【ファイル構造】

makeData

├A1-matigai.py

├A1-seikai.py

├A2-matigai.py

├A2-seikai.py

├A3-matigai.py

├A3-seikai.py

├A4-matigai.py

├A4-NoEntryi.py

├A4-seikai.py

├A5-matigai.py

├A5-NoEntry.py

├A5-seikai.py

├B1-matigai.py

　├B1-seikai.py

　├B2-matigai.py

　├B2-seikai.py

　├B3-matigai.py

　├B3-seikai.py

　├B4-matigai.py

　├B4-NoEntryi.py

　├B4-seikai.py

　├B5-matigai.py

　├B5-NoEntry.py

　├B5-seikai.py

├removeFile.py

└juman.py

【ファイルの説明】

・removeFile.py

　要らないファイルを削除するプログラム

・juman.py

　文字列の部分一致の評価で使用するデータを作成するプログラム。

　作業者が予測した文字列を形態素解析する。

・それ以外のファイル

　(ファイル名).dat(A1-matigai.dat等)を作るためのプログラム。

　ファイル名は、それぞれの評価で正解になったものは｢○○-seikai｣、不正解になったものは｢○○-matigai｣、係り先の文字列を予測していない場合は｢○○-NoEntry｣という名前になっている。

researchフォルダ内のnewAna1.dat~newAna5.datで使用するためのデータを作成する。そのデータを使って、一致率を調べる。