Projet GML

La souris au bois dormant

Réalisé par : Tim Ernst, Justin Rausis, Grégory Rey-Mermet & Florian Conti

Une image contenant fourrure, intérieur, mammifère

Description générée automatiquement

Table des matières

[Introduction 4](#_Toc155965144)

[Objectif 5](#_Toc155965145)

[Planification et organisation 6](#_Toc155965146)

[Exploration du jeu de données 7](#_Toc155965147)

[Développement 11](#_Toc155965148)

[Prétraitement 11](#_Toc155965149)

[Outils d’analyses 15](#_Toc155965150)

[Modèles 16](#_Toc155965151)

[Support Vector Machine -SVC 16](#_Toc155965152)

[Multilayer Perceptron 22](#_Toc155965153)

[Multilayer Perceptron with memory 22](#_Toc155965154)

[Généralisation des modèles aux souches de souris 26](#_Toc155965155)

[Entrainement sur 1 souris (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb) 26](#_Toc155965156)

[Entrainement sur la moitié des souris de la souche (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb) 28](#_Toc155965157)

[Entrainement sur toute la souche (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb) 29](#_Toc155965158)

[Généralisation des modèles pour toutes les souris 30](#_Toc155965159)

[Conclusion 31](#_Toc155965160)

[Sources 32](#_Toc155965161)

[Annexes 33](#_Toc155965162)

Liste de figures

[Figure 1: Planification 6](#_Toc155968306)

[Figure 2: Répartition des états de sommeil 7](#_Toc155968307)

[Figure 3: Transitions des états de sommeil 8](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968308)

[Figure 4: UMAP projection 8](#_Toc155968309)

[Figure 5: PCA variance 9](#_Toc155968310)

[Figure 6: Plot variance EEG 10](#_Toc155968311)

[Figure 7: Plot variance EMG 10](#_Toc155968312)

[Figure 8: Import for preprocessing 12](#_Toc155968313)

[Figure 9: Train\_test\_validation\_split 13](#_Toc155968314)

[Figure 10: Séquences bidirectionnel 13](#_Toc155968315)

[Figure 11: test\_model\_on\_other\_mice 14](#_Toc155968316)

[Figure 12: Résultats Mouse\_wake\_sleep 16](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968317)

[Figure 13: Résultats Mouse\_wake\_sleep 16](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968318)

[Figure 14: Résultats Mouse\_wake\_sleep\_pca 17](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968319)

[Figure 15: Résultats Mouse\_wake\_sleep\_pca 17](#_Toc155968320)

[Figure 16: Résultats Mouse1\_2\_wake\_sleep\_pca 18](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968321)

[Figure 17: Résultats Mouse1\_2\_wake\_sleep\_pca 18](#_Toc155968322)

[Figure 18: Résultats Mouse\_REM\_NREM 19](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968323)

[Figure 19: Résultats Mouse\_REM\_NREM 19](#_Toc155968324)

[Figure 20: Résultats Mouse\_REM\_NREM\_pca 19](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968325)

[Figure 21: Résultats Mouse\_REM\_NREM\_pca 19](#_Toc155968326)

[Figure 22: Résultats Mouse1\_2\_REM\_NREM 20](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968327)

[Figure 23: Résultats Mouse1\_2\_REM\_NREM 20](#_Toc155968328)

[Figure 24: Résultats Mouse\_hierarchical 20](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968329)

[Figure 25: Résultats Mouse\_hierarchical 20](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968330)

[Figure 26: Résultats Mouse\_3\_state\_nonhierarchical 21](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968331)

[Figure 27: Résultats Mouse\_3\_state\_nonhierarchical 21](#_Toc155968332)

[Figure 28: class\_weights 22](#_Toc155968333)

[Figure 29: Model LSTM 23](#_Toc155968334)

[Figure 30: Model LSTM résumé 23](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968335)

[Figure 31: Résultats LSTM\_3\_state 24](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968336)

[Figure 32: Résultats LSTM\_wake\_sleep 24](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968337)

[Figure 33: Résultats LSTM\_rem\_nrem 24](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968338)

[Figure 34: Résultats GRU 25](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968339)

[Figure 35: Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread 26](#_Toc155968340)

[Figure 36: Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread 27](file:///C:\Users\flori\Desktop\GML\Projet\GML_SOURIS\Rapport\GML_Souris_Rapport.docx#_Toc155968341)

[Figure 37: Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread 27](#_Toc155968342)

[Figure 38: Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread 28](#_Toc155968343)

[Figure 39: Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread 29](#_Toc155968344)

# Introduction

Ce projet intitulé « la souris au bois dormant » a été réalisé dans le cadre de notre cursus à la HEIG-VD dans le cours de Gestion de projet ML. Comme son nom l’indique, ce projet a pour but de nous exercer dans la gestion d’un projet de machine learning. Ce projet a été effectué par groupe de 4 est à durer 15 semaines et nous a donc permis de nous plonger au cœur d’une problématique scientifique complexe. Celle de l’analyse du cycle de sommeil chez les souris.

Comprendre le sommeil est un enjeu majeur dans le domaine médical puisque nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le premier pas a effectué pour de tels projets est d'étudier le sommeil chez les animaux tels que les souris. Cela permettrait peut-être par la suite de mieux comprendre le sommeil chez l’homme et de faire des généralisations.

Pour ce faire, nous disposons de données fournis par Prof. Paul Franken comprenant les enregistrements EEG et EMG de 250 souris sur une période de 4 jours à intervalle régulier de 4 secondes. Pour chaque intervalle de 4 secondes, nous disposons de la variance EEG et EMG ainsi que 400 colonnes bins. Pour chacune de ces lignes, nous disposons également de son état. Celui-ci peut être soit REM, soit Non REM, soit réveillé. Ces états ont été déterminés par des experts pour le 3ème jour et déterminés par un modèle pour les 3 autres jours.

Le but de ce projet est donc de créer un modèle capable de déterminer l’état de la souris en fonction des données EEG et EMG. Pour cela, nous allons adopter une méthodologie agile afin de nous permettre de nous adapter aux différentes difficultés que nous pourrions rencontrer. Nous allons également utiliser des outils de gestion de projet tels que et GitHub afin de nous permettre de travailler de manière efficace et collaborative. De plus une planification initiale a été effectuée afin de nous permettre de nous organiser et de nous donner une idée de la charge de travail que nous aurons à effectuer.

# Objectif

Les objectifs de ce projet ont été définis par nous-mêmes dans le cahier des charges. Les objectifs principaux sont de fournir 3 modèles de machine learning.

* Le premier modèle permettra de classifier l’état d’une souris en 2 catégories (endormie/éveillée).
* Le second modèle permettra de classifier l’état d’une souris endormie (rem/nrem).
* Le 3ème modèle plus général permettant de classifier les 3 états.

Ces 3 modèles seront d’abord entrainés et testés sur 1 souris seulement et le but sera de les généraliser à plusieurs souris d’une même souche puis si cela semble possible d’aller jusqu’à une souche de souris si cela donne des résultats acceptables.

Pour y parvenir, nous devrons tout d’abord analyser les données en effectuant une analyse profonde notamment avec la visualisation des données. Nous devrons également effectuer un pré-traitement des données (traitement des valeurs manquantes, traitement des valeurs aberrantes, suppression de certaines colonnes, normalisation, réduction de dimensionnalité).

# Planification et organisation

Une planification initiale a été mise en place afin de nous permettre de nous organiser et de nous donner une idée de la charge de travail que nous aurons à effectuer. Cette planification est principalement composée de 4 étapes majeures. La première est justement la planification du projet, la seconde est le preprocessing des données, la troisième est la création des modèles et la dernière est l’évaluation des modèles et la rédaction de la documentation en parallèle. Chacune de ces tâches sont décomposées en plusieurs sous-tâches.

Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, Parallèle

Description générée automatiquement

Figure : Planification

Pour ce qui est de l’organisation, nous avons premièrement décidé de nous séparer les tâches de cette manière : Chaque personne a développé des fonctions qui étaient utiles pour la suite du projet. Par exemple, des fonctions permettant de récupérer uniquement le 3ème jour ou encore une fonction permettant de nettoyer les données et de supprimer les valeurs aberrantes. D’un autre côté, une visualisation des données a été effectuée pour mieux comprendre les données et leurs origines.

Par la suite, par la nature complexe du problème, nous avons chacun essayé de développer des modèles différents pour voir quel modèle et quel architecture avait de meilleures performances. Une fois que nous avions trouvé un modèle relativement performant, le champ des recherches se rétrécissait et nous pouvions se focaliser sur des modèles plus similaires.

# Exploration du jeu de données

L'exploration du jeu de données est une étape importante dans la création d'un modèle de machine learning. Elle permet de mieux comprendre les données et de mieux les préparer pour l'entrainement. Pour cela nous allons étudier différents graphiques nous permettant de mieux comprendre les données.

En explorant la densité de chaque catégorie, on va essayer déterminer s’il y a des classe plus représenter pour cela nous allons regarder la distribution des classes sur une des souris sur le jours trois qui a été labeliser a la main. Nous voyons que la classe REM est bien moins représenté que les deux autres. Il faudra faire attention lors de la création des modèles de prendre en compte cette disproportion.

Une image contenant texte, Police, Rectangle, capture d’écran

Description générée automatiquement

Figure : Répartition des états de sommeil

Une image contenant capture d’écran, texte, carré, Rectangle

Description générée automatiquementEn faisant une analyse de l'état de transition comme nous pouvons voir sur la fig. 2. Comme nous pouvons le constater sur la fig. 2, Les changement d'état son très rare ce qui nous permet de penser qu’un modèle avec mémoire pourrait être intéressant. A noter qu’il est également très rare qu’une souris passe de l’état wake à rem. S représente l’état crise d’épilepsie est celui-ci intervient très peu.

Figure : Transitions des états de sommeil

Umap nous permet de constater que 2 classes semblent bien séparables (wake et nrem) mais que rem semble assez difficile à prédire.

Une image contenant capture d’écran, ligne, Tracé, Caractère coloré

Description générée automatiquement

Figure : UMAP projection

Ce graphique permet de visualiser la perte d’information en appliquant la PCA sur notre jeu de données. Etant donné que notre jeu de données dispose de plus de 400 features, il est primordial d’utiliser la PCA afin de réduire la complexité de notre jeu de données et d’accélérer le temps d’entraiment. On peut voir qu’avec simplement 5 composantes, le pourcentage de variance expliquée est d’environ 78%. Nous avons pris le choix d’utiliser majoritairement 50 composantes afin d’avoir un pourcentage supérieur à 90%. Cela permet d’avoir un bon compromis entre complexité et information.

Une image contenant capture d’écran, texte, Tracé, ligne

Description générée automatiquement

Figure : PCA variance

Dernièrement, ces 2 graphiques permettent de comparer la variances des activités électriques cérébrales et musculaires par rapport à leurs états de sommeils. On remarque sur le premier graphique que l’activité électrique cérébrale est très similaire entre les états éveillé et rem. Ce dernier étant souvent associé à des périodes de rêves intenses, cela oblige les régions du cerveau impliquées dans le traitement des informations et la mémoire a travaillé similairement à lorsque la souris est éveillée. A contrario, cette cet état est caractérisé par une activité musculaire presque nulle comme dans l’état non-rem. Nous pouvons donc constater que nous pourrions classifier presque classifier les données avec uniquement ces 2 informations. Cependant, les outliers ont été retiré de ce graphique pour permettre une meilleur visualisation mais ceux-ci complexifient nettement la tâche de classification

Une image contenant capture d’écran, ligne, diagramme, Tracé

Description générée automatiquement

Figure : Plot variance EEG

Une image contenant capture d’écran, ligne, Tracé, diagramme

Description générée automatiquement

Figure : Plot variance EMG

# Développement

## Prétraitement

Pour le prétraitement des données, la première chose que l’on fait est de garder uniquement le jour 3 puisqu’uniquement celui-ci a été annoté à la main par un expert.

Ensuite, nous supprimons premièrement les colonnes « temp » sur laquelle nous n’avons pratiquement aucune donnée et « rawstate » car elle est l’équivalent de la colonne « state » mais avec plus de détail, il n’est donc pas pertinent dans la conservé dans notre cas. Nous avons pu le constater car en remplaçant simplement les chiffres correspondent à l'état 1->w, 2->n et 3->r dans la colonne « rawstate » nous obtenons exactement la même chose que la colonne « state ».

Nous avons également constaté que nous n’avions pas de valeurs manquantes nous n’avons donc pas eu besoin de traiter ce problème.

Ensuite nous supprimons les outliers avec l’algorithme « IsolationForest ».

Après cela, nous encodons les labels « state » et nous standardisons les colonnes utiles pour l’entrainement (EEGv, EMGv, et bin0-bin400). Comme on a pu le constater dans la visualisation des données, nous appliquons la PCA pour réduire le nombre de composante à 50 pour garder un pourcentage supérieur à 90%.

## Exemple d’un notebook type

Voici la structure des 3 notebook comportant les 3 modèles les plus performant (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb, Generalize\_REM\_NREM\_LSTM.ipynb, Generalize\_Wake\_Sleep\_LSTM.ipynb).


Import des fonctions utiles pour le preprocessing, la gestion des dataframes et l’affichage des résultats que nous avons créé : 

Figure : Import for preprocessing

Ensuite, nous avons notre fonction « train\_test\_validation\_split\_on\_day\_3 » qui s’occupe de charger un dataset en fonction du numéro de souris, puis garde uniquement le 3ème jour et supprime les 6 premières heures pour ne pas avoir un dataset trop déséquilibré puisque les souris sont restées éveillées à ce moment. Après cela, nous appelons la fonction « do\_preprocessing » qui se charge de nettoyer les valeurs manquantes et gérer les valeurs aberrantes ainsi que transformer les labels en REM/NREM ou Wake/Sleep dépendamment de quel modèle nous souhaitons entrainer. Après cela nous encodons nos labels, sélectionnons les colonnes bins et les 2 colonnes de variance puis nous normalisons les données avant d’appliquer la pca. Finalement la fonction crée des jeu d’entrainement, de test et de validation.

Une image contenant texte, capture d’écran

Description générée automatiquement

Figure : Train\_test\_validation\_split

Après cela, nous avons la fonction « create\_bidirectional\_sequences » qui crée des séquences de n-10 à n+10 observations pour nos modèles récurrent.




Figure : Séquences bidirectionnel

Une fois cela fait nous pouvons entrainer notre modèle. Pour afficher les résultats, nous utilisons la fonction inverse\_transorm pour désencoder nos labels.

Dernièrement, nous avons la fonction « test\_model\_on\_other\_mice » qui permet comme son nom l’indique de tester notre modèle sur une autre souris en appelant la fonction « train\_test\_validation\_split\_on\_day\_3 », crée les séquences, prédit le résultat, transforme les labels et affiche le résultat.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, logiciel

Description générée automatiquement

Figure 11: test\_model\_on\_other\_mice

# Outils d’analyses

Pour l’analyses des résultats obtenus nous avons décidé d’utiliser différents indicateurs pour vérifier la qualité de nos modèles.

Dans un premier temps nous imprimons un rapport de classification qui nous fournit des informations détaillées sur les résultats du model tel que :

* Précision (Precision) : Cela correspond au nombre de vrais positifs divisé par la somme des vrais positifs et des faux positifs. Elle mesure la capacité du modèle à ne prédire une classe que lorsqu'elle est réellement présente.
* Rappel (Recall) : Cela correspond au nombre de vrais positifs divisé par la somme des vrais positifs et des faux négatifs. Il mesure la capacité du modèle à identifier toutes les instances positives.
* F-mesure (F1-score) : Cela correspond à la moyenne harmonique de la précision et du rappel, cela nous fournit une mesure équilibrée entre la précision et le rappel.
* Support : Cela correspond au nombre d'occurrences réelles de chaque classe dans l'ensemble de données.
* Exactitude (Accuracy) : Cela correspond au nombre total de prédictions correctes divisé par le nombre total d'échantillons. Cela nous donne un aperçu de la fiabilité de notre model.
* Moyenne/macro (macro avg) : C’est une moyenne dans laquelle toutes les classes contribuent de façon équivalente.
* Moyenne/pondérée (weighted avg) : C’est une moyenne dans laquelle toutes les classes contribuent proportionnellement à leur taille.

Nous utilisons également les matrices de confusion qui sont un très bon moyen de se rendre compte visuellement du résultat de notre model.

Et nous avons également utilisé le coefficient de cohen’s Kappa comme indicateur qui nous fournit une information sur la proportion d’accord entre 2 jugements différents soit ici les valeurs que nous connaissons être correct avec les valeurs trouvées par notre model.

## Modèles

### Support Vector Machine -SVC

Nous avons donc commencé par essayer de catégoriser nos données en 2 catégories de 2 façons différentes. Soit en faisant dans un premier temps une séparation « wake » / « sleep » puis également une séparation « REM » / « NREM ».

Il est également important de préciser que nous n’avons avons dans un premier temps expérimenté l’entrainement et les tests sur les données d’une seule souris avant de voir s’il était possible de s’entrainer sur une souris et de tester sur une autre souris de la même souche afin de savoir si le modèle était capable de généraliser sur plusieurs souris différentes bien que de la même souche.

Pour cette partie la séparation des données en sets de tests et d’entrainements est fait de façon aléatoire, nous avons également vérifié si le fait de ne pas faire cette séparation de façon aléatoire exerçait une influence sur les résultats obtenus et il ne semble pas que ce soit le cas.

#### « wake » / « sleep »

Pour cette première classification les résultats obtenus sont relativement bons et nous avons donc également essayer de voir si le nombre de composantes pouvaient encore être réduites.

Voici les résultats :

* Une image contenant texte, capture d’écran, Caractère coloré, diagramme

  Description générée automatiquementNormal (Mouse\_Wake\_Sleep.ipynb)

Figure : Résultats Mouse\_wake\_sleep

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats Mouse\_wake\_sleep

* PCA 5 composantes (Mouse\_Wake\_Sleep\_pca.ipynb)

Une image contenant texte, capture d’écran, Caractère coloré, Rectangle

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure 14: Résultats Mouse\_wake\_sleep\_pca

Figure 15: Résultats Mouse\_wake\_sleep\_pca

On constate donc ici que même en descendant à 5 composantes uniquement, on obtient des résultats quasiment similaires pour cette classification en 2 états bien que légèrement plus faible. Cela nous laisse donc penser que seulement quelques-unes de nos features sont responsable de la différence entre ces 2 classes. Nous verrons également que cela semble encore plus vrai pour la classification en « REM » / « NREM » qui elle n’a nécessité que 2 composantes pour obtenir des résultats similaires.

* Entrainement sur 1 souris puis test sur une autre de la même souche (Mouse1\_2\_Wake\_Sleep\_pca.ipynb)

Une image contenant texte, capture d’écran, Caractère coloré, diagramme

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure 16: Résultats Mouse1\_2\_wake\_sleep\_pca

Figure 17: Résultats Mouse1\_2\_wake\_sleep\_pca

Les résultats ne sont pas aussi bons que précédemment, ils restent cependant très bon et ils sont même meilleur que ce à quoi on s’attendait dans un premier temps ce qui est une bonne chose car cela veut dire qu’il existe une certaine similarité dans les phases de sommeil de 2 souris différentes.

#### « REM » / « NREM ».

Pour cette séparation nous obtenons également de très bons résultats que nous pouvons retrouver ci-dessous :

* Une image contenant texte, capture d’écran, Rectangle, carré

  Description générée automatiquementNormal (Mouse\_REM\_NREM.ipynb)

Figure : Résultats Mouse\_REM\_NREM

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats Mouse\_REM\_NREM

* PCA 2 composantes (Mouse\_REM\_NREM\_pca.ipynb)

Une image contenant texte, capture d’écran, Rectangle, diagramme

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats Mouse\_REM\_NREM\_pca

Figure : Résultats Mouse\_REM\_NREM\_pca

Comme on le voit les résultats sont toujours très bons et pratiquement identique malgré le faible nombre de composantes comme précisé précédemment.

* Entrainement sur 1 souris puis test sur une autre de la même souche (Mouse1\_2\_REM\_NREM\_pca.ipynb)

Une image contenant texte, capture d’écran, Rectangle, Caractère coloré

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Figure : Résultats Mouse1\_2\_REM\_NREM

Figure : Résultats Mouse1\_2\_REM\_NREM

Comme pour la séparation précédente, on constate que pour celle-ci les résultats sont également très bons lorsqu’on passe d’une souris à une autre.

#### Catégorisation hiérarchique pour les 3 classes (Mouse\_Hierarchical.ipynb)

En se basant sur nos 2 modèles obtenus précédemment, l’objectif était de faire une classification en 2 temps afin d’essayer d’obtenir des résultats adéquats. En données dans un premier temps les données au model pour effectuer une classification en « wake » / « sleep » puis une fois cela fait on passer les données catégorisées comme « sleep » au deuxième model afin qu’il puisse s’occuper de faire la classification en « REM » / « NREM ».

Une image contenant texte, capture d’écran, carré, Rectangle

Description générée automatiquementCependant, cela ne s’est pas avéré si efficace que ce qu’on pouvait penser initialement. Voici les résultats obtenus :

Figure : Résultats Mouse\_hierarchical

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Figure : Résultats Mouse\_hierarchical

On constate que les résultats obtenus pour les classes « NREM » et « wake » sont relativement bon cependant c’est assez compliqué de bien classé « REM » même si les résultats obtenus ne sont de loin pas proche de l’aléatoire.

Nous pouvons expliquer cela car après analyses nous avons pu constater que les états « REM » et « wake » étaient relativement proche. Le problème que nous avons ici viens donc du fait que lors de la première classification « wake » / « sleep » notre modèle s’est déjà trompé sur une quasi moitié des états « REM » qu’il a classifié comme « wake », cela se confirme bien en regardant la matrice de confusion ci-dessus. Et lors du passage au deuxième model, il va également y avoir quelques erreurs de classifications qui vont nous amener à ce f1-score de 0.56 qui n’est pas très bon. À partir de là il a donc fallu essayer d’autres méthodes qui nous permettraient d’obtenir une meilleure classification.

#### Catégorisation pour les 3 classes (Mouse\_3\_State\_NonHierarchical.ipynb)

Dans ce test nous avons simplement essayé de prédire les 3 classes sans procédé de façon hiérarchique et les résultats sont les suivants :

Une image contenant texte, capture d’écran, Rectangle, diagramme

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats Mouse\_3\_state\_nonhierarchical

Figure : Résultats Mouse\_3\_state\_nonhierarchical

Cela est intéressant car ça nous montre que l’approche hiérarchique est légèrement meilleure qu’une simple approche avec un model qui essaye de prédire les 3 classes par lui-même. Les résultats ne sont pas beaucoup moins bons que précédemment mais il existe quand même une différence.

### Multilayer Perceptron

Premièrement, nous avons essayé de faire un réseau de neurones pour tester l’efficacité d’une telle architecture. Pour ce modèle et tous les suivants, nous utiliserons « class\_weight » pour pondérer chaque classe lors de l’entrainement.



Figure : class\_weights

En regardant les résultats des poids du model on peut constater que la classe REM à un poids bien plus haut car bien moi représenté. Avec 0 = Non REM, 1 = REM, 2 = réveillé.

{0: 0.6772082878953108, 1: 4.535856573705179, 2: 0.7675280898876404}

Après avoir effectué quelques expériences, nous avons obtenus un f1-score d’environ 88% comme meilleur résultat pour prédire les 3 classes.

### Multilayer Perceptron with memory

Les réseaux de neurones récurrents permettent de capturer des motifs dans les séquences de données comme dans les séries temporelles. Ces réseaux de neurones sont particulièrement importants lorsque la séquence des données est importante. Dans notre cas, si on sait que la souris dormait 30 secondes avant et 30 secondes après un moment t, il est fortement probable que la souris dort encore au moment t.

Les réseaux de neurones récurrents fonctionnent de cette manière. Contrairement aux réseaux de neurones traditionnels qui traitent chaque entrée indépendamment, les RNN ont une sorte de « mémoire » leurs permettant de prendre en compte les précédentes informations.

Le principal problème d’un réseau de neurones récurrent et le problème de gradient qui disparaît. Pour cela, les 2 architectures ci-dessous permettent d’atténuer ce problème.

#### LSTM (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb)

LSTM (Long Short Term Memory) est un réseau de neurones récurrent très performant pour capturer des dépendances à long termes dans les données, le rendant très bon dans des tâches de prédictions de séries temporelles.

Dans notre cas, nous avons décidé d’utiliser une séquence de 10 valeurs bi-directionnellement.

Ce qui signifie que pour chaque valeur au moment t, nous disposons de ces 10 valeurs précédentes et 10 valeurs suivantes. Voici l’architecture de notre modèle :

Une image contenant texte, Police, ligne, capture d’écran

Description générée automatiquement

Figure : Model LSTM

Et son résumé :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Figure : Model LSTM résumé

Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, Caractère coloré

Description générée automatiquementCe modèle (3 classes) est relativement très performant puisque nous obtenons un f1-score de 0.95 et un Coefficient de cohen's kappa de 0.914 lorsque nous testons sur la même souris. Cependant, il n’est plus du tout performant si nous testons le modèle sur une souris sur laquelle il ne s’est pas entrainé mais cela sera plus approfondi dans le chapitre « Généralisation des modèles aux souches de souris ».

Figure : Résultats LSTM\_3\_state

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Figure : Résultats LSTM\_wake\_sleep

Pour le modèle prédisant si la souris est éveillée ou endormie, le modèle a des résultats similaires au précédent :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquementDernièrement, le modèle prédisant simplement entre l’état rem et nrem obtient légèrement de moins bons résultats. Cela peut s’expliquer par le fait que la classe rem est très peu représentée et que même en utilisant class\_weight lors de l’entrainement, cela ne suffit pas.

Figure : Résultats LSTM\_rem\_nrem

#### GRU (Generalize\_3\_State\_Classifications\_GRU.ipynb)

GRU (Gated recurrent unit) est, pour faire simple, une version simplifiée et moins complexe de LSTM.

Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, Caractère coloré

Description générée automatiquement

Figure : Résultats GRU

Nous avons testé ce modèle uniquement sur la prédiction des 3 états avec la même architecture que LSTM et nous n’avons pas remarqué de différence en termes de temps d’entrainement et celui-ci semble être un peu moins performant que LSTM. Voici le meilleur résultat obtenu :

## Généralisation des modèles aux souches de souris

La généralisation des modèles aux souches de souris est une tâche qui semblaient très facile mais qui s’est avérée bien plus compliqué que cela ne laissait penser.

Premièrement, nous avons dû réfléchir à comment s’y prendre pour entrainer un modèle sur plusieurs souris. Nous avions d’abord testé de concaténer plusieurs jeux de données de souris et d’entrainer le modèle. Les données n’étant pas mélangées pour gardées la séquence temporelle, le modèle apprenait principalement que sur la première souris. Nous avons donc modifié le code pour créer des « blocs » de données. Par exemple, on prenait les 100 premières lignes d’une souris, les 100 premières d’une autres, les 100 suivantes de la première souris et ainsi de suite.

Cependant, cela fonctionnait mais brisait la séquentialité des données puisque nous pouvions passer d’une souris qui était endormie à une sourie réveillée.

Nous avons donc finalement opté pour une méthode pas très automatisée mais qui fonctionne. Il s’agit simplement de charger le jeu de données d’une souris, d’entrainer le modèle, de charger un autre jeu de donnée et d’entrainer à nouveau le modèle.

### Entrainement sur 1 souris (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb)

Premièrement, nous avons testé d’entrainer le modèle LSTM car celui-ci est notre meilleur modèle sur une seule souris de la souche et de tester sur les 7 autres souris. Avec cela, nous obtenons des résultats assez variables mais obtenons un f1-score macro d’environ 0.75. On peut voir ci-dessous un résultat concluant de l’un de ces tests :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

Figure : Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread

Cependant sur 2 souris de la souche et plus particulièrement 1, le modèle n’arrive pas du tout à détecter le classe rem. On peut voir ci-dessous que la classe rem obtient un f1-score de seulement 0.12. Cela pourrait être dû à la répartition des classes mais ce qui est étrange c’est que cette répartition est presque la même que sur les autres souris comme sur le résultat précédent. Il pourrait donc s’agir de signaux rem spécifique à cette souris et que le modèle n’arrive donc pas à prédire cette classe. On remarque sur la matrice de confusion que le modèle à tendance à prédire la classe wake lorsqu’il s’agit de la classe rem très fréquemment.

Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, carré

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread

Figure : Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread

L’entrainement sur une seule souris pour prédire la souche est donc évidemment moins performant que de tester sur la même souris mais le résultat est quand même acceptable. Cependant comme vu ci-dessus, dans certains cas, le modèle n’arrive pas du tout à prédire la classe Rem.

### Entrainement sur la moitié des souris de la souche (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb)

Ensuite, nous avons tenté de généraliser notre modèle en l’entrainant sur la moitié de la souche. Cela nous permettra de constater si le modèle a une faculté de généralisation et pourra ainsi mieux prédire les autres souris de la souche. Comme précédemment, nous utilisons une souche de 8 souris et nous entrainons notre modèle sur les 4 premières souris. Voici les résultats obtenus sur les 4 dernières souris :

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread

Comme d’habitude, la classe rem est moins bien prédit que les 2 autres mais l’amélioration par rapport à l’entrainement sur une seule souris est notable. Cette fois-ci, il n’y a pas de cas où la classe rem n’est pas bien classifié du tout et le f1-score macro passe environ de 0.75 à 0.85 en moyenne. Cela démontre donc que notre modèle est capable d’apprendre plusieurs activités électriques cérébrales et de généraliser sur d’autres souris. Cela est très encourageant car le but n’est évidemment pas de devoir entrainer un modèle sur une souris avant de vouloir effectuer une prédiction.

De plus, nous avons utilisé ce modèle pour tester de prédire les classes de souris de souches aléatoires pour tester notre réseau de neurones LSTM dans des cas encore plus complexes. Cette fois-ci, celui-ci fonctionne à nouveau un petit peu plus aléatoirement avec de très bons résultats par moment et de très mauvais (dû à la classe Rem) dans d’autres cas.

### Entrainement sur toute la souche (Generalize\_3\_State\_Classifications\_LSTM.ipynb)

L’entrainement de notre modèle sur toute une souche de souris fourni des résultats un peu biaisés puisque nous testons notre modèle sur des souris sur lesquelles il s’est entrainé contrairement au 2 cas précédent. De plus, comme expliqué précédemment, le but n’est pas de devoir entrainer notre modèle sur toute les souris mais plutôt sur quelques-unes d’entre elles afin que le modèle puisse ensuite généraliser sur des souris qu’il n’aurait jamais rencontrée.

Nous avons quand même tenté l’expérience et les résultats sont comme attendus relativement bons. Comme on peut le constater ci-dessous, les résultats sont meilleurs que lors de l’entrainement avec 1 ou la moitié des souris mais un peu moins performant que lorsqu’on entrainait et testait notre modèle sur une seule et même souris.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Figure : Résultats LSTM\_3\_state\_on\_bread

Notre modèle final sera donc celui entrainé sur la moitié des souris de la souche afin de pouvoir le tester sur les autres souris.

## Généralisation des modèles pour toutes les souris

Etant donné la taille des jeux de données, la puissance de nos machines ainsi que ce que nous avions prévu dans le cahier des charges, nous n’avons pas essayé de généraliser le modèle pour toutes les souris. Cela aurait pris beaucoup de temps et de mémoire. Il pourrait cependant être intéressant dans une continuité future du projet d’essayer de réaliser cette partie afin d’essayer de savoir jusqu’à quel point il est possible de généraliser le modèle.

Cependant, comme vu dans le chapitre précédent, la généralisation du modèle semble possible lorsque nous l’entrainons sur plusieurs souris différentes. Dans quelques cas, la prédiction est altérée par la classe rem qui n’est pas prédite correctement.

Pour entrainer un modèle complet capable de généraliser au maximum l’activité cérébrale des souris, il pourrait donc être intéressant d’entrainer notre modèle sur 1 ou 2 souris d’un maximum de souche.

# Conclusion

En résumé, les analyses effectuées dans le cadre de ce projet démontrent la possibilité de prédire les états de sommeils des souris de manière très efficace avec une possibilité de généralisation des modèles aux souches voir à toutes les souris de notre jeu de données.

Notre objectif était de réaliser 3 modèles différents permettant de classifier les états de 3 manière différentes (Rem/Nrem, Wake/Sleep, et Rem/Nrem/Wake) et cela a été réalisé avec succès.

Pour cela, nous avons réalisés plusieurs modèles de machine learning se basant sur des architectures différentes. Nous avons par exemple testé des modèle de type SVC, réseaux de neurones simples et des réseaux de neurones récurrents comme les LSTM et GRU. Pour chacun de ces modèle nous avons testé plusieurs hyperparamètres afin de trouver les meilleurs modèles possibles. Pour optimiser le code, nous avons implémenté des fonctions de traitement des jeux de données, de prétraitement des données ainsi que pour l’affichage des résultats

Le meilleur modèle que nous avons développé est un modèle LSTM permettant de classifier les 3 états avec un score d’environ :

* 0.95 lorsque nous entrainons et testons le modèle sur la même souris
* 0.75 lorsque nous entrainons le modèle sur une souris de la souche et testons sur d’autres souris de la même souche
* 0.85 lorsque nous entrainons le modèle sur la moitié des souris de la souche et testons sur l’autre moitié.

En outre, la méthodologie adoptée, combinant l'agilité et des outils de gestion de projet comme GitHub, nous a permis de collaborer efficacement et de nous adapter aux divers défis rencontrés. La réussite de ce projet ouvre des perspectives pour des recherches futures, notamment en ce qui concerne la compréhension du sommeil chez l'homme.

# Sources

<https://towardsdatascience.com/understanding-gru-networks-2ef37df6c9be>

<https://datascientest.com/long-short-term-memory-tout-savoir#:~:text=Les%20LSTM%20introduisent%20une%20nouvelle,informations%20sur%20une%20p%C3%A9riode%20%C3%A9tendue.&text=La%20cellule%20m%C3%A9moire%20d'un,et%20une%20porte%20d'oubli>.

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/03/introduction-to-long-short-term-memory-lstm/>

<https://www.hug.ch/laboratoire-du-sommeil/structure-du-sommeil>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228710/>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168010221001735>

<https://keras.io/guides/>

<https://scikit-learn.org/stable/index.html>

# Annexes

* Notebooks (code source)
* Modèles
* Marche à suivre
* Cahier des charges
* Planification et journal de travail