**LAPORAN AKHIR**

***Indonesian Named-entity Recognition using Conditional Random Fields (CRF)***



**Pengusul:**

1. 12S17009 – Prince Ephraim Prabowo Silaban
2. 12S17055 – Joshua Koko Sarasi Manurung
3. 12S18001 – Cindy Angelia Siregar
4. 12S18003 – Citra Hutajulu
5. 12S18017 – Putri Yohana Panjaitan
6. 12S18035 – Angelina Naomi Christina Sinaga

**11S4037 – PEMROSESAN BAHASA ALAMI**

**FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO**

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**2021**

**DAFTAR ISI**

[**DAFTAR GAMBAR 3**](#_Toc89110532)

[**DAFTAR TABEL 4**](#_Toc89110533)

[**BAB 1 PENDAHULUAN 5**](#_Toc89110534)

[**1.1 Latar Belakang 5**](#_Toc89110535)

[**1.2 Tujuan 6**](#_Toc89110536)

[**1.3 Ruang Lingkup 6**](#_Toc89110537)

[**BAB 2 ISI 7**](#_Toc89110538)

[**2.1 Analisis 7**](#_Toc89110539)

[**2.1.1 Analisis Data 7**](#_Toc89110540)

[**2.1.2 Analisis Metode 7**](#_Toc89110541)

[**2.2 Desain 8**](#_Toc89110542)

[**2.2.1 *Text Preprocessing* 8**](#_Toc89110543)

[***2.2.2 Feature Extraction* 9**](#_Toc89110544)

[***2.2.3 Evaluation and Results* 9**](#_Toc89110545)

[**2.3 Implementasi 10**](#_Toc89110546)

[**2.3.1 *Text Preprocessing* 10**](#_Toc89110547)

[**2.3.2 *Case Folding* 10**](#_Toc89110548)

[***2.4 Feature Extraction* 11**](#_Toc89110549)

[**2.6 *Modeling* 13**](#_Toc89110550)

[***2.6.1 Accuracy CRF Model* 14**](#_Toc89110551)

[**BAB 3 PENUTUP 15**](#_Toc89110552)

[**3.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab 15**](#_Toc89110553)

[**3.2 Kesimpulan 16**](#_Toc89110554)

[**3.3 Saran 17**](#_Toc89110555)

[**DAFTAR PUSTAKA 18**](#_Toc89110556)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1. Analisis Metode 8](#_Toc89110499)

[Gambar 2. Confusion Matrix 9](#_Toc89110500)

[Gambar 3. Kode Program Case Folding 11](#_Toc89110501)

[Gambar 4. Kode Program Feature Extraction 12](#_Toc89110502)

[Gambar 5. Kode Program Hasil 13](#_Toc89110503)

[Gambar 6. Kode Program Modeling 13](#_Toc89110504)

[Gambar 7. Kode Program Accuracy CRF Model 14](#_Toc89110505)

# DAFTAR TABEL

[Table 1. Case Folding 8](#_Toc89110513)

[Table 2. Contoh Case Folding 11](#_Toc89110514)

[Table 3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab 15](#_Toc89110515)

# BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi penjelasan terkait latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup pengerjaan proyek.

## 1.1 Latar Belakang

Pada dokumen teks mengandung banyak informasi seperti nama orang, nama organisasi dan nama tempat. Pada umumnya untuk memperoleh informasi dari dalam dokumen teks secara manual dengan cara membaca seluruh isi dokumen. Apabila dokumen teks tersebut sangat panjang, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu *Named Entity Recognition* dapat digunakan untuk memperoleh informasi pada dokumen teks secara otomatis dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat [1]. Pengenalan entitas bernama (*Named Entity Recognition* atau NER) merupakan salah satu bentuk pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing* atau NLP), subbidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) yang dapat digunakan untuk memperoleh entitas bernama seperti nama orang, organisasi dan tempat pada sebuah dokumen teks secara otomatis [2]. *Named entity recognition* (NER) diterapkan pada identifikasi entitas dalam artikel berita, algoritma pencarian agar berjalan lebih efektif dan efisien, pengembangan rekomendasi konten untuk suatu media, dan penanganan *customer support*.

Selama lima tahun terakhir, penelitian terkait NER sudah banyak dilakukan dalam berbagai metode dan tujuan yang digunakan. Metode yang digunakan dapat dikategorikan dalam dua kategori pendekatan, yaitu pendekatan *rule-based* dan pendekatan *machine learning*. Metode *rule-based* menggunakan aturan yang telah didefinisikan berdasarkan pengetahuan linguistik dengan analisis yang dilakukan pada tingkatan sintaksis dan semantik. Metode tersebut memiliki keterbatasan karena aturan sintaksis dan semantik harus didefinisikan sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang optimal.

Saat ini, penelitian mengenai *Named Entity Recognition* untuk Bahasa Indonesia telah banyak dilakukan. Pada Tahun 2018, William G. melakukan sebuah penelitian *Named Entity Recognition* Bahasa Indonesia dengan menggunakan algoritma *Deep learning* [4]*.* Pada penelitian tersebut, data yang digunakan berasal dari DBPedia Indonesia sebagai data berlabel dan artikel berita dari situs berita Indonesia (*kompas.com, cnnindonesia.com, tempo.com*) sebagai data tidak berlabel dengan menggunakan arsitektur *hybrid bidirectional LSTM (BLSTM).* Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah dataset yang digunakan dalam penelitian masih sedikit sehingga hasil eksperimen melaporkan bahwa kinerja Deep Learning masih cukup rendah untuk beberapa label. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan dan membangun dataset yang lebih banyak. Dengan memiliki ukuran dataset yang besar, dapat mendukung kinerja yang lebih baik. Untuk penelitian ini juga akan menggunakan metode supervised learning untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

## 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pengerjaan proyek ini adalah untuk meningkatkan performa teks *summarization* menghasilkan model *Named Entity Recognition* Bahasa Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan performa sistem pencarian yang terdapat pada kalimat atau teks Bahasa Indonesia. Dan juga untuk mengidentifikasi / mengklasifikasi entitas yang sangat berguna saat ingin mengekstrak informasi.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Masukan pada model NER berupa Bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman Penulisan Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
2. Dataset yang digunakan pada proyek bernama dataset SINGGALANG.

# BAB 2 ISI

Pada bab ini dijelaskan analisis yang dilakukan terhadap data dan metode, desain pemrosesan bahasa alami yang ditampilkan dalam bentuk *flowchart* atau diagram alir, implementasi berupa kode program dan cuplikan hasil, dan hasil evaluasi kuantitatif terhadap implementasi pemrosesan bahasa alami yang dilakukan.

## 2.1 Analisis

Pada subbab ini dijelaskan analisis yang dilakukan terhadap data dan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan pemrosesan bahasa alami.

### 2.1.1 Analisis Data


*Dataset* yang digunakan dalam proyek ini diperoleh dari link berikut: <https://github.com/ialfina/ner-dataset-modified-dee/tree/master/singgalang>. *Dataset* yang digunakan adalah SINGGALANG.tsv yang terdiri dari 1.527.224 *records*. *Dataset* tersebut terdiri dari 4 entitas, yaitu *others*, *organization*, *place* dan *people*.

### 2.1.2 Analisis Metode

Analisis sentimen berkaitan dengan bidang yang lebih luas seperti pengolahan bahasa alami, komputasi linguistik, dan *text mining* untuk tujuan menganalisis, *sentiment*, pendapat, sikap, evaluasi, penilaian dan emosi seseorang berkenan pada topik, produk, layanan, organisasi, atau kegiatan tertentu [3]. Sentimen adalah perasaan, sikap, evaluasi, atau emosi yang terkait dengan suatu opini. Dalam melakukan analisis *Named Entity Recognition,* diperlukan suatu metode atau klasifikasi. Dalam proyek ini, untuk mengklasifikasikan entitas bernama digunakan metode CRF (*Conditional Random Fields).* CRF memiliki banyak kelebihan dibandingkan model probabilitas lain seperti *Hidden Markov Model* (HMM) dan *Maximum Entropy Markov Model* (MEMM). CRF mengatasi permasalahan ketergantungan asumsi yang tinggi pada HMM. Hal ini karena CRF dapat menentukan sendiri seberapa banyak fitur yang diinginkan untuk membangun sebuah model CRF tidak seperti HMM yang bersifat lokal dimana setiap kata hanya bergantung pada label saat ini dan setiap label sebelumnya [4].

# 2.2 Desain

Pada sub bab ini dijelaskan desain pemrosesan bahasa alami yaitu analisis sentimen pada teks yang ditampilkan dalam bentuk *flowchart* atau diagram alir seperti ditunjukkan pada Gambar X.



Gambar 1. Analisis Metode

### 2.2.1 *Text Preprocessing*

*Text Preprocessing* merupakan tahap pemrosesan awal yang dilakukan sebelum teks (*dataset*) diolah ke tahap selanjutnya. Data yang diperoleh masih dalam format yang tidak terstruktur, dimana masih terdapat *noise* pada *dataset* tersebut. Selain itu, data masih dalam format *raw data* sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis pada *raw data* [5]. Oleh karena itu perlu dilakukan *data preprocessing* untuk menghilangkan kata-kata pada teks atau dokumen yang mengandung beberapa format yang keberadaannya tidak penting dalam *text mining*.

#### 2.2.1.1 *Case Folding*

Setelah data dibersihkan, pada tahapan ini dilakukan proses konversi data teks yang terdapat pada *dataset* menjadi ke dalam bentuk *lower case*. Hal ini untuk memudahkan preproses data di tahap selanjutnya. Berikut adalah contoh *case* *folding*:

Table 1. Case Folding


|  |  |
| --- | --- |
| ***Text*** | ***Case* *Folding*** |
| Ia bergabung dengan Gerakan Perwira Bebas | ia bergabung dengan gerakan perwira bebas |

### *2.2.2 Feature Extraction*

Pada bagian ini dilakukan *feature extraction.* *Feature extraction* atau ekstraksi fitur merupakan suatu pengambilan ciri (*feature*) dari suatu bentuk yang nantinya nilai yang didapatkan akan dianalisis untuk proses selanjutnya. Berikut adalah kode program yang digunakan untuk melakukan *feature extraction.* Dalam CRF, setiap fungsi fitur adalah fungsi yang menerima input sebuah kalimat, S dan posisi i dari sebuah kata dalam kalimat.

### *2.2.3 Evaluation and Results*

Pada tahapan ini proses evaluasi dari hasil yang didapatkan, dilakukan dengan *confusion matrix*. *Confusion matrix* memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan model dengan klasifikasi yang sebenarnya.



Gambar 2. Confusion Matrix

Terdapat 4 istilah yang digunakan untuk merepresentasikan hasil klasifikasi, yaitu:

* 1. *True Positive* (TP) merupakan data positif yang diprediksi benar.
  2. *True Negative* (TN) merupakan data negatif yang diprediksi benar.
  3. *False Positive* (FP) merupakan data negatif namun diprediksi sebagai data positif.
  4. *False Negative* (FN) merupakan data positif namun diprediksi sebagai data negatif.

Untuk mengukur *performance metrics* dari *confusion matrix* dapat dilakukan dengan menghitung nilai *accuracy, precision, Recall,* dan F1-*Score*.

1. *Accuracy* menggambarkan seberapa akurat model dapat mengklasifikasikan dengan benar.
2. *Precision* menggambarkan tingkat keakuratan antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model.
3. *Recall* menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi.

## 2.3 Implementasi


Pada subbab ini dijelaskan pengimplementasian pemrosesan bahasa alami, yaitu *indonesian entity recognition* menggunakan *Conditional Random Fields*.

### 2.3.1 *Text Preprocessing*

Pada bagian ini akan dibahas *text preprocessing* yang dilakukan sebelum digunakan dalam pemodelan, mencakup *teks preprocessing, case folding, stemming, dan lemmatization. Text preprocessing* merupakan tahap pemrosesan awal yang dilakukan sebelum teks (*dataset*) diolah ke tahap selanjutnya. Data yang diperoleh masih dalam format yang tidak terstruktur, dimana masih terdapat *noise* pada *dataset* tersebut. Selain itu, data masih dalam format *raw data* sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis pada *raw data*. Oleh karena itu perlu dilakukan *teks preprocessing* untuk menghilangkan kata-kata pada teks atau dokumen yang mengandung beberapa format yang keberadaannya tidak penting dalam *text mining* [1].

### 2.3.2 *Case Folding*

Pada tahapan ini dilakukan proses konversi data teks yang terdapat pada *dataset* menjadi ke dalam bentuk *lower case*. Hal ini untuk memudahkan preproses data di tahap selanjutnya. Berikut adalah contoh *case* *folding*:



Gambar 3. Kode Program Case Folding


Table 2. Contoh Case Folding

|  |  |
| --- | --- |
| ***Text*** | ***Case* *Folding*** |
| Ia bergabung dengan Gerakan Perwira Bebas | ia bergabung dengan gerakan perwira bebas |

## *2.4 Feature Extraction*

Pada bagian ini dilakukan *feature extraction.* *Feature extraction* atau ekstraksi fitur merupakan suatu pengambilan ciri (*feature*) dari suatu bentuk yang nantinya nilai yang didapatkan akan dianalisis untuk proses selanjutnya. Berikut adalah kode program yang digunakan untuk melakukan *feature extraction.* Dalam CRF, setiap fungsi fitur adalah fungsi yang menerima input sebuah kalimat, S dan posisi i dari sebuah kata dalam kalimat.

Baris *pseudocode* untuk proses *feature function* dapat dilihat sebagai berikut:


**

Gambar 4. Kode Program Feature Extraction

**

**2.5 Hasil**


Pada sub bab ini dijelaskan evaluasi kuantitatif berdasarkan implementasi pemrosesan bahasa alami menggunakan CRF (*Conditional Random Field*).

**


Gambar 5. Kode Program Hasil

## 2.6 *Modeling*

Pada bagian dilakukan pemodelan terhadap analisis sentimen dengan algoritma CRF.





Gambar 6. Kode Program Modeling



### *2.6.1 Accuracy CRF Model*

Pada bagian ini dilakukan pembangunan model CRF. Berikut adalah kode program untuk model CRF.



**

Gambar 7. Kode Program Accuracy CRF Model

# 

# BAB 3 PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengerjaan proyek, kesimpulan yang diperoleh, dan saran terhadap proyek ke depannya.

## 3.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pada subbab ini dijelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota dalam pengerjaan proyek.

Table 3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Name* | *Role* | *Task* |
| Prince Silaban | *Data Analyst* | Berperan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menafsirkan serta menganalisis data, model, dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam pengerjaan proyek. |
| *Programmer* | Berperan dalam mengimplementasikan code untuk membangun sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun. |
| Joshua Koko Manurung | *Data Analyst* | Berperan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menafsirkan serta menganalisis data, model, dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam pengerjaan proyek. |
| *Programmer* | Berperan dalam mengimplementasikan code untuk membangun sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun |
| Cindy Siregar | *Data Analyst* | Berperan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menafsirkan serta menganalisis data, model, dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam pengerjaan proyek. |
| *Programmer* | Berperan dalam mengimplementasikan code untuk membangun sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun. |
| Citra Hutajulu | *Data Analyst* | Berperan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menafsirkan serta menganalisis data, model, dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam pengerjaan proyek. |
| *Programmer* | Berperan dalam mengimplementasikan code untuk membangun sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun |
| Putri Yohana Panjaitan | *Data Analyst* | Berperan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menafsirkan serta menganalisis data, model, dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam pengerjaan proyek. |
| *Programmer* | Berperan dalam mengimplementasikan *code* untuk membangun sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun. |
| Angelina Naomi Sinaga | *Data Analyst* | Berperan dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, menafsirkan serta menganalisis data, model, dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam pengerjaan proyek. |
| *Programmer* | Berperan dalam mengimplementasikan code untuk membangun sistem dan melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibangun |

## 3.2 Kesimpulan

Penerapan *Entity Recognition* pada *Indonesian Named-Entity* dengan menerapkan *Conditional Random Fields* (CRF) dapat menganalisis data yang ditampilkan pada *dataset* diimplementasikan menggunakan pemodelan *Conditional Random Field* (CRF). Setelah dievaluasi analisis dengan pemodelan tersebut menghasil hasil akurasi secara berurutan 0,96. Berdasarkan hasil pemodelan tersebut pemodelan yang lebih akurat dan lebih sesuai untuk menganalisis entitas yang diberikan label *organization*, *place* dan *people,* tersebut adalah pemodelandengan *Conditional Random Field* dengan hasil akurasi 0,96.

## Saran

Beberapa saran sekiranya dapat membantu meningkatkan efektivitas dari analisis pada Indonesian *Named Entity Recognition* sebagai berikut:

* 1. Penambahan jumlah data sekiranya dapat membantu dalam memperbanyak kosa kata dalam *data training.*
  2. Pemodelan yang dilakukan dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma yang lainnya untuk menghasilkan prediksi analisis data Singgalang dalam *Indonesian Named Entity Recognition* yang lebih akurat, misalnya dengan menggunakan Bi-LSTM, *Maximum Entropy*, dll.

# DAFTAR PUSTAKA

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | K. K. P. Hadi Permana, "NAMED ENTITY RECOGNITION USING BIDIRECTIONAL LSTMCRF METHODS IN INDONESIAN TEXT," no. 1, p. 8, 2019. |
| [2] | A. P. Nita Patil, "Named Entity Recognition using Conditional Random Fields," no. 3, p. 7, 2019. |
| [3] | P. Mitra, "Conditional Random Field Based Named Entity," vol. 1, no. 2, p. 4, 2010. |
| [4] | R. Goswami, "CRF-based Clinical Named Entity Recognition using clinical NLP," vol. 3, no. 1, p. 9, 2020. |
| [5] | S. E. NAINGGOLAN, "NAMED ENTITY RECOGNITION FOR HERBAL PLANTS," no. 1, p. 7, 2019. |