
**다변량분석 7번째 과제**

**Assignment 7**


**Association Rule Mining**

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

**[Step 1] 데이터 변환**



가장 먼저 분석을 진행할 데이터를 불러왔다. 이 데이터는 mooc\_dataset에 csv 파일을 불러 저장 해주었다. 우선 가이드라인에 제시된 순차대로 진행을 하여 데이터를 준비해주는 과정을 거쳤는데, step 1(주석 기준)은 새로운 변수명으로 데이터의 칼럼인덱스를 이용하여 저장하였다. 이후 진행된 step2 에서는 Region과 Dgree라는 새로운 변수명에 각각에 해당하는 칼럼의 인덱스를 이용하여 저장해주었는데, 이 과정에서 공백을 제거하기 위해 gsub() 함수를 써주었다. 이렇게 총 네가지의 새로운 변수를 만들 수 있었다. Step 3에서는 위에서 진행한 네 가지 변수를 밑줄로 연결해주기 위해서 paste 함수를 써 생성한 순차적으로 RawTransactions에 저장해주는 과정을 거쳐 주었다. Step 4에서는 Transaction ID 에 해당하는 변수와 step 3에서 생성한 결과물을 공백으로써 연결을 해주기 위해 paste() 함수에 sep=” “ 를 넣어주어 연결해주면서 이를 Mooc\_transactions로 정의된 변수에 저장하였다. 마지막 단계로 이전 단계에서 생성한 새로운 변수를 하나의 csv팡ㄹ로 저장을 하였고 저장된 결과의 파일은 아래와 같았다.



Mooc\_transactions라는 변수를 생성할 때 Transaction\_ID에 해당하는 변수를 먼저 넣고 이전에 ‘\_’를 이용하여 순차적으로 연결해준 값들이 공백으로 연결된 데이터로서 하나의 변수 x 칼럼 아래에 저장되어 있다는 것을 확인해 볼 수 있었다.


**[Step 2] 데이터 불러오기 및 기초 통계량 확인**

**[Q2-1]**

위에서 저장한 csv 파일을 read.transactions( )함수를 이용하여 읽어 들였다. 이 csv 파일을 생성하는 과정에서 의도치 않은 column name이 생기게 되었는데, 이 칼럼이 들어간 부분은 transaction으로써 취급하지 말아야 하기 때문에 ‘skip=1’을 사용하여 원하는 데이터만을 불러올 수 있었다.



이후 이렇게 불러온 데이터를 summary 함수를 이용하여 살펴보면 다음과 같이 나온다.




우선 첫번째로 ‘**transactions as itemMAtrix in saprse format with**’로 시작하는 부분을 보자면 335649개의 행과 1405개의 items로 구성이 되어 있다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 행은 거래라고 생각해볼 수 있을 것이다. 밀도(density)가 0.0008이라는 것은 총 데이터 셀(335649 X 1405) cell 중에서 약 0.087%가 1의 값을 가지고 있다는 것이다. 현재 이 데이터에서 밀도가 매우 작다는 것을 확인할 수 있다.

그 다음으로 ‘**most frequent items**’라는 부분은 매우 직관적인데 셀에서 가장 많이 나타난 데이터를 의미하는 것이다. 이 데이터셋 기준으로 말을 하자면 학생들이 가장 많이 수강한 강의가 될 것이다. 이때, summary를 다시 보자면 14192건으로 MITx\_6.00x\_UnitedStates \_Bachelor’s 가 가장 많이 수강 된 것을 확인할 수 있다. 이후에 있는 강의 들은 방금과 비슷한 형식으로 해석을 하면 될 것이다.

‘**element**’로 시작하는 부분은 이 데이터셋에 맞춰서 해석을 하자면 1과 그 아래 있는 278439는 한 학생이 한 과목만 수강한 경우가 278439만큼 있었다는 것을 의미한다. 그 아래에 평균이 나와있는 것을 보면 이 학교의 한 학생은 평균적으로 1.232 번 과목을 수강했고 그에 따라 숫자가 13까지 나와있는 것을 보면 가장 많이 수강한 학생은 13 과목을 들었다는 것을 알 수 있다.

**[Q2-2]**




위와 같은 코드를 이용하여 아래와 같은 워드 클라우드를 생성해낼 수 있었다. 워드클라우드를 통해서 알 수 있는 점은 비교적 다양한데 대부분 지지도를 간접적으로 알기 위해서 사용한다. Item의 이름과 item이 얼마나 빈번하게 나오는 지에 대한 count 및 색상이 필요하다. 이때 min.freq=100으로 지정해주었는데, 이는 그래프 표현되기 위해서 최소한 만족해야 하는 빈도수를 의미하는 것이고, scale=c(1, 0.2) 로 설정해주었는데, 이는 많이 일어나는 것과 적게 일어나는 것을 구분 할 수 있도록 scale해주는 것이다. 이 모든 것들이 종합적으로 합쳐져 아래의 워드 클라우드가 생성되었다. 자주 나오는 것과 적게 나오는 것의 분간을 명확히 하기 위해 scale을 위와 같이 설정을 한 것이고 개인적으로 어떤 단어들이 많이 나오는지 더 많이 보고 싶은 마음에 min.freq은 100(문제에서 제시한 최소수치)으로 설정하여 주었다.




위의 word cloud를 보면 알 수 있다시피 MITx\_6.00x\_UnitedStates\_Bachelor’s 가 가장 많이 나왔다는 것을 알 수 있다. 보라색으로서 가장 크며 주변의 크기와 색깔로서 구별을 쉽게 할 수 있어 어떤 과목이 언급이 많이 되는지를 파악하기가 용이하였다.

**[Q2-3]**

itemFrequencyPlot( )함수를 사용하여 최소 빈도 1% 이상 등장한 Items들을 살펴보았다. itemFrequencyPlot( )함수에 대해 정확히 말하자면 Transaction대비 상대적인 빈도로 # %이상 등장한 변수들을 시각화 하는 함수인데, 1%이상 등장한 변수를 보고 싶으므로 support를 0.01로 설정하여 바플롯을 만들어 보았다.



아래에 있는 바 플롯은 당위 5개의 Item에 대하여 접속 국가가 어디인지를 확인하기 위해서 상위 5개의 아이템에 해당하는 것들만 모아온 것이다. 상위 다섯가지는 아래에 보이는 것과 같다는 것을 알 수 있다. 우리가 살펴보고자 하는 이 아이템들이 생성된 국가이므로 순차적으로 나열을 해보자면 United States, United States, India, India, United States라는 것을 확인할 수 있었다. 즉 United States와 India에서 생성된 item이 주로 쓰이고 있다는 것을 확인할 수 있었다.



**[Step 3] 규칙 생성 및 결과 해석**

**[Q3-1]**




Support와 Confidence 각각 네 가지, 3가지의 후보군을 설정하여 보았다. 이를 반복문을 규칙들을 생성하였고, Apriori를 이용하여 도출된 각 파라미터 조합에 따라 생성된 규칙의 수와 support, confidence 후보들을 결합하여 데이터 프레임을 생성하였다. 이에 따라 생성된 결과는 아래와 같았다.




생성된 규칙의 수가 모두 10개 이상이라는 것을 확인할 수 있었다. 한가지 자명하게 보이는 결과는 Support가 가장 낮고 Confidence가 가장 낮은 부분에서 규칙이 가장 많이 생성되었다는 것이다. 조건절과 결과절이 함께 발생하는 확률을 낮춤으로 많은 규칙들이 통과하여 더 많이 생성되었다는 것을 알 수 있다.

**[Q3-2]**


Support와 confidence를 각각 0.01%와 5%로 지정을 하여 연관규칙을 분석해보았다. Inspect와 str함수 등 여러가지 방법을 통해 확인해본 결과 총 51개의 규칙이 생성되었다. 우선 support가 가장 높은 규칙을 보기 위해 support를 기준으로 내림차순을 해볼 결과 다음과 같은 결과물이 나왔다.



{HarvardX\_CS50x\_UnitedStates\_Bachelor's}의 조건절, {MITx\_6.00x\_UnitedStates\_Bachelor's}의 결과절을 가진 규칙이라는 것을 확인할 수 있었다. Support의 수치를 보면 0.003643687이였고 즉 0.3%로 나왔다는 의미가 된다. Confidence는 0.165로 HarvardX\_CS50x\_United States\_ Bachelor's이 수강 될 때 조건절과 결과절이 동시에 수강 될 확률(16.5%)을 의미한다. Lift의 의미는 각각의 독립사건으로 일어날 때 두 사건이 함께 발생할 확률이다. 생각을 해보면 지금 이 규칙이 3.9배 더 같이 수강 되었다는 의미로 해석을 할 수 있을 것 같다. 그러므로 Lift가 크다는 것을 이 규칙이 효과적인다 라고 할 수 있을 것이다.





Confidence로 분석을 해보자면 가장 높은 confidence를 가지는 규칙은 맨 첫번째 줄과 같다는 것을 확인할 수 있다. {MITx\_8.02x\_India\_Secondary}의 조건절, {MITx\_6.002x\_India \_Secondary}의 결과절을 가지고 있다. Support 는 0.002800545 confidence는 0.38810900 Lift는 19.011734 라는 것을 확인할 수 있는데, confidence의 수치를 기준으로 분석하자면 조건절의 수업이 수강 될 때, 조건절과 결과절의 강의가 같이 수강 될 확률이 0.39 정도 된다는 것이다. Lift를 보면 알 수 있듯이 독립적 사건일 때와 비교해보면 함께 수강 된 것이 19배 더 같이 수강된다 라고 분석할 수 있을 것이다. Confidence가 높다는 점에서 좋은 규칙이지는 않다고 생각해볼 수 있을 것이다.



Lift를 기준으로 보았을 때의 조건절과 결과절은 위에 있는 맨 첫번째 줄과 같다. Lift가19.549719라는 것을 볼 수 있는데, 조건절과 결과절을 독립적으로 수강했을 때에 비해 동시에 수강한 것이 19.5배 정도 높았다는 것을 의미한다.


다음으로 효용성이 가장 높은 규칙 1~3위를 보도록 하겠다. 이때의 효용성 지표는 Support × Confidence × Lift라고 하였다. 이를 보기 위해서 각각의 Support, Confidence, Lift 값을 곱한 결과들을 저장하는 변수를 따로 하나 만들어 하나의 데이터 프레임으로 만들어 주어 결과를 확인해 주었다.




우선 1~3위 까지에 해당하는 규칙과 Support, Confidence, Lift값은 위와 같다. 각각의 효용성 지표 값은 왼쪽과 같이 나왔다는 것을 확인할 수 있다.

마지막으로 생성된 규칙을 plot( )함수의 “graph” method를 이용하여 도시할 경우 두 아이템이 서로 조건절/결과절을 달리해서 생성되는 경우가 존재함을 확인할 수 있는데, 세가지 규칙들에 대해 Support/Confidence/Lift 값을 확인해보고 조건절과 결과절의 위치에 따라서 어떠한 지표 값들이 차이가 나는지에 대해서 살펴보도록 하겠다.

가장 먼저 graph 함수를 사용하여 어떤 형태의 그래프가 나오는지를 확인해보았다.



51가지의 규칙에 대한 그래프를 plotting 해본 결과는 위와 같았다. 위의 plot을 확인해보면 양방향을 가지고 있는 규칙들이 있는데 그중에서 %pin%함수를 이용하여 이에 해당하는 값을 도출하여 보았다. 그중에 상위에 나온 값들의 세개(양방향이므로 6가지)를 보았다.




각 규칙들을 보면 서로 crossover된 규칙들 끼리는 Support와 lift가 같다는 것을 확인할 수 있었고 confidence가 다르게 나오는 것을 확인할 수 있었다. Confidence는 P(A∩B)/P(A) 인데 각 조건절을 구성하는 P(A)가 달라지기 때문이다. 이는 다른 말로 support의 값이 달라지기 때문이다. 조건절이 일어날 확률이 커지면 confidence는 작아지고, 조건절이 일어날 확률이 작아지면 confidence는 커질 거이다. 그러므로 조건절이 일어나는 확률을 대략적으로 가늠할 수 있게 된다. Confidence를 보면 처음 규칙이 0.38, 두번째 규칙은 0.109이다. 한마디로 두번째 규칙에서 조건절이 일어날 확률이 첫번째보다 더 높다는 것으로 생각해볼 수 있을 것이다. 이외 나머지의 규칙들도 비슷하게 해석을 하면 될 것이다.

**[Extra Question]**


arulesViz에는 여러가지 plotting기법 들이 있음을 확인할 수 있다. 이를 확인해보자면 다음과 같다. methods : "scatterplot", "two-key plot", "matrix", "matrix3D", "mosaic", "doubledecker", "graph", "paracoord", "grouped", "iplots" 등의 방법들이 존재한다. 또한 이 외에도 여러가지 값들을 넣어줌으로써 분석을 더 용이 학 할 수 있는데, 예를 들어 measure 은 관심있는 시각화 지표를 넣어주는 란이고, interactive를 통해 생성한 plot을 조작할 수 있다. 이를 이용하여 몇가지 플롯팅을 해보고자 한다.

**-Scatter plot**




상당히 직관적으로 분석할 수 있는 표이다. x축은 confidence를 y축은 lift의 값을 넣었고, 각 점들의 색깔은 support를 표현하게 함으로써 테이블로 보아야 하는 수치를 한번에 체크할 수 있다. 또한 각 점들에 마우스를 가져다 대면 그 점에 해당하는 상세 정보를 확인할 수 있다.

**-matrix plot**



현재 위의 표는 매트릭스 plot으로써 scatterplot과는 x축은 LHS를 y축에는 RHS를 넣고 색깔을 Lift를 표현해 주었다. 각 선행 itemset과 후행 itemset들을 하나의 표에 표현을 함으로써 이 또한 함축적으로 많은 정보를 살펴볼 수 있는데, scatter plot과 다른 점에 대해서 생각을 해보자면 scatter plot의 값들은 연속적인 정보를 x와 y축에 담아서 보고, 매트릭스 플롯은 itemset과 같이 discrete한 정보를 표현하기에 용이하다고 생각하였다.

**-grouped**



이 또한 LHS와 RHS를 보여주는 plot이다. 각 원의 크기는 support의 크기를 의미하고 색깔은 lift를 의미한다는 것을 알 수 잇다. 총 51개의 규칙에 대하여 결과를 보여주고 51개의 규칙에 대한 상관관계를 보여주고 있다.