예측 애널리틱스 과제 3

2014170852 산업경영공학부 조영관

**<로지스틱 회귀분석 모델 구축하기>**


데이터 파악

Target value인 Y 값은 연체 여부를 나타내는 0과 1의 값이다.

즉 범주형 값이므로 일반 회귀분석이 아닌 로지스틱 회귀분석을 진행해야 한다.


그리고 이 연체 여부에 영향을 미치는 독립변수 X들이 다양하게 존재한다. (총 22개의 독립변수)

전체 변수를 대상으로 로지스틱 회귀분석을 해보았다.



텍스트이(가) 표시된 사진

매우 높은 신뢰도로 생성된 설명



결과에서 p-value에 주목해보면 몇몇 독립변수들은 0.05를 초과하는 것을 볼 수 있다.

즉, 베타(계수)가 0이라는 귀무가설을 기각하지 못한다. 따라서 y 값을 충분히 설명하는 변수가 될 수 없다. 이 변수들을 제거하고 다시 iteration을 돌려본다.

총 8개의 독립변수를 제거했다.

텍스트이(가) 표시된 사진

매우 높은 신뢰도로 생성된 설명

p-value 값을 확인해보면 0.05를 넘는 변수가 없음을 확인할 수 있다.

따라서, 위 14개의 독립변수 x들이 Y 값을 유의미하게 설명한다.

Estimate을 보면 양의 값을 가지는 계수는 그 변수가 한 단위 증가하면 연체 발생의 확률도 증가한다는 것을 의미한다. 반대로 음의 값을 가지는 것은 변수가 한 단위 커질수록 연체 발생 확률이 감소한다. 즉, 신용대출 총액, 카드사 대출 총액, 보증 건수, 소득, 1년 보험료 연체율, 1년 실효 해지건수, 회선 사용정지일 수, 핸드폰 요금 연체 총액이 연체 여부 발생의 확률을 높이는데 기여한다. 반면에 대출 총액, 은행권 대출 총액, 신용카드 발급 수, 핸드폰 단말기 가격이 증가함에 따라 연체 여부 발생 확률은 낮아진다. 범주형 변수의 경우, 결합상품을 가입했다면 연체 여부 발생 확률이 낮아지며, 핸드폰 요금 납부방법이 B, C, D 순으로 연체 여부 발생 확률이 낮아진다.

제일 유의미하게 영향을 미치는 변수는 지불 방법(PAY\_METHOD), 최근 1년 실효해지건수(CANCEL\_CNT\_1Y), 신용카드 발급수(CRDT\_CNT)임을 확인할 수 있다.

**<Training set 과 Test set으로 나눈 후 Testing data 정확도 계산>**

Train set과 test set을 7 대 3으로 나누어 train set을 이용해 로지스틱 회귀분석 모델을 구축했다.

그리고 test data를 통해 모델을 검증하였다.

ANOVA 분석을 진행하여 Model의 summary를 확인해보았다.


텍스트이(가) 표시된 사진

높은 신뢰도로 생성된 설명

p-value를 확인해보면 0.05를 넘는 독립변수가 없음을 확인할 수 있다.

위 14개의 독립변수가 Y인 연체 여부에 유의미한 영향을 미친다.

모델 예측 정확도를 확인해보기 위해 ROC CURVE를 통해 시각적으로 확인해보자.



왼쪽 상단으로 곡선이 치우칠수록 모델의 예측 정확도가 높다. 즉 위 CURVE를 살펴보면 비교적 예측 정확도가 높아 보인다. 그 값을 구해보자.

그 수치인 AUC 값을 계산해보면 0.8544가 나온다.

즉, 모델의 예측 정확도는 약 85.44% 이다.

**<CUT – OFF 값을 다르게 함에 따라 변화하는 예측 정확도 계산>**


스크린샷이(가) 표시된 사진

매우 높은 신뢰도로 생성된 설명

위 코드는 각각 CUT-OFF를 다르게 함에 따라 예측값과 실제 결과값이 다른 값의 개수이다.

즉, CUT-OFF가 0.5일 때 1181개의 값이 예측값과 실제 결과값이 다르게 측정되었다.

이를 활용하여 CUT-OFF가 변화함에 따라 예측 정확도가 어떻게 변화하는지 계산해보았다.



대체로 CUT-OFF를 조정해도 예측 정확도는 거의 유사하지만, 그래도 그 중 가장 좋은 것을 고르면 CUT-OFF가 0.6일 때 예측 정확도가 높고, 제일 적절함을 알 수 있다.

**<ODDS 예시>**

구글을 통해 검색해보니, Odds 라는 개념이 주로 사용되는 분야가 질병, 의약 분야임을 확인할 수 있었습니다. 약을 복용한 그룹의 odds/약을 복용하지 않은 그룹의 odds를 계산하여 약이 실제로 약효가 있는지를 확인하는 예시가 있습니다.

또는, 어떤 질병이 있을 때의 odds/질병이 없을 떄의 odds를 계산하여 환자-대조군 연구에도 사용합니다.

그리고 질병/의약 분야가 아닌 도박/베팅 분야에서도 이 개념이 사용됩니다.

카지노에서 게임을 할 때 유불리를 따질 때 odds를 활용하는 것, 스포츠 베팅을 할 때 팀의 승산이 높고 낮음에 따라 배당률이 달라지는 것에서 odds를 활용함을 알 수 있습니다.

참고자료

<https://dermabae.tistory.com/185>