

|  |
| --- |
| **데이터 마이닝** |
| 총 인구 예측, 요인분석, KOSPI 지수 시각화 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 제출일 | 2021, 04, 15 |  |
| **작성자** | 정승호 |  |

**목 차**

**서론** 3

**본론**

1. 회귀분석과 시계열 분석을 이용한 대한민국 인구예측 3


1. 특정 데이터셋을 이용한 요인분석 6
2. Kospi 10년간 데이터를 이용한 시계열 분석 9

서론

이 레포트는 데이터 마이닝에 관한 내용으로서, 각각 회귀분석과 요인분석, 시계열 분석을 R을 통해 실행한 결과를 다룬다.

본론


1. **대한민국의 2020년과 2021년 총 인구를 예측하시오.**
2. 세계은행(https://data.worldbank.org/)에 있는 연도별 우리나라 인구 데이터를 기반으로 회귀분석해 예측.




다음과 같은 회귀선을 확인할 수 있었으며 더빈 왓슨 테스트를 통해 잔차에 유의미한 자기상관이 관측되지 않는 것을 확인하였다. ACF(자기상관계수)는 0.97로 매우 높게 나타난다.

회귀분석을 통한 2020년과 2021년 인구수 예측 결과는 각각 **48526000**명**, 49172300**명으로 나타난다.

2) 국가통계포털(https://kosis.kr/index/index.do)에서 과거 연도별 신생아수와 사망자 데이터를 이용하여 인구의 순증감을 계산한 후 과거 연도별 인구의 순증감을 기반으로 시계열분석을 이용하여 예측.




순인구 증감 데이터는 비계절성, 비순환성을 가지고 있으며 시계열 데이터를 시각화한 결과 완연한 하락세를 나타낸다. 추세선을 이용해 시계열 분석을 실시하였으며, 총 인구 증가량과 비교했을 때 잔차의 자기상관이 1건 검출되나 시계열 분석 모형의 적절성을 확인하는 LJung Test 실행결과 0.8이상의 신뢰값이 검출되므로 시계열 분석 모형의 분석결과가 유의미하게 나타났다고 할 수 있다.




위의 그림처럼 시계열 분석을 통한 대한민국의 총 인구수 예측결과는 꾸준한 하락세로 확인된다.

1. 세계은행에 있는 연도별 우리나라 인구 데이터를 기반으로 Average Annual Growth Rate(AAGR)과 Compound Annual Growth Rate(CAGR)을 계산



계산 결과는 각각 위의 결과와 같이 나타난다.

4) 지수평활법 중 홀트윈터스 방식을 이용해 다른 각도로 예측




지수평활법을 사용해 자료를 평활할 경우, 인구수 증가 추세가 완만하게 줄어들지만 감소가 아닌 증가쪽으로 결과가 나타난다. 하지만 홀트윈터스법을 사용해 지수평활한 모델의 평가 상황에서 실제 값과 잔차가 눈에 띄게 큰 정도로 크게 벌어지는 것이 관측되어 사용하기에 부적합하다 판단했다. 지수평활법은 일반적으로 추세가 있는 시계열에 적합하지 않은데, 해당 자료의 경우 눈에 띄는 추세가 관측되기 때문에 사용하기 부적합하다고 판단된다.

**2.** 아래 표는 SPSS파일인 drinking\_water\_example.sav파일의 데이터 셋이 구성된 테이블이다. 전체 2개의 요인에 의해서 7개의 변수로 구성되어 있다. 해당 데이터로 요인분석을 실행.

**테이블이(가) 표시된 사진


자동 생성된 설명**

1. 베리맥스 회전법과 요인점수 회귀분석 방법을 적용하여 요인 분석




유효성 판단 항목의 값이 통상적으로 0.5 이하이면 유효한 것으로 본다. 그러므로 요인 분석결과 7개의 변수 모두 유효하다고 볼 수 있다. 요인 적재값은 통상 +0.4 이상이면 유의하다고 볼 수 있으며, Factor1에서는 Q4, Q5, Q6, Q7이, Factor2 에서는 Q1, Q2, Q3 변수가 해당된다. 따라서 Q4, Q5, Q6, Q7이 제 1요인으로, Q1, Q2, Q3이 제 2요인이라 할 수 있다. 누적분산비율은 0.703 으로 정보 손실은 약 0.3 이다.

1. 요인점수를 이용한 요인적재량 시각화



위의 분석결과와 같이 2개의 요인으로 묶이는 것을 확인할 수 있다.

1. 프로맥스(Promax)회전법을 적용하여 요인 분석




프로맥스 회전법 역시 2개 요인으로 변수들이 묶이는 결과를 확인할 수 있다.

1. 베리맥스 회전법과 프로맥스 회전법을 적용한 결과 비교 분석

**<베리맥스> <프로맥스>**

0.5 이하이므로 유효하다

**텍스트, 영수증이(가) 표시된 사진


자동 생성된 설명**

결과 값은 요인적재량(Loadings)를 제외하면 큰 차이가 없는 것을 볼 수 있다. 프로맥스 회전법 사용시 각 Factor에서 다소 높게 측정되었다. 이와 같은 결과는 시각화 결과로 확인해 보았을 때 프로맥스 분석을 했을 경우가 베리맥스 분석보다 변수들이 가깝게 군집한다는 것을 알 수 있다. 또한 프로맥스 분석은 요인간의 상관관계를 나타내 주기 때문에 이를 파악하는데 편리하다.

3. 과거 10년간 일별 KOSPI 지수(종가기준) 데이터를 기준으로 시계열 분석.

(데이터: http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC0201010101#)

1. 추세선 확인



1. 4가지 시계열 자료의 변동요인을 분해하여 시각화

