**다변량분석 5번째 과제**


**Assignment 5**

**ANN**



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



**전체 데이터 셋에 대해 다음 물음에 답하시오.**



**[Q1] 입력 변수의 속성이 numeric 이 아닌 변수들을 모두 확인하고, 각 변수들의 요인 값들에 대한 Bar chart 를 도시하시오.**





현재 가지고 있는 데이터의 변수들 중 numeric 형태가 아닌 값으로 이루어진 변수는 위에서 보는 바와 같이 총 8개라는 것을 확인 할 수 있다. 각각의 변수들에 바 플롯을 그려본 결과는 다음과 같다.









현재 위 structure을 보았을 때 숫자형이 아닌 변수들에 대해 바 플롯을 그려본 결과는 위와 같이 나왔으며 대부분 어느 특정 한 요인에 치우쳐져 있다는 것을 확인 할 수 있었다.


**[Q2] [Q1]에서 선택된 변수들에 대해 1-of-C coding (1-hot encoding) 방식을 통해 명목형(요인형) 변수를 범주의 개수만큼의 이진형(binary) 변수들로 구성되는 dummy variable 을 생성하시오.**


현재 위에서 선택한 numeric이 아닌 변수들에 대해 원핫인코딩을 진행해 본 결과, 변수의 개수가 68개로 늘었고, 더 이상 character타입의 데이터가 존재 하지 않는 다는 것을 확인 할 수 있었다.

**[Q3] Training 및 Validation 데이터셋을 바탕으로 실습 시간에 사용한 "nnet” package 를 사용하여 다음 hyper-parameter 조합들에 대한 Grid search 를 수행하여 최적의 조합을 찾아보시오(합계 최소 21 가지 이상 탐색). 아래 두 가지 이외의 hyper-parameter 는 nnet package 의 default value 를 사용하시오. 성능이 가장 우수한 조합과 가장 열등한 조합과의 Accuracy 와 BCR 의 차이는 얼마인가?**

**⚫ Number of hidden node: 최소 7 가지 이상 탐색**

**⚫ maxit: 최소 3 가지 이상 탐색**







저는 히든 노드는 3~30까지 4씩 증가시켜갔고, maxit은 100~300까지 100씩 증가 시켜 총 21가지의 조합을 만들어 돌려보았다. 내가 설정한 하이퍼 파라미터의 모든 조합을 구현하기 위해 for문을 구축하였고, confusion matrix를 설정하는 중 아예 0으로 나오면 에러가 뜨는 경우가 발생하였다. 슬랙에 비슷한 질문이 올라온 것을 확인하여 이를 참고하였고, 그 결과 3바이 3 매트릭스로 만들어 각 자리에 대해 손수 조건문을 넣어 돌려주었다.

위의 코드를 수행하는데 걸린 시간은  이였다.


우수한 조합과 열등한 조합들에 관해 BCR을 기준으로 상위 그리고 하위 몇 개를 캡처해서 가장 좋은 조합과 열등한 조합을 비교해 보았다.


파란 박스는 성능이 높게 나오는 상위 조합들을 추출한것이며 빨간 박스는 그 반대의 결과를 나타내는데, 위에서 알 수 있다시피, 가장 높은 BCR은 0.5510233 가장 낮은 BCR값을 가지는 조합은 0이였다는 것을 알 수있다. 또한 ACC의 경우 가장 BCR이 좋다고 판단되는 조합 기준 0.64068이라는 것을 확인 할 수 있는데, 이는 의외로 별로 큰 차이가 없다고 느껴졌다. 왜냐하면, BCR이 0으로 나온 조합들 기준으로 가장 낮은 정확도의 값은 0.57208이였기 때문이다. 좋은 성능과 나쁜 성능의 차이는 위의 두 박스를 번갈아가며 한눈에 비교를 할 수 있었다.

**[Q4] [Q3]에서 선택된 최적의 모델 구조에 nnet의 rang 옵션(default value = 0.7)을 세 가지 이상 변경해 가면서 성능 변화를 살펴보시오. [Q3]의 방식과 마찬가지로 Training/Validation 데이터셋을 사용하여 탐색하시오.**


Q3에서 최적의 파라미터 조합이라 함은 현재 가장 BCR이 가장 높은 값을 가지는 조합이라고 생각하였다. 그렇기에 다음과 같은 코드를 실행해 주어 선택된 최적의 하이퍼 파라미터를 적용시켜주었다.



또한, rang의 값은 0.25, 0.5, 0.9라는 세가지의 후보군으로 설정하였고, Q3에서 수행한 코드와 동일하게 수행하여 주었다.



Rang의 값을 0.3, 0.7, 0.5 defatult값을 포함하여 총 3개의 다른 값에 대하여 정확도와 BCR을 구해본 결과는 위와 같았다. 위에서 이전에 다른 값으로 수행을 하였을 때 0이라는 값이 나와 Confusion matrix연산 과정에서 에러가 떴기 때문에 3번 문제에서 사용한 방법과 같이 해결하였다. 우선, 위에 있는 표는 최종 나온 결과표이고 각각에 대해 해석을 해보자면 0.3일 때 ACC와 BCR이 둘 다 가장 높다는 것을 확인 하였고, 0.7일 때 단순 정확도와 BCR의 값이 조금 적었으며, 0.5일 때는 ACC와 BCR의 관점에서 보았을 때, 성능이 높지 않다는 것을 확인 할 수 있었다.




이는 이 과정을 위해 돌린 반복문 코드이다.

결론적으로 내가 설정한 rang 후보 값 세가지 중 최적의 rang 값은 0.3이라는 것을 확인 할 수 있었다.

**[Q5] [Q3]에서 확인된 최적의 hidden node의 수와 최적의 maxit, 그리고 [Q4]에서 확인된 가장 우수한 rang option으로 ANN 모델 구조를 확정하고 Training dataset과 Validation dataset을 결합한 데이터셋에 대해 학습을 수행하시오. 학습이 완료된 ANN 모델을 Test dataset에 적용하여 Accuracy와 BCR을 살펴보시오. 동일한 과정을 10회 반복 수행하여 수행 회차에 따라 정확도의 변동성은 어느 정도 되는지 확인 하시오.**


현재 최적의 하이퍼 파라미터 값들은 히든 노드는 7, maxit은 300, rang은 0.3이라는 것을 확인 하였고, 이를 가지고 ANN 구조를 training과 validation 셋을 결합한 데이터셋에 대해 학습을 수행하였다. 우선 총 학습을 하는데 걸린 시간은 5875.4 초 였다. 이 코드를 돌림으로써 각 수행마다 어떤 식으로 변하는 지를 확인 하기 위해 결과를 확인 해본 결과는 다음과 같았다.



수행 회차에 따라 비교적 같은 값 두가지가 반복되며 추출된 것을 확인 할 수 있었다. 정확도와 BCR을 보여주고 있다는 것을 확인 할 수 있었다. 40%는 넘지 않으며, 대부분 20~40% 사이의 값을 산출 하고 있다. 가장 높은 ACC와 BCR의 값은 각각 0.3072301이라는 것을 확인 할 수 있었고, 이를 perf\_summary table에 삽입하여 주었다.




아래는 위의 결과를 산출하기 위해 이용된 코드이다.




**[Q6] [Q5]에서 사용된 모델 하이퍼파라미터를 고정시킨 상태에서 Genetic Algorithm을 이용한 변수 선택 모듈을 추가로 작성하여 최적으로 선택된 변수 조합을 확인해 보시오. Genetic Algorithm에서 변경 가능한 옵션의 경우 본인의 Assignment 3에서 설정했던 최적 값들을 그대로 사용하시오. Chromosome의 초기값을 다르게 설정하고 변수 선택을 3회 수행한 뒤, 동일한 변수 조합들이 선택되는지, 아니면 반복 회차마다 다른 변수들이 선택되는지 확인해보시오.**

과제 3을 수행하였을 당시 최적의 pop는 50, crossover rate는 0.01, mutation rate는 0.01(이는 0이 원래 최적의 값이었으나 그 당시에는 운이 좋았던 것으로 판단하여 작은 0.01 값을 선택), elitism은 1이였다는 것을 확인하였다. Nnet의 경우는 이전 문제 들에서 구한 최적의 하이퍼 파라미터를 고정해주었다. 이를 토대로 chromosome의 초기 값을 다르게 하여 3회 수행하여 보았다. 이때 GA의 fit 함수로서 작성한 코드는 다음과 같다. 이때 사용한 지표값은 ACC를 사용하였는데 그 이유는 BCR의 경우는 이전에서도 보았듯이 아예 없는 값이 나오는 경우가 있었기에 ACC를 활용하도록 하였다.



다음으로는 결과에 대한 해석을 진행해보도록 하겠다. 다음은 각각의 seed를 123, 12, 1234 였을 때, 선택된 변수들이다. 초반에 GA의 iteration을 100으로 하고 돌렸지만 8시간이 넘는 시간이 걸려 30으로 줄인 후 다시 실행해주었다.







비슷하게 선택된 변수들도 많고 한번만 선택된 변수들도 존재한다. 하지만 변수는 정말 많이 줄어들었다는 것을 확인 할 수 있었다. 이때에 대략적으로 하나의 모델을 수행하는데 걸리는 시간은 다음과 같았다는 것을 확인 할 수 있었다.


시드 1개를 수행하였을 때 기준 => 

**[Q7] [Q6]에서 GA를 통해 한번 이상 주요 변수로 선택된 모든 변수들을 사용하여 나머지 설정은 [Q5]와 동일하게 하여 Test dataset에 대한 Accuracy와 BCR을 확인하고 모든 변수를 사용한 모델인 [Q5]의 결과와 비교해 보시오.**

위 문제에서 한번이라도 선택된 변수들의 인덱스를 전부 적어준 후 이를 데이터 셋에 적용 시킨 후 5번에서 실행한 과정을 다시 진행하여 보았다. 이를 진행하기 위해 걸린 시간은 다음과 같았다.



총 10번의 iteration을 돌려보았고 그에 따른 각각의 결과값은 다음과 같았다.



이전에 5번에서 진행한 결과와 비교를 해보았을 때 나오는 결과값의 범위는 0.15~0.35 사이 정도로 넓어졌다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 알 수 있었던 점은 가장 높은 ACC와 BCR의 값이 이전에 비해 높아졌으며, 반대로 가장 낮은 값 또한 더 낮아졌다는 것을 확인 할 수 있었다.


위의 결과를 토대로 가장 성능이 높게 나온 결과는 다음과 같았다.




위에서도 언급하였지만, 결론적으로 바라보면 ACC와 BCR 값이 둘 다 증가하였고, 더 좋은 모델의 기준을 더 적은 변수를 사용하고 시간이 더 적게 걸리며 성능이 높게 나오는 것이라고 하였을 때 문제 5번에서 진행한 모델보다 7번에서 진행한 모델이 더 좋은 모델이라는 결론을 내릴 수 있었다.

**[Q8] 동일한 Training/Validation 데이터셋을 이용하여 최적의 의사결정나무 하이퍼파라미터 조합을 탐색해 보시오. 이후 최적의 하이퍼파라미터 조합을 이용하여 Training/Validation 데이터셋을 결합한 데이터 셋으로 의사결정나무를 학습한 뒤, Test Dataset에 대한 Accuracy와 BCR을 산출해 보시오.**


현재 의사결정 나무를 수행해주기 위해 내가 선정한 의사결정나무 기법은 pre pruning 의사결정 나무이고, 각각의 하이퍼 파라미터는 다음과 같이 설정하여 여러 조합을 시도해보았다.



위와 같이 총 36가지에 대한 조합을 살펴 보았고, 최적의 하이퍼 파라미터를 선정하기 위한 반복문을 돌린 후 ACC를 기준으로 정렬을 해본결과는 다음과 같았다.



가장 높은 정확도는 0,5218이였고, 이에 해당하는 하이퍼파라미터는 0.95, 10, 0이였을 때라는 것을 확인 할 수 있었다. 위에서 구한 최적의 하이퍼 파라미터들로 다시 의사결정 모델을 구축한 후 test data 에 대해 돌려 본 결과는 다음과 같다. 우선은 confusion matrix를 살펴보겠다.





사실 이를 수행하기 이전에 non-pruning방식과 post-pruning 방식을 수행해보았는데 그 때에는 1범주를 예측하는 경우가 하나도 없어 pre pruning을 선택하 된 것이다. 이에 대한 정확도와 BCR를 확인해보면 다음과 같다.





정확도는 0.5136714가 나왔다는 것을 확인 할 수 있었고, BCR은 0.5926782가 나왔다는 것을 확인할 수 있었다.

**[Q9] Training dataset과 Validation dataset을 결합하여 Multinomial logistic regression을 학습하고, 이를 Test dataset에 적용하여 Accuracy와 BCR을 산출하고 이를 [Q5], [Q7], [Q8]의 결과와 비교해보시오.**

우선, 멀티 로지스틱 리그레션을 돌려보았을 때의 결과물에 대해 분석을 해보자면 다음과 같이 나왔다는 것을 확인할 수 있다.





위의 표를 보면 각 coefficient를 통해 변수들이 타겟 변수에 주는 영향도에 대해서 알아볼 수 있다. 또한 2,3이라는 것을 통해 1번 범주 대비 2번 범주는 몇이고, 1번 범주 대비 3번 범주는 몇인지를 알 수 있다.

혼동 행렬은 다음과 같이 나왔다는 것을 볼 수 있다. 1번 범주의 전체적으로 1범 범주인 것들은 2번 범주로 잘못 예측한 결과값의 빈도가 가장 높았고, 3번 범주 또한 2번 범주라고 잘 못 예측한 경우가 높았다. 그에 반해 2번 범주는 제대로 예측한 결과가 가장 높았다는 것을 알 수 있다.

여태까지 실행한 모든 모델들의 ACC와 BCR을 하나의 표로 작성하여 확인을 해보자면 아래와 같이 정리할 수 있다.



각각에 대해 비교를 해보자면 단순 정확도가 가장 높았던 모델은 multi logistic regression이였다. 하지만 이 이유에 대해서 생각을 해보자면, 혼동행렬을 통해 보았을 때, 아주 높은 비율로 2번 범주라고 예측을 하는 경우가 많아서 단순 정확도는 높게 나올 수 있다고 생각한다. 실제로 BCR을 보면 0.6에 육박하는 Accuracy에 비해 BCR이 좀 낮은 수치를 가지고 있다는 것을 보여주고 있다. 또한 ANN은 모든 변수를 사용하였을 때에 비해 GA를 통해 얻어낸 ACC와 BCR이 더 좋은 성능을 내고 있다는 것을 확인 할 수 있다. 하지만 둘 다, 정확도와 BCR이 0.5보다 낮다는 것은 매우 낮은 수치라고 생각을 하며 이 데이터셋은 ANN과 잘 어울리지 않은 것 같다는 것이 나의 의견이다. 추가적으로 가장 좋다고 판단되는 모델은 Decision Tree로 최적의 하이퍼 파라미터르 선정하여 돌려본 결과 ACC와 BCR에서 가장 높은 결과가 나왔다는 것을 확인 할 수 있었다. 결론적으로 내가 설정한 세팅들에 대해 가장 잘 맞는 모델은 의사 결정 나무였다는 결론을 내릴 수 있었다.