**다변량분석 8번째 과제**

**Assignment 8**

**Clustering**

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

**[Question 1]**



제가 이번 clustering을 하기 위해 선택한 데이터는 모바일 레전드라는 게임 속 캐릭터들에 대한 데이터 셋입니다. 제가 이 데이터 셋을 선택한 이유는 정말 순수하게 재미있을 것 같아서 입니다. 저는 모바일 게임을 매우 좋아합니다. 특히나 롤과 같은 AOS 게임 장르를 매우 좋아하고 실제로 제가 이전에 즐겨 하였던 게임 중 하나가 모바일 레전드라는 게임입니다. 또한 게임을 하면서 한번쯤 들었던 의문은 이러한 장르의 챔피언들은 각자 라인과 각자의 역할이 팀 내에 있는데, 부여되는 능력치를 통해 이를 구분할 수 있을까 아니면 스킬 구성의 덕이 더 클까 였습니다. 제가 고른 데이터 속에는 스킬 구성을 제외한 여러 수치적인 정보들이 들어 있고 이에 따라 과연 태생적인 능력치는 어느 정도로 캐릭터들의 라인을 잘 구분할 수 있을 것인가 에 대한 답을 얻을 수 있을 것 같아 고르게 되었습니다.

데이터셋 링크: <https://www.kaggle.com/christina0512/mobile-legends-bang-bang-mlbb-hero-dataset?rvi=1>

**[K-Means Clustering]**

**[Question2]**

군집 분석을 실행하기 전 몇가지 전 처리 과정을 거쳐 주었습니다. 우선 가장 먼저 해준 것은 타겟 변수에 해당하는 role안의 값을 확인한 후 이 값들을 조금 수정해주었습니다. 원본 데이터에서는 fighter, assassin, mage 등등 string 형태로 직업을 나타내 주고 있는 추후의 작업들을 더 편하게 해주기 위해 'assassin' = 1, 'fighter' = 2, 'mage' = 3, 'marksman' = 4, 'support' = 5, 'tank' = 6으로 치환 해 주었습니다. 이후 타겟에 해당하는 role이라는 칼럼을 hero\_class에 넣어주고 hero\_x는 그 3~18번 까지의 칼럼을 넣어주었습니다. 원래 총 20개의 칼럼이 들어 있는데 첫번째 칼럼인 캐릭터 고유의 이름과 마지막 칼럼인 캐릭터 출시일은 제외하고 넣어 분석을 진행하였습니다. 이후 스케일링을 해주었습니다.

군집화를 하는 방법 중 K-means Clustering은 미리 정해 놓은 군집의 프로토타입에 각 개체가 얼마나 유사한가를 가지고 군집을 형성하는 기법 중 한가지 입니다. 즉 군집을 미리 정해주어야 하기 때문에, clvalid()의 방법을 kmeans를 넣어준 후 2:10가지의 타당성 지표를 산출하였습니다. Dunn과 Silhouette의 두가지 지표를 이용하였는데 Dunn index는 경우는 clustering의 유효성을 검증하기 위한 값으로 1에 가까울수록 가장 작은 클러스터 간의 거리가 클러스터 내의 가장 먼 거리보다 길다고 할 수 있어 유용한 클러스터 이고 실루엣 지표는 개체별로 적합성을 평가할 수 있고 이 또한 값이 값이 클수록 좋습니다.

텍스트, 영수증이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

위의 결과에서 각 군집의 개수 마다 Dunn과 실루엣에 대한 값들이 나온 것을 확인할 수 있었고 가장 높은 값을 가지는 최적의 군집 수는 각각 Dunn index: 2, silhouette: 2가 나왔다는 것을 확인할 수 있었습니다. 군집의 크기에 상관없이 지표 값 들이 나왔다는 것을 확인할 수 있었습니다. 하지만 현재 가장 높은 결과값을 산출해낸 군집의 개수가 2이기 때문에 2를 사용하는 것이 맞긴 하지만 조사를 좀 해본 결과 많은 경우에서 2가 최적의 군집 수로 도출되는 경우가 빈번하게 일어나 아예 2를 최적의 군집으로 생각하지 않고 다음으로 높게 나온 결과물을 확인하는 경우가 많다고 합니다. 그렇기에 저는 두번째로 큰 값이 4를 이용하여 다음에 나오는 질문들에 답변하고자 합니다.



이 작업을 하는데 걸린 시간은 2.83초 정도 였다는 것을 확인할 수 있었습니다.

**[Question3]**

우선 두번째 질문에서 최적의 군집의 수가 2로 나왔다는 것을 확인하였기 때문에, 군집의 특성을 알아보기 위하여 for 반복문을 통해 생성된 군집의 각 군집의 중심과 군집의 개체수 변화를 알아보았습니다.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명  
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

진행한 모든 iteration의 결과는 위와 같이 나왔는데, 군집의 중심 좌표는 변하는 것이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 군집의 개수는 같은 경우 55/ 48로 나뉘어 지거나 48/55로 나뉘어 지는 것처럼 numbering만 달라 졌고, 군집 자체가 가지고 있는 특징 값들은 일정하다는 것을 알 수 있었습니다. 또한 처음부터 나온 값이 10번을 반복해서 돌렸을 때 돌려도 계속 같은 군집화가 일어났다는 것을 알 수 있었습니다.

다음으로는 위에서 언급한 것과 같이 개인적으로 생각한 최적의 군집 개수인 4를 이용하여 다시 반복문을 돌려 결과를 확인해보았습니다. 이 경우 결과는 따로 첨부 하지 않고 결과에 대해서만 설명을 하도록 하겠습니다. 우선 각 변수들의 중심을 확인해본 결과 2개 때와는 다르게 중심 값들이 다르게 나온다는 것을 확인할 수 있었습니다. 군집의 사이즈가 달라진다는 것을 유추할 수 있었고 확인을 해본 결과 [20 37 28 18], [1 30 35 37], [35 4 39 25], [21 38 13 31], [9 35 27 32], [39 25 35 4], [27 18 24 34]라는 값들이 나왔는데, 아무래도 두번째로 높은 군집 개수를 이용하고 kmeans 특성상 시작점에 따라 결과가 달라질 수 있기에 이렇게 다양한 결과가 나왔을 거라고 생각합니다.

**[Question4]**



Radar chart는 각 군집의 변수들의 평균을 이용하여 그래프를 그리는 방법입니다. 우선 군집의 개수를 정의하고 k-means clustering을 진행한 후에 각 변수의 평균값을 구하게 됩니다. 이 평균값들의 점을 찍고 선으로 잇게 되는데 k=4로 하였을 때 위와 같은 결과가 나왔습니다. 군집 간의 유사도를 radar chart의 크기와 모양으로 간접적으로 판별할 수 있는데, 모양과 크기가 비슷하면 유사한 cluster라고 할 수 있습니다. 제가 생각하기에 유사할 것 같다고 예상되는 그래프 즉, X는 cluster1, Y는 cluster4가 될 것 같다고 생각합니다. 그 이유는 크기가 매우 비슷하고 디펜스 hp 즉 왼쪽 아래 부분이 비교적 넓지 않다는 점에서 비슷할 것이라고 생각하였고, 완전 상이할 것이라고 생각하는 군집은 cluster2이고 cluster4와 상대적으로 가장 다르다고 생각합니다. 그 이유는 우선 한눈에 보아도 cluster2의 모양이 다른 여느 그래프들과는 확연하게 차이가 있고 cluster 2의 경우는 왼쪽 아래부분에 완전히 치우쳐져 있는 듯한 모습을 보이고 있으나 cluster4의 경우는 상단 부분에 치우쳐져 있다는 것을 확인할 수 있었기 때문입니다.

**[Question5]**

다음으로는 문제 4에서 선정된 비슷할 것 같은 군집과 완전 다를 것 같은 군집을 골랐었는데, 이들의 관계를 확인하기 위해 통계적 검정을 해보았습니다. 제가 사용한 검정은 변수 별 평균값 차이를 보아야 하기 때문에 paired t-test를 시행하였습니다. 하지만 이 과정을 시행하는 도중 완전히 동일한 값을 가지는 두 군집에 대한 에러가 자주 발생하여 이를 해결하기 위해 같은 값들을 가지는 변수들끼리 비교를 할 때 그에 해당하는 셀에 ‘None’을 입력하도록 하였습니다. 그 외에 본 문제는 몇가지의 군집만 가지고 비교를 하면 되지만 저는 총 4개로 비교할 조합이 얼마 되지 않기에 전부 수행하여 표로 정리하여 보았습니다. 결과는 다음과 같았습니다.





우선 왼쪽의 숫자는 1~16까지의 변수를 의미하고 칼럼에 노란 부분은 제가 비슷할 것이라 예상했던 두가 변수들에 관한 파트이고 파란색은 다를 것이라고 생각했던 군집 간의 비교를 보여주는 것입니다. 또한 초록색으로 쳐 놓은 부분은 p-value가 0.05보다 작은 값들을 쳐 놓은 것입니다(군집 A,B, 군집 X,Y에 관해서만). 사실 압도적으로 제가 비슷한 군집 들이라고 생각한 조합의 변수들 중에서 유의수준이 0.05보다 작은 값이 더 많을 거라고 생각하였는데 그렇지 못하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 하지만 아까 위에서 말했다 시피 변수들 사이에서 아예 같은 값들을 가지는 것끼리 비교를 할 때는 (에러를 일으키기 때문에) 직접 None을 입력하였는데 이 또한 아예 0이라고 한다면 비슷한 군집들에 대한 변수 유의수준 중 0.05보다 더 작은 값이 많아지게 되는 것 같습니다.

**[계층적 군집화]**

**[Question6]**

계층적 군지화를 하기 위해서는 군집화가 되기 위해 모든 개체들 간의 거리와 유사도가 계산되어야 합니다. 거리를 계산 하기 위해서 dist 함수를 이용하여 각 해들의 거리를 판단하고 거리를 계산하기 전에 각 개체 간의 correlation을 구하는데 이는 클수록 거리가 가깝다는 것을 의미합니다. 문제에서 제시된 대로 single과 complete 방법으로 덴드로그램을 그려보았습니다. 또한 군집의 크기를 예측해보기 위해서 k=4라고 설정한 후에 그 크기를 비교해보기 위한 작업을 거쳤습니다. K의 크기를 굳이 4로 한 이유는 이전에 수행한 k-means에서 최적의 군집 개수를 4로 하였었기 때문입니다. 결과는 다음과 같이 나왔습니다.



위의 결과에서도 바로 알 수 있다시피 single로 하였을 때 군집의 크기가 매우 비 대칭이라는 것을 알 수 있습니다. 이는 빨간색 박스의 크기를 보고 알 수 가 있는데, single 방법과는 상반 되도록 complete 방법을 보았을 때는 그나마 균등한 크기의 cluster 크기가 생성되었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

**[Question7]**

이전에 두번째 문제에서 제가 선정하였던 최적 개수의 군집은 4였습니다. 물론 2라는 결과가 나왔었지만 저는 나름의 이유로 4로 진행하였습니다. 그렇기에 7번 문제를 수행하기 우선 비슷한 방법으로 최적의 결과가 몇이 나오는지 확인하기 위해서 코드를 돌려본 결과, 2번 문제와 같이 2라는 결론이 나왔습니다. 하지만 저는 2를 사용하지 않을거기 때문에 다음으로 높다고 생각되는 최적의 개수를 찾아본 결과 dunn index는 0.4가 넘어가고 실루엣 스코어가 두번째로 큰 값을 찾아보니 다시 한번 4가 나오게 되었습니다. 결론적으로 최적개수 군집을 4로하여 이 변수 값들을 이용하여 Radar chart를 만들어보았습니다. 각각 single과 complete에 대해서 만들었는데 그 결과는 다음과 같았습니다.

**<single>**

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

**<complete>**

텍스트이(가) 표시된 사진


자동 생성된 설명


일전에 만들었던 radar차트와 비교하여 보면 complete가 single보다 kmeans radar차트와 더 유사한 것처럼 보였습니다. 그 이유는 우선 형태적인 면을 보았을 때 single의 경우는 원이 형성이 되거나 어느 한쪽이 완전히 찌그러지거나 하는 모양이 많이 있었습니다. 물론 kmeans에도 그런 형태를 가진 차트가 있긴 하지만 그건 중간이 끊어진 듯한 모양을 가진 차트 정도가 있습니다. 하지만 complete를 살펴보면 cluster2는 keans의 cluster4와 거의 비슷한 모양을 가지며 kmeans의 cluster1,3과 비슷한 모양을 가진 cluster들이 complete 속에 있다는 것을 확실하게 확인해볼 수 있었습니다.

다시한번 말하자면 결론적으로 complete linkage가 K-means clustering과 제일 유사한 형태를 가지고 있다는 것을 확인해 볼 수 있었습니다.

**[Question8]**

숫자로 비교를 하기위해 제가 선택한 방법은 군집을 각각 k-means clustering과 계층적 군집화를 single과 complete로 구축하였을 때 실제 class와 혼동행렬처럼 만들어 이 수치들이 얼마나 비슷하게 설정되어 있는지를 확인해 보는 것이었습니다. 일전에 저는 role이라는 변수 안에 있는 값들을 숫자로 바꿔주었는데 이에 따라 총 여섯가지의 캐릭터 직업에 어떻게 구분하여 군집을 할당해주었는지를 비교해 볼 수 있었습니다. 우선 세가지를 비교하기 위한 테이블은 아래와 같이 나왔습니다.

 테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명 

우선 제가 이전에 radar 차트를 이용하여 계층적 방법의 어느 방법이 k-means와 더 가까울지 예상을 해볼 때 complete라고 했었는데, 현재 위의 테이블을 통해 그게 맞다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그 이유는 우선 single같은 경우는 하나의 군집에 거의 모든 값들이 몰려 있는 것에 비해 KMC와 HLC\_C는 골고루 퍼져 있고 모두 같은 곳에 분포가 KMC의 3번과 HLC\_C의 1번, KMC 2번과 HLC\_C 2번이 매우 유사한 형태를 띄고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이로써 Complete linkage가 더 유사하다는 것을 다시 한번 더 확인할 수 있었습니다.

**[DBSCAN]**

**[Question9]**

DBSCAN은 밀도 군집 분석으로 kmeans clustering의 단점을 보완해줄 수 잇는데 K-means는 모든 객체들을 cluster에 할당해야 하여 noise와 outlier에 민감한데 이런 단점을 보완해줄 수 있습니다. 밀도를 기반으로 clustering 하는 방법이기 때문에 밀도의 기준이 되는 반경인 eps와 반경내에 들어가야 하는 최소 점들의 수를 모수로 정의할 수 있습니다. 사실 처음에 eps를 소수점 단위로 하여 돌려 보았었는데 너무 반경이 너무 작은 탓인지 이상한 결과(거의 0이 나옴)가 나와서 좀더 키워 코드를 돌려보았습니다. 이때의 후보군은 다음과 같이 설정하였습니다.



이렇게 하여 코드를 돌려본 결과, 50%의 경우에서 군집이 형성되지 않았다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그럼에도 총 4번의 경우에서 1개의 군집이 형성되었고, 1가지의 경우에서 2개의 cluster가 생겼습니다. 비록 제가 2번 문제에서 4를 선정하여 문제들에 대해 풀었으나, 사실상 코드 결과로만 본다면 2가 optimal 개수이기 때문에 DBSCAN으로 찾는 최적의 개수를 찾았다고 볼 수 있을 것 같습니다.

**[Question10]**

우선 9번 문제에서 나온 결과물을 가져오자면 다음과 같다는 것을 확인할 수 있습니다.

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

총 두개의 군집이 생성되었는데 하나는 38개가 2번째 군집에는 11개가 들어가 있는 것을 볼 수 있고, 0이라는 부분을 보면 총 54개의 노이즈 포인트가 들어가 있다는 것을 확인할 수 있었습니다.

**[Question11]**

결과적으로 말하자면 제가 생각하기에 이 데이터셋에 가장 적합한 군집화 알고리즘은 계층적 군집화에서 complete linkage를 사용할 때라고 생각합니다.그렇게 생각하는 이유는 몇가지가 있는데, 우선 DBSCAN을 보자면 거의 절반 이상을 노이즈로서 취급해버립니다. 하지만 이 데이터셋을 게임 캐릭터들에 관한 데이터 로서 많은 캐릭터들을 노이즈로 취급한다는 것은 그만큼 유사성을 잘 파악하지 못하고 군집을 제대로 하지 못하는 것이라고 생각합니다. 다음으로는 K-means clustering입니다. K-means clustering에서 저는 가장 적합한 개수로 4를 선정하였었는데 사실 이때 나온 dunn index의 값과 실루엣 값이 계층적 군집화의 dunnindex와 실루엣 값과 같지만 radar chart를 보면 알 수 있듯이 k-means에서의 2번째 클러스터에서 끊어져 있는 듯한 모양을 보이고 있습니다. 반면에 계층적 군집화의 complete는 radar 차트가 매우 이쁘게 잘 그려져 있고 추가적으로 k를 4로 하였을 때 덴드로그램을 보면 알 수 있듯이 균등하게 나뉘어 지는 데 게임 특성상 밸런스가 중요하기 때문에 캐릭터들의 능력치와 그 외 요소들이 비슷비슷한데 아주 약간씩만 차별성을 주어야 하므로 균등하게 나뉘는 것이 맞다고 생각했는데 그 모습을 정말 잘 보여주고 있다고 생각하였습니다. 결론적으로 계층적 군집화를 할 때 complete linkage를 이용하는 것이 가장 이 데이터셋과 잘 맞는 방법이라고 생각합니다.