**다변량분석 2번째 과제**

**Assignment 2**

**Logistic Regression**

**‘목소리 성별 맞추기’**

|  |  |
| --- | --- |
| **학과** | **산업경영공학부** |
| **학번** | **2016170863** |
| **이름** | **추창욱** |

**[Q1] 본인이 스스로 Logistic Regression 모델을 적용하는 데 적합한 데이터셋을 선정하고 선정 이유를 설명하시오.**

**답)**



데이터를 찾는 과정에서 가장 먼저 찾았던 데이터는 telecommunication 관련 회사의 고객군을 예측하는 데이터였습니다. 다중 로지스틱 회귀 모델이었는데 정확도가 너무나도 낮아 40%보다 못 미치는 결과값이 나왔습니다. 정확도에 너무 집착하면 안된다는 것을 알지만 너무 낮은 값이 나온 거 같다는 불안감에 쓰지 못하였습니다. 하지만, 그 외에도 유방암 예측, 광고 클릭유무 등과 같이 다양한 데이터를 이용하였으나 만족스러운 결과물을 내지 못했습니다. 여기서 말하는 만족스러운 결과값이 아니었다는 이 데이터셋이 로지스틱 회귀 분석을 하기에 적합하지 않은 데이터 셋이라는 판단을 내렸다는 것입니다.

그러던 와중 수업시간에 교수님께서 얼굴사진을 보고 여성인지 남성인지를 맞춰보던 예제가 생각이 났고 이와 유사하게 목소리의 여러 요소를 통해 목소리의 성별을 예측해 볼 수 있는 데이터 셋을 찾을 수 있었습니다. 데이터를 열어본 순간 여러 소리의 파동과 최고 발산 에너지 등등의 요소를 통해 여성인지 남성인지를 맞추는 데이터라는 것을 알 수 있었고, 종속변수가 성별이라는 점에서 binary logistic regression이 되겠다는 생각이 들었습니다. 분석을 시작하기 전부터 이 변수는 영향을 줄 것 같은데? 이 변수는 당연히 연관을 안 줄 거 같은데? 와 같은 가설들을 스스로 내리게 되었고, 목소리는 사람을 성별을 구분하는데 있어 상당히 뚜렷한 요소 중 하나인데, 여기 있는 변수들은 전부 목소리의 속성과 관련된 변수들이고 당연히 높은 예측률이 나올 것 같지만 반대로 낮은 예측률이 나오면 그것도 나름대로 정말 흥미로울 것 같다 라는 생각이 가장 많이 들었던 것 같습니다.

데이터 다운 링크: <https://www.kaggle.com/primaryobjects/voicegender>

**[Q2] 해당 데이터셋의 종속 변수와 설명 변수는 어떤 것 들이 있는가? 분석 전에 아래 두 가지 질문에 대해서 스스로 생각해 보고 답변을 하시오.**

우선, 데이터 분석을 진행하기 전에 어떤 변수들이 존재하는지에 대해 알아볼 필요가 있다고 판단하여 다음과 같이 정리를 해보았습니다.



라벨이라는 변수는 여성 또는 남성임을 나타내는 변수이므로 종속 변수가 될 것이며, 이 종속 변수 즉, 성별을 가리는데 사용되는 설명 변수는 하얀색 row들일 것입니다.

**1. 이 데이터에서 제공된 설명 변수들 중에서 높은 상관 관계가 있을 것으로 예상되는 변수들은 어떤 것들이 있는가? 왜 그렇게 생각하는가?**

답) 변수들 간에 상관관계가 높을 것이라고 예상되는 변수는 meanfreq-meanfun이였습니다. 그 이유는 두 변수 모드 주파수의 평균이라는 정보를 내포하고 있는데 음향 신호 전반에서 측정된 기본 주파수와 전체 주파수가 크게 다를 것 같지 않다는 생각을 하였기 때문입니다. 그 다음은 왜도와 첨도 였습니다. 왜도와 첨도는 주파수의 파동의 형태를 나타내는 변수인데, 보통 주파수는 목소리에 한하여 높은 주파수를 가지면 왜도와 첨도가 동시에 줄어들고, 낮은 주파수에 대해서는 왜도 첨도가 동시에 증가하기 때문에 매우 큰 상관관계가 있을 것이라고 생각 하였습니다. 마지막으로 sp.ent와 sfm이 높은 상관관계를 가질 것이라고 예상하였습니다. 왜냐하면 간단하게 말해서 둘 다 스펙트럼에 관한 변수이기 때문입니다.

**2. 제공된 설명 변수들 중에서 종속 변수를 예측하는 데 필요하지 않을 것으로 예상되는 변수들은 어떤 것 들이 있는가? 왜 그렇게 생각하는가?**

답) 가장 먼저 필요가 없을 거라고 생각한 데이터는 **sd(주파수 표준편차), sp.ent(스펙트럼 엔트로피), sfm(스펙트럼 평탄도), dfrange** 입니다. 우선 sd와 같은 경우는 1번 에서 언급한 바와 같이 주파수는 소리의 높낮이와 소리 크기 음색 등등을 나타내는 소리의 요소 인데 이 표준편차가 의미하는 바는 소리의 폭이 얼마나 넓냐 이지 여성과 남성을 판가름 할 수 있는 변수는 아닐 거라는 생각이 들었습니다. 또한 소리는 에너지의 이동이지만, 제가 조사한 바에 따르면 스펙트럼의 활용분야로 대표적인 것이 빛, 전기 등이라는 점에서 소리와는 크게 상관이 없을 거라는 예상을 해보았습니다. Dfrange는 어떤 것을 의미하려는 건지는 사실 잘 모르겠으나, 누적 절대 차이라는 점에서 상관성이 정말 없을 것 같다는 생각을 하였습니다. 그 이유는 절대값을 붙인다는 것은 음수이든 양수이든 별 상관이 없고 그 값의 크기만을 본다는 것인데, 과연 이러한 데이터가 여성인지 남성인지를 판가름 하는데 있어 유의미한 영향을 끼칠 수 있는 것이 있을까? 라는 의문점이 들었기 때문입니다.

**[Q3] 모든 연속형 숫자 형태를 갖는(명목형 변수제외) 개별 입력 변수들에 대하여 각각 다음과 같은 단변량 통계량을 계산하고 Box plot을 도시하시오: Mean, Standard deviation, Skewness, Kurtosis. 전체 변수 중에서 정규분포를 따른다고 할 수 있는 변수들은 몇개인가? 정규분포를 따른다고 가정한 근거는 무엇인가?**

답) 3번 질문에 대해 답을 하기 위해 반복문을 통해 각 변수(칼럼) 들에 대한 평균, 표준 편차, 왜도, 첨도를 구해보았습니다. 이때에 왜도는 0에 가까울수록, 첨도는 3에 가까울수록 정규분포에 가깝다고 알려져 있으며, 평균과 표준편차를 통해 어떤 분포의 형태를 띄게 될지 알아봄과 동시에 qqplot을 통해 정규성을 확인해보는 과정을 거쳐보았습니다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **단변량 통계량 계산 및 분석** | | |
| **평균, 표준편차, 첨도, 왜도** | **박스플롯** | **Q-Q plot** |
|  |  |  |
| 첫번째 변수는 평균 주파수를 의미하며, 왜도와 척도는 정규분포의 형태에서 조금 벗어난듯한 경향이 있으며 박스 플롯을 보면 이상치가 꽤나 존재한다는 것을 확인 할 수 있습니다. Q-Q plot 또한 그다지 안정적인 정규분포를 띈다고는 할 수 없을 것 같습니다. | | |
|  |  |  |
| 2번째는 주파수의 표준편차인데 아무래도 위와 비슷한 이유에 의해서 정규성을 만족하지 못한다고 할 수 있을 것 같습니다. | | |
|  |  |  |
| 세번째는 중위수 주파수 입니다. 주파수에는 영역이라는 개념이 있는데 주파수를 독립변수로 하는 영역을 말하며 시간 영역에 대응됩니다. 그중 중위수 주파수를 나타내는 변수인데 이 또한 정규성을 만족하는 데이터라기에는 왜도와 첨도가 많이 벗어나 있고 이상치가 존재하며 Q-Q plot 또한 선에 근접해 있지 않다는 점에서 정규성을 만족하지 않는다고 볼 수 있을 것 같습니다. | | |
|  |  |  |
| 4번째는 첫번째 분위수를 의미하는데 왜도와 척도가 나름 정규 분포에 근사하며 박스플롯과 Q-Q plot 을 봤을 때 살짝 엇그나긴 하지만 충분히 정규 분포를 따른다고 할 수 있을 것 같다고 생각하였습니다. | | |
|  |  |  |
| 5번째는 세번째 분위수를 의미하는데 왜도와 척도의 값을 보았을 때, 정규분포를 따른다고 하기에는 너무 값이 벗어나 있다는 것을 알 수 있었습니다. | | |
|  |  |  |
| 6번째는 양자 간 범위를 의미하는 변수입니다. 박스 플롯과 Q-Q plot을 보았을 때는 정규분포를 따른다고 하기에는 무리가 있을 것 같아 보이지만, 왜도와 첨도가 제가 정한 기준(0.5 사이)에 있으므로 정규분포와 비슷한 형태를 띄고 있을 것이라는 생각을 하게 되었습니다. | | |
|  |  |  |
| 역시나 예상했던 것과 마찬가지로 이 변수는 skewness라는 변수인데 이미 데이터의 왜도를 구해놓은 데이터 변수라는 생각이 들었습니다. 정규분포를 따르지 않는다는 것이 명확했습니다. | | |
|  |  |  |
| 위와 같은 형태의 변수로 kurtosis변수입니다. 이미 데이터의 첨도를 구해놓은 데이터 변수인데 첨도의 첨도를 구한것이라 당연히 정규분포를 따르지 않겠구나 라고 생각하였습니다. 정규분포를 따르지 않는다는 것이 명확했습니다. | | |
|  |  |  |
| 9번 변수는 스펙트럼 엔트로피를 보여주는 변수인데 왜도와 첨도 0과 3에서 0.5 이내의 값을 가지며 박스 플롯과 Q-Q plot이 정규성을 잘 보여주고 있다는 판단을 내릴 수 있었습니다. | | |
|  |  |  |
| 10번 변수는 스펙트럼의 평탄도 인데 박스 플롯과 Q-Q plot은 상당히 정규 분포에 흡사함 형태를 띈다고 보여지나 첨도가 0.5 범위 밖인 것을 보아 일반 정규 분포보다는 높이가 좀 낮은 형태의 분포를 띌 것이라는 것을 알 수 있었습니다. | | |
|  |  |  |
| 모드 주파수는 오른쪽으로 치우친 형태의 분포를 가지고 있으며 Q-Q plot을 보면 도중에 끊기 구간이 보이는데 데이터들의 분포가 특정 구간에서 상당히 적다는 것을 알 수 있다는 것을 확인 할 수 있어 정규분포를 따른다 기에는 부족하다고 판단하였습니다. | | |
|  |  |  |
| 주파수 중심을 나타내는 변수인데 오른쪽으로 좀 치우친 경향이 있으며 높이 또한 높은 형태의 분포를 띈다는 것을 알 수 있었습니다. 결론적으로는 정규분포를 만족한다 기에는 다소 무리가 있지 않을까 라는 생각을 하였습니다. | | |
|  |  |  |
| 기본 주파수의 평균으로서 첨도와 Q-Q plot을 제외하고는 정규분포의 형태와 유사하는 것을 확인 할 수 있었습니다. 하지만 상대적으로 정규 분포와 유사한 형태를 띄고 있을 것이라고 예상하였는데 그 이유는 Q-Q plot에서 선에서 멀어지는 데이터들의 거리가 비교적 일정하다는 점 때문이였습니다. | | |
|  |  |  |
| 왜도와 첨도 뿐만 아니라 데이터의 분포가 전반적으로 상당히 제각각이고 일정하게 분포되어있지 않다는 점에서 정규분포를 따르지 않는 다는 결론을 내렸습니다. | | |
|  |  |  |
| 이 변수는 maxfun에 해당하는 변수인데 역시나 위의 minfun과 비슷하게 정규 분포와는 다른 형태 라는 것을 알 수 있었습니다. 왜 그런 가에 대해 생각을 해보았을 때, 쉽게 생각하여 개인이 낼 수 있는 목소리 음역대의 최대치와 최소치를 기록한 데이터인데 이는 일반적인 데이터가 아닌 데이터의 성질자체가 최소와 최대를 기록한 데이터이므로 데이터의 분포가 상당히 차이 날 수 밖에 없다는 생각이 들었습니다. | | |
|  |  |  |
| 전반에서 측정된 우성 주파수의 평균을 나타내는 이 데이터는 다른 조건들을 정규 분포와 근사하다는 결론을 내릴 수 있는 조건을 갖추고 있지만 왜도가 너무 큰 값을 가집니다. 즉 왼쪽으로 치우쳐 있는 형태를 띈다는 점에서 정규분포와 비슷한 형태가 아니라는 결론을 내릴 수 있었습니다. | | |
|  |  |  |
| 최소 우성 주파수를 나타내는 이 그래프와 같은 경우 왜도 첨도 박스 플롯, Q-Qplot 모두 정규 분포를 따르지 않는 다는 것을 보여주고 있으므로 정규분포를 따르지 않는 다는 결론을 내릴 수 있었습니다 | | |
|  |  |  |
| 최대 우세 주파수 또한 위와 같은 이유에서 정규 분포를 따르지 않는 다는 결론을 내릴 수 있었습니다. | | |
|  |  |  |
| 지배적인 주파수의 범위를 나타내는 이 변수의 경우도 첨도와 왜도가 너무 엇나가 있으며 이상치도 많은 탓에 정규 분포를 따른다고 하기에 어려움이 있을 것으로 예상됩니다. | | |
|  |  |  |
| 이는 변조 인덱스입니다. 한마디로 어떤 특정한 함수나 결과를 위해 가공한 데이터라는 뜻으로 왜도와 첨도 박스플롯 그리고 Q-Q plot에서도 알 수 있다시피 정규분포를 따르지 않는 다는 것을 확인할 수 있었습다. | | |


**[Q4] [Q3]의Box plot을 근거로 각 변수들에 대한 이상치(너무 값이 크거나 작은 객체) 조건을 정의하고, 해당하는 객체들을 데이터셋에서 제거 해보시오**


답) 위의 결과를 보고 가장 먼저 알 수 있는 결과는 이상치가 정말 많다는 것입니다. 통계적으로는 상/하위 3 표준편차를 벗어나거나 1.5 IQR을 벗어나면 극단치 또는 이상치로 판단한다고 합니다. 이번 과제에서는 각 변수의 1분위수 0.25와 3분위수 0.75에서 1.5 IQR를 벗어나는 데이터들을 제거하여 보았습니다. 코드는 상한선과 하한선을 정하듯 기준선을 넘어가는 행을 삭제하도록 설정하여 코드를 실행해주었습니다.

**[Q5] 가능한 모든 두쌍의 입력 변수 조합에 대한 산점도(scatter plot) 및Correlation plot (hint: “corrplot” 패키지의corrplot( ) 함수사용) 상관관계를 계산해보시오.**


**1. 어떤 두 조합의 변수들이 서로 강한 상관 관계가 있다고 할 수 있는가?**


답) 가장 먼저 실행한 작업은 1~20 변수들의 scatter plot을 확인해 보는 것이었습니다. 하지만 20개가 정도의 변수가 존재하고 가시성이 너무 떨어져 어떤 변수들끼리 강한 상관 관계가 있는 것인지 파악을 할 수가 없었습니다. 결과물은 아래와 같았습니다.



그래서 진행하게 된 방법은 더 보기 좋은 corrplot()을 이용하자는 것이었습니다. 결과물은 아래와 같았습니다.

우선 주목해서 봐야할 색깔은 역시나 진한 파란색원이 존재하는 두 변수였습니다. **Meanfreq-centroid, kurt-skew, dfrange-maxdom** 들의 관계가 대표적으로 아주 높은 양의 상관관계를 띈다는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한, **Q25**-**sd, sfm-meanfreq, IQR-Q25, centroid-sfm**은 아주 강한 음의 상관관계를 가지는 것을 확인 할 수 있었습니다. 그림으로만 분석하기에는 너무 어림 잡아 해석을 하는 것 같아 수치를 통해 다시 확인을 해보았습니다.






수치로도 확인을 할 수 있듯 이 변수들 사이의 양의 상관관계는 0.95를 넘는 수치를 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 음의 상관관계들 또한 -0.85보다 아래의 수치를 가지고 있었습니다. 특히나 양의 상관관계를 가지는 변수들은 1에 육박하는 수치이므로 결코 무시할 수 없는 수치라고 생각하여 이 변수들은 강학 상관관계를 가진다고 생각하였습니다.

**2.강한 상관 관계가 존재하는 변수 조합들 중에 대표 변수를 하나씩만 선택해서 전체 변수의 개수를 감소시켜보시오 ([Q7]에서사용함)**

답) 변수 조합을 통해 대표 변수 하나로 간추리기 위해서는 변수에 대한 이해도를 필요로 합니다. 현재 위에서 거론된 변수들은 **Meanfreq-centroid, kurt-skew, dfrange-maxdom**인데, 우선 meanfreq는 평균 주파수를 의미하고 centroid는 주파수 중심을 의미합니다. 가장 먼저 드는 생각은 주파수의 평균과 주파수 중심이 높은 상관관계를 갖는다는 것은 주파수는 언제나 일정하게 흔들리는가 였습니다. 주파수가 일정성이 있기 때문에 평균과 주파수의 중심이 거의 비슷한 값을 가질 수 있다는 것이 설명된다고 생각하였습니다. 조사 결과, 주파수는 전파가 움지기이는 보이지 않는 하나의 길과 같은 것이라고 합니다.




즉 높은 주파수는 파장의 길이가 짧아지는 것이고 진폭 또한 낮아지는 것인데, 물결 모양으로 비교적 일정하게 움직인다는 것을 확인 할 수 있었습니다. 즉, 주파수의 평균과 중심은 거의 같은 변수일 것이라고 생각하였습니다. 하지만 위에서는 언급을 하지 않았지만 median 변수와 Q25 변수도 주파수의 중심과 비슷한 성질을 가지고 있어 **centroid, median Q25 🡪 meanfreq 하나의 변수로 줄여도 될 것이라는 생각을 하였습니다.**

다음은 skew-kurt 변수입니다. 하지만 이는 저도 잘 알고 있는 왜도와 첨도의 개념인데 주파수의 형태를 보면 위아래로 굴곡이 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 하지만 주파수의 성질을 보면 높은 주파수는 왜도와 첨도가 동시에 줄어들고, 낮은 주파수는 왜도와 첨도가 동시에 늘어난다는 것을 확인 할 수 있습니다. 이를 통해 이 변수는 하나만 사용해도 높은 주파수 인지, 낮은 주파수 인지를 확인 할 수 있기에 둘 중 하나인 **skew**로 줄여도 될 것이라는 판단을 하였습니다.

마지막은 dfrange와 maxdom입니다. 이 변수들의 설명을 보면 maxdom은 최대 우세 주파수를 의미하고, dfrange는 지배적인 주파수의 범위를 의미합니다. 상식적으로 생각해보아도 우세적으로 많은 주파수와 지배적으로 많은 주파수의 범위는 거의 똑같은 정보를 내포하고 있다고 봐도 무방하다는 생각을 하였습니다. 결론적으로 이 두 변수를 **maxdom** 하나의 변수로 줄여도 된다는 판단을 할 수 있었습니다.

**[Q6] 전체 데이터셋을 70%의 학습 데이터와 30%의 테스트 데이터로 분할한 후 모든 변수를 사용하여Logistic Regression 모델을 학습해 보시오. 이 때 70:30으로 구분하는 random seed를 저장하시오.**

**1. 유의수준 0.05에서 유효한 변수의 수는 몇 개인지 확인하고 각 변수들이 본인의 상식 선에서 실제로 유효하다고 할 수 있는지 판단해 보시오.**




답) 위와 같은 결과를 확인 할 수 있었는데, 유효한 변수의 개수는 총 다섯 개 였습니다. 위에서 언급한바와 같이 주파수의 형태를 파악하는데 있어 유용한 평균 주파수는 당연히 목소리의 형태를 파악하는데 있어 유효한 영향을 제공할 것이라고 생각하였습니다. 첫번째 분위 수 같은 경우는 사실 세번째 분위 수 와 다를 바가 없는 것 같은데, 이 변수만 유효하다는 식의 결과가 나와 많이 의아했습니다. 다음으로 스펙트럼 엔트로피는 사실 빛의 파장 분야에서 많이 쓰이는 실험방식이라 사실 소리의 파장을 분석하는데 있어서 큰 영향을 줄 것 같지는 않다는 생각을 하였습니다. 그러나 빛이든 소리든 파장은 동일한 성질을 가진다면 유효할 것이다 라는 두가지 생각이 같이 들고 있습니다. 기본 주파수의 평균은 평균 주파수와 마찬가지의 이유로 유효하다는 생각을 하였고, 최소 기본 주파수는 왜 최소만 유효한 것인지? 최소 기본 주파수가 유효하다면 최대 기본 주파수 또한 유효해야 하는 건 아닌지? 라는 생각에 혼란스러웠습니다. 하지만, 사람의 목소리를 판가름하는 데 있어 얼마나 높은 소리를 낼 수 있느냐 보다 얼마나 낮은 목소리를 낼 수 있는가가 분류를 하기에 더 적합하다면 충분히 첫번째 분위수 주파수와 최소 우성 주파수는 유의미한 변수일 것입니다.


**2. [Q2-2]에서 정성적으로 선택했던 변수들의 P-value를 확인하고 해당 변수가 모델링 측면에서 실제로 유효하지 않는 것인지 확인해 보시오.**

답) 이전에 제가 답변한 질문에서 유효하지 않을 것이라고 판단한 변수들은 **sd(주파수 표준편차), sp.ent(스펙트럼 엔트로피), sfm(스펙트럼 평탄도), dfrange, skew, kurt** 였습니다. 역시나 sd는 높은 p-value의 값을 가지며 유효하지 않았고, skew와 kurt 그리고 sfm 또한 유효하지 않은 변수들이 였습니다. 하지만 스펙트럼 엔트로피는 스펙트럼에 대한 저의 지식이 부족한 까닭인지 유효하다는 결과가 나왔고, drange는 거의 상속되다시피 하는 다른 변수가 존재하여 NA의 값으로 나왔다는 것을 확인 할 수 있었습니다.

**3. 학습 데이터와 테스트 데이터에 대한 Confusion Matrix를 생성하고 Simple Accuracy, Balanced Correction Rate, F1-Measure를 산출하여 비교해 보시오.**

답)

 🡨 Confusion Matrix



Confusion Matrix를 보면 0범주(Negative class)는 여성을 의미하고, 1범주(Positive class)는 남성을 의미합니다. 이를 해석해보자면, 223명의 여성중에서 217명을 여성으로 제대로 예측하였고, 259명의 남성 중에서 256명의 남성을 제대로 예측했다는 것을 확인 할 수 있었습니다.

- TPR (98.8%) 는 실제 남성의 목소리를 남성의 목소리라고 제대로 예측한 확률을 의미합니다.


- TNR (97.3%) 은 실제 여성의 목소리를 여성의 목소리라고 제대로 예측한 확률을 의미합니다.

- ACC (98.1%) 는 단순 정확도를 의미하며, 실제 여성의 목소리를 여성의 목소리라고, 실제 남성의 목소리를 남성의 목소리라고 제대로 예측한 확률을 의미합니다.


- BCR (98%) 은 각 범주에 해당하는 값의 기하평균이 98%라는 것을 의미합니다.

- F1-Measure (98%) 은 조화 평균을 의미합니다. 조화 평균을 사용하는 이유는 모델의 성능을 객관적으로 판단하는데 도움이 되기 위해서 입니다. 현재 98%로서 어느 한쪽으로도 치우치지 않았다는 것을 알 수 있었습니다.

**4. 학습 데이터와 테스트 데이터에 대한 AUROC를 산출하는 함수를 직접 작성하고 이를 사용하여 학습/테스트 데이터셋에 대한 AUROC를 비교해 보시오.** 답) R-script를 보면 총 두가지의 방법으로 AUROC를 구현하였습니다. 비교를 하기 위해 사용하는 플롯은 패키지를 이용하여 만든 AUROC입니다. 우선 학습 데이터셋에 대한 AUROC를 보면 다음과 같은 결과가 나왔습니다.



Area under the curve=0.995가 나왔으며 AUROC는 그 면적이 1에 가까울수록 좋은 성능을 가진다고 평가를 하는데 매우 괜찮은 성능을 가지고 있다는 것을 확인 할 수 있었습니다. 다음으로는 테스트 데이터셋에 대한 ROC를 확인해보도록 하겠습니다.




역시나 학습데이터를 가지고 성능을 평가했을 때와 유사하게 Area under the curve는 0.993으로 아주 높은 결과가 나왔습니다. 하지만 역시 학습 데이터는 학습데이터를 학습시키고 그 결과를 통한 성능을 평가한 것이라 그런지 조금 더 높은 수치가 나온 것으로 확인할 수 있었습니다.

R-script에서 AUROC를 총 두가지 방법으로 구현하여 보았는데, 두번째 방법은 반복문을 통해 ROC\_table을 채워나가는 방법으로 코드를 구현하였습니다. TPR과 FPR값 계산을 하기 더 수월하도록 lr\_response를 기준으로 내림차순 시켜주었고, lr\_response에 저장된 벡터는 positive로 분류될 확률을 의미하였습니다. 이 방법에서는 반복문을 통해 매 iterarion마다 기준선 위를 Positive로 아래를 Negative로 예측하여 값을 채우는데, FPR값은 X축에 TPR값은 Y축에 찍어 ROC를 구축하였습니다. 성능은 패키지를 이용하였을 때와 거의 비슷한 결과물이 나와 분석을 할 때는 패키지를 통해 구축한 AUROC 테이블을 이용하여 분석을 진행하였습니다.

**[Q7] [Q5]에서 변수 간 상관관계를 기준으로 선택한 변수들만을 사용하여 [Q6]에서 사용한 학습/테스트 70:30분할 데이터로 Logistic Regression 모델을 학습해 보시오.**


**1. 유의수준 0.05에서 유효한 변수의 수는 몇 개인지 확인하고 [Q6-1]의 결과와 비교하시오.**



답) 사실 유효 변수에 크게 달라지는 점이 없을 거라고 생각을 했으나 생각보다 많은 점이 달라졌다는 사실에 놀랐습니다. 우선 meanfreq 변수는 유효했던 변수였는데 더 이상 유효하지 않은 변수로 변했다는 것을 확인 할 수 있었습니다. 반면, IQR 같은 경우, 이전에는 공분산성을 띄어 NA값이 나와 정확히 알 수는 없었으나, 새로운 유효 변수로서 나왔다는 것을 확인 할 수 있었습니다. 그 외에 meanfun과 minfun은 그대로였다는 점을 체크할 수 있었습니다.

**2. 학습 데이터와 테스트 데이터에 대한 Confusion Matrix를 생성하고 생성하고 Simple Accuracy, Balanced Correction Rate, F1-Measure를 산출한 뒤, [Q6-3]의 결과와 비교해 보시오.**


답)

 🡨 Confusion Matrix




정말 의외의 결과로 값이 조금의 변동이라도 있을 줄 알았으나 6-3의 값과 완벽히 일치하는 값이 나왔다는 것을 확인 할 수 있었습니다.

**3. 학습/테스트 데이터셋에 대한 AUROC를 산출하여 [Q6-4]의 결과와 비교해 보시오.** 답)





7-2번 문제와는 달리 Sensitivity가 아주 미세하게 떨어졌다는 것을 확인 할 수 있었습니다. 한마디로 TPR이 아주 미세하게 떨어졌다는 것을 의미합니다.



또한, 테스트 데이터셋에 대한 ROC에서는 민감도와 특이도가 둘 다 이전보다 떨어진 모습을 보이고 있습니다. 즉, 성능이 이전에 비해 정말 미세하게 떨어진 듯 보일 수 있으나, 거의 같은 값을 가진다고 보입니다.


**[Q8] 이 외 본인이 선택한 데이터셋에 Logistic Regression을 통해 분석/검증해볼 수 있는 아이디어를 제시하고 이에 대한 절차와 분석 결과를 설명하시오.**

답) 저는 이 문제에서 총 두가지의 궁금점을 가지고 이 문제에 임하였습니다.



첫번째는 오즈비 였습니다. 로지스틱 회귀모델은 오즈비야 말로 정말 로지스틱 회귀 모델의 꽃이라고 할 수 있을 것입니다. 이를 알기 위해 제가 현재 가지고 있는 데이터셋의 독립변수들의 오즈비를 구하고자 다음과 같은 코드를 돌려 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었습니다.

오즈비를 구하는 함수를 통해 각 변수들에 대한 오즈비를 구하게 되었는데, 과연 이 테이블이 의미하는 바가 무엇인지에 대해 생각해보았습니다. 오즈비는 승산비를 의미하므로 즉 현재 데이터를 보면 하나의 예시를 들자면 meanfreq는 수치형 변수이므로 오즈비가 6.23이 나왔다는 것은 meanfreq가 1단위 증가하였을 때 오즈값이 6.23배 증가하였다는 것입니다. 하지만 현재 제가 구한 테이블을 보면 IQR같은 경우 오즈비가 42.12나 나와버리는 값을 확인할 수 있습니다. 해석을 하면 IQR이 1증가할 때 오즈값이 42.12배나 증가하였다는 것인데, 이는 IQR이 1 증가하면 1에 들어갈 확률이 저렇게 큰 배율로 증가한다는 것입니다. 사실 신뢰가 가지 않는 데이터라고 생각하였고, 어째서 이런 수치가 나올 수 있을까 분석을 해본 결과 변수가 ‘수치형’이라는 점에서 이상한 값이 나올 수 있다는 것을 감지하였습니다.


다음으로 제가 제 데이터셋에 대하여 궁금하였던 부분은 워낙 AUC의 값도 크게 나오고 정확도도 99%에 가까운 결과를 내다보니, 유효한 변수라고 나온 IQR, meanfun, minfun을 없앤다고 하더라도 높은 결과값이 나올 수 있을까? 만약 그럼에도 높은 결과가 나온다면 이때 유효한 변수는 무엇일까? 라는 것이었습니다. 우선 로지스틱 회귀모델을 돌려본 결과는 다음과 같았습니다.



정말 이외의 결과가 나왔는데, 이 모델을 돌리기 전 저는 유효한 변수의 개수가 더 줄어들 것이라고 생각하였습니다. 하지만 오히려 유효하지 않은 변수보다 유효한 변수가 더 많다는 결론이 나왔습니다. 이 모델의 성능을 측정해본 결과는 다음과 같았습니다.



하지만 역시 이전 모델에서 유효하다고 나온 변수들을 빼고 돌린 탓인지, 혼동행렬을 확인해볼 결과 정확도는 더 떨어졌다는 것을 알 수 있었고, AUC 를 그려본 결과는 다음과 같았습니다.



비록, AUC는 0.924로 이전에 비해 낮은 값이 나왔으나 역시나 높은 결과값을 도출해낼 수 있었습니다. 이 분석을 통해 제가 깨달을 수 있었던 점은 이 데이터셋은 정말 로지스틱 회귀분석을 하기에 잘 짜여진 데이터라는 것이었습니다. 그 이유는, 위의 과정에서 저는 유효하지 않다고 생각되는 변수들 중에서 상관관계가 높은 변수들을 하나로 축약을 시키는 등의 행위를 하여 결과값이 크게 변하지 않았다는 것을 확인 할 수 있었습니다. 물론, 상식적으로 생각해보았을 때, 서로 비슷한 성향을 가진 변수들을 하나로 줄인다고 해서 결과에 크게 영향을 미치지 않을 것이라는 것은 쉽게 예측이 가능한 부분이었으나, 유효하다고 나온 변수들을 전부 제거해버리고 모델을 돌리게 된다면 결과에 따라 나머지 변수들이 어떤 효과를 가지고 있는지에 대해 알 수 있을 것이라고 생각하였습니다. 지금 제가 분석한 이 데이터를 자세히 보면, IQR이나 meanfun 같은 변수들은 독립변수임에도 이외의 다른 변수들을 통해 유추가 가능한 변수인 것 같습니다. 즉 독립변수지만 서로 그물망처럼 엮여 있어 충분히 높은 예측률을 보여줄 수 있었던 것 같습니다. 사실 이러한 경우는 로지스틱 회귀 모델 뿐 아니라, KNN, SVM classifier, DECISION TREE classifier 등 여러 분석 방법에서도 높은 결과를 보여줄 것이라는 예상을 할 수 있었습니다.