데이터일 뿐이기 때문이다. 그러므로 위치 정보를 가공하여 상황에 대한 의미를 부여함으로써, 사용자에게 적합한 서비스를 제공할 수 있게 된다. 예를 들면, "사용자는 오전 7시부터 7시 30분까지 커피와 토스트를 먹는다."라는 컨텍스트를 이용하여, 오전 7시에 커피포트에서 물을 끓이고, 토스트기에서 토스트를 굽는 서비스를 자동으로 제공할 수 있게 되는 것이다.

2. 위치기반 상황인지 시스템

본 논문에서 제안하는 위치기반 상황인지 시스템은 중앙처리 관리 방식의 센서 네트워크로 동작한다. 특정 공간에서 감지되는 위치정보가 독립가 관리 방식의 시스템에 의해 관리되어야 만, 컨텍스트를 얻기 위한 단계적 절차를 알 수 있기 때문이다[3,4].

[그림 1]은 위치기반 상황인지 시스템을 계층에 따라 표현한 구조도이다. 가장 위하 계층인 센서 계층(sensor layer)에서는, 동적 객체인 사용자의 움직임을 감지하고 관리한다. 사용자의 위치하고 있는 절대 좌표 x, y값과 사용자의 아이디(id), 그리고 사용자의 방향성을 실시간으로 알게 되는 것이다. 센서 계층의 이 값을은 고스란히 다음 계
층인 질적 관계 계층(qualitative layer)으로 전달한다. 질적 관계 계층의 모듈을 통해 동적 객체와 정적 객체간의 상대적인 위치 관계를 나타내는 질적 시공간적 관계 모델(qualitative model)을 생성한다. 시공간적 관계 계층(relational layer)에서는 질적 시공간적 관계 모델을 급감으로 하여, 시간의 흐름을 고려하여 동적 객체와 정적 객체의 관계를 표현하는 시공간적 관계 모델(relational model)을 생성한다. 시공간적 관계 모델(relational model)은 의미적 계층(semantic layer)의 미리 정해진 규칙에 의해 상황에 대한 의미를 나타내는 컨텍스트를 생성한다.

![그림 1] 상황인지 계층구조

[그림 1]에서 보듯이, 센서 계층에서 시공간적 관계 계층까지는 범위가 점점 줄어드는 사각뿔꼴의 형태를 지니고 있다. 이 형태는 각 계층에 해당하는 데이터의 양을 나타낸다. 즉, 센서 계층에서 감지한 위치정보는 계층구조의 단계가 높아질수록 데이터의 양은 줄어드는 반면, 데이터의 질이 향상됨을 알 수 있다. 그 데이터를 바탕으로 의미 계층에서는 추론을 통해 여러 컨텍스트를 얻어낸다.

2.1 시스템 구조

[그림 2]는 위치기반 상황인지 시스템의 구조를 보이고 있다. 위치기반 상황인지 시스템은 입력 값으로 위치정보를 받고, 출력 값으로 컨텍스트를 보낸다. 공간을 구성하고 있는 객체들의 특성과 위치에 관한 정보는 시작에 이상상황인지 엔진에 등록되어, 사용자의 위치정보는 실시간으로 상황인지 엔진에 전송되는 형식을 취한다. 상황인지 엔진은 앞서 정의한 4가지 계층에 맞추며, 센서와 센서 데이터는 센서 계층에 포함되고, 질적 이벤트 탐지기 통해 질적 관계모델을 생성하는 부분은 질적 관계 계층에서 이루어진다. 시공간적 관계 추론기와 시공간적 관계 모델은 시공간적 관계 계층에서 관리하고, 시공간적 관계 의미 추론기를 통해 컨텍스트를 추론하는 부분은 의미적 계층에서 이루어진다.

2.2 공간 모델 구성

공간 모델의 구성 요소는 사용자와 같이 서비스의 대상이 되는 동적 객체와 실내 공간에 존재 할 수 있는 가구, 가전기기와 같은 정적인 객체로 구분한다. 가구, 가전기기와 같이 한번 위치한 후 움직임이 거의 없다고 볼 수 있는 정적인 객체는 위치와 속성을 관할 달을 미리 알아 놓는다. 반면, 동적인 객체인 사용자는 부착한 센서를 통해 실시간으로 위치정보를 얻어낸다. 실시간으로 동적 객체의 위치를 감지하기 이전에, 우선 미리 정의되어 있는 정적 객체의 위치정보와 객체 특성 테이블(object property table)과의 조인을 통해 공간 모델을 구성한다. 가구나 가전기기와 같은 정적 객체는 센서 데이터의 정확한 2차원 공간상의 좌표 값에 객체 특성, 즉 객체의 크기와 객체 영역의 크기에 맞춰 위치 시키면서 공간을 모델링한다. 또한 객체마다 각 객체의 특성에 맞게 경계영역(boundary area)을 정의함으로써 실시간 시공간적 관계 모델 구성 가능하게 하였다.

2.3 센서 계층(sensor layer) 및 센서 데이터 정의

위치 정보 기반의 서비스를 하기 위해서는 실제 센서로부터 얻어지는 동적 객체들의 정확한 위치에 관한 정보가 있어야 한다. 센서 계층에서는 이러한 동적 객체의 위치정보를 실제 센서로부터 감지하여 센서 데이터를 정의하고 관리하는 역할을 한다. 센서 데이터는 실제 센서로부터 객체의 아이디, 2차원 공간상의 x좌표 값, y좌표 값, 객체의 방향, 이 나머지 인자들로 구성된다. 객체의 방향은 객체 동향이 정해져 있는 각도, 객체의 시야각도 등이 가지 고려할 수 있는 경우가 있는데, 그중에서 객체의 움직임에 따른 객체의 각도를 객체의 방향으로 정의하였다. 객체의 아이디는 사용자가 부착하고 있는 센서에 기록해 두고 둔 센서의 식별을 가능하게 한다.
2.4 질적 관계 계층(qualitative layer) 및 질적 관계 모델(qualitative model) 정의

질적 관계 계층에서는 미리 공간 구성이 되어 있는 정적 객체의 위치와 센서 계층으로부터 얻은 센서 데이터를 이용하여 질적 관계 모델을 구성한다. 질적 관계 모델은 양성적 겹침(positive overlap), 음성적 겹침(negative overlap), 속한(containment)의 세 가지 단어로 정의 되어진다. 동적 객체, 즉 사람이 TV와 같은 정적 객체의 범위에 속하는 공간을 양성적 겹침이라고 정의한다. 정적 객체의 범위에 완전히 속해 있는 상태를 속한이라고 정의하고, 범위의 밖으로 나가는 공간을 음성적 겹침이라고 정의한다. 이 단어들만으로 정적 객체와 동적 객체간의 질적인 상대적 관계를 알 수 있다.

2.5 시공간적 관계 계층(relational layer) 및 시공간적 관계 모델(relational model) 정의

시공간적 관계 계층은 질적 관계 계층부터 발생한 질적 관계 모델을 시간에 따라 순차적으로 분석한다. 시간 개념이 포함된 훈을 사용하여 질적 관계 모델을 생성한다. 질적 모델의 양성적 겹침, 음성적 겹침, 속한의 조합에 의해 정적 객체와의 특정 시간 동안의 관계를 나타내었다. 시간의 순차적 훈을 따라 양성적 겹침, 속한, 음성적 겹침의 순서를 보이며 양성적 겹침이 발생된 시각부터 음성적 겹침이 발생된 시각까지의 의미를 두고 분석하였다.

시공간적 관계 모델은 'front'와 'on'의 두 가지의 단어로 정의하였다. 'front'라는 단어로 정의 되어진 모델은 동적 객체인 사용자가 정적 객체의 경계영역에 속했다는 의미를 가지고, 'on'이라는 단어로 정의 되어진 모델은 정적 객체 자체에 동적 객체인 사용자가 속했다는 의미가 된다.

2.6 의미적 계층(semantic layer)

의미적 계층에서는 시공간적 관계의 의미를 추론하기 위해 서비스 제공을 위한 컨텍스트를 생성한다. 룰 기반의 추론이 사용되며, 객체의 특성에 맞는 물을 생성하여 적용 시각으로써, 앞서 서론에서 언급한 "사용자는 오전 7시부터 7시30분까지 커피와 토스트를 먹는다."와 같은 컨텍스트를 얻게 된다.

3. 실험

위치기반의 상황 인지 시스템의 실험을 위해서 시뮬레이터를 설계, 구현 하였다. 실제 센서는 사람의 위치를 나타내는 x, y 좌표 값을 0.5초 단위로 감지하여 센서 데이터를 생성하였다.

[그림 3]은 시뮬레이터의 프레임워크를 보여 주고 있다. 특정 공간에 오디오, 테이블, 컴퓨터를 구성하고, 사용자가 시야와 함께 움직이고 있다. 또한, 동적 객체인 사용자가 움직임에 따라 발생하는 질적 관계 모델과 시공간적 관계 모델을 화면상에 제시하는 방법을 제시한다.

4. 결론 및 향후연구

본 논문에서 제안한 시스템은 위치정보에 기반을 두어 사용자에게 적합한 서비스를 제공해 주는데 의용적을 두었다. 시뮬레이터는 현재까지 제안한 시스템 진행 단계 중 시공간적 관계 계층까지가 구현이 되었다. 향후에는 의미 계층에 관한 연구가 이어질 것이며, 시공간적 관계 모델의 확장을 통해 다양한 서비스를 위한 컨텍스트를 획득하는데 주안점을 두 것이다. 또한, 위치정보에 기반을 두어 얻어낸 의미 모델을 기반으로 하여, 급작상서와 학습 등의 알고리즘을 적용시켜 행위기반의 시스템을 연구함으로써 복잡, 미모한 사람의 요구에 맞는 서비스를 제공해 주기 위한 노력이 기울일 것이다.

5. 참고 문헌