**PRAKTIKUM DATA WAREHOUSING DAN DATA MINING**

**MODUL 11**

**CLUSTERING: ALGORITMA K-MEANS**

****

**Disusun oleh:**

**Adinda Aulia Hapsari**

**L200220037**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**TAHUN 2024**


|  |  |
| --- | --- |
| Setelah kegiatan selesai, lembar kerja ini dicetak (di-print) dan dikumpulkan ke asisten.  NIM : L200220037  Nama : Adinda Aulia Hapsari  Nama Asisten : Diva Halimah  Tanggal Praktikum : 13 Desember 2024 | (Diisi oleh Asisten)  Nilai Praktek :  Tanda Tangan : |

**KEGIATAN PRAKTIKUM**

Contoh Kasus:

Sekarang kita akan melihat contoh nyata dari pengelompokan k-means di mana kita akan membuat segmen pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan mereka dan metrik yang akan kita sebut skor pengeluaran (dari 1 hingga 100). Dalam kumpulan data, pelanggan yang menghabiskan lebih banyak diberi skor lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang berbelanja lebih sedikit. Tujuan dari pengelompokan ini adalah mengidentifikasi pelanggan dengan pendapatan tinggi dan skor pengeluaran tinggi. Ini adalah pelanggan yang dapat ditargetkan lebih banyak dalam promosi dan kampanye pemasaran sehngga dapat lebih memaksimalkan keuntungan. Pada eksperimen ini kita menggunakan dataset Mall\_Customers.csv yang terdapat di tautan sesuai tertulis di bagian alat dan bahan.

1. Buka Jupyter Notebook yang tersedia di masing-masing komputer kalian.
2. Pada langkah pertama, kita perlu memanggil beberapa library yang akan kita gunakan untuk melakukan eksperimen ini seperti pada potongan kode berikut ini:




Penjelasan :

1. Kita perlu memanggil method KMeans karena kita akan menggunakan metode ini untuk melakukan clustering.
2. Kemudian pandas akan kita gunakan untuk membaca data dari dataset.
3. Terakhir, seaborn dan pyplot akan digunakan untuk memvisualisasikan data.
4. Langkah selanjutnya kita dapat melakukan pembacaan terhadap dataset yang akan kita gunakan. Untuk membaca/mengimpor dataset gunakan potongan kode berikut ini:




Untuk membaca file CSV kita dapat menggunakan method yang ada pada pandas.


1. Selanjutnya kita bisa lihat 5 data teratas untuk mendapat gambaran dari data yang akan kita cluster. Untuk melihat 5 data teratas bisa menggunakan potongan kode berikut:




1. Selanjutnya kita perlu untuk melakukan filter terhadap data yang ingin digunakan sebagai dasar pengelompokan. Sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya, bahawa pengelompokan untuk data pemasaran ini berdasarkan annual income (pendapatan tahunan) dan spending score (skor pengeluaran). Sehingga untuk memilih kolom data yang digunakan dapat dengan menjalankan potongan kode berikut.




1. Langkah awal untuk melakukan pengelompokan dengan algoritma K-means adalah menentukan jumlah cluster. Sekarang kita akan menerapkan Elbow Method pada dataset di atas. Elbow method ini memungkinkan kita untuk memilih jumlah cluster yang optimal untuk pengelompokan data. Untuk menerapkan Elbow method, silahkan gunakan potongan kode berikut ini.






Kalian dapat melihat dengan jelas mengapa disebut elbow method dari grafik di atas. Jumlah cluster optimal adalah tempat dimana siku terjadi. Hal ini terjadi ketika WCSS (within cluster sum of squares) tidak berkurang secara signifikan pada iterasi berikutnya. Pada grafik di atas berarti jumlah cluster yang paling optimum adalah 5. Sekarang kita telah memiliki jumlah cluster yang optimal, selanjutnya kita bisa lakukan pengelompokan dengan algoritma K-means pada dataset penjualan di atas.


1. Selain dengan elbow method, kita juga bisa menganalisa kemungkinan jumlah cluster dengan melakukan visualisasi data dengan melakukan plot untuk masing-masing data point. Untuk melakukan plot kita bisa memanfaatkan library seaborn seperti potongan kode berikut ini.






Dari gambar visualisasi data di atas, kalian dapat melihat bahwa data pelanggan secara kasar dibagi menjadi 5 cluster, satu cluster di masing-masing dari empat sudut dan satu cluster di tengah. Sehingga hasil ini memverifikasi hasil dari elbow method sebelumnya.

1. Setelah kita mendapatkan jumlah cluster yang paling optimal, selanjutnya kita dapat melakukan pengelompokan data pelanggan dengan menggunakan algoritma K-means dengan menjalankan kode di bawah ini.





1. Setelah mengeksekusi kode di atas, data secara otomatis akan dikelompokan menjadi lima kelompok. Kita bisa mengecek centroid untuk masing-masing kelompok data dengan kode di bawah ini.



Dari eksekusi kode di atas akan ditampilkan titik data yang merupakan centroid untuk masing-masing kelompok yang dihasilkan dari algoritma K-means.

1. Output di atas menunjukkan bahwa nilai centroid untuk kedua koordinat (skor pendapatan dan pengeluaran tahunan) paling tinggi untuk cluster ke-4 (pada indeks 3). Mungkin kelompok ini adalah segmen pelanggan yang akan ditargetkan dengan kampanye pemasaran karena mereka memiliki pendapatan tahunan tertinggi dan kemungkinan pengeluaran uang tertinggi. Selanjutnya kita juga bisa memvisualisasikan hasil pengelompokan data dengan warna yang berbeda untuk masing-masing cluster dengan menggunakan kode di bawah ini.





**TUGAS**

Dikerjakan saat ini, jika tidak selesai bisa dilanjutkan di rumah.

1. Spotify adalah layanan streaming musik, podcast, dan video digital yang memberi Anda akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia. Discover Weekly, Daily Mix, dan Spotify Wrapped tahunan adalah beberapa fitur yang juga memanfaatkan teknologi sistem rekomendasi. Pernahkah anda mencari lagu dan akhirnya menemukan banyak lagu serupa yang Anda sukai dan simpan secara instan? Pada tugas kali ini kita akan melakukan eksperimen dengan Spotify dataset. Dataset yang digunakan adalah file spotify\_data.csv yang dapat diperoleh di tautan tertera pada bagian alat dan bahan.
2. Setelah mengunduh dataset, lakukan pengelompokan data lagu dari spotify untuk mendapatkan playlist berdasarkan mood dari musik. Kalian bisa melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang dilakukan pada sesi praktikum sebelumnya. Dataset ini terdiri dari 17 kolom, namun yang akan digunakan digunakan sebagai fitur dalam pengelompokan hanya 14 kolom dari kolom 3 sampai kolom 16. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
3. Pada sesi praktikum, sebagai dasar penentuan cluster hanya digunakan dua fitur. Sedangkan pada tugas akan digunakan 14 fitur yang berbeda.
4. Karena fitur yang digunakan lebih dari dua, untuk memvisualisasikan hasil pengelompokan, kalian perlu melakukan plot dalam ruang 3 dimensi (opsional untuk nilai yang lebih maksimal)



