**빅데이터 경진대회 보고서**

20181414 서석주

*<서론-주제 선정 배경>*

최근 미국에서 대통령 선거가 진행되었다. 개표 후반까지 당선인을 예측하기 쉽지 않았다. 뉴스와 언론에서는 그래도 트럼프 후보가 당선될 것이라는 의견이 지배적이었다. 그러던 도중 우연히 구글 빅데이터가 구글 트렌드 분석을 통해 ‘조 바이든’ 후보의 당선을 예측했다는 기사[[1]](#footnote-1)를 읽었다. 그리고 실제로 이 예측은 맞아떨어졌다. 빅데이터를 통해 선거 결과를 예측할 수 있고 실제로 유의미하다고 생각했다. 그래서 우리는 16, 17 18, 19대 대선 기간 동안 보도된 자료들은 분석하고 분석결과를 통해 당선인을 미리 예측할 수 있었는지에 대해 연구해보게 되었다. 선거 개표 날 포함 2주 동안의 기사 400개[[2]](#footnote-2)를 추출하였고, 언론사의 정치적 성향에 편향되지 않은 데이터 추출을 위해 우파 성향의 기사와 좌파 성향의 기사의 비율은 동일하게 두었다.

*<본론-코드 설명&분석>*

R을 통해 텍스트 마이닝을 진행하였다. 사용한 패키지는 multilinguer, RSQLite, tm, httr, XML, stringr, KoNLP, dplyr, wordcloud, wordcloud2, plotrix, arules, igraph이다. 먼저 xpathSApply함수를 통해 크롤링을 진행했다. 다음으로 gsub함수를 통해 영문자 및 한자, 숫자, 특수문자, 공백 등을 지워주며 전처리를 진행했다. 그 후 extractNoun함수로 명사를 추출했고, Corpus, VectorSource, TermDocumentMatrix 함수를 사용하여 4~16자리의 명사 말뭉치를 생성했다. 생성한 명사 말뭉치 데이터프레임을 [wordcloud](https://blogfiles.pstatic.net/MjAyMDEyMDVfMjcx/MDAxNjA3MTQ0NjAyMjI4.VDVdSweTYn0pWQuLiRaN7eTCiQYuMeDligfEEoUFX9cg.Lc8t-PyKB4-oKgl_IF1wvR9hMeoZXJGguOKMAXe2yeQg.PNG.terryreds/17th-.png)함수를 통해 시각화했다. 그러나 가시성이 떨어진다고 생각하여 [wordcloud2](https://blogfiles.pstatic.net/MjAyMDEyMDVfMjIg/MDAxNjA3MTQ0NjEwMDM2.oujnZJQteR4aheJ1MKYJryjPpGZcwyS0be5xk0Txcc0g.9Tz3dQ-yhL5Tla7WbDTr3X7gcy1jjOifJ5JGTm6K5eEg.PNG.terryreds/WordCloud2_17th.png)함수를 통해 다시 시각화했다. 만족스러운 결과를 얻었다. 또한 다양한 형태로 시각화하면 좋겠다고 생각하여 [pie](https://blogfiles.pstatic.net/MjAyMDEyMDVfOSAg/MDAxNjA3MTQ0NjIxMTI0.ObBnXn6h8rzO_AcBuYNanGutaGAA005vlsPsc775Y_gg.61wVSML7nJJnDsiuKskURfG-Nf2uChL9Mstj2kwGe8gg.PNG.terryreds/Piechart_17th.png)함수를 통해 시각화했다. 그러나 이것 또한 가시성이 떨어진다고 생각하여 [pie3D](https://blogfiles.pstatic.net/MjAyMDEyMDVfMTMz/MDAxNjA3MTQ0NjI3OTgy.hL--gELRTxRG5Ml30UzrcXiJvoKFamFfwYf5LG_fY2Qg.MxoXPHPsyeucG2wes5VL83Owrxb51fywWnrGZer4N_sg.PNG.terryreds/3DPieChart_17th.png)함수를 통해 3D 파이차트를 만들었다. 만족스러운 결과를 얻었다. 마지막으로 apriori함수로 단어 간 연관 규칙을 산출하여 연관어 분석을 진행했다. 연관어 분석 결과를 [igraph](https://blogfiles.pstatic.net/MjAyMDEyMDVfMjUy/MDAxNjA3MTQ0NjM0MTAx.Vmsbc7KhteNzsriY8KG-1BfjjOme8OVb2hVAk7KYS7Yg.FkqPI5bXcgGZ_RhDj4T7Vl5YZvZwCFISBn5gI4iy-3Eg.PNG.terryreds/Igraph_17th.png)를 사용하여 시각화했다.

후보자의 경우 ‘이명박’이 압도적으로 많은 비율을 차지하고 있음을 알 수 있다. 그 뒤를 이어 ‘정동영’, ‘이회창’이 비슷한 비율을 차지하고 있다. 그 다음으로 ‘문국현’, ‘권영길’이 적은 비율을 차지하고 있다. 후보자 키워드의 빈도 수가 득표율과 비례하고 있음을 알 수 있다. 다음으로 ‘특검’, ‘수사’, ‘검찰’, ‘비비케이’ 등이 높은 비율을 차지하고 있다. 이 키워드들은 17대 대선 당시 주요 사건이었던 이명박 후보의 BBK 주가 조작 논란과 관련이 있다. 대통합민주신당에서는 이명박 특검법[[3]](#footnote-3)을 통과시켜 이 후보의 BBK 주가조작 의혹 등 증권거래법 위반 혐의 및 검찰의 피의자 회유, 협박 등 편파왜곡 수사 및 축소발표 의혹 등에 대해 특검이 재수사 해야 한다고 주장하며 BBK 의혹에 대한 ‘네거티브 전략’을 내세웠다. ‘경제’도 높은 비율을 차지하고 있다. 당시 미국의 서브프라임 모기지 사태로 인해 전 세계에 경제 위기가 찾아왔다. 그로 인해 경제 위기 극복이 전 국민의 주요 관심사였고, 경제 관련 정책 및 스탠스 등이 대선 결과를 판가름 지을 정도의 영향력을 갖고 있었다. 결국 ‘경제 대통령’의 이미지를 강조하던 이명박 후보가 당선되었다.

연관어 분석을 진행한 결과 어느 정도의 연관성[[4]](#footnote-4)을 가지는 키워드 묶음은 ‘이명박’을 필두로 ‘검찰’, ‘한나라당’, ‘지시’ 등이 있었다.

*<결론>*

처음 진행하는 텍스트 마이닝 작업이라 전처리 과정 및 연관어 분석에서 미숙한 결과를 보여준 것이 아쉽다. 그럼에도 불구하고 빈도 수가 높은 키워드들을 통해 대선 기간의 흐름 및 결과를 잘 예측할 수 있다는 결론을 내렸다는 점에서 긍정적이다. 특히 대선 후보 이름의 빈도 수와 득표율이 비례한다는 사실을 도출한 것에 있어서 상당히 긍정적이다. 우리의 가설이 틀리지 않았음을 보여주기 때문이다. 결론적으로 빅데이터를 통해 선거 결과를 예측할 수 있다고 생각한다.

1. https://www.ajunews.com/view/20201103212144863 [↑](#footnote-ref-1)
2. 각 대선 기간 별 100개씩 기사를 추출하였다. [↑](#footnote-ref-2)
3. 정식 명칭은 ‘한나라당 대통령 후보 이명박의 주가조작 등 범죄혐의의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안’이다. [↑](#footnote-ref-3)
4. apriori의 parameter를 support=0.55, conf=0.55로 지정했다. [↑](#footnote-ref-4)