**다변량분석 6번째 과제**

**Assignment 6**

**Ensemble**

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

**[0] Data preparation**

**데이터 줄이기**

현재 총 26만개가 조금 넘는 데이터가 있다는 것을 확인하였다. 이 데이터를 통으로 사용하게 되면 시간안에 절대 끝낼 수 없을 거라는 판단 하에 데이터의 개수를 줄여서 사용하고자 하였다. 현재 가지고 있는 데이터의 10%만을 이용할 예정이며 현재 데이터 속 총 3개의 범주(class)가 있으므로 오리지널 데이터셋에 있는 범주들의 비율에 맞게 줄여야 큰 차이가 없을 거라 생각하여 다음과 같은 과정을 통해 데이터를 줄여주었다.

<위의 데이터셋으로부터 세번째 시도>

위에서 총 데이터의 10%만을 사용하여 코드를 돌려 보았었다. 하지만 5번 지문을 돌리기 위해 코드를 돌리면 CPU에 과부하가 심하게 걸려 세번의 CPU 터짐이 있었고, 데이터가 너무 무거워서 일어난 일이라 생각하여 Bootstrap수를 줄이거나 ANN의 maxit의 수도 줄여보는 등 여러가지 시도를 해보았다. 결국에 도달한 방법은 분석하는 데이터의 무게를 줄이는 최후의 방법을 쓸 수 없다는 생각을 하게 되어 결국 5%의 데이터만을 사용하여 다시 전체 문제에 대해서 돌려보았다.

**원-핫 인코딩 및 데이터 나누기**

현재 이 데이터 셋에는 숫자형, character형, numeric이지만 factor의 의미를 가지는 데이터 타입들이 있다. Numeric 형을 가지는 변수는 c(2:8,28)였으며 이는 scaling을 통해 정규화를 시켜 주었다. Character은 c(9:15,27)였으며, class.ind( )를 이용하여 더미 변수를 생성하였고, 이름이 헷갈리지 않도록 해당하는 변수이름을 붙여 주었다. 마지막 데이터 타입을 가지는 변수는 c(16:26,29:39)였으며, 이는 factor로 변환해주었다.

위에서 이뤄진 작업들은 input에 넣어주었고target을 factorize 시킨 후 결합하여 최종적으로 사용할 데이터 Final data를 만들어주었다. 이는 지문에서 요구한 형태의 trn, val, tst로 나누어 주었다.

**[Q1] MLR CART ANN 모델을 구축하고 Accuracy 와 BCR 관점에서 분류 정확도를 비교**

**MLR**

**<데이터의 10%사용>**



첫번째로 MLR을 돌려 나온 결과에 대한 분석을 하자면 단순 정확도는 0.6정도에 BCR은 0.38정도의 저조한 결과를 보인다는 것을 확인할 수 있다. 혼동행렬을 보면 알 수 있듯이 2번 범주가 매우 많아서 그런 것인지 2번 범주라고 판단한 케이스가 가장 많았고, 이에 따라서 물론 class 2의 비율이 압도적으로 많기 때문에 단순 정확도는 결과에 비해 높게 나왔으나 BCR을 살펴보면 0.6정도의 정확도 성능에 비해 낮다는 것을 확인할 수 있었다.

**<데이터의 5%사용>**



단순 정확도는 0.6정도에 BCR은 0.38정도의 저조한 결과를 보인다는 것을 확인할 수 있다. 분석 결과가 전체적으로 10%를 이용하여 돌렸을 때와 매우 유사한 형태로 나왔다는 것을 확인할 수 있었다.



**CART**

**<데이터의 10%사용>**

다음으로는 CART 모델을 학습해보았다. 이때 사용한 하이퍼파라미터들은 다음과 같았다. CART를 이용하였기 때문에 강의 자료에 나와있던 코드처럼 ctree()를 이용하여 구축하였다.



위의 하이퍼 파라미터 조합들을 이용하여 성능을 평가하였다. 이때 최적의 하이퍼 파라미터 조합을 확인하기 위해서 각 조합들에 의해 계산된 BCR들을 기준으로 내림차순 하여 가장 상단에 위치한 조합을 최적의 모델로서 선정하여 이용하였다. 이때 나온 결과들에 대해 일부분만 살펴보도록 하겠다.



빨간 박스 속에 있는 값은 상단의 BCR이 높은 상위 10개의 조합들에 대한 결과를 보여주며 파란 박스 속은 하위 10개를 보여주고 있다. 가장 높았던 하이퍼 파라미터 조합은 가장 위에 있는 조합이 될 것이다. 이를 이용하여 다시 한번 성능을 확인하기 위해 CART\_trn과 CART\_val을 결합한 후 Cart\_data를 생성하여 다시 학습 시킨후 CART\_tst에 대하여 다음을 구해 보았다



위에서도 확인을 할 수 있었지만 BCR값이 MLR보다 더 높게 나온다. 이 말은 범주를 예측하는 데 있어 더 골고루 예측을 하고 있다는 의미가 될 것이다. 물론 2번 범주의 비율이 높기 때문에 혼동행렬에서 보이는 것과 같이 2번 범주를 예측하는 비율 또한 높을 것이다. 하지만 더 골고루 MLR보다 예측률이 더 높아졌다는 점은 확실하게 볼 수 있었다.

**<데이터의 5%사용>**

하이퍼 파라미터는 10%의 데이터를 돌려을 때와 동일하게 넣어주었다. 하지만 선정된 하이퍼 파라미터는 10%때와는 다르게 나왔다는 것을 확인할 수 있었다. 하위의 결과들은 더 이상 첨부하지 않고 가장 높은 BCR을 나타낸 결과창만 보도록 하겠다.



기존에는 위의 표에 나와있는 순서대로 0.8, 50, 0의 하이퍼 파라미터 조합이 선정되었는데 현재는 0.9, 10, 0이 선정 되었고, BCR과 ACC는 데이터가 10%였을 때보다는 더 낮은 결과가 나왔다.





하지만 그럼에도 불구하고 ACC와 BCR을 살펴보면 MLR을 수행하였을 때보다는 더 높은 값이 나왔다는 것을 확인할 수 있다. 그 이유에 대해서 생각을 해보자면 역시나 3번 범주와 1번 범주에서 올바르게 맞춘 결과의 빈도수가 더 올라갔기 때문이라고 생각해볼 수 있을 것이다.

**ANN**

**<데이터의 10%사용>**



ANN의 경우에는 위와 같은 하이퍼 파라미터들을 이용하여 보았다. 총 80가지의 모델이 생성되었고, 그 중에서 최적의 하이퍼 파라미터 조합을 찾아보고자 노력하였다. CART와 동일하게 상위 열가지와 하위 열 가지 조합들에 대해서 살펴보자면 다음과 같다.



ANN의 경우 가장 최적의 하이퍼 파라미터의 조합으로 나온 ACC와 BCR은 MLR과 CART중에서 가장 높은 값을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 반대로 하위 조합들을 살펴보면 BCR이 0값이 나오게 되는 경우가 상당히 많았다는 것 또한 확인할 수 있었다. 최적의 하이퍼 파라미터 조합은 nH가 40, Maxit이 300, rang이 0.7이였을 때 였다는 것을 확인하였고, 이 조합을 가지고 Confusion Matrix와 성능을 확인해보았다.



가장 두드러지게 보였던 점은 3번 범주를 예측하여 맞춘 경우가 MLR과 CART에 비해 매우 올랐다는 것을 확인할 수 있었다. 이에 따라 ACC와 BCR도 높아졌고 확실히 이전 모델들에 비해 성능이 향상되었음을 확인할 수 있었다. 하지만, 위에서도 언급하였듯, 하이퍼 파라미터의 조합에 따라서 BCR의 값이 천차만별 이였다는 것을 확인할 수 있었고, 하이리스크가 따르는 모델이라는 것을 확인할 수 있었다.

**<데이터의 5%사용>**

ANN의 경우 다음과 같은 하이퍼 파라미터 조합이 가장 높은 BCR값을 도출하였다.



이 역시도 nH를 제외한 나머지 하이퍼 파라미터들의 값이 10%의 데이터를 사용하였을 때와 다른 값을 도출하였다.



혼동행렬을 살펴보자면 역시나 ANN이 10%에서도 그랬듯이 위의 두가지 분석 방법을 사용하였을 때보다 1번 범주와 3번 범주를 제대로 예측한 빈도수가 더 높아졌고 ACC와 BCR 또한 가장 높은 값을 산출해냈다는 것을 확인할 수 있었다.

<! 2번 문제부터는 10%의 데이터에 대한 자료를 첨부하는 것이 더 이상 의미가 없다고 판다하여 5%의 데이터를 사용하였을 때 나온 결과 값들에 대한 분석만을 진행하도록 하겠습니다 !>

**[Q2] CART의 Bagging 모델을 Bootstrap의 수를 증가시키면서 분류 정확도를 평가**

Question 1에서 선정된 CART의 하이퍼 파라미터를 이용하여 30부터 300까지 30씩 증가시켜가며 분류 정확도를 파악해보았다. 이때에 사용한 코드는 cforest() 함수를 사용하였고, 성명 변수 후보 개수를 0으로 설정하여 변수가 임의로 선택되는 것을 방지해 주었다. 10개의 Boostrap별로 도출된 결과값을 BCR을 기준으로 내림차순 해볼 결과는 다음과 같았다. 현재 Bootstrap이 **60개**일 때 BCR의 값이 가장 높게 나온 것을 확인할 수 있었으며 동시에 ACC의 값도 가장 높은 값을 내고 있다는 것을 확인할 수 있다. 여기서 한가지 알 수 있는 점은 항상 ACC가 BCR보다 높게 나오는 것을 확인하였다. 이 데이터 셋 자체의 특징 중 하나가 class 2의 비율이 압도적으로 높다는 것이었는데 당연히 2번 범주를 많이 선택할수록 단순 정확도는 오를 수 밖에 없는 구조이기 때문에 너무나도 당연한 결과라는 것을 인지할 수 있었다. 그렇다면 최적의 Bootstrap 개수를 가지고 모델을 돌려 본 후, 단일 모델을 돌렸을 때와 어떤 식으로 다른 지를 비교하는 과정을 거쳐 보도록 하겠다.



혼동행렬과 성능 평가를 해본 결과는 위와 같이 산출 되었다는 것을 확인해 볼 수 있었다. 우선 정확도와 BCR은 전부 기존의 단일 모델에 비해 성능이 상향되었다는 것을 확인해볼 수 있었다. 혼동행렬에서 이를 살펴보자면 기존의 단일 모델에 비해서 1번 범주에 대한 예측률을 9개 정도 덜 맞췄다는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 2번 범주와 3번 범주에서 100개가 넘는 개수의 데이터를 올바르게 맞춤으로써 성능이 향상되었다는 점을 확인해볼 수 있었다.

**[Q3] Random Forest 모델의 Tree의 수를 증가시키면서 분류 정확도를 평가**

문제의 지문에서 타겟 변수에 대한 설명 변수의 중요도를 산출할 수 있도록 코드를 수행하라는 말이 있어 importance=TRUE라는 코드를 삽입하여 돌려 주었다. Bootstrap의 수는 문제 2번 과 동일한 수치로 설정하여 주었다. 또한 분류 예측이므로 타입은 class로 해주었고 하이퍼 파라미터는 문제 1에서 CART에 대해 찾은 최적의 조합을 대입하였다. 이때 가장 높은 BCR 값을 산출해낸 Tree의 개수는 **30개**였으며 정확도와 BCR은 왼쪽 표에 보이는 대로이다. 현재까지 진행한 모델들 중에서는 가장 높은 값을 산출해내고 있다는 것을 확인하였다. 하지만 아직까지도 ACC의 값이 BCR보다 높다는 점을 미루어 보아 어느 한 범주에 몰리는 현상이 아직 일어나고 있다는 것을 유추해볼 수 있었다.

현재 최적의 Bootstrap수를 구하였기 때문에 랜덤포레스트 모델에 적용을 시켜 모델을 돌려보았다. 변수의 중요도에 대해서 먼저 어떤 결과가 나왔는지 확인해보도록 하겠다. 데이터의 중요도를 살펴보기 위해 중점으로 둔 수치는 Mean Decrease Accuracy 였으며 이는 어느 한 변수가 정확도 개선에 영향을 준 정도라고 생각하였다. 각 변수들의 중요들 살펴보자면 다음과 같다.




가장 영향을 많이 준 변수는 geo\_level\_1\_id였다는 것을 확인할 수 있었고, -의 값이 나오며 전혀 유의미하지 중요도를 가진 변수들도 다수 있었다. 중요도를 평가하는 지표는 Mean Decrease Accuracy를 이용하였다.

다음으로 위에서 언급한 최적의 Tree 수를 기준으로 만든 모델을 CARt\_Bagging과 비교를 해보도록 하겠다. 바로 혼동 행렬과 산출된 성능을 살펴보도록 하겠다.




우선 CART\_Bagging에 비해서 성능이 훨씬 상승하였다는 것을 확인할 수 있었다. CART\_Bagging의 ACC보다 대략 0.19 정도 성능이 향상 되었고 BCR은 대략 0.2 정도 성능이 향상되었음을 확인하였다. 혼동 행렬도 살펴보자면 역시나 1범주, 2범주, 3범주 어느 것 하나 빠짐 없이 올바르게 예측한 빈도수가 다 높아졌다는 것을 확인할 수 있었다. 특히나 흥미로운 점은 1범주와 3범주에 대해 위의 모델들은 2범주를 더 많이 예측하였는데, 랜덤포레스트 모델은 각자 자신의 범주를 예측한 결과가 가장 높게 나왔다는 것을 알 수 있었다.

다음으로 살펴볼 것은 각 나무의 수마다 CART\_Bagging과의 분류 정확도를 비교해보고자 한다. 이에 대한 그래프를 도시해보자면 다음과 같다.





현재 위의 그래프는 tree의 수에 따른 에러가 어떤 식으로 변하는지를 보여주는 그래프이다. 이를 먼저 확인하였다면 다음의 그래프르 살펴보도록 하겠다.



현재 위의 그래프는 X축은 나무의 수를 Y축은 BCR 값을 나타내는 그래프이다. 물론 위에서도 언급하였다시피 현재 랜덤 포레스트의 BCR값이 CART\_Bagging 보다 높기 때문에 아래에 있는 선이 CART\_B를 나타내고 있다는 것을 확인할 수 있다. 현재 바로 위의 그래프 말고도 tree의 개수마다 error가 어떤 식으로 변하는지에 대한 그래프만 보아도 큰 차이는 없지만 들쑥날쑥한 모양을 하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 나무의 개수(Bootstrap의 개수)는 성능에 큰 영향을 미치고 있지는 않다는 것을 확인할 수 있는 매우 좋은 시각 자료임을 확인할 수 있다.

**[Q4] [Q1]에서 찾은 최적의 ANN 단일모형을 30번 반복하여 테스트 정확도를 평가 및 Accuracy와 BCR의 평균 및 표준편차를 기록**

우선 1번에서 선정된 ANN의 최적 하이퍼 파라미터는 nH: 40, Maxit: 200, rang: 0.9였으며 이를 30번 돌린 후 정확도와 BCR의 평균 및 표준편차를 기록하였다.




30번을 돌린 것에 대한 결과는 위와 같았고, 평균과 표준편차를 기록한 결과는 아래와 같았다.



생각보다 표준편차가 크다는 점에서 상당히 흥미롭다는 생각을 할 수 있었다.

**[Q5] ANN Bagging**

절대적인 시간의 문제와 컴퓨터의 CPU가 버티지 못하고 다수 터져 bootstrap의 수마다 30회 반복을 해야 하나 10회로 줄여 코드를 수행하였다. 그 결과 나온 각각의 Accuracy와 표준편차를 저장해주었다. 그 결과는 다음과 같이 나왔다는 것을 확인 할 수 있었다.



이렇게 저장한 결과값들을 가지고 최적의 bootstrap을 찾아보기 위해 아래와 같이 정리를 해보았는데, 우선 최적의 값을 찾기 위해 몇가지의 조건에서 생각을 해보았다. 현재 위에서 보면 알 수 있다시피 평균 BCR이 가장 높은 결과는 270일때라는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 평균이 높다고 해서 좋기만 하지는 못할 것이다. 평균이 높다 한들 표준편차가 크면 의미가 매우 불안한 모델이라고 판단하였다. 그에 따라 물론 평균 BCR은 가장 낮아도 표준편차가 가장 적은 모델을 사용하는 것이 맞는 선택일 것이라는 생각을 하였고 그에 따라 최적의 bootstrap을 60을 살펴보았다. 하지만 전체적으로 바라본다면 데이터들의 평균 정확도와 BCR이 너무 낮다. 그러므로 그 다음으로 표준편차가 작은 **30이 최적일 것**이라는 결론을 내렸다.

우선 위에서 이미 한번 보여준 바 있지만 단일 모델을 30회 반복 하였을 때와, 비교를 해보자면 다음과 같다.





확실히 표준편차들은 많이 줄었다는 것을 확인할 수 있었으나, 평균 BCR은 오히려 좀 낮아진 듯한 모습을 보였다. 왜 이렇게 되었을까 에 대해 생각을 해보자면, 우선 반복 횟수가 같지 않다는 점에서가 첫번째 이유가 될 수 있을 것이다. 또한 데이터 히스토리가 계속 날아가 그때마다 같은 seed를 사용하였지만 random 하게 뽑혔기 때문에 데이터 자체의 특성이 이런 걸 수도 있다는 생각을 하였다.


**[Q6] Adaptive Boosting(AdaBoost)**

가장 먼저 사용한 하이퍼 파라미터들은 다음과 같다.



Ada boost는 개별적 모델을 순차적으로 학습하고 오분류된 샘플에 대해 더 많이 찾도록 가중치를 부여하는 방식이다. 그렇기에 이러한 모델을 구축하기 위한 하이퍼파라미터는 population size를 의미하는 iteration과 샘플링의 비율 bag.frac이 있다. 총 9가지 조합이 나오는데 adaboost는 CART를 따르므로 CART의 최적 파라미터를 할당한다.

위의 하이퍼 파라미터 조합들을 가지고 각각에 대한 정확도와 BCR을 측정하여 결과를 저장해주었는데 다음과 같이 나왔다는 것을 확인할 수 있었다.



위의 결과에서 알 수 있듯 최적의 하이퍼 파라미터 조합은 가장 첫 줄에 나온 것과 같이 iteration: 50 bag.frac:0.5 일 때 였다. 이를 가지고 모델을 돌려보았고 그에 따른 혼동 행렬과 성능 평가 지표는 다음과 같이 나왔다.



역시나 초반에 수행한 MLR에 비해서는 더 상향된 성능을 보여준다, 하지만 단순 CART, ANN 및 CART\_Bagging, RF에 비해서는 성능이 비교적 좋지 못하다는 것을 확인할 수 있다. 그 이유에 대해서 살펴보자면 역시나 2번 범주를 가장 많이 선택하였고, 1범주와 3범주를 고르게 예측하지 못했다는 점에서 성능이 상승하지 않은 것으로 보인다. 또한 CART가 base learner이였는데, 부스팅의 목적 즉 bias를 줄이는 것을 원활하게 수행하지 못한 것으로 보인다. 그렇기 때문에 되려 BCR이 낮아졌다는 추측 할 수 있을 것이다.

**[Q7] Gradient Boosting Machine(GBM)**



Gradient boost Machine 또한 ada boost와 같이 부스팅이다. 이 때 선정해줄 하이퍼 파라미터는 위에서 보는 것과 같다. 이때, tree\_num 이라고 해놓은 것은 population의 수를 의미하며 shrinkage는 말그대로 줄임양을 의미하는 것이다. 여기서 유심히 볼 점은 여태까지 설정한 population 수보다 후보군으로 선정한 하이퍼 파라미터들의 값이 크다는 것을 확인할 수 있다. 단순히 랜덤포레스트와 ADA Boost 보다 더 많은 population 설정을 해주는 것이 좋을 것이라 판단하였기 때문이다.



위의 결과를 보면 확인할 수 있다시피 현재 가장 BCR이 높게 나온 하이퍼 파라미터는 population이 700일때와 shrinkage가 0.2 일 때 라는 것을 알 수 있다. 이렇게 산출해낸 최적의 하이퍼 파라미터를 이용하여 모델을 돌려본 결과 다음과 같은 결과가 나옴을 확인할 수 있다.



위의 결과를 살펴보자면 확실히 지금까지 돌린 모델 들 중에서 BCR의 값이 두번째로 높아졌다는 것을 확인할 수 있다. 한가지 확인할 수 있는 점은 ACC와 BCR이 얼마 차이가 나지 않는 다는 점은 각 범주별로 골고루 예측을 잘 했다고 볼 수 있을 것이다. GBM 모델을 통해 각 변수 별 중요도를 살펴보면 다음과 같은 결과가 나온다. 비록 ACC가 가장 좋지는 않지만 확실히 BCR이 많이 높아짐으로써 상위권의 성능을 보여주고 있다고 판단된다.



각 변수들의 중요도를 산출하여 살펴본 결과 위와 같은 결과가 나왔다는 것을 확인할 수 있다. 이를 살펴보기 위해 이전에도 수행한 랜덤포레스트와 비교를 해보자면 우선 가장 중요도가 높은 변수는 geo\_level\_1\_id로 같았다는 것을 확인할 수 있다. 비록 중요도를 매기는 기준은 다르지만 중요도가 높은 1등과 2등의 변수가 같고 크게 어긋나지 않게 비슷한 결과를 볼 수 있다.

더 자세하게 살펴보자면 랜덤 포레스트에서 중요하다고 매겨진 변수의 상위 세개는 geo\_level\_1 , 2, count\_floor\_pre\_eq였다. GBM에서는 geo\_level\_1 , 2, 3이였는데, 여기서 공통으로 들어간 두개의 변수를 보아 이 변수들이 가장 중요하게 영향을 미치고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 물론 3등이 다르지만 랜덤포레스트 3등 변수가 GBM에서 나름 상위권에 있으며 GBM의 3등 변수 또한 랜덤 포레스트에서 상위권에 있는 것을 보아 큰 차이가 있지는 않다고 볼 수 있다.

**[Q8] 총 여덟 가지의 모델 중 가장 우수한 모델**



지금까지 구해본 모델들의 성능을 정리해보면 위와 같이 내림차순으로 정리를 할 수 있다. 물론 지금까지 계속 그래왔던 것처럼 BCR을 기준으로 보았는데 그 이유는 2범주의 비율이 압도적으로 많았기 때문에 정말 자신의 범주를 얼만큼 정확히 예측했느냐를 보는 것이 맞다고 판단하였기 때문이다. 우선 결과적으로 보면 위의 모델들 중에서 압도적으로 높은 성능을 내고 있는 것은 Random forest임을 확인할 수 있다. ACC의 관점으로 BCR의 관점으로나 가장 높은 성능을 내고 있다는 것을 확인할 수 있다. 랜덤 포레스트는 복잡한 형태의 트리의 높은 분산을 낮추는 것이 목표이다. 랜덤 포레스트의 특징을 보면 하이퍼 파라미터와 변수의 중요도를 통해서도 알 수 있다시피 변수의 범주를 세분화하여 분류하게 된다. 이러한 면이 한쪽 범주로 치우쳐져 있는 데이터에 대해서 좋은 성능을 낼 수 있게끔 한 특징이 아닐까 라고 추측해본다.

**[Extra Question]**

가장 먼저 떠오른 방법은 샘플들의 개수를 전부 맞춰주는 것인데, 즉 각 범주에 해당하는 sample의 양을 맞춰 주는 것이다. 두가지의 방법이 있을 수가 있을 것이다. 가장 많은 샘플이 들어있는 범주의 샘플 양에 맞게 다른 범주 데이터를 늘리는 방법과 가장 샘플의 개수가 적은 범주의 샘플 양에 맞춰 나머지를 적게 추출하든가 하는 방법이다. 우선 교수님께서 제시하신 데이터에서 10%로만 사용하여 실험해보았다. 위에서 가장 좋은 성능으로 뽑힌 모델이 랜덤 포레스트였기 때문에 가장 샘플의 개수가 적었던 1번 범주(2520개)에 맞춰 나머지 범주들을 동일하게 추출하고 결과를 확인해보니 다음과 같았다.



범주들 간의 데이터 양이 불균형 했을 때와는 확연하게 차이가 있다는 것이 확인 된다. 우선 BCR의 수치가 0.1이나 늘어났고 그에 따라 ACC 또한 당연히 상승하였다. 당연히 각 범주에 해당하는 데이터의 개수가 같기 때문에 골고루 예측을 더 잘하는 결과가 나올 수 밖에 없을 것이다.