null

1. Introdução

A fronteira do Canadá com o Alasca é uma importante área de pesca de salmão, e o mercado deste peixe tem significante importância na economia, como vemos na Teablea 1, assim como exerce forte influência na escassez ou abundancia deste peixe (num próximo ciclo reprodutivo) no local de reprodução. Existem basicamente dois tipos de Salmão nessa região, uma que nasce no Alasca e outra que nasce no Canadá e pela proximidade, um salmão nascido no Alasca, pode acabar sendo pescado no mar por um pescador do Canada e vice versa. Os salmões nascem em água doce mas migram para o mar e retornam, posteriormente, para o local onde nasceram, para fins de reprodução, por isso, caso grande parte da população de salmão nascidos em um local específico for pescado, ocorre uma diminuição na quantidade de salmãos que conseguirão se reproduzir neste local, gerando escassez destes peixes.

Os pescadores do Alasca eram conhecidos por interceptar grandes quantidades de salmão canadense, e os pescadores canadenses tinham menos oportunidade de interceptar salmão originário do Alaska. Este fato gerou alguns conflitos entre Estados Unidos e Canada, tanto que em 1985 estes países fizeram um tratado para pesca de salmão do Oceano Pacífico (Pacific Salmon Treaty’), proibindo a pesca de salmão do tipo que nasce no Canadá por pescadores Norte Americanos e do tipo que nasce no Alasca por pescadores Canadenses.Portanto, a fim de seguir o tratado, é imprescindível conseguir diferenciar os tipos de salmão por sua região de origem. Para maiores informações sobre esse conflito em (THE PACIFIC SALMON TREATY: A BRIEF TRUCE IN THE CANADA/U.S.A. PACIFIC SALMON WAR (COLOCAR NAS REFERÊNCIAS)).

Neste relatório, pretende-se criar uma regra de classificação, visando facilitar a indetificação da origem dos salmões pescados. O banco de dados contém duas variáveis intituladas como DGAD e DGM (diâmetro da guelra (em mm) na fase de água doce e na fase no mar respectivamente) medidas em 50 salmões provenientes do Alasca e em 50 salmões provenientes do Canadá, assim como o gênero destes peixes. A partir deste momento, neste relatório, referir-se-á a origem dos salmões indistintamente como Região, localidade e/ou grupo.

Todas as análises foram realizadas com o suporte dos softwares *R* versão 3.4.2 e *RStudio* versão 1.1.383. Considerou-se um nível de significância de 5% para tomada de decisões quanto aos resultados dos testes estatísticos aqui apresentados.

1. Análise Descritiva

A tabela 1, apresenta mostra algumas medidas resumo para as vaiáveis DGAD e DGM separadas por região (Alasca e Canadá).

A partir da Figura 1, que consta o gráfico de dispersão entre as variaveis separadas por Região (Alasca e Canadá), podemos observar que os indíviduos do Canáda tendem a ter um diâmetro (em mm) da guelra durante a fase de água doce maior que os indivíduos do Alasca e durante a fase no Mar tendem a ter um diametro menor (em mm). Se olharmos separadamente os dois grupos, vemos que existe uma correlação levemente positiva entre os índividuos do Canadá, e levemente negativa para os índividuos do Alasca. Vale ressaltar que se considerarmos ambos os Grupos, parecer haver uma correlação negativa entre as variaveis.





Figura 1: Gráfico de dispersão entre os diâmetros da guelra de salmões em água doce e no mar

Na Figura 2 notamos que o diâmetro da guelra é menor na água doce para os índividuos de ambos os grupos, constatamos isso também na distribuição de densidade na Figura X, e reforçado nos valores das medidas centrais, como a da média e mediana, na Tabela X. Estes resultados são esperados devido a natureza dos dados, pois as medidas em água doce foram obtidas na fase inícial da vida dos peixes e as medições obtidas no mar aconteceram na maturidade destes salmões.

Podemos observar também nos box-plot, que o diâmetro das guelras para o salmão do Canadá é consideravelmente maior do que os do Alasca, já durante a fase no mar, o contrário ocorre. Para ambas as variáveis (DGAD, DGM) é possível notar uma sobreposição em boa parte da distribuições apresentadas Figura 3. As distribuições parecem ser levemente assimétricas, mais evidente para o diâmetro da guelra no mar de indivíduos do Canadá, e menos evidente para diâmetro da guelra na água doce de indivíduos do Alasca.



Boxplots por grupo

Podemos observar na Figura 4 que para cada variavel DGAD e DGM foi realizado um gráfico de quantil-quantil para cada Grupo (Canadá e Alasca), vemos que para o diâmetro da guelra na fase em água doce de indíviduos do Alasca, os pontos se comportaram de maneira razoávelmente aleatória em torno da linha de referência, não apresentando sinais evidentes de tendência, já os outros três gráficos, apresentam uma certa sitematização no comportamento dos dados em torno da linha de referência, evidenciando uma certa tendência, embora pareça ser uma tendencia amena, é um ponto contra a suposição de normalidade dos dados, porém não seria irrazuável supor normalidade para as variáveis neste caso dada a fraca intensidade desta tendência.




Figura 4: Quantil-quantil para cada Grupo

No gráfico abaixo podemos ver que a normalidade bivariada não parece ser uma suposição razoavel para nenhum dos grupos, porque além da sistematização em torno da linha de referência, existem muitos pontos fora das bandas de confiança. Dadas as observações, vemos que a suposição de normalidade multivariada para ambas as regiões parece ser irrazuável. Contudo, a técnica de análise discriminante de Fisher foi desenvolvida sem supor normalidade dos dados, portanto, a suposição de normalidade avaliadas com base nos gráficos 4 e 5 não são relevantes para a aplicação da técnica de análise discriminante de Fisher.




Gráfico de quantil-quantil com envelopes para a distância de Mahalanobis; A) Alasca, B) Canadá

Foi realizado o teste de Box para igualdade de matrizes de covariâncias dos dados dos dois tipos de salmão (alasca e Canadá), ao qual resultou num p-valor = 0,013, indicando que existe diferença estatisticamente significante entre as matrizes de covariâncias dos tipos de salmão, indicando que não parece ser razoável a suposição de igualdade das matrizes de covariâncias entre os tipos de salmão. Este resultado têm grande relevância, uma vez que a técnica de análise discriminante de Fisher supõe homocedásticidade multivariada, ou seja, igualdade das matrizes de covariâncias para os grupos. O teste de box, portanto, indicou que a suposição de homocedásticidade neste caso não parece ser razoável quando se considera os grupos de salmão originários do Alasca e do Canadá.

Foi realizado o teste de Box para igualdade de matrizes de covariâncias dos dados dos dois tipos de salmão macho, ao qual resultou num p-valor 0,013, indicando que existe diferença estatisticamente significante entre as matrizes de covariâncias dos tipos de salmão machos, indicando que não parece ser razoável a suposição de igualdade das matrizes de covariâncias entre os tipos de salmão macho. O teste de Box, portanto, indicou que a suposição de homocedásticidade neste caso não parece ser razoável quando se considera os grupos de salmão do sexo masculino originários do Alasca e do Canadá.

Foi realizado o teste de Box para igualdade de matrizes de covariâncias dos dados dos dois tipos de salmão fêmea, ao qual resultou num p-valor 0,013, indicando que existe diferença estatisticamente significante entre as matrizes de covariâncias dos tipos de salmão femeas, indicando que não parece ser razoável a suposição de igualdade das matrizes de covariâncias entre os tipos de salmão femea. O teste de box, portanto, indicou que a suposição de homocedásticidade neste caso não parece ser razoável quando se considera os grupos de salmão do sexo feminino originários do Alasca e do Canadá.

1. Análise Inferencial


Não encontramos nenhuma informação que nos dê direcionamento direto à definição de probabilidades à priori de um salmão ser proveniente de uma ou outra localidade (Alasca ou Canada), uma vez que essa probabilidade está muito relacionada ao local onde o salmão foi pescado. Por não ter informações suficientes iríamos supor probabilidades iguais para cada localidade, porém como foi orientação utilizar probabilidades diferentes para cada localidade, utilizamos os dados sobre toneladas de salmão comercial pescados e o respectivo valor monetário gerado no ano de 2015 (dado mais atual) a partir dessa pesca para as duas localidades, estes valores são apresentados na tabela 01 (“tabela com as quantidades de salmão Alasca/CANADA e $”). Observe que o volume de pesca de salmão para o ano de 2015 é muito maior no Alasca em comparação com o Canadá, isso nos leva a acreditar que a população de salmão do Alasca é maior que a população de salmão do Canadá, o que nos leva a conjecturar que a probabilidade de um salmão ser originário do Alasca é maior do que um salmão ser originário do Canadá. Acreditamos que considerar a probabilidade à priori de um salmão ser originário do Alasca como sendo 0,6 e ser originário do Canadá como sendo 0,4 parece ser razoável diante dos dados da tabela 01 e da relação levantada entre a probabilidade do salmão pertencer a uma determinada localidade e o local da pesca, uma vez que não se têm informações mais precisas quanto às populações de salmão e seus respectivos comportamentos migratórios destes de ambas as localidades.

Com base na metodologia de Análise discriminante de Fisher, considerando custos iguais de classificação errada e probabilidades à priori destacadas acima, obtivemos uma regra de classificação à qual estão apresentados os resultados abaixo.


Ao observar a tabela XX (Resultados da classificação da amostra teste), observamos a qualidade da regra de classificação, obtemos uma taxa de erro aparente TEA = 6 , valor bem próximo ao da taxa ótima de erro TOE = 5,26 ao qual leva em consideração a validade das suposição de igualdade das matrizes de covariância relativas aos dois tipos de salmão, ou seja, mesmo com as observações indicativas à fuga da suposição mencionadas, a regra de classificação mostrou uma taxa de erro bem próxima à taxa ótima, indicando uma boa performance da regra proposta.

A tabela XX (Medidas resumo para os valores função discriminante aplicada na amostra teste, por grupo:) apresenta medidas resumo para os valores da função discriminante e a figuar XX (Boxplots da função discriminante aplicada à amostra teste, por grupo) apresenta os boxplots para estes mesmos valores. Note que o valor máximo para o grupo Alasca é bem proximo ao valor da mediana para o grupo Canadá, o mesmo acontece para o mínimo do grupo Canadá em comparação com a mediana do grupo Alasca, o desvio padrão dos valores dos dois grupos é bastante similar (diferença de 0,19). Para ambos os grupos os valores da média e mediana se apresentam com valores bastante próximos e os boxplots parecem ser simétricos (ou pouco assimétricos).

A figura XX (Densidade estimada da função discriminante aplicada à amostra teste, por grupo)) apresenta as densidades estimadas da função discriminante para os grupos, note que, a luz do comportamento apresentado pelos boxplots temos uma interseção entre estas densidades, o que demonstra que a regra de decisão obtida não consegue isolar totalmente as distribuições e consequentemente diferenciar totalmente os tipos de salmão, porém isso é intrinseco ao banco de dados, já que as variáveis propriamente não tem um comportamento totalmente distinto entre os tipos de salmão.



Boxplots da função discriminante aplicada à amostra teste, por grupo



Densidade estimada da função discriminante aplicada à amostra teste, por grupo

Outras duas regras, baseadas na metodologia de Análise discriminante de Fisher, foram geradas à partir do banco de dados, porém agora os grupos (Alasca e Canadá) foram divididos por gênero fêmea e macho. Aqui também foi suposto a presença de homocedasticidade entre as populações, com custos de classificação errada iguais e com as mesmas prioris definidas anteriormente, ou seja, as probabilidades a priori de um salmão pertencer ao Grupo Alasca foi definida como 0,6 e pertencer ao grupo Canada foi 0,4 para ambos os sexos.

Como já foi discutido anteriormente, o teste de Box indicou para ambos os sexos que as matrizes de covariância são diferentes, de modo que a suposição de homocedásticidade não parece ser razoável para ambos os casos.

Os resultados referentes as regras de classificação para salmões fêmea a macho são apresentados nas tabelas XX e XX respectivamente.

Ao observar a tabela XX (Resultados da classificação da amostra teste - FEMININO), observamos a qualidade da regra de classificação para os salmões fêmea, obtemos uma taxa de erro aparente TEA = 0,04 , valor bem abaixo ao da taxa ótima de erro TOE = 0,1 ao qual leva em consideração a validade das suposição de igualdade das matrizes de covariância relativas aos dois tipos de salmão, ou seja, mesmo com as observações indicativas à fuga da suposição mencionadas, a regra de classificação mostrou uma taxa de erro ainda menor que a taxa ótima, indicando uma boa performance da regra proposta para o banco de dados em questão.

TEA(Feminino): 0,0384615 #### Ver se faz sentido TEA ser menor que TOE TOE(Feminino): 0,1023688

Ao observar a tabela XX (Resultados da classificação da amostra teste - MASCULINO), observamos a qualidade da regra de classificação para os salmões macho, obtemos uma taxa de erro aparente TEA = 0,04 , valor bem abaixo ao da taxa ótima de erro TOE = 0,11 ao qual leva em consideração a validade das suposição de igualdade das matrizes de covariância relativas aos dois tipos de salmão, ou seja, mesmo com as observações indicativas à fuga da suposição mencionadas, a regra de classificação mostrou uma taxa de erro ainda menor que a taxa ótima, indicando uma boa performance da regra proposta para o banco de dados em questão.


TEA(Masculino): 0,0416667 #### Ver se faz sentido TEA ser menor que TOE TOE(Masculino): 0,1112897

Observe também que as regras de classificação para os salmões fêmea e macho apresentam valores de TEA bastante similares, já que ambos tiveram apenas um erro de classificação e a quantidade de peixes de cada sexo na amostra onde as regras foram testadas é praticamente a mesma.


Observamos nas Tabelas XX e XX (Medidas resumo fêmea e macho) as medidas resumos dos grupos divididos por macho e fêmea, onde são apresentadas os valores da função discriminante aplicada na amostra teste. Além disso é possível observar os box-plots para cada genêro na figura XX (boxplot fêmea).

Para salmões fêmea, observamos que o valor mínimo referente ao grupo Canadá é menor que o máximo referente ao grupo Alasca, porém, pode-se observar por meio dos box-plots correspondentes que a menos de um valores discrepante, os box-plots parecem ser bastante distintos, uma vez que, pode-se perceber uma separação clara entre valores presentes no grupo Alasca comparando-se com os valores presentes no grupo Canadá, este comportamento também é observado, embora seja menos evidente, na figura XX(funçao discriminante fêmea) ao qual apresenta as densidades estimadas para os valores da função discriminante para os grupos, nesta figura observa-se uma área de interseção pequena entre as densidades, o que favorece à distinção da origem dos Salmões fêmea por meio das variáveis DGAD e DGM.

O comportamento referênte aos valores da função discriminante para salmões macho é análogo ao apresentado para salmões fêmea, os box-plots correspondentes, a menos de dois pontos, parecem ser bastante distintos, assim como existe pouca área de interseção entre as densidades estimadas para os valores da função discriminante para os grupos Alasca e Canadá (Figura XX ((funçao discriminante macho)), o que favorece à distinção da origem dos salmões macho por meio das variáveis DGAD e DGM.



Boxplots da função discriminante aplicada à amostra teste, por grupo



Densidade estimada da função discriminante aplicada à amostra teste, por grupo

4.Conclusões

As análises apresentadas aqui indicaram que as regras de classificação de salmões quanto à sua origem (Alasca ou Canadá) obtidas por meio do método de análise discriminante de Fisher foram razoávelmente boas, mesmo sendo a suposição de homocedásticidade irrazuável para todos os conjuntos analisados (Salmões de ambos os sexos, Salmões macho e Salmões fêmea).

Julgamos que todas as regras de classificação obtidas neste presente estudo poderiam ser sugeridas, embora as regras obtidas separando-se os salmões por sexo tenham sido um pouco mais efetivas, errando a classificação de 2 salmões em contrapartida aos 3 erros de classificação obtidos pela regra que não leva em consideração os sexos dos peixes para a mesma quantidade de peixes analizados, porém deve-se avaliar sempre o contexto onde a regra será aplicada, o custo, a utilidade e a influência que esta regra de classificação pode exercer.

1. Bibliografia

* Azevedo, C. L. N. (2017). Notas de aula sobre análise multivariada de dados <http://www.ime.unicamp.br/~cnaber/Material_AM_2S_2017.htm>
* Johnson, R. A. & Wichern, D. W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis. 6 a edição, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.