|  |
| --- |
|  |
| Chi lo ha detto? |
| Uso della classificazione per riconoscere l’autore di un tweet |

|  |
| --- |
| Marco Cavalli - X81000445  A.A. 2019-2020 |

Sommario

[Introduzione 2](#_Toc33468213)

[Obiettivi 2](#_Toc33468214)

[Contenuto della relazione 2](#_Toc33468215)

[Promemoria 3](#_Toc33468216)

[Classe TweetMiner e mining dei tweet 4](#_Toc33468217)

[Creazione del dataset 5](#_Toc33468218)

[Preprocessing dei tweet 6](#_Toc33468219)

[Splitting del dataset 7](#_Toc33468220)

[Verso la classificazione 8](#_Toc33468221)

[Classificatore: Regressione Logistica 9](#_Toc33468222)

[Misura di Performance: Score F1 9](#_Toc33468223)

[Classificazione di Tweet 10](#_Toc33468224)

[Classificazione con 3 (o più) etichette 12](#_Toc33468225)

[Classificatore: Multinomial Naive Bayes 14](#_Toc33468226)

[Classificatore: KNN 14](#_Toc33468227)

[Valutazione delle prestazioni 15](#_Toc33468228)

[Lista dei metodi del sorgente 16](#_Toc33468229)

[Descrizione dei metodi del sorgente 17](#_Toc33468230)

# Introduzione

Il mondo odierno è sempre più interconnesso. Molto di quello che riusciamo a raggiungere grazie alle nuove tecnologie in ambito informatico era impensabile anche fino a pochi decenni fa.

Un aspetto centrale della rivoluzione informatica degli ultimi anni è stata la presenza dei social network: questi mezzi hanno cambiato totalmente il modo in cui interagiamo tra noi.

Sebbene queste tecnologie abbiano apportato dei netti miglioramenti al nostro stile di vita, hanno però introdotto nuovi problemi di una certa entità come le **fake news,** in relazione alla problematica del riconoscere i **fake accounts**.

Un metodo per poter risolvere il problema di riconoscere i fake accounts è quello di usare algoritmi di **Machine Learning**.

Lo scopo di questo progetto è quello di introdurre dei metodi di Machine Learning basati su classificazione, che permettano il riconoscimento dell’autore di un tweet. Si darà inoltre anche una spiegazione su come questo metodo possa essere una maniera (magari non la migliore) per rispondere a questo problema.

# Obiettivi

Date due (o più) persone e un tweet cercheremo di stabilire chi dei due sia l’autore più probabile. Per far questo dovremo:

* Fornire un metodo che crei una lista di Tweet usando le API di Twitter
* Preprocessare i nostri dati usando NLP
* Fornire un classificatore
* Classificare nuovi tweet in base ai dati già conosciuti

# Contenuto della relazione

Mostreremo un primo esempio usando una lista di tweet di Trump e Hillary Clinton così da spiegare cosa fa il codice e come si comporta la classificazione basata su regressione logistica.

Successivamente mostreremo come funziona il nostro script in caso abbiamo più di 2 etichette (aggiungeremo i tweet di Barack Obama).

Ci concentreremo anche nel valutare le prestazioni dei classificatori basati su regressione logistica, KNN e Naive Bayes Multinomiale sia con 2 che con 3 etichette.

Infine, parleremo del codice nello specifico, descrivendo i vari metodi presenti nel codice, elencando i parametri e fornendo una spiegazione sul compito che svolgono.

# Promemoria

Useremo le API di Twitter per ricavare i dati su cui fare i nostri studi. Twitter ha imposto nel tempo dei **limiti** sull’utilizzo di queste API.[[1]](#footnote-2)

*Difficilmente* usando questo software si supereranno questi limiti (molti dei quali legati ad aspetti dell’esperienza consumer su Twitter che non vengono affrontati nemmeno, come lo scrivere un Tweet e pubblicarlo), ma è importante essere consapevoli che un uso **improprio** o **smoderato** delle API di Twitter potrebbe comportare una **limitazione** (se non un **blocco**) sull’uso delle API stesse.

La porzione di codice che gestirà l’accesso alle API sarà simile a questa:

**import** twitter

ck **=** input**(**"consumer\_key: "**)**

cs **=** input**(**"consumer\_secret: "**)**

atk **=** input**(**"access\_token\_key: "**)**

ats **=** input**(**"access\_token\_secret: "**)**

twitter\_keys **=** **{**

'consumer\_key'**:** ck**,**

'consumer\_secret'**:** cs**,**

'access\_token\_key'**:** atk**,**

'access\_token\_secret'**:** ats

**}**

api **=** twitter**.**Api**(**

consumer\_key **=** twitter\_keys**[**'consumer\_key'**],**

consumer\_secret **=** twitter\_keys**[**'consumer\_secret'**],**

access\_token\_key **=** twitter\_keys**[**'access\_token\_key'**],**

access\_token\_secret **=** twitter\_keys**[**'access\_token\_secret'**],**

tweet\_mode **=** 'extended'

**)**

Fondamentale usare l’autenticazione perché la versione base delle API non ci permetterebbe di fare molto.

Per poter ricavare i quattro codici richiesti bisogna richiedere l’accesso come sviluppatori su <https://developer.twitter.com/>.

Una volta ottenuto l’autorizzazione da Twitter per sviluppare app usando le sue API si potranno usare queste ultime per ricavare i tweet utili a formare il nostro dataset.

# Classe TweetMiner e mining dei tweet

Per facilitare il nostro lavoro e poter serializzare lo scraping di considerevoli quantità di tweet da Twitter, useremo una classe che ha lo scopo di fornire i metodi specifi. La classe si chiama **TweetMiner**. Questa classe contiene un metodo chiamato mine\_user\_tweets che non fa altro che ritornare una lista di tweet di un utente ben specifico (specificato con il parametro “user”). È possibile indicare un numero massimo di tweet da prelevare (parametro “max\_tweets”) e un numero di tentativi massimo per evitare loop infiniti se l’utente ha meno tweet del previsto (parametro “max\_pages”). Per maggiori informazioni sugli altri parametri, attenzionare la sezione finale di questa relazione dove viene trattato in dettaglio il codice.

**class** **TweetMiner(**object**)**

**def** \_\_init\_\_**(**self**,** api**,** result\_limit **=** 100**,** max\_tweets**=**3000**):**

**def** mine\_user\_tweets**(**self**,** user**=**""**,** mine\_retweets**=False,** no\_replies**=True,** max\_pages**=**40**)**

Istanziato un oggetto della classe TweetMiner, si può procedere con il mining dei tweet. Per fare ciò basta fornire alla nostra istanza il nome dell’utente da cui prelevare tweet. Per evitare di reiterare questa operazione ogni volta che dobbiamo inizializzare il nostro dataset, è previsto un metodo che permette di salvare i dati in memoria in una cartella denominata “**DATA**” con nome lo stesso della **username** e in formato **csv**.

trump **=** 'realDonaldTrump'

**try:**

trump\_df **=** pd**.**read\_csv**(**'../Data/{}.csv'**.**format**(**trump**))**

notExists **=** **False**

**except:**

notExists **=** **True**

ans **=** ''

**if** notExists **==** **False:**

**while** **True:**

ans **=** input**(**"Trovato un file contenente i tweet dell'utente cercato. Vuoi sovrascrivere il contenuto di questo file? [s/n] "**)**

**if(**ans **==** 's' **or** ans **==** 'n'**):**

**break**

**if** ans **==** 's' **or** notExists **==** **True:**

trump\_tweets **=** miner**.**mine\_user\_tweets**(**user**=**trump**)**

trump\_df **=** pd**.**DataFrame**(**trump\_tweets**)**

trump\_df**.**to\_csv**(**'../Data/{}.csv'**.**format**(**trump**))**

**print(**"Dati sovrascritti nel percorso '../Data/{}.csv!'"**.**format**(**trump**))**

**else:**

**print(**"Useremo i dati contenuti nel file salvato precedentemente!"**)**

Questo estratto di codice ci permette di notare come il software si comporta quando chiediamo di aggiungere i tweet di un nuovo user. Viene prima controllato se non esiste già un file salvato di quel particolare username. Se esiste viene chiesto se si vuole sovrascrivere e quindi continuare con il mining, altrimenti si possono riutilizzare i dati già presenti in quel file.

# Creazione del dataset

Una volta definito come prelevare i dati da Twitter si può procedere con la formazione del dataset. Nella fattispecie ci limiteremo ad un caso con due etichette (Donald Trump e Hillary Clinton). Successivamente verrà trattato anche un caso con tre etichette.


hillary\_df **=** pd**.**read\_csv**(**'../Data/{}.csv'**.**format**(**hillary**))**

trump\_df **=** pd**.**read\_csv**(**'../Data/{}.csv'**.**format**(**trump**))**

dataset **=** pd**.**concat**([**hillary\_df**,** trump\_df**],** axis**=**0**)**

dataset **=** dataset**.**sort\_values**(**by**=**'retweet\_count'**)**

dataset **=** dataset**.**reset\_index**(**drop**=True)**



Il codice mostrato fa semplicemente questo:

* In un momento successivo al mining dei tweet, preleva in memoria i dati degli utenti forniti in input e li salva in DataFrame dedicati
* Concatena i due DataFrame
* Riordina le righe per numero di retweet (motivato per l’intenzione di dare una prima mescolatura dei dati in vista dello splitting)
* Resetta l’indice

Avremo così creato il dataset finale dei tweet di Donald Trump e Hillary Clinton.

Nel sorgente completo sono previsti anche metodi per la gestione dell’aggiunta di nuovi utenti al dataset e per la rimozione degli stessi. Per semplicità, si rimanda sempre alla sezione del codice per informazioni più specifiche al riguardo.

# Preprocessing dei tweet

Prima di trattare la problematica della classificazione è fondamentale fornire una funzione di rappresentazione per permettere ai classificatori di poter trattare i dati (che nel nostro caso sono dei tweet).

Per fare ciò utilizzeremo un metodo di preprocessing chiamato **cleanTweet** e due classi usate per la vettorizzazione (**CountVectorizer**) e la normalizzazione (**TfidfTransformer**). Riprenderemo gli ultimi due metodi tra qualche paragrafo; per ora ci concentreremo sul primo metodo.

tweet\_text **=** dataset**[**'text'**].**values

clean\_text **=** cleanTweet**(**tweet\_text**)**

**import** textacy**.**preprocessing **as** txt

**def** cleanTweet**(**raw\_data**):**

data **=** **[**txt**.**replace\_urls**(**x**,**""**)** **for** x **in** raw\_data**]**

data **=** **[**txt**.**replace\_emails**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**

data **=** **[**txt**.**replace\_emojis**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**

data **=** **[**txt**.**replace\_user\_handles**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**

data **=** **[**txt**.**replace\_phone\_numbers**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**

data **=** **[**txt**.**replace\_numbers**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**

data **=** **[**txt**.**replace\_currency\_symbols**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**


data **=** **[**txt**.**replace\_hashtags**(**x**,**""**)** **for** x **in** data**]**

**return** data


cleanTweet non fa altro che preprocessare i dati che gli si forniscono (nel nostro caso sono i tweet) eliminando in serie:

* URL
* Email
* Emoji
* Username
* Numeri di telefono
* Numeri
* Simboli di moneta
* Hashtag

Segue un esempio di funzionamento del preprocessing sui dati del dataset.



Quando li preleviamo, i Tweet mantengono esattamente il loro formato “ufficiale”. Allo stato attuale non sono per nulla utilizzabili: contengono tanti caratteri speciali come le emoji, e diversi costrutti come e-mail e hashtags che non ci danno informazione alcuna sull’autore. La scrematura iniziale che fa il metodo cleanTweet porta gli stessi Tweet allo stato seguente:



Questo primo preprocessing ci permetterà di avere dei dati in un formato più semplice da trattare e permetterà di rappresentarli senza perdere troppe informazioni.

# Splitting del dataset

Lo splitting del dataset in due parti (training e test set) è fondamentale per poter valutare correttamente l’operato del nostro codice. Lo effettueremo usando **train\_test\_split** del modulo **sklearn.model\_selection**. La porzione di codice che si occupa dello split è la seguente:

**from** sklearn**.**model\_selection **import** train\_test\_split

**import** numpy **as** np

**from** matplotlib **import** pyplot **as** plt



np**.**random**.**seed**(**1234**)**

train\_set**,** test\_set**,** y\_train\_set**,** y\_test\_set **=** train\_test\_split**(**clean\_df**[**'x'**].**tolist**(),**clean\_df**[**'label'**].**tolist**(),** test\_size**=**0.25**)**

Fissato un seed (decisione presa per poter riottenere lo stesso split ogni volta che ci serve in questa fase dimostrativa), **train\_test\_split** divide il dataset di tweet (ora chiamato clean\_df in quanto è stato preprocessato) in due parti e torna quattro valori:

1. train\_set e y\_train\_set che sono i due set del training set che contengono i tweet e i rispettivi autori
2. test\_set e y\_test\_set che sono I due set del test set che contengono i tweet e i rispettivi autori

I due set saranno così composti:

I set sono abbastanza equilibrati (in particolare il training set). E’ fondamentale che i set siano abbastanza grandi ed equilibrati (laddove fosse possibile): anche dalla loro composizione dipenderanno le prestazioni del classificatore.

# Verso la classificazione

Prima di effettuare la classificazione, dobbiamo necessariamente trasformare tutti i nostri tweet in un formato adatto alle esigenze del classificatore. Come abbiamo accennato in un paragrafo precedente, dovremo rappresentare i dati sottoforma di vettori normalizzati. Per fare ciò useremo le classi **CountVectorizer** e **TfidfTransformer**.

**from** sklearn**.**feature\_extraction**.**text **import** CountVectorizer

**from** sklearn**.**feature\_extraction**.**text **import** TfidfTransformer

count\_vect **=** CountVectorizer**(**ngram\_range**=(**2**,**4**),** max\_features**=**3000**,** max\_df**=**0.8**,** strip\_accents**=**'unicode', stop\_words=list\_stop\_words**)**

tfidf **=** TfidfTransformer**()**

x\_train\_counts **=** count\_vect**.**fit\_transform**(**train\_set**)**

x\_train **=** tfidf**.**fit\_transform**(**x\_train\_counts**)**

x\_test\_counts **=** count\_vect**.**transform**(**test\_set**)**

x\_test **=** tfidf**.**transform**(**x\_test\_counts**)**

**CountVectorizer[[2]](#footnote-3)** crea un oggetto che permette di trasformare testi in vettori di termini (bag of words). Applica diverse fasi della pipeline NLP (tokenizzazione, lowercase, eliminazione delle stop words…) e permette di creare un vocabolario utilizzabile per rappresentare tutti i testi nello stesso formato.

I parametri ngram\_range, max\_features e max\_df vengono utilizzati per indicare gli n-grammi considerati nella tokenizzazione, la numerosità massima di features e un limite alto di frequenza dei termini (utile per eliminare le stop words).

Per creare il vocabolario basterà usare il metodo **fit\_transform**. Dopo aver creato un vocabolario (o averlo fornito in input alla creazione dell’istanza) basterà usare il metodo **fit** per rappresentare altri testi usando quel particolare vocabolario.

**TfidfTransformer[[3]](#footnote-4)** invece crea un oggetto che permette di applicare la normalizzazione tf-idf a vettori di bag of words.

Anche questa classe fa uso dei metodi **fit\_transform** e **fit**. Le considerazioni sono identiche:

* **fit\_transform** viene usato per creare un vocabolario usando i dati forniti in input
* **fit** viene usato quando abbiamo già fornito un vocabolario in precedenza

Confondere la posizione dei comandi o utilizzarli in maniera impropria (per esempio usando solo il metodo **fit\_transform**) porterà a funzionamenti errati del software (cancellazione del vocabolario e, in certi casi, crash del programma).

Dentro le variabili **x\_train** e **x\_test** avremo quindi dei vettori di termini normalizzati utilizzabili da un qualunque classificatore.

# Classificatore: Regressione Logistica

Il primo classificatore che vedremo è il classificatore basato su **regressione logistica**. Per poterlo usare dovremo importare la classe **LogisticRegression[[4]](#footnote-5)**.

**from** sklearn**.**linear\_model **import** LogisticRegression

log **=** LogisticRegression**(**solver**=**'liblinear'**)**

log**.**fit**(**x\_train**,** y\_train\_set**)**

y\_train\_preds **=** log**.**predict**(**x\_train**)**

y\_test\_preds **=** log**.**predict**(**x\_test**)**

**LogisticRegression** crea un oggetto utilizzabile nella classificazione di esempi.

La prima operazione da fare dopo aver creato il classificatore (log) e aver trasformato i dati attraverso un algoritmo di rappresentazione (Bag of Words o simili) è **fit**. **Fit** prende in input i dati (nel nostro caso i tweet) e le etichette attese (gli username) del training set e fissa i parametri del classificatore.

Successivamente si può effettuare la classificazione dei dati sia del training set che del test set usando il metodo **predict**.

# Misura di Performance: Score F1

Per valutare l’operato del classificatore abbiamo bisogno di una misura di performance. Useremo lo **score F1**in quanto uno dei più precisi e slegato dalla conformazione dei set. Per calcolarlo useremo il metodo **f1\_score** di **sklearn.metrics**.

**from** sklearn**.**metrics **import** f1\_score


**print(**"F1 training scores: {:0.2f}"**.**format**(**f1\_score**(**y\_train\_set**,**y\_train\_preds**,**average**=**'weighted'**)))**

**print(**"F1 test scores: {:0.2f}"**.**format**(**f1\_score**(**y\_test\_set**,**y\_test\_preds**,**average**=**'weighted'**)))**

*Out:*

F1 training scores: 0.92

F1 test scores: 0.86

Come viene evidenziato dall’output di questa sezione di codice, il punteggio ottenuto dal classificatore in entrambi i set è considerevolmente alto. Possiamo dire che la capacità del modello è sufficiente (non c’è overfitting né underfitting).

Utilizzando particolari librerie come **eli5** si può inoltre anche capire come vengono pesati i vari token attraverso il metodo **show\_weights**.

L’immagine alla sinistra di questo paragrafo mostra esattamente questo fatto: essendo un caso in cui abbiamo due etichette viene mostrata una singola colonna riguardante i token più usati da Trump (parte verde della colonna) e quelli più usati da Hillary Clinton (parte rossa).

Porteremo successivamente un esempio che fa capire come il classificatore usa le features per effettuare le predizioni.

# 

# Classificazione di Tweet

Proviamo a fornire al classificatore due tweet che non conosce:

source\_test **=** **[**

"The presidency doesn’t change who you are. It reveals who you are. And we’ve seen all we need to of Donald Trump."**,**

"Crooked Hillary is spending tremendous amounts of Wall Street money on false ads against me. She is a very dishonest person!"

**]**

Idealmente il primo tweet è accostato a Hillary Clinton, il secondo a Trump.


Per poter classificare questi due tweet dobbiamo (successivamente al preprocessing) transformarli in vettori normalizzati come fatto precedentemente con il dataset. Perciò riutilizzeremo le stesse istanze già usate di **CountVectorizer** e **TfidfTransformer**. Successivamente useremo il classificatore per stabilire chi avrebbe potuto scrivere quei due tweet usando il metodo **predict\_proba**.

source\_test **=** cleanTweet**(**source\_test**)**

unknown\_tweets\_counts **=** count\_vect**.**transform**(**source\_test**)**

unknown\_tweets **=** tfidf**.**transform**(**unknown\_tweets\_counts**)**


pd**.**DataFrame**(**log**.**predict\_proba**(**unknown\_tweets**),** columns**=**log**.**classes\_**)**



Predict\_proba ritorna le probabilità che l’esempio appartenga ad un’etichetta, per ogni etichetta presente nel nostro modello. La somma di tutte le probabilità di una riga fa infatti 1.

Nella fattispecie il classificatore associa il primo tweet ad Hillary con un ottimo 99% di probabilità e il secondo a Trump con un 78% di probabilità. Il modello sembrerebbe funzionare bene anche con dati sconosciuti.

Come per la classificazione, **eli5** provvede anche un metodo (**show\_predictions**) per spiegare il perché si ottiene questo risultato. Nella fattispecie otteniamo i seguenti output:



Nel primo caso viene classificata la Clinton perché fa uso di parole che usa spesso come “donald”, “trump” e “need”.

Nel secondo si riconosce Trump. A differenza del primo, però, non abbiamo il 100% di probabilità per il semplice fatto che Trump usa una parola (“hillary”) che il classificatore non associa a lui (ma alla Clinton), e quindi il classificatore penalizza lo score generale abbassando la probabilità che sia Trump.

La cosa interessante di questo tool (che purtroppo non è possibile apprezzare appieno in un file pdf) è che ci permette di avere una rappresentazione grafica dei termini che più hanno pesato nel calcolo del punteggio. Più è verde e più il termine indica che ci si riferisce all’etichetta mostrata (ovvero è una parola molto usata dalla persona indicata); viceversa più è rosso più si penalizza il punteggio (perché è un termine più comune per l’altra etichetta essendo questo un caso binario).


Oltre a classificare tweet sconosciuti (inventati o prelevati attraverso mining da altri profili di Twitter o altre fonti), un’altra cosa molto interessante che si potrebbe fare è quella di stampare tutte le probabilità predette dei tweet del dataset. O per una delle etichette stampare il tweet classificato come più probabile, tra quelli appartenenti ad una delle classi, o come il meno probabile.

Tutte queste prove ci possono fare arrivare ad una conclusione: il classificatore viene allenato a riconoscere alcuni utenti. Perciò potrebbe essere utilizzato nello scoprire **fake news** in relazione ai **fake account**, ovvero account fittizi che emulano account ufficiali per mandare messaggi fuorvianti (oppure riconoscere se un account legittimo e ufficiale sia stato “hackerato”). Ciò è possibile addestrando il nostro classificatore a riconoscere particolari utenti e sottomettergli i tweet che vogliamo classificare e che vogliamo riconoscere come “fake” o “legittimi”. Ovviamente rientriamo nel campo dell’incertezza, ma un buon classificatore può essere utile in tal senso.

# Classificazione con 3 (o più) etichette

Nel caso della regressione logistica, la presenza di più etichette comporta un complicarsi della logica che sta alla base. Fortunatamente, le librerie che utilizziamo implementano già tutto quello che ci serve per gestire il caso di più di due etichette nel dataset.

In particolare, **LogisticRegressor** implementa uno dei tanti algoritmi di classificazione logistica con più di due etichette: l’algoritmo **one-vs-rest**. (o **one-vs-rest**). Per spiegarlo in breve, questo algoritmo considera tanti regressori logistici quante sono le etichette e per ognuno effettua una classificazione binaria dove considera come etichette la particolare etichetta a cui è associato il regressore in questione e la somma degli insiemi di dati delle altre etichette. Usando questo metodo si può quindi mantenere la logica intrinseca della regressione logistica applicata alla classificazione. Per implementare questo algoritmo basterà impostare esplicitamente il parametro **multi\_class** di **LogisticRegression** con il valore **‘ovr’**. Anche in questo caso possiamo stampare la tabella delle features pesate per etichetta. Stavolta vedremo tre colonne in quanto abbiamo più di 2 etichette e non ci troviamo in un semplice caso binario.



Effettuiamo nuovamente il test della predizione di tweet sconosciuti fornendo al classificatore i seguenti tweet:

source\_test **=** **[**


"The presidency doesn’t change who you are. It reveals who you are. And we’ve seen all we need to of Donald Trump."**,**

"Crooked Hillary is spending tremendous amounts of Wall Street money on false ads against me. She is a very dishonest person!"**,**

"Here are a couple of articles that are worth reading — from housing to health, these stories use data to explore challenges we face and demonstrate how policy solutions along with civic engagement can make a real difference in people’s lives."


**]**

La tabella delle probabilità sarà quindi:



Rispetto a prima si sono abbassate le probabilità in merito ai primi due tweet: il classificatore indovina nuovamente chi sia il “legittimo” autore, ma con meno certezza. La causa di ciò è da collegare al fatto che abbiamo introdotto una nuova etichetta: questo ha infatti comportato l’aumento di incertezza.

Possiamo nuovamente valutare la scelta del classificatore stampando la tabella delle features e la rappresentazione del testo con i termini più usati:



Per non perderci in dettagli mostreremo solo il primo esempio (ma il ragionamento vale per tutti e tre i casi): il tool di eli5 mostra il punteggio per ogni singola etichetta. Nel caso binario (due etichette) non è necessario perché ogni termine verde identifica maggiormente l’etichetta che viene predetta e i termini rossi si riferiscono all’etichetta meno probabile. Nel caso di tre o più etichette, invece, viene mostrato il calcolo del punteggio per ogni singola etichetta. Questo avviene perché i termini che identificano un’etichetta potrebbero (in misura minore o maggiore) identificarne anche un’altra. La predizione in questo caso viene fatta facendo la somma dei pesi di ogni feature riconosciuta nei testi, cosa che avviene anche nel caso binario, ma qua assume un’importanza maggiore, non banale. Infatti, può capitare di vedere due o più etichette la cui somma dei termini di peso positivo si assomiglia: in quel caso la discriminante sarà la somma dei termini di peso negativo. Essenzialmente potremmo trovare un caso come quello dell’immagine. Barack Obama fa gran uso di “change” (5° parola nella tabella delle features), ma la presenza del termine “trump” (penultima parola della tabella delle features) oltre che del termine “donald” fanno si che il classificatore riconosca correttamente che Barack Obama non avrebbe potuto scrivere quel tweet.

# Classificatore: Multinomial Naive Bayes

Un altro classificatore fornito è **MNB** (Naive Bayes multinomiale). Lo si ottiene importando **MultinomialNB** da **sklearn.naive\_bayes**. Utilizza lo stesso formato di rappresentazione dei dati del regressore lineare.

# Classificatore: KNN

Infine, il terzo classificatore fornito è **KNN** (K-nearest neighbors). Lo possiamo ottenere importando la classe **KNeighborsClassifier** da **sklearn.neighbors**. Valgono le stesse considerazioni fatte per il regressore logistico e MNB per quanto concerne la rappresentazione dei tweet. La differenza sostanziale Per questo classificatore è la presenza di un **iperparametro**: K. Gli iperparametri sono valori/impostazioni che influenzano le prestazioni del nostro classificatore e che vanno impostati oculatamente. Non vengono modificati durante il fitting del modello, ma vanno valutati in un’altra fase.

Per questo motivo dovremo effettuare un ulteriore split del dataset creando un terzo set di dati: il **validation set**. Il validation set viene usato per fissare il miglior valore di K che aumenta la misura di performance del classificatore. Nel codice questa fase di scelta del valore di K viene affrontata nella seguente maniera:

best\_score **=** 0

best\_k **=** 0

**for** k\_value **in** range**(**1**,**11**):**

knn **=** KNeighborsClassifier**(**n\_neighbors**=**k\_value**)**

knn**.**fit**(**x\_train**,** y\_train\_set**)**

y\_vali\_preds **=** knn**.**predict**(**x\_vali**)**

**print(**"{} - F1 Validation Score: {:0.2f}"**.**format**(**k\_value**,**f1\_score**(**y\_vali\_set**,**y\_vali\_preds**,**average**=**'weighted'**)))**

**if** f1\_score**(**y\_vali\_set**,**y\_vali\_preds**,**average**=**'weighted'**)** **>** best\_score**:**

best\_score **=** f1\_score**(**y\_vali\_set**,**y\_vali\_preds**,**average**=**'weighted'**)**

best\_k **=** k\_value

Il software prova ad uno ad uno i valori di K (da 1 a 10) e sceglie quello con il miglior score F1.


Una volta scelto il valore di K più adatto, lo si utilizza per istanziare il classificatore indicandolo come valore del parametro **n\_neighbors** di **KNeighborsClassifier** e si può procedere con il fitting dei dati sul training set.

Sia KNN che MNB non hanno bisogno di particolari settaggi per operare in situazioni di dataset con più di due etichette.

# Valutazione delle prestazioni


Utilizzando lo stesso dataset (e quindi uguali training e test set) e le stesse impostazioni in merito a numero di features e numero di etichette (fissando k a 3 per KNN), si è voluto fare un’indagine statistica per valutare le prestazioni dei tre classificatori. Il risultato dell’indagine viene riassunto con le seguenti immagini.

1. **Due Etichette [Clinton, Trump]**



Tra i tre il migliore in termini di prestazioni generali è il classificatore basato su regressione logistica, sebbene MBN si comporta molto bene. KNN è quello su cui si riscontra maggiore difficoltà, difficoltà che sembrano aumentare all’aumentare del numero di features.

1. **Tre Etichette [Clinton, Trump, Obama]**



Si può notare che le prestazioni generali di tutti gli algoritmi calano vistosamente, ma questo non ci deve far sorprendere: aggiungendo una terza etichetta abbiamo aggiunto maggiore incertezza, e quindi degradato le prestazioni dell’algoritmo.

# Lista dei metodi del sorgente

In questo paragrafo ci concentreremo nella descrizione in dettaglio dei vari metodi e della classe TweetMiner usati nel sorgente dell’algoritmo del progetto. Di ognuno di essi spiegheremo l’uso che se ne fa, i parametri di input e i parametri di output eventuali.

Iniziamo con un elenco dei metodi:

**Classe TweetMiner**

mine\_user\_tweets(self, user, mine\_retweets, no\_replies, max\_pages)

**Sezione Generale**

main()

classify(clas, tfidf, vect, dataset, api)

manualTweets()

apiTweets(api)

datasetTweets(dataset)

cleanTweet(raw\_data)

getAPI(ck, cs, atk, ats)

setAPI()

makeData()

mine\_tweets(username,api,number\_tweets)

printDF()

getDF()

addUser(username,dataset)

dropUser(username,dataset,users\_in\_dt)

printDataset(dataset, low\_lim, high\_lim, user)

printPlot(dataset,s)

clean(dataset)

splitDataset(dataset,percent,knn,knn\_percent)

LRegr(dataset, num\_label, features, tdf)

KNN(dataset, features, tdf, k)

MNB(dataset, features, tdf)

chooseClassifier(dataset,num\_label)

# Lista delle dipendenze

Per poter far girare il codice sul proprio sistema bisogna aver già installato i principali pacchetti di Python (pandas, numpy, iPython display…). Inoltre bisognerà installare:

* Textacy
* Eli5
* Python-twitter

Per poter visualizzare correttamente i dati stampati da Eli5 bisognerà usare Jupyter Notebook in quanto i dati stampati sono formattati in HTML e non sono visualizzabili diversamente.

# Descrizione dei metodi del sorgente

**TweetMiner(self, api, result\_limit = 100, max\_tweets=3000)**

Costruttore della classe TweetMiner.

Parametri:

* **api**, api autorizzate di Twitter (senza le quali non si potrebbe fare il mining)
* **result\_limit,** numero di Tweet che vengono prelevati ogni volta che il metodo **mine\_user\_tweets** usa il comando **GetUserTimeline()** delle api di Twitter. Valore di default 100, valore massimo 200
* **max\_tweets,** numero Massimo di Tweet che il TweetMiner scaricherà. Valore di default 3000

**mine\_user\_tweets(self, user="", mine\_retweets=False, no\_replies=True, max\_pages=40)**

Metodo interno della classe TweetMiner che si occupa di fare il mining di tweet di un particolare utente. Torna una lista di dizionari di tweet.

Parametri:

* **user,** utente da cui prelevare i tweet. Valore di default la stringa vuota “”
* **mine\_retweets,** valore booleano che indica se si vuole prelevare anche i retweet dell’utente. Valore di default False
* **no\_replies,** valore booleano che indica se si vuole escludere le risposte ai tweet dell’utente. Valore di default True
* **max\_pages,** numero massimo di richieste consecutive che verranno effettuate. Valore di default 40

**main()**

Metodo iniziale che avvia il software. Permette di interagire con una GUI testuale che permette di fare diverse operazioni specifiche come:

* Inizializzare le API
* Mining dei tweet di utenti di Twitter
* Aggiungere o eliminare utenti dal dataset
* Scegliere il classificatore e tweet interni o esterni al dataset

**classify(clas, tfidf, vect, dataset, api)**

Utilizzato per effettuare la classificazione di tweet interni o esterni al dataset. Non torna alcun valore, ma stampa a schermo il risultato della classificazione effettuata.

Parametri:

* **clas,** classificatore tra i tre presentati (Log\_Reg, KNN, MBN)
* **tfidf,** istanza di TfidfTransformer
* **vect,** istanza di CountVectorizer
* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **api,** istanza autentificata delle api Twitter

**manualTweets()**

Usato dentro il metodo **classify**. Permette di inserire manualmente un numero variabile di tweet e ritorna un DataFrame.

**apiTweets(api)**

Usato dentro il metodo **classify**. Permette di inserire un numero variabile di tweet prelevandoli da Twitter (chiede di fornire le username) e ritorna un DataFrame.

Parametri:

* **api,** istanza autentificata delle api Twitter

**datasetTweets(dataset)**

Usato dentro il metodo **classify**. Permette di inserire un numero variabile di tweet prelevandoli dal dataset (chiede di fornire il numero della riga) e ritorna un DataFrame.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato

**cleanTweet(raw\_data)**

Metodo usato per effettuare preprocessing dei tweet ed eliminare elementi di testo non utilizzati nella rappresentazione dei tweet. Torna una lista di stringhe.

Parametri

* **raw\_data,** lista di stringhe

**getAPI(ck, cs, atk, ats)**

Metodo usato per inizializzare le API di Twitter. Torna l’istanza di api o None.

Parametri:

* **ck,** stringa
* **cs,** stringa
* **atk,** stringa
* **ats,** stringa

**setAPI()**

Metodo usato insieme a getAPI() per inizializzare le api di Twitter. Chiede di inserire i quattro token richiesti per autentificare l’accesso alle api. Torna l’istanza di api o None.

**makeData()**

Metodo usato per creare la cartella “DATA”, usata per salvare i tweet che si prelevano da Twitter.

**mine\_tweets(username,api,number\_tweets=100)**

Metodo usato per gestire il mining dei tweet di un utente di Twitter. Controlla se non esiste in memoria un file contenente i dati richiesti e chiede se sovrascriverlo. Eventualmente istanzia un oggetto di tipo TweetMiner e lo usa per creare una nuova banca dati di tweet dell’utente indicato salvando i dati in un file csv dentro la cartella “DATA”.

Parametri:

* **username,** stringa dell’utente da cui prelevare i tweet
* **api,** istanza autentificata delle api Twitter
* **number\_tweets,** intero usato nell’istanziazione di TweetMiner. Default 100

**printDF()**

Metodo usato per stampare la lista degli utenti per cui esiste un file csv in memoria

**getDF()**

Metodo usato per ritornare la lista degli utenti per cui esiste un file csv in memoria

**addUser(username,dataset)**

Metodo usato per aggiungere tutti i tweet di un utente al dataset dei dati prelevando i dati dalla memoria o da Twitter. Torna il nuovo dataset e un valore intero che indica eventuali errori di esecuzione.

Parametri:

* **username,** stringa dell’utente da cui prelevare i tweet
* **dataset,** il DataFrame generale non splittato

**dropUser(username,dataset,users\_in\_dt)**

Metodo usato per eliminare tutti i tweet di un utente dal dataset. Torna il nuovo dataset.

Parametri:

* **username,** stringa dell’utente da cui prelevare i tweet
* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **users\_in\_dt,** lista di stringhe. Contiene la lista degli utenti i quali tweet sono presenti sul dataset

**printDataset(dataset, low\_lim = 0, high\_lim = 0, user = None)**

Stampa il dataset dei tweet non splittato.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **low\_lim,** intero che indica l’indice basso dal quale stampare. Default 0
* **high\_lim,** intero che indica l’indice alto dal quale stampare. Default 0
* **user,** stringa che indica l’utente del quale vogliamo stampare i tweet che abbiamo sul dataset. Default None

**printPlot(dataset,s='')**

Metodo usato per stampare il plot dei dati del dataset e dei set splittati (training, test e validation set).

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame dei dati (splittato e non)
* **s,** stringa usata per stampare a video il nome del set che si sta per plottare. Default “”

**clean(dataset)**

Metodo che applica operazioni di preprocessing sui tweet del dataset. Ritorna un DataFrame.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame splittato (training, validation, test set) o fornito dall’utente

**splitDataset(dataset,percent=0.25,knn=False,knn\_percent=0.33)**

Metodo che divide un DataFrame in più parti randomicamente. Torna dalle 4 alle 6 liste in base al valore di knn. Usato prima del fitting del modello.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **percent,** double che indica la percentuale di dati del dataset che popoleranno il test set. Default 0.25
* **knn**, booleano che indica se il classificatore usato è KNN. Se è True viene generato il Validation Set e l’output del metodo passa da 4 elementi a 6 elementi. Default False
* **knn\_percent**, double che indica la percentuale di dati del training set che popoleranno il validation set. Default 0.33

**LRegr(dataset, num\_label, features=3000, tdf=True)**

Metodo che permette di allenare un classificatore basato su regressione logistica. Torna il classificatore, l’istanza di TfidfTransformer e l’istanza di CountVectorizer.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **num\_label,** intero cheindica il numero di etichette presenti nel dataset. Se maggiore di 2 il classificatore usa   
  **all-vs-rest**
* **features,** intero che indica il numero di feature massimo per ogni rappresentazione.   
  Default 3000
* **tdf,** booleano che indica se applicare la normalizzazione tf-idf. Default True

**KNN(dataset, features=750, tdf=False, k=0)**

Metodo che permette di allenare un classificatore basato su K-Nearest Neighbours. Torna il classificatore, l’istanza di TfidfTransformer e l’istanza di CountVectorizer.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **features,** intero che indica il numero di feature massimo per ogni rappresentazione.   
  Default 3000
* **tdf,** booleano che indica se applicare la normalizzazione tf-idf. Default True
* **k**, intero che indica il valore dell’iperparametro k. Default 0. Se è 0 viene scelto un valore compreso in [1,10] che massimizza le prestazioni del classificatore nel validation set

**MNB(dataset, features=3000, tdf=True)**

Metodo che permette di allenare un classificatore basato su Multinomial Naive Bayes. Torna il classificatore, l’istanza di TfidfTransformer e l’istanza di CountVectorizer.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **features, intero che** indica il numero di feature massimo per ogni rappresentazione.   
  Default 3000
* **tdf,** booleano che indica se applicare la normalizzazione tf-idf. Default True

**chooseClassifier(dataset,num\_label)**

Metodo che chiede all’utente quale dei tre classificatori utilizzare. In base alla scelta dell’utente viene ritornato il classificatore richiesto, l’istanza di TfidfTransformer e l’istanza di CountVectorizer.

Parametri:

* **dataset,** il DataFrame generale non splittato
* **num\_label,** intero cheindica il numero di etichette presenti nel dataset

1. Regolamento ufficiale all’indirizzo: <https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limiting> [↑](#footnote-ref-2)
2. Maggiori informazioni su: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.html> [↑](#footnote-ref-3)
3. Maggiori informazioni su: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer.html> [↑](#footnote-ref-4)
4. Maggiori informazioni su: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html> [↑](#footnote-ref-5)