**PRAKTIKUM DATA WAREHOUSING DAN DATA MINING**

**MODUL 7**

**DATA PREPROCESSING**

****

**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 : 15 November 2024 | (Diisi oleh Asisten)  Nilai Praktek :  Tanda Tangan : |

**KEGIATAN PRAKTIKUM**


1. Buka Windows Explorer dan arahkan pada folder Praktikum Data Warehousing dan Data Mining. Buat sebuah folder sesuai dengan NIM mahasiswa di dalam folder Praktikum Data Warehousing dan Data Mining.
2. Unduh semua data dari dataset Titanic dari repository gitea Bab 07 dan disimpan pada folder NIM yang telah dibuat pada langkah 1.
3. Buka aplikasi Anaconda Navigator untuk menjalankan Jupyter Notebook. Atau jika menggunakan “command prompt”. Ketikkan perintah jupyter notebook kemudian tekan Enter.
4. Aplikasi Jupyter Notebook akan dijalankan pada sebuah browser yang terinstal di komputer.
5. Buat file kerja baru untuk menulis kode-kode program, klik tombol New -> Python 3.
6. Dengan mengklik nama file “Untitled”, ubahlah nama file dengan format “Latihan 7\_1-NIM”, misalnya “Latihan\_7\_1-L2002201000”. File ini akan tersimpan di komputer dalam folder C:/Praktikum Data Warehousing dan Data Mining/NIM/Latihan 7\_1-L2002201000.ipynb.
7. Pada sel pertama, kita melakukan import beberapa library yang dibutuhkan dalam data preprocessing, antara lain numpy, pandas, matplotlib, seaborn, dan sklearn. Eksekusi kode pada sel pertama dengan menekan tombol Run atau shift+Enter pada keyboard.




1. Selanjutnya, kita akan mengakses tiga dataset yang telah kita unduh sesuai pada Langkah 2 dengan menggunakan library pandas untuk disimpan dalam bentuk dataframe.




1. Untuk menampilkan dataframe dari masing-masing dataset, gunakan method head(), misalnya train\_data.head() yang secara default akan menampilkan 5 data pertama.






1. Informasi deskripsi dari masing-masing dataframe, seperti nilai rata-rata (mean), standard deviation (std), nilai minimum (min), nilai maksimum (max), dan lain-lainnya dapat dilihat dengan menambahkan method describe() pada dataframe.



Data preprocessing merupakan salah satu tahap awal dalam data mining untuk melakukan pembersihan data dari berbagai kesalahan misalnya data yang kosong, menghapus atribut yang tidak diperlukan dalam data mining, maupun mengubah data yang ada menjadi data yang berbeda misalnya menggabungkan nilai dari 2 kolom menjadi 1, mengubah data teks menjadi data angka atau sebaliknya.


**Number of Missing Values**

1. Pada tahap ini, kita akan melihat jumlah data dari semua atribut/ kolom yang tidak memiliki nilai. Ketikkan perintah berikut ini pada sel jupyter kemudian dieksekusi.




Hasil ini menunjukkan bahwa ada beberapa atribut yang masih memiliki data yang kosong, misalnya kolom Age terdapat 177 data kosong, Cabin memiliki 687 data kosong, dan Embarked memiliki 2 data kosong.

1. Pada dataset Titanic, atribut Survived adalah atribut yang menjadi target dalam analisis, misalnya untuk keperluan prediksi keselamatan (survival) para penumpang. Untuk melihat data jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat dalam data pelatihan (train.csv), kita bisa menggunakan method value\_counts() terhadap kolom dalam dataframe.




Dapat dilihat bahwa data yang bernilai 0 (survived) ada 549 orang, sedangkan yang bernilai 1 (not survived) ada 342 orang.

1. Untuk menampilkan jumlah orang yang selamat maupun tidak selamat dalam bentuk grafik batang, maka data dihitung berdasarkan kolom Survived. Kemudian untuk menampilkan grafik batang bisa menggunakan method plot(kind=’bar’).




Dapat dilihat dari grafik bahwa penumpang yang tidak selamat (nilai=0) lebih banyak dibandingkan dengan penumpang yang selamat (nilai=1).


1. Tahap berikutnya adalah melihat tingkat kemungkinan keselamatan (Survived) berdasarkan kelas penumpang (Pclass).



Dapat dilihat dari grafik bahwa penumpang yang berada di Kelas 1 memiliki probabilitas keselamatan paling tinggi dibandingkan dengan kelas yang lainnya.


1. Dataset Titanic juga bisa dilihat secara multidimensi dengan kode python, yaitu dengan menggunakan seaborn (sns) dan method catplot(). Misalnya untuk menampilkan kelas penumpang (Pclass) vs. jenis kelamin (Sex).






1. Dalam proses data mining, beberapa atribut terkadang tidak diperlukan karena dianggap tidak penting untuk dianalisis. Pada contoh dataset Titanic, kolom Id Penumpang (PassengerId) dan Nomor Tiket (Ticket) tidak penting untuk dianalisis sehingga bisa saja dihapus dari dataset. Begitu juga atribut yang memiliki data kosong banyak, juga bisa dihapus dari dataset karena justru akan mengganggu proses data mining jika tetap digunakan, misalnya kolom Cabin.


Untuk menghapus 3 kolom tersebut, maka gunakan method drop() terhadap dataframe yang digunakan, kemudian kode dieksekusi.






Hasil eksekusi kode menunjukkan bahwa 3 kolom yang telah dihapus sudah hilang dari dataset.

1. Pada tahap data preprocessing, penambahan fitur (kolom) baru berdasarkan atribut yang telah ada terkadang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Dalam contoh ini, jumlah penumpang, jumlah saudara/pasangan, dan jumlah orang tua/anak bisa digabung menjadi 1 kolom misalnya kolom FamiliySize (Jumlah keluarga) yang dihitung dari jumlah saudara/pasangan ditambah dengan jumlah orang tua/anak dan termasuk si pemilik tiket dengan formula SibSp + Parch + 1.







Hasil penambahan fitur baru bisa dilihat dari kolom FamilySize yang berada di paling kanan.

1. Pengolahan data mining, beberapa algoritma hanya bisa dilakukan pada data yang bertipe angka (numeric). Sehingga jika ada data yang dimiliki bertipe teks padahal penting untuk digunakan dalam data mining, maka perlu diubah (transform) menjadi tipe angka. Pada contoh dataset Titanic, atribut jenis kelamin (Sex) dan lokasi keberangkatan (Embarked) akan diubah menjadi tipe angka dengan ketentuan berikut:

Sex: male=0; female=1


Embarked: C=0; Q=1; S=2







1. Berikutnya adalah melakukan preprocess terhadap nama penumpang. Di dataset Titanic, nama penumpang mengandung sebutan/gelar misalnya Mr, Miss, Mrs, Dr, Lady, dan lain-lain. Sebutan/gelar ini diperlukan dalam analisis data mining, namun nama penumpang tidak diperlukan. Sehingga gelar penumpang akan diekstraksi terlebih dahulu kemudian dikategorikan sebelum proses lebih lanjut. Untuk mengekstraksi data sebutan/gelar, maka diperlukan sebuah Regular Expression (Regex), yaitu sebuah teks (string) yang mendefinisikan sebuah pola pencarian sehingga dapat membantu untuk melakukan matching (pencocokan), locate (pencarian), dan manipulasi teks.

Regex yang diperlukan untuk mengekstraksi sebutan/gelar pada kolom Name adalah ‘([A-Za-z]+)\.’ yang dimasukkan pada method extract().






Untuk melihat sebaran data penumpang berdasarkan kategori sebutan/ gelar (Title) penumpang, maka bisa dilihat dengan grafik batang.





1. Berdasarkan grafik pada langkah 19, dapat dilihat bahwa terdapat banyak sebutan/gelar nama penumpang yang tidak biasa atau unik, seperti Rev, Major, Col, Mlle, dan lain-lainnya. Pada kasus ini, misalnya gelar nama hanya akan dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu Master, Mr, Mrs, Miss, dan Others. Sehingga diperlukan mengganti gelar gelar yang unik berikut ini dengan kategori yang telah ditentukan:
2. Dr, Rev, Col, Major, Countess, Sir, Jonkheer, Lady, Capt, Don diganti dengan Others.
3. Ms diganti dengan Miss.
4. Mme diganti dengan Mrs.
5. Mlle diganti dengan Miss.

Sedangkan jika gelar nama penumpang sudah berupa Master, Mr, Mrs, dan Miss, maka tidak perlu diganti. Gunakan method replace() untuk mengganti gelar nama penumpang sesuai dengan kategori yang ditentukan.



1. Untuk mengetahui sebaran data penumpang berdasarkan sebutan/ gelarnya, maka bisa dilihat dengan grafik batang dari 5 kategori sebutan tersebut.







1. Sebelum melakukan analisis data lebih lanjut, para peneliti terkadang mencari korelasi antar atribut. Korelasi antar atribut bisa dicari dengan menerapkan method corr() pada dataframe yang dianalisis.




Kemudian gambarkan dengan grafik heatmap menggunakan library matplotlib.




Sehingga akan ditampilkan grafik heatmap.




1. Berdasarkan hasil langkah 11, kita ketahui terdapat 3 atribut yang memiliki data kosong, yaitu Age, Cabin, dan Embarked. Namun atribut Cabin sudah dihilangkan dari dataset pada langkah 16, maka hanya tinggal 2 atribut yang memiliki data kosong. Untuk menangani data yang kosong, kita bisa melakukan beberapa pendekatan misalnya mengisi data kosong menggunakan nilai mayoritas, nilai rerata, nilai median, dan lain-lain tergantung datanya. Pada langkah ini, kita akan menangani data kosong pada atribut Embarked terlebih dahulu.




1. Berdasarkan langkah 23, atribut ini hanya memiliki 2 data kosong, sehingga kita bisa mengisikannya berdasarkan nilai mayoritas pada atribut tersebut.




1. Nilai mayoritas pada atribut Embarked adalah “S” (Southampton). yaitu data dengan nilai 2 (berdasarkan langkah 18), sehingga data yang kosong bisa kita isikan dengan nilai 2 menggunakan method fillna().




1. Sedangkan untuk menangani data kosong pada atribut Age, kita akan menggunakan nilai median yang diambilkan dari semua data yang memiliki nilai yang sama dari 3 atribut lainnya, yaitu SibSp, Parch, dan Pclass. Jadi, mula-mula jika ada data yang bernilai kosong pada kolom Age, maka kita perlu melihat nilai atribut SibSp, Parch, dan Pclass pada data tersebut. Kemudian kita cari data lainnya dalam dataset yang memiliki nilai sama persis dalam atribut SibSp, Parch, dan Pclass. Pencarian ini bisa saja menghasilkan beberapa data lainnya yang memiliki nilai yang sama pada ketiga atribut tersebut. Data-data yang bernilai sama pada ketiga atribut tersebut, kemudian dihitung nilai mediannya yang kemudian nilai median ini digunakan untuk mengisi data kosong dalam atribut Age. Namun jika tidak ditemukan data yang sama dari ketiga atribut tersebut dalam dataset, maka nilai Age yang kosong akan diisi dengan nilai median atribut Age secara keseluruhan. Langkah ini diulang beberapa kali sebanyak jumlah data Age yang kosong dalam dataset.
2. Mula-mula kita identifikasi indeks data Age yang bernilai kosong.




1. Sesuai langkah 27, kita akan menggantikan data kosong pada kolom Age dengan nilai mediannya. Jika muncul informasi terkait dengan: SettingWithCopyWarning, maka abaikan saja.



1. Untuk melihat jumlah data yang kosong pada atribut Age setelah preprocess. Dapat dilihat bahwa sekarang semua atribut tidak memiliki data yang kosong (missing values).




1. Untuk melihat dataset versi terakhir setelah melakukan preprocessing, bisa dengan cara menuliskan nama dataframe-nya, yaitu train\_data. Data train dalam versi final setelah melalui serangkaian preprocessing. Data final inilah yang kemudian siap untuk diolah dalam data mining.




**TUGAS**

Dengan menggunakan dataset train.csv, kerjakan tugas berikut ini:


1. Lakukan kembali langkah 13 pada prosedur praktikum untuk melihat data atribut lainnya dengan grafik batang, misalnya Pclass, Sex, dan Embarked!
2. Grafik batang Pclass




1. Grafik batang Sex




1. Grafik batang Embarked




1. Lakukan kembali langkah 14 pada prosedur praktikum untuk melihat probabilitas keselamatan (Survived) berdasarkan jenis kelamin (Sex), lokasi keberangkatan (Embarked), jumlah saudara/pasangan yang ikut (SibSp), dan jumlah orang tua/anak yang ikut (Parch)!
2. Berdasarkan Jenis Kelamin (Sex)




1. Berdasarkan Lokasi Keberangkatan (Embarked)




1. Berdasarkan Jumlah Saudara/Pasangan yang Ikut (SibSp)




1. Berdasarkan Jumlah Orang Tua/Anak yang Ikut (Parch)





1. Ulangi kembali langkah 15 pada prosedur praktikum untuk melihat multidimensi terhadap atribut kelas penumpang (Pclass) vs lokasi keberangkatan (Embarked), dan jenis kelamin (Sex) vs lokasi keberangkatan (Embarked)!
2. Pclass vs Embarked






1. Sex vs Embarked






1. Ubahlah data sebutan/gelar penumpang (Title) menjadi data angka dengan ketentuan sebagai berikut:

Master: 0, Miss: 1, Mr: 2, Mrs: 3, Others: 4





1. Carilah nilai korelasi antar atribut termasuk atribut Title setelah diubah menjadi data angka dengan menggunakan heatmap!

