The invention concerns a method whereby a three-dimensional image is stored (E0) in a computer storage unit in the form of digital data and defined in a three-dimensional geometric space. Two-dimensional images are computed (E1) determining, in the three-dimensional geometric space, the intersections between a plurality of parallel section planes and the three-dimensional image. Holograms are computed (E2) respectively for the two-dimensional images, then sequentially reproduced (E3) on a light spatial modulator illuminated by a coherent light source. Thus a transparent three-dimensional image is restored.

Une image tridimensionnelle est mémorisée (E0) dans une mémoire d'ordinateur sous forme de données numériques et définie dans un espace géométrique à trois dimensions. Des images bidimensionnelles sont calculées (E1) en déterminant, dans l'espace géométrique à trois dimensions, les intersections entre une pluralité de plans de coupe parallèles et l'image tridimensionnelle. Des hologrammes sont calculés (E2) respectivement pour les images bidimensionnelles, puis sont reproduits (E3) de façon séquentielle sur un modulateur spatial de lumière éclairé par une source lumineuse cohérente. Une image en trois dimensions transparente est ainsi restituée.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AL</td>
<td>Albanie</td>
<td>ES</td>
<td>Espagne</td>
<td>LS</td>
<td>Lesotho</td>
<td>SI</td>
<td>Slovénie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AM</td>
<td>Arménie</td>
<td>FI</td>
<td>Finlande</td>
<td>LT</td>
<td>Lituanie</td>
<td>SK</td>
<td>Slovaquie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AT</td>
<td>Autriche</td>
<td>FR</td>
<td>France</td>
<td>LU</td>
<td>Luxembourg</td>
<td>SN</td>
<td>Sénégal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AU</td>
<td>Australie</td>
<td>GA</td>
<td>Gabon</td>
<td>LV</td>
<td>Lettonie</td>
<td>SZ</td>
<td>Swaziland</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AZ</td>
<td>Azerbaidjan</td>
<td>GB</td>
<td>Royaume-Uni</td>
<td>MC</td>
<td>Monaco</td>
<td>TD</td>
<td>Tchad</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BA</td>
<td>Bosnie-Herzégovine</td>
<td>GE</td>
<td>Géorgie</td>
<td>MD</td>
<td>République de Moldova</td>
<td>TG</td>
<td>Togo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>Barbade</td>
<td>GH</td>
<td>Ghana</td>
<td>MG</td>
<td>Madagascar</td>
<td>TJ</td>
<td>Tadjikistan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BE</td>
<td>Belgique</td>
<td>GN</td>
<td>Guinée</td>
<td>MK</td>
<td>Ex-République yougoslave de Macédoine</td>
<td>TM</td>
<td>Turkmenistan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF</td>
<td>Burkina Faso</td>
<td>GR</td>
<td>Grèce</td>
<td>ML</td>
<td>Mali</td>
<td>TR</td>
<td>Turquie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BG</td>
<td>Bulgarie</td>
<td>HU</td>
<td>Hongrie</td>
<td>MN</td>
<td>Mongolie</td>
<td>TT</td>
<td>Trinidad-et-Tobago</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BJ</td>
<td>Bénin</td>
<td>IE</td>
<td>Irlande</td>
<td>MR</td>
<td>Mauritanie</td>
<td>UA</td>
<td>Ukraine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BR</td>
<td>Brésil</td>
<td>IL</td>
<td>Israël</td>
<td>MW</td>
<td>Malawi</td>
<td>UG</td>
<td>Ouganda</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BY</td>
<td>Bélarus</td>
<td>IS</td>
<td>Islande</td>
<td>MX</td>
<td>Mexique</td>
<td>US</td>
<td>États-Unis d’Amérique</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CA</td>
<td>Canada</td>
<td>IT</td>
<td>Italie</td>
<td>NE</td>
<td>Niger</td>
<td>VN</td>
<td>Viêt Nam</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CF</td>
<td>République centrafricaine</td>
<td>JP</td>
<td>Japon</td>
<td>NL</td>
<td>Pays-Bas</td>
<td>YU</td>
<td>Yougoslavie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CG</td>
<td>Congo</td>
<td>KE</td>
<td>Kenya</td>
<td>NO</td>
<td>Norvège</td>
<td>ZW</td>
<td>Zimbabwe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CH</td>
<td>Suisse</td>
<td>KG</td>
<td>Kirghizistan</td>
<td>NZ</td>
<td>Nouvelle-Zélande</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CI</td>
<td>Côte d’Ivoire</td>
<td>KP</td>
<td>République populaire démocratique de Corée</td>
<td>PL</td>
<td>Pologne</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM</td>
<td>Cameroun</td>
<td>KR</td>
<td>République de Corée</td>
<td>PT</td>
<td>Portugal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CN</td>
<td>Chine</td>
<td>KZ</td>
<td>Kazakhstan</td>
<td>RO</td>
<td>Roumanie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CU</td>
<td>Cuba</td>
<td>LC</td>
<td>Sainte-Lucie</td>
<td>RU</td>
<td>Fédération de Russie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CZ</td>
<td>République tchèque</td>
<td>LI</td>
<td>Liechtenstein</td>
<td>SD</td>
<td>Soudan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE</td>
<td>Allemagne</td>
<td>LK</td>
<td>Sri Lanka</td>
<td>SE</td>
<td>Suède</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DK</td>
<td>Danemark</td>
<td>LR</td>
<td>Libéria</td>
<td>SG</td>
<td>Singapour</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**UNIQUEMENT A TITRE D’INFORMATION**

Codes utilisés pour identifier les États parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publient des demandes internationales en vertu du PCT.
Procédé et dispositif holographiques assistés par ordinateur pour restituer des images tridimensionnelles

La présente invention concerne de manière générale la restitution d'images en trois dimensions, et plus particulièrement la synthèse numérique d’hologrammes et la restitution d'images en trois dimensions à partir de ces hologrammes.

Plusieurs techniques de restitution d'images en trois dimensions sont connues.

Certains dispositifs, dits « stéréoscopiques », produisent deux images décalées d'une même scène qui sont chacune vues par un œil respectif d'un observateur. La profondeur du champ et le volume sont alors reconstruits par le cerveau de l'observateur. La majorité de ces dispositifs nécessitent le port d'accessoires encombrants tels que lunettes ou casques pour séparer et différencier les images que l'on envoie à chaque œil. En outre, ils ne présentent qu'un angle de vision binoculaire de la scène à représenter.

Une autre technique, dite « autostéréoscopique », consiste, dans un cas particulier, à prendre une photographie d'une scène à travers un maillage plan de lentilles suffisamment petites, de façon à associer à chaque lentille un point de vue de la scène photographiée. La photographie ainsi obtenue donne l'illusion de relief, mais produit un effet de profondeur limité. Cette méthode ne respecte pas l'accommodation oculaire naturelle, et permet difficilement, dans l'état actuel de la technique, la restitution d'images tridimensionnelles en temps réel.

L'holographie est la méthode de restitution d'images tridimensionnelles la plus fidèle, puisqu'elle permet de restituer le champ optique tel qu'il est émis par la scène. Cette méthode respecte notamment parfaitement l'accommodation oculaire. L'holographie analogique consiste à projeter une onde optique cohérente émise par un laser sur un objet, à recueillir à partir de cette onde une onde optique diffusée par l'objet, et à faire interférer cette onde optique diffusée avec une onde de référence constituée par une autre partie du faisceau émis par le laser pour produire un champ d'interférences. Le champ d'interférences est enregistré sur un
support photosensible tel qu'une plaque photographique. Une image en trois dimensions de la scène initiale peut alors être observée en éclairant la plaque photographique par une onde cohérente. Cette méthode purement analogique offre une excellente qualité de restitution, mais ne permet pas la restitution d'images tridimensionnelles en temps réel.

Des méthodes holographiques numériques destinées à produire des images tridimensionnelles en temps réel existent. Le brevet américain US 5 668 648 décrit un dispositif holographique assisté par ordinateur capable de synthétiser numériquement l'hologramme d'un objet virtuel et de restituer une image à partir de cet hologramme. L'objet virtuel est échantillonné en des points d'échantillonnage, qui sont considérés comme autant de sources optiques sphériques élémentaires. Des champs de diffraction sont calculés respectivement pour ces points d'échantillonnage, puis sont superposés. Une technique d'interpolation est utilisée pour améliorer la résolution du champ de diffraction résultant. Un champ d'interférences, ou hologramme, est alors généré en fonction du champ de diffraction résultant et de données représentatives d'une onde de référence, pour être reproduit physiquement par un modulateur spatial de lumière.

La synthèse numérique d'hologramme selon la méthode ci-dessus nécessite des calculs longs et compliqués, notamment pour déterminer un champ de diffraction associé à chaque point d'échantillonnage de l'objet et pour interpoler le champ de diffraction résultant.

La présente invention vise à fournir un procédé holographique capable d'assurer une restitution spatiale tridimensionnelle d'images de manière efficace et en temps réel.

À cette fin, il est prévu un procédé pour restituer au moins une partie d'une image tridimensionnelle, ladite image tridimensionnelle étant représentée par des données numériques et définie dans un espace géométrique à trois dimensions, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

produire par calcul un ensemble d'images bidimensionnelles obtenues par détermination, dans l'espace géométrique à trois dimensions, des intersections respectives entre une pluralité de plans de coupe et l'image tridimensionnelle,
produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles, et
reproduire successivement les hologrammes des images bidimensionnelles sur un modulateur spatial de lumière éclairé par une source lumineuse.

La présente invention trouve une application particulièrement adaptée dans le domaine médical. En effet, l’image tridimensionnelle restituée selon le procédé ci-dessus est transparente, ce qui permet la visualisation de l’intérieur d’organes. D’autres applications peuvent toutefois être envisagées, notamment dans les domaines de l’imagerie grand public (télévision, cinéma) ou les télécommunications.

Typiquement, la source lumineuse est une source monochromatique spatialement cohérente émettant à une longueur d’onde prédéterminée, et les hologrammes des images bidimensionnelles sont calculés pour ladite longueur d’onde.

Avantageusement, le modulateur spatial de lumière est un écran à cristaux liquides ayant un pas de pixels (en anglais : pitch) inférieur à 10 μm et de préférence voisin de 1 μm suivant au moins deux directions distinctes. Par «pas de pixels», on entend la période de reproduction des pixels suivant une direction donnée, qui correspond, pour chaque pixel, à la somme de la dimension du pixel suivant la direction donnée et de la distance séparant ce pixel d’un pixel adjacent suivant cette même direction. La distance entre deux pixels est choisie pour être la plus petite possible et de préférence sensiblement nulle. Les deux directions distinctes précitées correspondent respectivement à des lignes et colonnes de pixels sur l’écran à cristaux liquides.

Afin de restituer l’image tridimensionnelle de manière fidèle, les plans de coupe sont de préférence parallèles entre eux.

Ladite étape de reproduire successivement les hologrammes consiste à reproduire sur le modulateur spatial de lumière, de manière répétée, une séquence constituée par les hologrammes. Cette séquence a avantageusement une durée n’excédant pas 50 ms, de sorte qu’un observateur puisse visualiser sans effort l’image en trois dimensions par fusion mentale.
Selon l’invention, à ladite étape de produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles, les hologrammes des images bidimensionnelles sont calculés dans un plan prédéterminé situé à une distance finie de la pluralité de plans de coupe et de préférence parallèle à ces derniers. De cette manière, on respecte parfaitement la géométrie et les proportions de l’image tridimensionnelle et on évite que celle-ci soit restituée de façon déformée, ou « écrasée ».

Typiquement, les images bidimensionnelles sont définies par des fonctions réelles respectives et ladite étape de produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprend les étapes suivantes pour une image bidimensionnelle donnée :

transformer l’image bidimensionnelle donnée définie par la fonction réelle correspondante en une image bidimensionnelle complexe définie par une fonction complexe,

suréchantillonner l’image complexe,

simuler la production d’une image diffractée résultant de la diffraction d’une onde optique par l’image complexe suréchantillonnée,

additionner un champ complexe représentatif d’une onde optique de référence à l’image diffractée résultante, et

coder des valeurs prises par l’amplitude de la somme dudit champ complexe et de l’image diffractée résultante afin de produire l’hologramme associé à ladite image bidimensionnelle donnée.

Avantageusement, ladite étape de simuler consiste à calculer un produit de convolution, associé à l’image complexe suréchantillonnée, de deux composantes, en appliquant la transformation inverse d’une transformation complexe prédéterminée au produit des transformées complexes respectives desdites deux composantes. La transformation complexe prédéterminée est par exemple l’une des transformations complexes suivantes : transformation de Fourier, transformation de Walsh, transformation de Hankel, transformation de polynômes orthogonaux, transformation de Hadamar, transformation de Karhunen-Loève, transformation d’ondelettes discrètes en mutirésolution, transformation d’ondelettes adaptatives, et transformation résultant d’une composition d’au moins deux des transformations ci-dessus.
L'image tridimensionnelle peut être une image en couleur. Dans ce cas, le procédé selon l'invention comprend en outre une étape consistant à décomposer chacune des images bidimensionnelles en des images bidimensionnelles de couleur rouge, verte et bleue (RVB) respectivement, ladite étape de produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles consistant alors, pour une image bidimensionnelle de couleur rouge, verte ou bleue donnée, à produire un hologramme pour une longueur d'onde correspondant à la couleur de l'image bidimensionnelle donnée, et ladite étape de reproduire successivement les hologrammes consistant à reproduire les hologrammes des images bidimensionnelles successivement sur le modulateur spatial de lumière tandis que ce dernier est éclairé alternativement par des ondes optiques cohérentes de couleur rouge, verte et bleue respectivement en fonction de la couleur pour laquelle l'hologramme reproduit sur le modulateur spatial de lumière a été calculé.

L'invention concerne également un procédé pour restituer un film vidéo en trois dimensions constitué par une séquence d'images tridimensionnelles représentées par des données numériques, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer à chaque image tridimensionnelle de ladite séquence le procédé défini ci-dessus, de telle sorte que, pour chaque image tridimensionnelle, des hologrammes correspondant à cette image soient reproduits successivement sur un modulateur spatial de lumière pendant un cycle d'image prédéterminé.

La présente invention concerne également un dispositif pour restituer au moins une partie d'une image tridimensionnelle, ladite image tridimensionnelle étant représentée par des données numériques et définie dans un espace géométrique à trois dimensions, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un moyen pour mémoriser l'image tridimensionnelle,
- un moyen pour produire par calcul un ensemble d'images bidimensionnelles obtenues par détermination, dans l'espace géométrique à trois dimensions, des intersections respectives entre une pluralité de plans de coupe et l'image tridimensionnelle,
- un moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles,
un modulateur spatial de lumière pour reproduire successivement les hologrammes des images bidimensionnelles, et
une source lumineuse pour éclairer le modulateur spatial de lumière lors de la reproduction par ce dernier desdits hologrammes.

Ledit moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprend typiquement un moyen pour calculer les hologrammes des images bidimensionnelles dans un plan prédéterminé situé à une distance finie de la pluralité de plans de coupe et de préférence parallèle à ces derniers.

De manière plus précise, ledit moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprend :

un moyen pour transformer une image bidimensionnelle donnée définie par la fonction réelle correspondante en une image bidimensionnelle complexe définie par une fonction complexe,

un moyen pour suréchantillonner l’image complexe,

un moyen pour simuler la production d’une image diffractée résultant de la diffraction d’une onde optique par l’image complexe suréchantillonnée,

un moyen pour additionner un champ complexe représentatif d’une onde optique de référence à l’image diffractée résultante, et

un moyen pour coder des valeurs prises par l’amplitude de la somme dudit champ complexe et de l’image diffractée résultante afin de produire l’hologramme associé à ladite image bidimensionnelle donnée.

Ledit moyen pour simuler la production d’une image diffractée peut comprendre un moyen pour calculer un produit de convolution, associé à l’image complexe suréchantillonnée, de deux composantes, en appliquant la transformation inverse d’une transformation complexe prédéterminée au produit des transformées complexes respectives desdites deux composantes.

Lorsque l’image tridimensionnelle est une image en couleur, le dispositif selon l’invention comprend en outre un moyen pour décomposer chacune des images bidimensionnelles en des images bidimensionnelles de couleur rouge, verte et bleue (RVB) respectivement, ledit moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprenant alors un moyen pour produire, pour une
image bidimensionnelle de couleur rouge, verte ou bleue donnée, un
hologramme pour une longueur d’onde correspondant à la couleur de
l’image bidimensionnelle donnée, et le modulateur spatial de lumière
reproduisant les hologrammes des images bidimensionnelles
successivement tandis qu’il est éclairé alternativement par des sources
lumineuses émettant des ondes optiques cohérentes de couleur rouge, verte
et bleue respectivement en fonction de la couleur pour laquelle
l’hologramme reproduit sur le modulateur spatial de lumière a été calculé.

La présente invention concerne également un dispositif pour
restituer un film vidéo en trois dimensions constitué par une séquence
d’images tridimensionnelles représentées par des données numériques,
caractérisé en ce qu’il comprend un moyen pour appliquer chaque image
tridimensionnelle de ladite séquence au dispositif défini ci-dessus, de telle
sorte que, pour chaque image tridimensionnelle, des hologrammes
correspondant à cette image soient reproduits sur un modulateur spatial de
lumière pendant un cycle d’image prédéterminé.

D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention
apparaîtront à la lecture de la description détaillée suivante faite en
référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma-bloc d’un dispositif holographique selon
  un premier mode de réalisation de l’invention ;
- la figure 2 est un organigramme d’un algorithme mis en œuvre par
  le dispositif de la figure 1 ;
- la figure 3 est un schéma illustrant une décomposition d’image
  tridimensionnelle en images bidimensionnelles effectuée par l’algorithme de
  la figure 2 ;
- la figure 4 montre de manière schématique une image
  bidimensionnelle obtenue après la décomposition d’image tridimensionnelle
  illustrée à la figure 3 ;
- la figure 5 montre un algorithme utilisé pour mettre en œuvre une
  étape de calcul d’hologramme dans l’algorithme illustré à la figure 2 ;
- la figure 6 est un schéma montrant le suréchantillonnage d’une
  image bidimensionnelle tel qu’il est mis en œuvre par l’algorithme de la
  figure 5 ;
- la figure 7 illustre la simulation d'une image diffractée à partir d'une image bidimensionnelle ;
- la figure 8 est un schéma en coupe illustrant la restitution d'une image tridimensionnelle selon la présente invention ;
- la figure 9 est un schéma-bloc d'un dispositif holographique selon un second mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 10 est un organigramme d'un procédé de restitution d'images tridimensionnelles en couleur mis en œuvre par le dispositif de la figure 9 ; et
- la figure 11 est un organigramme d'un procédé de restitution d'un film vidéo en trois dimensions selon l'invention.

En référence à la figure 1, un dispositif holographique selon un premier mode de réalisation de l'invention comprend un ordinateur 1, un modulateur spatial de lumière 2 (en anglais : Spatial Light Modulator), une interface pilote 3 pour commander le modulateur spatial de lumière 2 en fonction de signaux émis par l'ordinateur 1, et une source lumineuse 4, éventuellement commandée par l'interface pilote 3.

L'ordinateur 1 contient dans une mémoire (non représentée) des données numériques représentatives d'une image tridimensionnelle. Dans la suite de la description, le terme « image tridimensionnelle » sera utilisé pour désigner une scène tridimensionnelle virtuelle (c'est-à-dire représentée par des données) représentant un ou plusieurs objets ou éléments. Les données numériques précitées comprennent par exemple un ensemble de triplets de coordonnées qui définissent, dans un repère de l'espace à trois dimensions, la position de chaque point des divers objets ou éléments constituant l'image tridimensionnelle. A chaque triplet est associé une intensité ou un niveau de gris. Pour une visualisation réaliste, il est souhaitable d'y ajouter les caractéristiques thermo-optiques du matériau constituant l'objet en question. L'ensemble de ces données constitue les coordonnées phénoménologiques du point. De préférence, les données numériques incluent également des informations de nature volumique. En particulier, chaque objet ou élément de l'image tridimensionnelle est représenté par des points situés sur la surface de l'objet et par des points internes à l'objet. Les données numériques représentatives de l'image tridimensionnelle sont
typiquement obtenues de manière classique par conception assistée par ordinateur (CAO), ou par synthèse volumique au moyen d'un modéleur géométrique tridimensionnel associé soit à une méthode de lancer de rayon, soit à une méthode de radiosité, ou toute autre méthode d'acquisition tridimensionnelle.

L'ordinateur 1 contient également dans une mémoire un algorithme de génération d'hologrammes, qui sera décrit plus loin en référence aux figures 2 à 7, pour produire une séquence d'hologrammes numériques associée à l'image tridimensionnelle. L'ordinateur 1 commande le modulateur spatial de lumière 2 par l'intermédiaire du pilote 3 de sorte que la séquence d'hologrammes générée numériquement par l'ordinateur 1 soit reproduite physiquement par le modulateur spatial 2.

La source lumineuse 4 est une source monochromatique spatialement cohérente, capable d'émettre de la lumière cohérente à une longueur d'onde prédéterminée \( \lambda \), telle qu'un laser ou une source de lumière blanche associée à un filtre dichroïque ou interférentiel. La longueur de cohérence de la source lumineuse 4 est en outre prédéfinie en fonction des dimensions caractéristiques du modulateur spatial de lumière 2, d'une manière connue de l'homme du métier.

Le modulateur spatial 2 comprend un réseau de cellules diffractives commandées pour reproduire physiquement la séquence d'hologrammes numériques précitée et qui diffractent la lumière émise par la source lumineuse 4 afin qu'un observateur 5 placé devant le modulateur spatial 2 puisse observer, grâce à la reconstruction holographique, une image tridimensionnelle. Le modulateur spatial de lumière 2, dit également « écran holographique » dans l'application particulière de l'holographie, est par exemple un écran à cristaux liquides dont les états permettent soit une modulation d'absorption, soit une modulation du chemin optique, et dont le pas \( p \) des pixels (en anglais : pitch) suivant les directions horizontale et verticale est inférieur à 10 \( \mu m \) et de préférence voisin de 1 \( \mu m \). Le pas \( p \) des pixels est défini, suivant la direction horizontale ou verticale, comme la somme de la dimension d'un pixel donné suivant cette direction et de la distance entre le pixel donné et un pixel adjacent suivant cette même direction.
Dans le mode de réalisation montré à la figure 1, la source lumineuse 4 est disposée de façon à éclairer le modulateur spatial 2 en transmission. Toutefois, en variante, la source lumineuse 4 peut être placée du même côté que l'observateur 5 par rapport au modulateur spatial 2, et le modulateur spatial 2 peut être adapté de telle manière que la lumière émise par la source 4 soit diffractée en réflexion.

Les figures 2 à 8 illustrent un procédé de restitution d'images en trois dimensions conforme à l'invention. En particulier, la figure 2 montre un algorithme mis en œuvre en partie par l'ordinateur 1 de la figure 1.

A une étape préliminaire E0 de l'algorithme, une image tridimensionnelle est stockée sous forme de données numériques dans une mémoire de l'ordinateur 1. L'image tridimensionnelle est typiquement définie, comme décrit précédemment, par les coordonnées dans un repère tridimensionnel (O,x,y,z) de points représentatifs de l'intérieur et de la surface externe de chaque objet ou élément contenu dans l'image, et par les coordonnées phénoménologiques de ces points. La figure 3 illustre, à titre d'exemple seulement et dans un but de simplification, une image tridimensionnelle 6 dans laquelle un seul objet est représenté.

A une première étape E1, un nombre entier N supérieur à 1 de plans de coupe parallèles (ou sensiblement parallèles) P1 à PN sont définis dans le repère tridimensionnel (O,x,y,z). Les plans de coupe P1 à PN sont sélectionnés de telle sorte qu'ils aient une intersection non vide avec l'image tridimensionnelle 6. L'écartement d entre deux plans de coupe donnés peut être variable. Par exemple, si l'on souhaite restituer certaines zones de l'image 6 avec une meilleure précision, un plus grand nombre de plans de coupe peuvent être définis au niveau de ces zones. Un plan de référence, dit également plan de calcul d'hologramme, PR est par ailleurs défini. Le plan de référence PR est parallèle aux plans de coupe P1 à PN. Il peut être disjoint de l'image tridimensionnelle 6 ou intersector cette dernière. Sa fonction sera expliquée plus loin.

A l'étape E1, un calcul est ensuite mis en œuvre pour déterminer les intersections respectives entre les plans P1 à PN et l'image tridimensionnelle 6. Ces intersections définissent des images bidimensionnelles I1 à IN, dont une est illustrée schématiquement à la
figure 4. Chaque image bidimensionnelle In, où n est un entier compris entre 1 et N, est constituée par des points de l’image tridimensionnelle 6 qui sont inclus dans le plan de coupe correspondant Pn. et est décrite par une distribution bidimensionnelle réelle d’intensités fn(y,z) qui indique un niveau de gris pour chaque point (y,z) dans le plan Pn. L’étape E1 peut ainsi être assimilée à la décomposition de l’image tridimensionnelle 6 en une pluralité de tranches I1 à IN.

A une seconde étape E2 de l’algorithme, l’ordinateur 1 calcule, pour chaque image bidimensionnelle, ou tranche, I1 à IN obtenue à l’étape E1, et dans le plan de référence PR, un hologramme H1 à HN associé à cette image. Des méthodes, basées sur la transformation de Fourier, sont connues de l’homme du métier pour produire numériquement un hologramme à partir d’une image bidimensionnelle donnée. Toutefois, ces méthodes sont, pour la plupart, seulement capables de générer des hologrammes à une distance infinie de l’image bidimensionnelle. La présente invention utilise un algorithme amélioré par rapport aux méthodes conventionnelles pour mettre en œuvre l’étape E2. En effet, l’étape E2 vise à calculer un hologramme Hn pour chaque image bidimensionnelle In précisément dans le plan de référence PR, c’est-à-dire en prenant en compte la distance Dn séparant l’image In (ou le plan Pn) du plan de référence PR. L’étape E2 selon l’invention est illustrée de façon détaillée à la figure 5, sous forme de sous-étapes E20 à E25.

A la sous-étape E20, chaque image bidimensionnelle In, décrite par la distribution d’intensités précitée fn(y,z), est transformée en une image bidimensionnelle transformée I1n qui est décrite par une distribution d’amplitudes, en calculant pour chaque point de l’image In la racine carrée de la valeur d’intensité correspondante.

A la sous-étape suivante E21, un diffuseur dit « pseudoaléatoire » est généré numériquement. Ce diffuseur consiste en une « image » ayant le même nombre de pixels que l’image bidimensionnelle In, et dont chaque pixel a une valeur d’intensité égale à 1 et une phase aléatoire. Chaque phase du diffuseur est alors associée à un pixel correspondant de l’image bidimensionnelle transformée I1n, pour transformer l’image I1n en une image dite « complexe » I2n dans laquelle un nombre complexe défini par
une valeur d’amplitude et une valeur de phase est déterminée pour chaque pixel. Le diffuseur pseudoaléatoire permet entre autres d’éviter que l’hologramme résultant Hn présente de trop grandes disparités de niveaux d’amplitude en moyennant les valeurs d’amplitude de cet hologramme.

A la sous-étape E22, l’image complexe I2n obtenue à la sous-étape E21 est suréchantillonnée, c’est-à-dire cette image est incluse dans une image plus grande, comme montré à la figure 6. Une image I3n est ainsi formée, constituée dans une partie centrale I30n par l’image complexe I2n et dans une partie périphérique complémentaire I31n de pixels dont l’amplitude est choisie arbitrairement, par exemple égale à 0. Ce suréchantillonnage de l’image complexe I2n permet d’augmenter le nombre de pixels de l’hologramme résultant Hn et ainsi restituer une image tridimensionnelle avec une plus grande résolution.

A la sous-étape E23, l’image diffractée produite sur le plan de calcul d’hologramme PR lorsque l’image bidimensionnelle I3n est éclairée par une onde cohérente fictive DIF ayant pour longueur d’onde la longueur d’onde prédéterminée \( \lambda \) (cf. figure 7) est simulée numériquement. La sous-étape E23 consiste à calculer un produit de convolution associé à l’image complexe suréchantillonnée I3n. Ce produit de convolution est conforme à la théorie de la diffraction scalaire. À titre d’exemple, selon une formulation de la diffraction scalaire de type Rayleigh-Sommerfeld, les deux composantes du produit de convolution peuvent correspondre respectivement à un champ complexe représentatif de l’image complexe suréchantillonnée I3n et à un champ complexe représentatif d’une onde optique sphérique de longueur d’onde \( \lambda \). D’autres types de produits de convolution pour le calcul d’une image diffractée sont toutefois connus de l’homme du métier. Le produit de convolution calculé à la sous-étape E23 utilise comme paramètres notamment la distance Dn précitée et la longueur d’onde \( \lambda \).

Le calcul du produit de convolution est réalisé, selon l’invention, en appliquant une transformation complexe, dite également transformation rapide complexe, aux deux composantes du produit de convolution, en calculant le produit des transformées rapides complexes résultantes, puis en appliquant la transformation rapide complexe inverse de ladite
transformation rapide complexe au produit précité des transformées rapides complexes.

De manière plus explicite, si CONV désigne le produit de convolution, C1 et C2 les deux composantes de celui-ci, et T la transformation rapide complexe, alors le produit de convolution s'écrit :

\[ CONV = C1 \otimes C2 = T^*T(C1 \otimes C2) \]
\[ CONV = T^*(T(C1)T(C2)) \]

Par transformation rapide complexe, on entend ici une transformation mathématique compatible avec la théorie de la diffraction optique scalaire, c'est-à-dire dont les fonctions transformées résultantes satisfont aux équations conventionnelles de la diffraction scalaire. La transformation rapide complexe doit en outre satisfaire la propriété selon laquelle la transformée rapide complexe d'un produit de convolution de deux composantes est égal au produit des transformées rapides complexes respectives desdites deux composantes. Des transformations rapides complexes qui remplissent les conditions ci-dessus sont la transformation de Fourier, la transformation de polynômes orthogonaux, la transformation de Paley, la transformation de Hadamar, la transformation de Walsh, la transformation de Hankel, la transformation de Karhunen-Loeve, la transformation d’ondelettes discrètes en multirésolution, et la transformation d’ondelettes adaptatives. D'autres transformations rapides complexes appropriées sont celles résultant d'une composition entre au moins deux des transformations précitées, telles qu'une composition entre la transformation de Walsh et la transformation d'Hadamar. L'application d'une composition de deux transformations données T1 et T2 à une image quelconque I est définie, de façon mathématiquement classique, par \( (T_1 \circ T_2)(I) = T_1(T_2(I)) \).

Chacune des transformations rapides complexes précitées peut être utilisée dans un cas spécifique. En particulier, le choix de la transformation rapide complexe est effectué en fonction de la distance Dn. Pour une grande distance Dn, une transformation de Fourier est appropriée. Pour une distance Dn plus faible, une transformation de Walsh convient mieux. Également, il a été trouvé que l'utilisation parmi les transformations rapides
complexes susmentionnées d'une transformation autre que la transformation de Fourier donne de meilleurs résultats en termes de qualité de l’hologramme Hn que ceux obtenus par la transformation de Fourier.

La technique de calcul du produit de convolution telle qu'elle est décrite ci-dessus permet de simplifier les calculs et d'éviter l'approximation conventionnelle qui consiste à donner à la distance entre l’image bidimensionnelle et le plan de calcul d’hologramme la valeur infinie.

Il est par ailleurs à noter que la transformation de l’image bidimensionnelle In en une image complexe I2n facilite le calcul de l’image diffractée à la sous-étape E23, puisque la transformation rapide complexe est appliquée directement sur une image I3n décrite par une fonction complexe et non pas sur une image décrite par une fonction réelle.

A l’issue de la sous-étape E23, l’image diffractée, désignée par I4n, est décrite par un champ complexe constitué par un ensemble de nombres complexes dont chacun est associé à un point de l’image I4n. Chacun de ces nombres complexes dépend par ailleurs de l’image I3n prise dans son ensemble.

A la sous-étape suivante E24, un champ complexe simulant une onde optique de référence REF de longueur d’onde λ (cf. figure 7) dirigée vers le plan de calcul d’hologramme PR, est additionné, dans le plan PR, au champ complexe représentatif de l’image diffractée I4n, puis l’information d’amplitude contenue dans le champ complexe résultant est extraite afin de produire un champ d’interférences. L’addition des deux champs complexes précités est effectuée en additionnant, en chaque point de l’image diffractée I4n, le nombre complexe associé à ce point et la valeur, en ce même point, du champ complexe représentatif de l’onde de référence REF. Ledit champ d’interférences constitue un hologramme Hn’ de l’image bidimensionnelle In.

L’hologramme Hn’ d’une image bidimensionnelle donnée In obtenu à la sous-étape E24 est un champ, ou réseau, diffractif, qui est calculé pour une longueur d’onde particulière, à savoir la longueur d’onde d’émission λ de la source lumineuse 4. Cet hologramme, qui se présente à la sous-étape E24 sous forme virtuelle, c'est-à-dire est représenté dans l'ordinateur 1 par des données numériques, est tel que, s'il est reproduit physiquement par un
écran holographique, un éclairage dudit écran holographique par une source lumineuse émettant à la longueur d'onde précitée \( \lambda \) permette de restituer, dans un ordre de diffraction donné, l'image bidimensionnelle initiale \( I_n \).

Chaque hologramme \( H_n' \) obtenu à la sous-étape E24 est décrit numériquement dans l'ordinateur 1 par une fonction bidimensionnelle d'amplitudes \( A_n(u,v) \), où \((u,v)\) désignent des coordonnées dans le plan de calcul d'hologramme PR qui correspondent par exemple à des fréquences spatiales d'image dans le cas où la transformation rapide complexe choisie à la sous-étape E23 est une transformation de Fourier. La fonction bidimensionnelle d'amplitudes \( A_n(u,v) \) est déduite, comme expliqué ci-dessus, de la fonction bidimensionnelle d'intensités \( I_n(y,z) \) décrivant l'image bidimensionnelle \( I_n \) correspondante. En pratique, la fonction \( A_n(u,v) \) associée à un hologramme donné \( H_n' \) est calculée seulement pour une suite de points discrets \((u,v) = \left( u_n^k, v_n^q \right)\), où \( k \) et \( q \) sont des entiers. Toutefois, les valeurs que prennent les fonctions \( A_n(u,v) \) peuvent s'étaler continûment entre une valeur d'amplitude minimale et une valeur d'amplitude maximale.

A la sous-étape E25, les hologrammes \( H_n \) \((n=1 \text{ à } N)\) sont obtenus en discrétisant et codant les valeurs prises par les fonctions \( A_n(u,v) \), c'est-à-dire en associant à chaque valeur de ces fonctions une valeur discrète qui est codée numériquement par exemple sur 8 bits. A chaque couple de points discrets \( \left( u_n^k, v_n^q \right) \) correspond alors une valeur d'amplitude discrète, représentative d'un niveau de gris, parmi 256 valeurs. Les amplitudes \( A_n(u,v) \) peuvent également être discrétisées plus simplement en associant, pour chaque valeur d'amplitude de \( A_n(u,v) \), la valeur discrète « 0 » si ladite valeur d'amplitude est inférieure à un seuil prédéterminé, ou la valeur discrète « 1 » si ladite valeur d'amplitude est supérieure au seuil prédéterminé.

Selon une variante de l'algorithme de la figure 5, les sous-étapes de production de l'image complexe E20 et E21, et/ou la sous-étape de suréchantillonnage E22 sont supprimées. Selon une autre variante, la sous-étape de suréchantillonnage E22 est mise en œuvre avant les sous-étapes de production de l'image complexe E20 et E21.
En référence de nouveau à la figure 2, à une étape E3 succédant à l'étape E2, l'ordinateur 1 commande le modulateur spatial de lumière 2 via le pilote 3, de manière à reproduire physiquement les hologrammes H1 à HN sur le modulateur spatial 2. Plus précisément, les hologrammes H1 à HN sont reproduits séquentiellement, selon un cycle prédéterminé CL (cf. figure 1). Au cours d’un cycle CL, chaque hologramme Hn est reproduit par le modulateur spatial de lumière 2 pendant une période de temps prédéterminée. L'éclairage du modulateur spatial de lumière 2 par la source lumineuse 4 permet de restituer, pendant cette période de temps prédéterminée, l'image bidimensionnelle correspondante In à la distance Dn du modulateur spatial de lumière 2. Ainsi, au cours d’un cycle CL, toutes les images bidimensionnelles I1 à IN sont restituées séquentiellement aux distances respectives D1 à DN du modulateur 2, comme montré à la figure 8. La durée du cycle est suffisamment courte, typiquement de l’ordre de 50 ms, pour que l’observateur 5 perçoive, par fusion mentale, une image en trois dimensions correspondant à l’image 6 stockée dans l’ordinateur 1. Il est à noter que, grâce à la technique de calcul d’hologramme utilisée par la présente invention et permettant de calculer un hologramme à une distance bien définie, l’ordre dans lequel les hologrammes H1 à HN sont reproduits par le modulateur spatial de lumière 2 au cours d’un cycle importe peu.

Par ailleurs, une conséquence du dispositif selon l'invention est que l'image tridimensionnelle que perçoit l'observateur 5 est transparente. Cette caractéristique est extrêmement avantageuse pour les applications médicales où il est important de pouvoir visualiser l'intérieur des organes.

La figure 9 montre un second mode de réalisation du dispositif holographique selon l'invention. Ce mode de réalisation diffère de celui illustré à la figure 1 en ce que la source lumineuse 4 est remplacée par trois sources lumineuses 4a, 4b, et 4c émettant respectivement de la lumière cohérente rouge, verte et bleue.

La figure 10 montre un procédé de restitution d'une image tridimensionnelle en couleur, mis en œuvre par le dispositif holographique de la figure 9.

A une étape préliminaire F0 du procédé, une image tridimensionnelle en couleur est stockée sous forme de données numériques
dans l'ordinateur 1'. Les données numériques comprennent une table thermo-optique, par exemple du type table JANA, qui contient notamment les informations de couleur de l'image. A partir de la table thermo-optique, on associe à chaque point de l'image tridimensionnelle des caractéristiques thermo-optiques de colorimétrie qui dépendent de la longueur d'onde et qui définissent la couleur du point pour chaque longueur d'onde.

A une première étape F1, l'image tridimensionnelle en couleur est décomposée en une pluralité d'images bidimensionnelles en couleur, d'une manière comparable à l'étape E1 illustrée à la figure 2, c'est-à-dire en déterminant les intersections entre un nombre entier M supérieur à 1 de plans parallèles et l'image tridimensionnelle.

A une étape suivante F2, chaque image bidimensionnelle en couleur obtenue à l'étape F1 est décomposée en trois images de couleurs rouge, verte et bleue respectivement, suivant les principes connus de la colorimétrie.

A une étape F3, des hologrammes sont produits numériquement pour respectivement les Mx3 images bidimensionnelles obtenues à l'étape F2. L'hologramme associé à une image bidimensionnelle donnée, de couleur rouge, verte ou bleue, est calculé comme décrit précédemment en référence à la figure 5 pour la longueur d'onde de la source lumineuse 4a, 4b ou 4c respectivement.

A une étape F4, les Mx3 hologrammes générés à l'étape F3 sont reproduits physiquement par le modulateur spatial de lumière 2' de façon séquentielle et selon un cycle prédéterminé. Au cours d'un cycle, sont reproduits successivement M séquences d'hologrammes, à savoir :

- une première séquence constituée par trois hologrammes correspondant aux images bidimensionnelles rouge, verte, et bleue obtenues par la décomposition à l'étape F2 d'une première image bidimensionnelle en couleur ;

- une seconde séquence constituée par trois hologrammes correspondant aux images bidimensionnelles rouge, verte et bleue obtenues par la décomposition à l'étape F2 d'une seconde image bidimensionnelle en couleur ;
- une \( M^{i\text{ème}} \) séquence constituée par trois hologrammes correspondant aux images bidimensionnelles rouge, verte et bleue obtenues par la décomposition à l'étape F2 d'une \( M^{i\text{ème}} \) image bidimensionnelle en couleur.

Les sources lumineuses 4a, 4b et 4c sont commandées de manière à émettre de la lumière alternativement, en synchronisme avec la reproduction des hologrammes. Plus particulièrement, la source 4a est activée seulement lorsqu'un hologramme correspondant à une image bidimensionnelle rouge est reproduit, tandis que les sources 4b et 4c sont respectivement activées seulement lorsqu'un hologramme correspondant à une image bidimensionnelle verte et un hologramme correspondant à une image bidimensionnelle bleue sont reproduits. Ainsi, l'image tridimensionnelle est restituée en couleur par multiplexage temporel.

La figure 11 illustre un procédé de restitution d'un film vidéo en trois dimensions conforme à la présente invention. Le film en trois dimensions est préalablement mémorisé dans une mémoire de l'ordinateur sous forme de données numériques à une étape G0.

À une étape G1, le film en trois dimensions est découpé en une séquence d'images en trois dimensions. Des étapes G2 et G3, réalisant les mêmes fonctions que les étapes E1 et E2 de la figure 2 ou que les étapes F1 à F3 de la figure 10 (lorsque le film est en couleur) sont ensuite mises en œuvre pour produire des hologrammes.

À une étape G4, ces hologrammes sont reproduits par le modulateur spatial de lumière séquentiellement et selon un cycle d'image prédéterminé. Au cours d'un cycle d'image, les hologrammes correspondant à une image tridimensionnelle du film sont reproduits séquentiellement. Ainsi, chaque image tridimensionnelle du film est restituée pendant un cycle d'image de sorte que l'observateur peut visualiser le film animé en couleur stocké dans l'ordinateur.

Par ailleurs, il est possible, selon l'invention, de ne restituer que certaines parties de l'image tridimensionnelle ou du film vidéo stocké dans
l'ordinateur, afin de visualiser celles-ci de manière précise. Ainsi, dans l'application particulière de l'invention dans le domaine médical, on peut sélectionner dans l'image tridimensionnelle numérique, des organes ou parties d'organe à visualiser. La sélection peut par exemple être effectuée lors de l'étape de génération des images bidimensionnelles en choisissant des plans de coupe dans les zones de l'image que l'on souhaite restituer.

Un autre avantage important des procédé et dispositif selon la présente invention consiste en la possibilité de réaliser divers calculs numériques, par exemple les calculs d'hologrammes aux étapes E2, F3 et G3, en parallèle, afin de réduire les temps de calcul.
REVENDICATIONS

1. Procédé pour restituer au moins une partie d’une image tridimensionnelle, ladite image tridimensionnelle (6) étant représentée par des données numériques et définie dans un espace géométrique à trois dimensions (O,x,y,z), caractérisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes :
   produire par calcul (E1) un ensemble d’images bidimensionnelles (I1 - IN) obtenues par détermination, dans l’espace géométrique à trois dimensions, des intersections respectives entre une pluralité de plans de coupe (P1 - PN) et l’image tridimensionnelle (6),
   produire par calcul (E2) un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles, et
   reproduire (E3) successivement les hologrammes des images bidimensionnelles sur un modulateur spatial de lumière (2) éclairé par une source lumineuse (4).

2. Procédé conforme à la revendication 1, selon lequel ladite source lumineuse (4) est une source lumineuse cohérente émettant à une longueur d’onde prédéterminée, et lesdits hologrammes des images bidimensionnelles sont calculés pour ladite longueur d’onde.

3. Procédé conforme à la revendication 1, selon lequel ladite image tridimensionnelle est une image en couleur, ledit procédé comprenant en outre une étape (F2) consistant à décomposer chacune desdites images bidimensionnelles en des images bidimensionnelles de couleur rouge, verte et bleue (RVB) respectivement, ladite étape (F3) de produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles consistant, pour une image bidimensionnelle de couleur rouge, verte, ou bleue donnée, à produire un hologramme pour une longueur d’onde correspondant à la couleur de l’image bidimensionnelle donnée, et ladite étape (F4) de reproduire successivement les hologrammes consistant à reproduire les hologrammes des images bidimensionnelles successivement sur ledit modulateur spatial de lumière tandis que ce dernier est éclairé alternativement par des ondes optiques cohérentes de couleur rouge, verte et
bleue respectivement en fonction de la couleur pour laquelle l’hologramme reproduit sur le modulateur spatial de lumière a été calculé.

4. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 3, selon lequel le modulateur spatial de lumière (2) a un pas de pixels (pitch) inférieur à 10 µm et de préférence voisin de 1 µm suivant au moins deux directions distinctes.

5. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 4, selon lequel le modulateur spatial de lumière (2) est un écran à cristaux liquides.

6. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 5, selon lequel lesdits plans de coupe (P1 - PN) sont parallèles entre eux.

7. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 6, selon lequel ladite étape (E3) de reproduire successivement les hologrammes consiste à reproduire sur le modulateur spatial de lumière (2) une séquence (H1 - HN) constituée par lesdits hologrammes, ladite séquence ayant une durée n’excédant pas 50 ms.

8. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 6, selon lequel ladite étape (E3) de reproduire successivement les hologrammes consiste à reproduire sur le modulateur spatial de lumière (2), de manière répétée, une séquence (H1-HN) constituée par lesdits hologrammes, ladite séquence ayant de préférence une durée n’excédant pas 50 ms.

9. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 8, selon lequel, à ladite étape (E2) de produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles, les hologrammes des images bidimensionnelles sont calculés dans un plan prédéterminé (PR) situé à une distance finie de ladite pluralité de plans de coupe (P1 - PN) et de préférence parallèle à ces derniers.
10. Procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 9, selon lequel lesdites images bidimensionnelles sont définies par des fonctions réelles respectives et ladite étape (E2) de produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprend les étapes suivantes pour une image bidimensionnelle donnée (In) :

transformer (E20, E21) l’image bidimensionnelle donnée définie par la fonction réelle correspondante en une image bidimensionnelle complexe définie par une fonction complexe,

suréchantillonner (E22) l’image complexe,

simuler (E23) la production d’une image diffractée (I4n) résultant de la diffraction d’une onde optique (DIF) par l’image complexe suréchantillonnée (I3n),

additionner (E24) un champ complexe représentatif d’une onde optique de référence (REF) à l’image diffractée résultante (I4n), et

coder (E25) des valeurs prises par l’amplitude de la somme dudit champ complexe et de l’image diffractée résultante (I4n) afin de produire l’hologramme (Hn) associé à ladite image bidimensionnelle donnée (In).

11. Procédé conforme à la revendication 10, selon lequel ladite étape (E23) de simuler consiste à calculer un produit de convolution, associé à l’image complexe suréchantillonnée, de deux composantes, en appliquant la transformation inverse d’une transformation complexe prédéterminée au produit des transformées complexes respectives desdites deux composantes.

13. Procédé pour restituer un film vidéo en trois dimensions constitué par une séquence d’images tridimensionnelles représentées par des données numériques, caractérisé en ce qu’il consiste à appliquer à chaque image tridimensionnelle de ladite séquence le procédé conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 12, de telle sorte que, pour chaque image tridimensionnelle, des hologrammes correspondant à cette image soient reproduits successivement sur un modulateur spatial de lumière pendant un cycle d’image prédéterminé.

14. Dispositif pour restituer au moins une partie d’une image tridimensionnelle, ladite image tridimensionnelle (6) étant représentée par des données numériques et définie dans un espace géométrique à trois dimensions (O,x,y,z), caractérisé en ce qu’il comprend :

- un moyen (1) pour mémoriser l’image tridimensionnelle,
- un moyen (1) pour produire par calcul un ensemble d’images bidimensionnelles obtenues par détermination, dans l’espace géométrique à trois dimensions, des intersections respectives entre une pluralité de plans de coupe (P1 - PN) et l’image tridimensionnelle (6),
- un moyen (1) pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles,
- un modulateur spatial de lumière (2) pour reproduire successivement les hologrammes des images bidimensionnelles, et
- une source lumineuse (4) pour éclairer le modulateur spatial de lumière lors de la reproduction par ce dernier desdits hologrammes.

15. Dispositif conforme à la revendication 14, dans lequel ladite source lumineuse (4) est une source lumineuse cohérente émettant à une longueur d’onde prédéterminée, et lesdits hologrammes des images bidimensionnelles sont calculés pour ladite longueur d’onde.

16. Dispositif conforme à la revendication 14, dans lequel ladite image tridimensionnelle est une image en couleur, ledit dispositif comprenant en outre un moyen (1’) pour décomposer chacune desdites images bidimensionnelles en des images bidimensionnelles de couleur rouge, verte
et bleue (RVB) respectivement, ledit moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprenant un moyen (1') pour produire, pour une image bidimensionnelle de couleur rouge, verte ou bleue donnée, un hologramme pour une longueur d'onde correspondant à la couleur de l'image bidimensionnelle donnée, et ledit modulateur spatial de lumière (2') reproduisant les hologrammes des images bidimensionnelles successivement tandis qu'il est éclairé alternativement par des sources lumineuses (4a, 4b, 4c) émettant des ondes optiques cohérentes de couleur rouge, verte et bleue respectivement en fonction de la couleur pour laquelle l'hologramme reproduit sur le modulateur spatial de lumière (2') a été calculé.

17. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 16, dans lequel le modulateur spatial de lumière (2) a un pas de pixels (pitch) inférieur à 10 μm et de préférence voisin de 1 μm suivant au moins deux directions distinctes.

18. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 17, dans lequel le modulateur spatial de lumière (2) est un écran à cristaux liquides.

19. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 18, dans lequel lesdits plans de coupe (P1 - PN) sont parallèles entre eux.

20. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 19, dans lequel ledit modulateur spatial de lumière (2) reproduit une séquence (H1 - HN) constituée par lesdits hologrammes, ladite séquence ayant une durée n'excédant pas 50 ms.

21. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 19, dans lequel ledit modulateur spatial de lumière (2) reproduit de manière répétée une séquence (H1-HN) constituée par lesdits hologrammes, ladite séquence ayant de préférence une durée n'excédant pas 50 ms.
22. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 21, dans lequel ledit moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprend un moyen (1) pour calculer les hologrammes des images bidimensionnelles dans un plan prédéterminé (PR) situé à une distance finie de ladite pluralité de plans de coupe (P1 - PN) et de préférence parallèle à ces derniers.

23. Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 22, dans lequel lesdites images bidimensionnelles sont définies par des fonctions réelles respectives et ledit moyen pour produire par calcul un hologramme pour chacune des images bidimensionnelles comprend :

- un moyen (1) pour transformer (E20, E21) une image bidimensionnelle donnée (In) définie par la fonction réelle correspondante en une image bidimensionnelle complexe définie par une fonction complexe,

- un moyen (1) pour suréchantillonner (E22) l'image complexe,

- un moyen (1) pour simuler (E23) la production d'une image diffractée (I4n) résultant de la diffraction d'une onde optique (DIF) par l'image complexe suréchantillonnée (I3n),

- un moyen (1) pour additionner (E24) un champ complexe représentatif d'une onde optique de référence (REF) à l'image diffractée résultante (I4n), et

- un moyen (1) pour coder (E25) des valeurs prises par l'amplitude de la somme dudit champ complexe et de l'image diffractée résultante (I4n) afin de produire l'hologramme (Hn) associé à ladite image bidimensionnelle donnée (In).

24. Dispositif conforme à la revendication 23, dans lequel ledit moyen pour simuler la production d'une image diffractée comprend un moyen (1) pour calculer un produit de convolution, associé à l'image complexe suréchantillonnée, de deux composantes, en appliquant la transformation inverse d'une transformation complexe prédéterminée au produit des transformées complexes respectives desdites deux composantes.
25. Dispositif conforme à la revendication 24, dans lequel ladite transformation complexe prédéterminée est l'une des transformations complexes suivantes : transformation de Fourier, transformation de Walsh, transformation de Hankel, transformation de polynômes orthogonaux, transformation de Hadamar, transformation de Karhunen-Loeve, transformation d'ondelettes discrètes en mutirésolution, transformation d'ondelettes adaptatives, et transformation résultant d'une composition d'au moins deux des transformations ci-dessus.

26. Dispositif pour restituer un film vidéo en trois dimensions constitué par une séquence d'images tridimensionnelles représentées par des données numériques, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen (1) pour appliquer chaque image tridimensionnelle de ladite séquence au dispositif conforme à l'une quelconque des revendications 14 à 25, de telle sorte que, pour chaque image tridimensionnelle, des hologrammes correspondant à cette image soient reproduits sur un modulateur spatial de lumière pendant un cycle d'image prédéterminé.
FIG. 1

ORDINATEUR → PILOTE → SOURCE LUMINEUSE → MODULATEUR SPATIAL DE LUMIERE (SLM)

FIG. 2

IMAGE 3D → IMAGES 2D → CALCUL HOLOGRAMMES → REPRODUCTION HOLOGRAMMES

FIG. 3
INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G03H1/08 G03H1/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G03H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

<table>
<thead>
<tr>
<th>Category</th>
<th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th>
<th>Relevant to claim No.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>EP 0 590 913 A (FUJITSU LTD) 6 April 1994 (1994-04-06) page 2, line 57 -page 3, line 7 page 6, line 29 -line 38 page 6, line 47 -line 53 page 10, line 34 -line 53 page 11, line 7 -line 29 page 12, line 28 -page 13, line 5 figures 13,16</td>
<td>1-7, 14-20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EP 0 589 558 A (FUJITSU LTD) 30 March 1994 (1994-03-30) page 5, line 33 -line 50 page 8, line 53 -page 9, line 7 page 9, line 21 -line 43 page 10, line 41 -page 11, line 10 figures 6,8</td>
<td>1-7, 14-28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Further documents are listed in the continuation of box C. Patient family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:
  *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
  *E* earlier document but published on or after the international filing date
  *L* document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
  *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
  *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

** later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
**X** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
**Y** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
**Z** document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search: 27 March 2000
Date of mailing of the international search report: 03/04/2000

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epx nl, Facs (+31-70) 340-3010

Authorized officer
Krametz, E
### DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

<table>
<thead>
<tr>
<th>Category</th>
<th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th>
<th>Relevant to claim No.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>US 3 614 426 A (DONZELLE GERALD) 19 October 1971 (1971-10-19) column 2, line 7 - line 25 figures 1,2</td>
<td>1, 6, 14, 19</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US 5 668 648 A (SAITO TUTOMU ET AL) 16 September 1997 (1997-09-16) cited in the application column 3, line 23 - line 63</td>
<td>1, 14</td>
</tr>
<tr>
<td>Patent document cited in search report</td>
<td>Publication date</td>
<td>Patent family member(s)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CA 2105446 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69315793 D</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69315793 T</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5561537 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CA 2103950 A, C</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69314900 D</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69314900 T</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5644414 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5570208 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5852504 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5717509 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>FR 1582104 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>GB 1261790 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>JP 5150702 A</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5347375 A</td>
</tr>
<tr>
<td>JP 09244520 A</td>
<td>19-09-1997</td>
<td>NONE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 G03H1/08 G03H1/26

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB.

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTÉ

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G03H

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche.

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisée, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERÉS COMME PERTINENTS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents</th>
<th>no. des revendications visées</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>EP 0 590 913 A (FUJITSU LTD) 6 avril 1994 (1994-04-06) page 2, ligne 57 - page 3, ligne 7</td>
<td>1-7, 14-20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

\[\text{X} \quad \text{Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents}\]

\[\text{X} \quad \text{Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe}\]

\* Catégories spéciales de documents cités:

\*A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

\*E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

\*L* document pouvant éveiller un doute sur une revendication de priorité ou être pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

\*O* document se référant à une revendication créée, à un usage, à une exposition ou toute autre manière

\*P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

\*T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

\*X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré indépendamment

\*Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

\*Z* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

27 mars 2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5018 Patentien 2
NL-2280 HJ Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tlx. 31 651 epo nl,
Facc (+31-70) 340-3019

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

03/04/2000

Fonctionnaire autorisé

Krametz, E

Formulaire PCT/03A/210 (dernière feuille) (juillet 1992)

page 1 de 2
<table>
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents</th>
<th>no. des revendications visées</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>US 3 614 426 A (DONZELLE GERALD) 19 octobre 1971 (1971-10-19) colonne 2, ligne 7 - ligne 25 figures 1,2</td>
<td>1,6,14, 19</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US 5 668 648 A (SAITO TUTOMU ET AL) 16 septembre 1997 (1997-09-16) cité dans la demande colonne 3, ligne 23 - ligne 63</td>
<td>1,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

<table>
<thead>
<tr>
<th>Document brevet cité au rapport de recherche</th>
<th>Date de publication</th>
<th>Membre(e) de la famille de brevet(s)</th>
<th>Date de publication</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CA 2105446 A</td>
<td>31-03-1994</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69315793 D</td>
<td>29-01-1998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69315793 T</td>
<td>09-04-1998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5561537 A</td>
<td>01-10-1996</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CA 2103950 A, C</td>
<td>22-02-1994</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69314900 D</td>
<td>04-12-1997</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>DE 69314900 T</td>
<td>05-03-1998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5644414 A</td>
<td>01-07-1997</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5570208 A</td>
<td>29-10-1996</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5852504 A</td>
<td>22-12-1998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5717509 A</td>
<td>10-02-1998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>FR 1582104 A</td>
<td>26-09-1969</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>GB 1261790 A</td>
<td>26-01-1972</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>JP 5150702 A</td>
<td>18-06-1993</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>US 5347375 A</td>
<td>13-09-1994</td>
</tr>
<tr>
<td>JP 09244520</td>
<td>19-09-1997</td>
<td>AUCUN</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Formulaires PCT/ISA/210 (annexes familles de brevets) (juillet 1992)