
## 아이리스 품종 분류


지금부터 여러분은 식물학자 입니다. 식물들의 생태계를 연구하고 있습니다. 특히 아이리스는 한국에서는 붓꽃이라고 불리는 꽃에 관심이 많은 데요. 꽃말은 좋은 소식, 사랑의 메시지 라는 가지고 있습니다. 아이리스에 꽂혀 있는 당신은 그냥 아이리스가 좋습니다. 한가할 때면 붓꽃이 피는 아름다운 모습을 찾아 봅니다.



한번 구경해 볼까요. 붓꽃은 여러가지 종류가 있고, 종류에 따라서 꽃의 크기가 다릅니다. 영어로 꽃잎은 petasl 꽃받침은 sepal이라고 하는데요 아이리스의 꽃잎과 꽃받침의 크기를 관찰했고, 관찰한 결과를 데이터로 정리했습니다.




그 데이터가 iris.csv 파일입니다. 데이터를 보면 꽃잎 폭과 길이 꽃받침의 폭과 길이, 이렇게 4개의 칼럼을 독립변수로 하고, 꽃의 품종을 종속변수로 하면 되겠구나 하는 느낌이 오시나요? 그럼 꽃잎과 꽃의 크기를 가지고, 아이리스의 품종을 구분하는 모델을 구현하면 되겠네요.



그런데 아이리스 데이터는 레모네이드나 보스턴 집값 데이터와는 차이가 있습니다. 우리가 이전에 사용한 데이터는 종속변수가 판매량, 집값같은 수치형 변수였는데요. 아이리스 데이터의 종속변수는 품종으로 숫자가 아니네요. 범주형 데이터입니다. 종속변수가 범주형 데이터의 경우에는 분류 문제입니다.. 아이리스는 종속변수가 범주형이니 분류 문제입니다. 자 그럼 딥러닝을 분류 모델로 구성하는 코드를 만나봅시다.

## 원핫인코딩

먼저 아이리스 데이터 중 관측치 몇개를 가져와봤습니다. 모델의 모형인 퍼셉트론과 식을 만들어 봅시다. 독립변수가 4개이므로 입력층에서는 4개의 입력을 받습니다. 종속변수는 1개이므로 예측값을 하나 만들 것이고 그림과 같은 모형은 아래 그림의 수식으로 표현할 수있겠습니다.



그런데 뭔가 이상한게 느껴지시나요? 종속변수의 값이 범주형입니다. 숫자가 아닌 것이 수식의 결과로 나올 수는 없겠죠? 조금만 더 깊이 생각해보면, 수식에서는 입력이든 출력이든 모두 숫자만 들어갈 수 있습니다. 변수는 제외하고요. 이런 수식에 범주형 데이터를 사용하는 것은 가능해 보이지 않네요. 그럼 대체 어떻게 해야 할까요? 범주형의 종속변수만 가지고 먼저 생각해 봅시다.



이런 범주형 데이터는 수식에 사용할 수 있는 형태로 바꿔주는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 모든 범주들을 오른쪽 컬럼처럼 만들어 줍니다. 지금은 범주가 setosa, virginica, versicolor 이렇게 3가지가 있어서 3개의 컬럼이 생겼습니다. 먼저 모든 값을 0으로 한 다음 첫번째 데이터는 setosa이니, 컬럼을 1로 바꿔줍니다. 두번째 데이터는 virginica 입니다. virginica컬럼을 1로 바꿔줍니다. 나머지 값에 대해서도 동일하게 해당 범주에 해당하는 컬럼의 값을 바꿔줍니다. 이렇게 바꾸고 나니 어떤가요? 데이터가 0 또는 1, 숫자 형태로 변화가 되었습니다. 이렇게 범주형 데이커를 1과 0의 데이터로 바꿔주는 과정을 **원핫인코딩**이라고 합니다. 

데이터를 로딩하는 코드입니다.

아이리스 = pd.read\_csv('iris.csv')

이렇게 데이터를 읽어 들이면, 모든 컬럼이 "아이리스"라는 변수에 들어 있겠죠. 범주형인 컬럼과 수치형인 컬럼이 섞여 있을 겁니다. 심지어 범주형 컬럼은 하나가 아니고, 여러개 일수도 있어요. 원핫인코딩을 적용하려면 뭔가 막 복잡한 코드를 배워야 할 것만 같은데요. pandas에서 이 한줄의 코드를 사용하면,

인코딩 = pd.get\_dummies(아이리스)

데이터 내의 범주형 변수들만 골라서 모조리 원핫인코딩 된 결과를 만들어 줍니다. 바로 그림의 라벨처럼요. 너무 감동적이지 않나요? 이제 독립변수와 종속변수만 분리해주면 데이터의 준비가 끝나는 것입니다. 바로 이변형된 데이터를 가지고 모델을 구성해 봅시다.




독립변수가 4개 네요. 입력층은 4개의 입력을 받아야 합니다. 위 그림 x1, x2, x3, x4 처럼요. 원핫인코딩이 되면서 종속변수의 개수가 3개가 되었습니다. setosa 컬럼을 위해 출력을 하나 만들어 주어야 합니다. setosa인지 아닌지 판단하는 수식이 하나 필요하겠네요. 그게 첫번째 식입니다. 두번째 식은 versicolor인지 아닌지 판단하는 출력과 수식입니다. 세번째 식은 virgisica 컬럼에 대한 출력과 수식입니다. 컴퓨터는 세가지 수식의 가중치를 모두 찾아야 하는 건데요. 그래서 모델을 만드는 코드에서

X = tf.keras.layers.Input(shape=[4]) # 여기가 독립변수 4개  
Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(X) # 여기가 종속변수 3개  
model = tf.keras.models.Model(X, Y)  
model.compile(loss='categorical\_crossentropy',  
metrics='accuracy')

입력 부분과 출력 부분의 숫자가 다음과 같이 4와 3이 되는 것입니다.

## 분류 예측

우리가 만드는 분류 모델이 하는 일은 분류를 추측하는 일입니다. 분류를 추측하는 건 어떻게 표현할까요. 네일 비가 오거나 오지 않거나 하는 분류가 있습니다. 우리는 내일 비가 올 확률은 30%야 라고 표현 합니다.



합격을 하거나 합격을 하지 않거나 하는 분류가 있습니다. 합격할 확률은 99%야 라고 표현을 하죠. 또 동전의 앞면이 나올 확률은 50%야 라고 표현을 합니다. 우리는 이렇게 0% ~100% 사이의 확률값으로 분류를 표현합니다. 분류 모델이 분류를 추측하는 것도 사람이 표현하듯 확률로 표현해 주면 좋겠죠. 그렇게 하도록 만들어 주는 도구가 바로 활성화 함수 입니다.


## 활성화 함수

딥러닝을 하면서 사용하는 활성화 함수는 크게 3가지 있습니다. sigmoid,softmax,ReLu 가 그 3가지에요!

우선, 시그모이드 함수부터 알아봅시다!

### 시그모이드

시그모이드 함수의 생김새는 다음과 같습니다.



함수식은




다음과 같습니다.

* 시그모이드 함수는 입력값이 커지면 커질수록 1에 수렴하고, 작아지면 작아질수록 0에 수렴합니다.
* 시그모이드 함수를 미분하면, 양 쪽으로 향할수록 변화값이 거의 없습니다.
* 따라서, 오류역전파를 할 때, Vanishing Gradient 현상이 발견될 수 있습니다.
* 0 또는 1을 반환하기 때문에, 이진 분류 모델의 마지막 활성화 함수로 사용됩니다!


### ReLu

* ReLu 함수는 은닉층의 활성화 함수로 사용됩니다.
* 입력값이 0보다 작거나 같을 때는 항상 0을 출력하고, 0보다 크면 입력값과 동일한 출력값을 출력합니다.



## 소프트맥스

* softmax 함수는 시그모이드와 비슷하게, 0~1사이로 변환하여 출력하지만, 출력값들의 합이 1이 되도록 하는 함수입니다.
* 따라서 다중 분류의 최종 활성화 함수로 사용됩니다!!



* 소프트 맥스의 식은 위와 같다.

## 간단 정리 !

### 시그모이드 - 이진 분류 모델의 마지막 활성화 함수 !

### 소프트맥스 - 다중 분류 모델의 마지막 활성화 함수 !

### ReLU - 기본적으로 은닉층에 사용하는 활성화 함수 !

분류 문제는 회귀 문제의 비해서 조금 어렵습니다. 확률의 개념이 등장하기 때문인데요. 이런 어려운 개념이 등장할 때, 빨리 넘어서야 하는 장애물로 여기지는 말아주세요. 우리도 사람들을 사귈때에도 매우 좋은 사람이지만 조금 까다로워서 천천히 조심해서 사귀어야 하는 친구들이 있듯이 확률이라는 지식과도 천천히 사귀는 것을 권장드립니다. 범주형 데이터를 확률로 바라보는 경험과 연습을 자주하며 마주치다 보면 확률의 개념에 자연스럽게 다가설 수 있을 겁니다.

