Table des matières

[I. Présentation succincte des réseaux de neurones 2](#_Toc170217943)

[1.1 Origine et définition des réseaux de neurones 2](#_Toc170217944)

[1.2 Fonctionnement général 2](#_Toc170217945)

[1.3 Apprentissage supervisé avec le perceptron multicouche (PMC) 3](#_Toc170217950)

[1.4 Applications typique 3](#_Toc170217950)

[II. **Utilisation de R pour les PMC** 4](#_Toc170217952)

[2.1 Introduction 4](#_Toc170217953)

[2.2 Méthodologie 4](#_Toc170217954)

[2.3 Résultats 4](#_Toc170217953)

[III. **Démonstration avec TensorFlow et CIFAR-10** 5](#_Toc170217961)

[3.1 Introduction 5](#_Toc170217962)

[3.2 Méthodologie 5](#_Toc170217967)

[3.3 Résultats 6](#_Toc170217962)

I[V. **Utilisation d’une carte de Kohonen avec données Spotify** 6](#_Toc170217976)

[4.1 Introduction 6](#_Toc170217977)

[4.2 Méthodologie 7](#_Toc170217977)

[4.3 Résultas 8](#_Toc170217983)

[V. **Explications des GANs (Generative Adversarial Networks)** 9](#_Toc170217987)

[5.1 Introduction 9](#_Toc170217988)

[5.2 Exemple pratique : GAN pour MNIST 10](#_Toc170217989)

[5.3 Exemple pratique : Résultats 12](#_Toc170217989)

[VI. **Explicabilité** 13](#_Toc170217976)

[6.1 Le modèle 13](#_Toc170217977)

[6.2 Xplique 14](#_Toc170217977)

[6.3 Application 15](#_Toc170217983)

[6.4 Résultas 16](#_Toc170217983)

[VII. Éthique et réseaux de neurones 17](#_Toc170217996)

[7.1 Les enjeux éthiques 17](#_Toc170217997)

[7.2 Cadre réglementaire 17](#_Toc170217997)

7.3 [Vers une IA éthique 1](#_Toc170217997)7

VIII. Conclusion 18

IX. Bibliographie 19

# I. Présentation succincte des réseaux de neurones

## 1.1. Origine et définition des réseaux de neurones

Une image contenant diagramme, croquis, dessin, clipart

Description générée automatiquement[[1]](#footnote-1)

Figure 1 – Mathematical model of a biological neuron

Les réseaux de neurones artificiels (RNA) sont inspirés des réseaux neuronaux biologiques et ont été initialement formalisés par [McCulloch](https://fr.wikipedia.org/wiki/Warren_McCulloch) et [Pitts](https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Pitts) en 1943. Un neurone artificiel reçoit des signaux sous forme de vecteurs d'entrée , de pondérations à ces entrées, calcule une somme pondérée, puis applique une fonction d'activation pour une sortie :

Où est le biais, et f la fonction d'activation (par exemple : *sigmoïde, ReLU, ou softmax).*

## 1.2. Fonctionnement général

Un réseau de neurones est composé de plusieurs couches de neurones connectés. Ces couches fonctionnent en collaboration pour extraire des informations pertinentes et produire une prédiction. L'architecture classique inclut :

1. Une couche d'entrée : Elle correspond aux données brutes ou aux caractéristiques (features) du problème. Chaque neurone dans cette couche représente une dimension des données d'entrée.
2. Une ou plusieurs couches cachées : Chaque couche transforme les données d'entrée en utilisant une combinaison linéaire des poids et une activation non linéaire. Cette transformation permet au réseau d'apprendre des représentations complexes.
3. Une couche de sortie : Elle produit la décision finale ou la prédiction. Pour un problème de classification avec C classes, la couche de sortie applique souvent une fonction softmax :  
   ), où est l'entrée pondérée du neurone

## 1.3. Apprentissage supervisé avec le perceptron multicouche (PMC)

Le perceptron multicouche (PMC) est un réseau neuronal supervisé, utilisé pour résoudre des problèmes de classification ou de régression. Voici les étapes principales de son fonctionnement :


[[2]](#footnote-2)

Figure 2- Perceptron multicouches

1. **Propagation avant :**

Chaque couche du réseau de neurones calcule ses activations en utilisant les sorties de la couche précédente selon la formule suivante :

Une image contenant texte, Police, écriture manuscrite, blanc

Description générée automatiquement

Où W est la matrice des poids, b est le biais, et f est une fonction d'activation.

1. **Calcul de l’erreur :**

Une image contenant Police, blanc, diagramme, texte

Description générée automatiquementLa fonction de coût mesure l'écart entre la prédiction ŷ et la vérité y. Pour un problème de classification, on utilise souvent l'entropie croisée :  
Où est le nombre d'exemples, le nombre de classes, et est la vérité pour l'exemple .

1. *Une image contenant Police, écriture manuscrite, blanc, texte

   Description générée automatiquement***Rétropropagation de l’erreur : :**  
   On calcule le gradient de la fonction de coût J par rapport aux paramètres W et b, en appliquant la règle de la chaîne. L'objectif est de minimiser J par les poids :où est le taux d'apprentissage.
2. **Descente de gradient : :**  
   L’optimisation des paramètres se fait de manière itérative jusqu’à ce que la fonction de coût converge vers un minimum. Les poids sont mis à jour de manière itérative pour réduire l'erreur globale.

## 1.4. Métriques utilisées

Pour évaluer et comparer nos modèles, nous allons utiliser le NRMSE (Normalized Root Mean Square Error).

En effet, d’autres métriques comme le et le (Mean Absolute Percentage Error) sont toutes deux très sensibles aux valeurs nulles ou proches de zéro. Ce phénomène est fréquent dans notre dataset, ce qui fait exploser les valeurs de ces métriques et les rend inexploitables. Minimiser le MSE (Mean Square Error) sera donc notre priorité.

Aussi, pour une meilleure compréhension, nous faisons le choix de normaliser ces erreurs afin d’être plus sensibles aux écarts relatifs. Par exemple, un écart de 3000 euros peut sembler grand, mais il ne représente finalement que 10% d’écart proportionnel dans un certain contexte.

Les formules mathématiques correspondantes sont les suivantes :

Une image contenant texte, Police, blanc, typographie

Description générée automatiquementUne image contenant texte, Police, blanc, ligne

Description générée automatiquementUne image contenant Police, texte, blanc, diagramme

Description générée automatiquement

On sera également amené à parler de l’le long du rapport : L’AIC (Akaike Information Criterion) mesure la qualité relative de modèles statistiques en équilibrant l’ajustement et la complexité. Il se calcule par où L est la vraisemblance et k le nombre de paramètres, et un AIC plus bas indique un meilleur modèle.

# II. Sarimax

# **III. Prophet**

## 3.1. Introduction

Prophet est une bibliothèque open-source développée par Facebook (Meta) spécifiquement pour la prévision de séries temporelles. Elle est conçue pour être simple à utiliser tout en étant suffisamment flexible pour s’adapter à des séries temporelles complexes, même lorsque les données sont bruitées, incomplètes ou présentent des variations inhabituelles. Prophet repose sur un modèle décomposant les séries en composantes de tendance, de saisonnalité et d’événements exceptionnels, offrant une approche robuste et adaptable pour de nombreux cas d’utilisation.

## 3.2. Avantages

1. Modèle additif avec possibilité de passer à un modèle multiplicatif

Prophet fonctionne par défaut avec un modèle additif , dans lequel les composantes de tendance, saisonnalité et événements spéciaux sont additionnées. Cependant, il est possible de forcer un modèle multiplicatif si les données montrent une dépendance proportionnelle entre les variations saisonnières et l’amplitude des valeurs. Cette flexibilité permet de mieux s’adapter aux séries temporelles dont les comportements ne sont pas constants dans le temps.

2. Capturer la saisonnalité, ajustable manuellement

Prophet détecte automatiquement les variations saisonnières dans les données, qu’elles soient hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Cependant, si nécessaire, l’utilisateur peut modifier ou ajouter des composantes saisonnières spécifiques. Par exemple, une entreprise peut définir une saisonnalité trimestrielle pour refléter des pics de ventes spécifiques.

3. Inclusion d’un calendrier et ajout d’événements personnalisés

Prophet intègre un calendrier par défaut pour capturer les jours fériés et autres événements courants. L’utilisateur peut également inclure des événements personnalisés, tels que des promotions ou des lancements de produits, afin d’améliorer la précision des prévisions. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les contextes où les jours exceptionnels influencent fortement les données.

4. Robustesse

Prophet est robuste face aux données bruitées, aux valeurs aberrantes et aux périodes avec des données manquantes. Il ajuste automatiquement ses prévisions pour ne pas être excessivement influencé par ces anomalies, ce qui en fait un outil fiable même dans des conditions difficiles.

## 4.1. methodo

# **IV. Utilisation d’une carte de Kohonen avec données Spotify**

## 4.1. Introduction

Les cartes de Kohonen, ou cartes auto-organisatrices (SOM - Self-Organizing Maps), sont des réseaux de neurones **non supervisés** utilisés pour réduire la dimensionnalité et regrouper des observations similaires en clusters. Pour une démonstration, nous utilisons des caractéristiques audios de chansons issues d'un [dataset Spotify](https://raw.githubusercontent.com/gabminamedez/spotify-data/master/data.csv) pour analyser et regrouper les morceaux en fonction de leur similarité.


[[3]](#footnote-3)


Figure 6 – Carte auto-organisatrice de Kohonen

## 4.2. Méthodologie

La méthodologie adoptée se divise en plusieurs étapes :

1. **Chargement et prétraitement des données :**

Les données Spotify, téléchargées depuis un dépôt public, ont été prétraitées en sélectionnant des caractéristiques pertinentes telles que **danceability, energy, tempo et valence**, qui ont ensuite été normalisées dans l'intervalle [0, 1].

1. **Création et entrainement de la carte de Kohonen : :**  
   Une carte 2D de dimensions 10x10 a été initialisée pour organiser les données dans un espace simplifié. Les poids des neurones ont été ajustés grâce à un processus d’apprentissage non supervisé réalisé sur 100 itérations. À chaque étape, une donnée est sélectionnée, et le neurone dont les poids sont les plus proches de cette donnée (le neurone gagnant) est identifié. Les poids du neurone gagnant et de ses voisins sont ensuite modifiés pour se rapprocher davantage des valeurs de la donnée d'entrée. Ce processus est répété pour toutes les données, permettant de regrouper les éléments similaires et de structurer les informations de manière cohérente sur la carte.
2. **Clustering et analyse :** Les chansons ont été regroupées en clusters en fonction des neurones gagnants (winners) identifiés pour chaque donnée. Une carte des distances (U-Matrix) a ensuite été générée pour visualiser les similarités entre les clusters, en mettant en évidence les zones de forte proximité ou de dissimilarité dans les données.

**Une image contenant texte, Police, capture d’écran, blanc

Description générée automatiquement**

## 4. 3. Résultats

1. **Carte des distances *(U-matrix)* :**

La carte montre les distances entre les neurones de la SOM. Les zones claires indiquent des distances faibles (similitudes élevées), tandis que les zones sombres représentent des clusters éloignés.

Une image contenant capture d’écran, texte, Rectangle, carré

Description générée automatiquement

Figure 7 – Carte des distances

1. **Clustering de chansons : :**  
   Les chansons ont été assignées à différents clusters en fonction de leurs caractéristiques audio telles que **danceability, energy, tempo et valence**. Ensuite les titres des chansons sont regroupées dans chaque cluster et ont été [affichés pour analyse.](file:///Users/lilya/Downloads/M2%20ISDS/Projects/RN/results_html/Kohonen.html)

Les cartes de Kohonen se sont révélées efficaces pour **regrouper les chansons similaires en clusters.** Les clusters obtenus reflètent des similarités audios entre les morceaux, offrant une base pour des applications comme la *recommandation musicale* ou la *catégorisation automatique des chansons.*

Cependant, certaines limites doivent être notées :

* Les résultats dépendent fortement des paramètres de la SOM (taille de la carte, nombre d’itérations, etc.).
* L'absence d'une variable cible (comme un genre musical) rend difficile une validation directe des clusters.

Pour améliorer cette approche, il serait pertinent d’explorer des techniques supervisées ou d’intégrer davantage de caractéristiques pour enrichir la représentation des chansons.

# **V. Explications des GANs (Generative Adversarial Networks)**

## 5.1. Introduction

Les réseaux génératifs adversariaux (GAN - Generative Adversarial Networks) représentent une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, introduite par [*Ian Goodfellow*](https://scholar.google.ca/citations?user=iYN86KEAAAAJ&hl=en) en 2014. Ces modèles génératifs fonctionnent grâce à deux réseaux neuronaux qui s'entraînent en opposition :

* **Le générateur (Generator) :** il crée des données synthétiques à partir d'un bruit aléatoire, telles que des images ou des textes.
* **Le discriminateur (Discriminator)** : il tente de distinguer les données réelles des données générées par le générateur.


[[4]](#footnote-4)

Figure 8 – Architecture GAN

Le générateur et le discriminateur sont entraînés en opposition, avec une fonction de coût basée sur un jeu à somme nulle :

* Le générateur s’améliore pour produire des données qui trompent le discriminateur.
* Le discriminateur apprend à mieux détecter les données synthétiques.

#### Applications des GANs :

1. **Génération d'images réalistes** (par exemple, création de visages humains avec StyleGAN[[5]](#footnote-5)).

Une image générée par un StyleGAN qui ressemble de façon trompeuse au portrait d'une jeune femme. Cette image a été générée par une intelligence artificielle basée sur une analyse des portraits.

1. **Amélioration de la qualité d'images** comme la *super-résolution*[[6]](#footnote-6).
2. **Augmentation de données** pour l'entraînement de modèles supervisés et une meilleure robustesse.

*Figure 9 – Exemple StyleGAN[[7]](#footnote-7)*

1. **Art génératif** : création d’images ou de musiques à partir de styles prédéfinis.

## 5.2. Exemple pratique : GAN pour MNIST

Dans le cadre d'une prise en main d'un GAN, j'ai commencé par implémenter un GAN simple pour me familiariser avec son fonctionnement, avant de passer à un modèle plus complexe afin d'explorer des architectures avancées sur les [données MNIST](https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_données_MNIST).

#### GAN standard :

1. **Générateur** : Transforme un bruit aléatoire en une image de 28x28 pixels.

model = tf.keras.Sequential([

layers.Dense(256, activation='relu', input\_dim=100),

layers.BatchNormalization(),

layers.Dense(512, activation='relu'),

layers.BatchNormalization(),

layers.Dense(28 \* 28 \* 1, activation='tanh'),

layers.Reshape((28, 28, 1))

])

1. **Discriminateur** : Classifie les images comme réelles ou synthétiques.

model = tf.keras.Sequential([

layers.Flatten(input\_shape=(28, 28, 1)),

layers.Dense(512, activation='relu'),

layers.Dense(1, activation='sigmoid')

1. **Entraînement** : Alternance entre l’amélioration du discriminateur et du générateur.

#### Avec :

activation='relu' : La fonction ReLU (Rectified Linear Unit) est une fonction d'activation couramment utilisée dans les réseaux de neurones. La formule : f(x) = max (0, x). .   
Cette fonction renvoie 0 pour les valeurs négatives et x pour les valeurs positives. Elle est appréciée pour sa simplicité et son efficacité, car elle introduit de la non-linéarité tout en évitant le problème du **vanishing gradient [[8]](#footnote-8)**, souvent rencontré avec des fonctions comme la *sigmoid* ou la 'tanh'*.*

BatchNormalization(): C’est une technique qui normalise les activations d'un réseau de neurones pour chaque mini-lot (batch) durant l'entraînement. Cette méthode accélère la convergence et améliore la stabilité de l'entraînement.

layers.Dense(): Une couche Dense (ou fully connected) est une couche où chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente.

layers.Flatten(): La couche Flatten est utilisée pour transformer des données multidimensionnelles en un vecteur unidimensionnel.

#### GAN Optimisé :

Ces améliorations sont :

* Utilisation de **couches convolutives** dans le **générateur et le discriminateur** pour capturer des motifs complexes.

**Générateur** :

model = tf.keras.Sequential([

layers.Dense(7 \* 7 \* 256, use\_bias=False, input\_dim=100),

layers.BatchNormalization(),

layers.LeakyReLU(),

layers.Reshape((7, 7, 256)),

layers.Conv2DTranspose(128, (5, 5), strides=(1, 1), padding='same', use\_bias=False),

layers.BatchNormalization(),

layers.LeakyReLU(),

layers.Conv2DTranspose(64, (5, 5), strides=(2, 2), padding='same', use\_bias=False),

layers.BatchNormalization(),

layers.LeakyReLU(),

layers.Conv2DTranspose(1, (5, 5), strides=(2, 2), padding='same', use\_bias=False, activation='tanh')

])

**Discriminateur** :

model = tf.keras.Sequential([

layers.Conv2D(64, (5, 5), strides=(2, 2), padding='same', input\_shape=(28, 28, 1)),

layers.LeakyReLU(),

layers.Dropout(0.3),

layers.Conv2D(128, (5, 5), strides=(2, 2), padding='same'),

layers.LeakyReLU(),

layers.Dropout(0.3),

layers.Flatten(),

layers.Dense(1)

])

* Adoption d’une fonction de perte avancée (**BinaryCrossentropy** avec **logits [[9]](#footnote-9)).**
* Ajustement des hyperparamètres (*Learning rate*, initialisation des poids).

#### Avec :

#### layers.LeakyReLU(): LeakyReLU est une fonction d'activation qui permet un faible gradient pour les entrées négatives, évitant les neurones "morts" de ReLU.

## 5.3. Exemple pratique : Résultats

#### Une image contenant texte, capture d’écran, motif, noir et blanc Description générée automatiquementUne image contenant texte, capture d’écran, noir et blanc, noir Description générée automatiquement GAN standard GAN optimisé

Amélioration

Figure 10 – temps d’exécution 4min Figure 11 – temps d’exécution 68min

#### Conclusion :

Les GAN sont une avancée fascinante dans le domaine des réseaux neuronaux, offrant des possibilités incroyables comme la création d'images réalistes ou l'amélioration des données d'entraînement. Bien qu'ils soient puissants, leur mise en œuvre reste complexe et demande une bonne maîtrise des concepts, notamment pour stabiliser l'entraînement. Des modèles comme *StyleGAN* montrent à quel point ces réseaux peuvent être performants, mais ils nous rappellent aussi qu'il reste beaucoup à explorer pour mieux comprendre et exploiter leur potentiel.

# **VI. Explicabilité**

Dans le cadre d’un [projet de détection de tumeurs cérébrales](https://github.com/Lilyakhelid/Brain_tumor/blob/main/results/Xplique.ipynb), le package [Xplique](https://github.com/deel-ai/xplique) à servit a mieux comprendre les décision d’un model CNN sur la classification de tumeurs cérébrales.

## 6.1. Le modèle

Le modèle CNN est conçu pour classifier des images en quatre catégories : **No tumor**, **Glioma tumor**, **Meningioma tumor**, et **Pituitary tumor**. Les images utilisées sont en niveaux de gris et redimensionnées à

Une image contenant cercle, pièce

Description générée automatiquement[[10]](#footnote-10)

*Figure 12 – glioma, meningioma, pituitary, no tumor*

#### Architecture :

[

layers.Input(shape=(256, 256, 1)), # (256, 256, 3) si on veut RGB

# Bloc 1

layers.Conv2D(32, (3, 3), activation="relu"),

# Bloc 2

layers.Conv2D(64, (3, 3), activation="relu"),

layers.MaxPooling2D((2, 2)),

# Bloc 3

layers.Conv2D(128, (3, 3), activation="relu"),

# Bloc 4

layers.Conv2D(128, (3, 3), activation="relu"),

layers.MaxPooling2D((2, 2)),

# Couche Fully Connected

layers.Flatten(),

layers.Dense(64, activation="relu"),

layers.Dropout(0.2), # Pour éviter le surapprentissage

layers.Dense(4, activation="softmax"), # Multiclass classification

]

optimizer="adam", loss="sparse\_categorical\_crossentropy", metrics=["accuracy"]

Les images passent par 4 blocs de convolutions avec des filtres et des activations ReLU, suivis de couches fully connected (Flatten, Dense, Dropout) pour la classification. Le modèle est optimisé avec Adam, utilisant la fonction de perte **sparse categorical crossentropy** et mesurant la précision (**accuracy**).

Le model est particulièrement bon sur les classes no tumor et meningioma, moins pour pituitary et beaucoup moins pour glioma.

## 6.2. Xplique

Xplique repose sur une architecture modulaire qui s’intègre facilement aux frameworks de deep learning comme TensorFlow et Keras. Son fonctionnement suit une approche en plusieurs étapes, depuis la préparation des données jusqu’à la génération de visualisations explicatives.

Tout d’abord, l’utilisateur fournit une image ou un ensemble d’images, ainsi qu’un modèle d’apprentissage profond pré-entraîné (par exemple, un réseau convolutionnel). Les données sont prétraitées si nécessaire, pour s’assurer qu’elles sont compatibles avec le modèle (redimensionnement, normalisation, etc.).

La deuxième étape consiste à choisir une méthode d’explication parmi celles proposées par Xplique. Ces méthodes se divisent en deux grandes catégories : **les techniques basées sur les gradients** et **les approches par perturbation**. Les techniques basées sur les gradients, comme **Grad-CAM** ou **Integrated Gradients**, exploitent les dérivées des prédictions par rapport aux entrées pour identifier les pixels les plus influents. Les approches par perturbation, comme **l’occlusion ou RISE**, modifient ou suppriment des pixels ou des régions entières pour observer leur impact sur la prédiction du modèle. Ce choix de méthode dépend des besoins de l’utilisateur et de la nature du problème.

Enfin, Xplique génère des visualisations qui permettent d’interpréter les résultats. Par exemple, une carte de chaleur (heatmap) superposée à l’image d’origine indique les zones qui ont le plus influencé la décision du modèle. Ces visualisations peuvent être analysées pour identifier des biais, valider les performances ou explorer comment un modèle comprend ses entrées. En combinant flexibilité et puissance, Xplique facilite l’analyse détaillée des modèles complexes, tout en rendant leurs prédictions plus compréhensibles pour les humains.

Une image contenant texte, Bleu électrique, bleu vert, capture d’écran

Description générée automatiquement[[11]](#footnote-11)

*Figure 13 – Méthode d’attributions des ‘explainers’*

## 6.3. Application

Après avoir chargé le modèle et installé la librairie Xplique, on l’applique sur nos images.

model.layers[-1].activation = tf.keras.activations.linear

explainers = [

GuidedBackprop(model),

IntegratedGradients(model, steps=80, batch\_size=batch\_size),

SmoothGrad(model, nb\_samples=80, batch\_size=batch\_size),

GradCAM(model),

]

for explainer in explainers:

print(f"📊 Méthode : {explainer.\_\_class\_\_.\_\_name\_\_}")

explanations = explainer(X, Y)

plot\_attributions(

explanations,

X,

img\_size=2.0,

cmap='jet',

alpha=0.4,

cols=len(X),

absolute\_value=True,

clip\_percentile=0.5

)

plt.show()

#### Avec :

GuidedBackprop : Permet d'obtenir des visualisations en rétro-propageant uniquement les gradients positifs jusqu'à l'entrée.

IntegratedGradients : Attribue un score d'importance à chaque pixel en intégrant les gradients sur un chemin entre une référence neutre et l'image d'entrée.

SmoothGrad : Réduit le bruit des explications basées sur les gradients en moyennant plusieurs versions perturbées de l'image.

GradCAM : Génère des cartes de chaleur en utilisant les gradients des couches finales pour identifier les zones importantes.

#### Contraintes :

Les temps d’exécution de chacun de ces explainers sont assez longs, et certains explainers très intéressants, comme Occlusion ou RISE, nécessitent une puissance computationnelle considérable, ce qui nous a contraints à nous en passer. Néanmoins, il est possible d’en voir l’application sur des [notebooks Colab,](https://github.com/deel-ai/xplique/blob/master/docs/tutorials.md) où les codes peuvent être exécutés sans problème.

## 6.4. Résultats

#### Images mal prédites Images bien prédites

Original

GuidedBackProp

IntergratedGradients

SmoothGrad

GradCAM

Figure 14 – Gliomes Figure 15 – Méningiomes et sains

On constate que les attributions ne fonctionnent pas correctement sur les images mal prédites. En effet, demander pourquoi le modèle a attribué un label incorrect à une image alors qu’il n’a pas réussi à la classer correctement n’est pas pertinent. Étudions donc les résultats sur les images bien prédites :

* Integrated Gradients : Les cartes produites par Integrated Gradients montrent un détourage  
  précis du cerveau sans apparition de rectangle parasite. La méthode identifie clairement les  
  contours externes du cerveau, mais elle attribue peu d’importance aux structures internes,  
  comme les tumeurs. Cependant, lorsque les pixels internes sont supprimés, les performances  
  du modèle diminuent, ce qui indique qu’ils ont tout de même une certaine influence. Integrated Gradients semble ainsi bien capturer les contours du cerveau, mais reflète potentiellement un biais où les caractéristiques internes sont sous-évaluées.
* SmoothGrad et Guided Backpropagation : Ils offrent des perspectives similaires sur les activations du modèle. Les deux méthodes mettent en évidence un détourage précis du cerveau, souvent accompagné d’une forme rectangulaire récurrente. Cette forme semble jouer un rôle important dans les prédictions du modèle, ce qui suggère un possible biais systématique lié à l’acquisition des IRM ou à des caractéristiques invisibles à l’oeil nu. SmoothGrad, en produisant des cartes d’activations lisses et raffinées, met en avant les contours périphériques, tandis que Guided Backpropagation, avec ses détails  
  texturaux plus fins, montre que ces bords dominent également les activations.
* Grad-CAM : Il met en évidence une forte activation des pixels entourant le cerveau,  
  suggérant que les contours périphériques jouent un rôle clé dans les décisions du modèle.  
  Cependant, les structures internes du cerveau sont également bien colorées, ce qui montre  
  qu’elles influencent significativement les prédictions.

# **VII. Éthique et réseaux de neurones**

Les réseaux de neurones et l’intelligence artificielle (IA) soulèvent des questions éthiques cruciales. Ces technologies, bien qu’elles apportent des solutions innovantes, posent des questions importantes concernant la vie privée, l’équité et la responsabilité. La réflexion sur ces enjeux est essentielle pour garantir une utilisation juste et responsable des modèles dans des contextes réels.

## 7.1. Les enjeux éthiques

Un des enjeux majeurs concerne la présence de biais dans les modèles. Ces biais sont souvent amplifiés par les données d’entraînement, ce qui peut conduire à des résultats injustes ou discriminatoires. Par exemple, dans les systèmes de reconnaissance faciale, les performances peuvent varier considérablement entre différents groupes démographiques en raison d’un déséquilibre dans les données. Ce problème est accentué par l’impact croissant de l’IA sur l’emploi, où l’automatisation menace certains métiers tout en créant de nouveaux défis pour la formation des travailleurs.

L’utilisation malveillante de ces technologies est également préoccupante. Les **deepfakes [[12]](#footnote-12),** qui exploitent des réseaux génératifs adversariaux (GAN), permettent de créer de faux contenus visuels ou audio avec une qualité impressionnante. Bien que cette technologie ait des applications légitimes, comme la génération d’effets spéciaux dans le cinéma, elle présente des risques élevés de désinformation et de fraude. Enfin, la transparence et l’explicabilité des modèles complexes, tels que les réseaux neuronaux profonds utilisés dans les diagnostics médicaux, restent un défi majeur. Comprendre les décisions prises par ces modèles est souvent difficile, ce qui peut poser des problèmes dans des applications critiques comme la santé ou la justice.

## 7.2. Cadre réglementaire

Les cadres réglementaires, notamment le **RGPD** en Europe, imposent des règles strictes sur la collecte et l’utilisation des données. La confidentialité et la sécurité des données sont des priorités, mais elles ne suffisent pas à elles seules. L’équité et l’inclusion doivent être intégrées dès la conception des modèles pour éviter toute discrimination. Cela signifie également que les développeurs portent une grande responsabilité dans la conception et la mise en œuvre de modèles éthiques.

La notion de responsabilité est particulièrement importante dans des domaines sensibles comme la santé ou la finance. Dans de tels contextes, il est essentiel de garantir que les résultats des modèles sont **interprétables** et **conformes aux normes éthiques.**

## 7.3. Vers une IA éthique

Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour garantir une IA éthique. La mise en place d’audits réguliers permet d’identifier les biais et d’évaluer les performances des modèles sur des populations variées. Ces audits doivent être menés de manière indépendante pour garantir une conformité aux principes éthiques. Une autre priorité est le développement de l’IA explicable (XAI). La bibliothèque [Xplique](https://github.com/deel-ai/xplique), par exemple, permet de fournir des explications claires sur le fonctionnement des modèles, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs dans les décisions prises par l’IA. Ce package a été utilisé dans un [projet de détection de tumeurs cérébrales](https://github.com/Lilyakhelid/Brain_tumor/blob/main/results/Xplique.ipynb) que j’ai réalisé, où il a aidé à interpréter les résultats des modèles complexes de manière pertinente et compréhensible.

# **VIII. Conclusion**

Ce projet a permis d'explorer différentes facettes des réseaux neuronaux artificiels, mettant en évidence leur potentiel dans divers contextes d'apprentissage automatique. Les points principaux que nous avons abordés incluent :

1. **Compréhension des réseaux supervisés :** Nous avons analysé le Perceptron Multi-Couches (PMC) en termes de structure et de fonctionnement, avec un accent particulier sur son usage pour des tâches de classification et de régression.
2. **Expérimentation logicielle :** Nous avons implémenté et testé des solutions logicielles pratiques, notamment pour démontrer les réseaux neuronaux à travers des applications CNN, des outils comme les cartes auto-adaptatives de Kohonen, et des applications GAN
3. **Apprentissage non supervisé** : L’examen de paradigmes avancés tels que les GANs nous a permis de mieux comprendre les applications possibles de l'apprentissage non supervisé.
4. **Considérations éthiques :** Les aspects éthiques, y compris les biais algorithmiques, le respect de la vie privée et les impacts sociétaux, ont été discutés pour souligner l'importance d'une utilisation responsable de ces technologies.

Ce projet a souligné l'importance des réseaux neuronaux da   ns l'intelligence artificielle, tout en montrant leur complexité et le besoin d'un cadre rigoureux pour une utilisation optimale. Les perspectives futures visent des modèles avancés, comme les Transformers, pour résoudre des défis plus complexes.

Nous pourrons trouver les applications associées à ce projet dans ce [repository GitHub.](https://github.com/Lilyakhelid/Neural_Network_project)

# **VIII. Bibliographie**

## Références aux ouvrages, articles, documents consultés et utilisés pour le rapport.

1. [David Foster (2019). Generative Deep Learning. O'Reilly](https://dasarpai.com/dsblog/what-is-gan-architecture#gan-capabilities)
2. [Ian Goodfellow (2016). Advances in neural information processing systems](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7-Paper.pdf)
3. [Ricco Rakotomalala, Université de lyon. Carte de Kohonen](https://eric.univ-lyon2.fr/ricco/cours/slides/kohonen_som.pdf)
4. [Explainable AI(XAI): A systematic meta-survey of current challenges and future opportunities](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705123000230)
5. [GitHub : Brain\_tumor. Projet personnel.](https://github.com/Lilyakhelid/Brain_tumor/blob/main/results/Xplique.ipynb)
6. [Github : Xplique](https://github.com/deel-ai/xplique)
7. [Cours sur les CNN, Erwan Scornet](https://erwanscornet.github.io/)

1. https://moncoachdata.com/blog/comprendre-les-reseaux-de-neurones/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.picsellia.fr/post/fonctions-dactivation-reseaux-neurones [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.researchgate.net/figure/Carte-auto-organisatrice-de-Kohonen-Chaque-sphere-symbolise-un-neurone-de-la-couche\_fig2\_304559519 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://developers.google.com/machine-learning/gan/gan\_structure?hl=fr [↑](#footnote-ref-4)
5. **StyleGAN** est un [réseau antagoniste génératif](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_antagonistes_g%C3%A9n%C3%A9ratifs) (GAN) introduit par les chercheurs de [Nvidia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Nvidia" \o "Nvidia) en décembre 2018 et rendu disponible en février 2019. [↑](#footnote-ref-5)
6. La **super-résolution** désigne le processus qui consiste à améliorer la résolution spatiale, c'est-à-dire le niveau de détail, d'une image ou d'un système d'acquisition. [↑](#footnote-ref-6)
7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseaux\_antagonistes\_génératifs [↑](#footnote-ref-7)
8. Quand les gradients deviennent très petits au cours de la rétropropagation, les poids des couches précédentes sont mis à jour de manière minime, voire pas du tout. Cela ralentit l'apprentissage ou l'empêche complètement [↑](#footnote-ref-8)
9. La couche **logits** désigne la couche qui alimente la fonction softmax (ou une autre normalisation similaire). La sortie du softmax correspond aux probabilités pour la tâche de classification, tandis que son entrée provient de la couche logits. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.kaggle.com/datasets/masoudnickparvar/brain-tumor-mri-dataset [↑](#footnote-ref-10)
11. https://github.com/deel-ai/xplique [↑](#footnote-ref-11)
12. Un deepfake est un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle. [↑](#footnote-ref-12)