미니프로젝트

|  |
| --- |
| 대기 오염도와 태양광 발전량의  상관관계 분석 |

**4조**

**김민영**

**김영남**

**목 차**

**1. 프로젝트 개요**  **1**

1.1 프로젝트 기획 배경 및 목표 1

1.2 구성원 및 역할 1

**2. 프로젝트 결과**  **1-9**

2.1 데이터 수집 1

2.2 데이터 전처리 2-4

2.3 데이터 분석 및 시각화 5-8

2.4 데이터 분석 결과 8-9

**3. 기대 효과**  **10**

**1. 프로젝트 개요**

**1.1 프로젝트 기획 배경 및 목표**

1. 배경 : R을 활용하여, 친환경에너지인 태양광 발전량과 서울시의 대기오염도와의 상관관계를 분석함

* 이를 통해 국가에서 진행되는 친환경 에너지 사업에 세금낭비를 방지하고자, 투자대비 고효율을 내기위해 적절한 지역을 찾아보고자 함.

1. 목표 : 서울시 대기오염도와 서울시 태양광 발전량을 분석해 상관관계를 찾으며 서울보다 효율이 좋은 지역 결과를 도출

1.2 구성원 및 역할

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 전공 | 역할 | 구현부분 |
| 김민영 | 통계학과 | 데이터 수집/가공  분석 및 시각화 | 데이터 가공 및 시각화  회귀분석 |
| 김영남 | 산업공학과 | 데이터 수집  분석 및 시각화 | 데이터 시각화  상관 관계 분석 |

**2. 프로젝트 결과**


**2.1 데이터 수집**

* 2018년 서울시 일별평균대기오염도 (csv 파일 크롤링)
* 2018년 서울시 한국전력거래소 기준 태양광발전량 (csv 파일 크롤링)
* 2018년 전국 이산화질소 발생량 (csv 파일 크롤링)
* 2018년 전국 오존 발생량 (csv 파일 크롤링)

**2.2 데이터 전처리**


2.2.1 결측값 탐색

**<오염도 데이터>**




오염도 데이터의 변수명과 첫번째 행이다. 미세먼지와 초미세먼지의 단위는 ㎍/㎥이고, 그 외의 측정 단위는 PPM이다.

결측값의 개수는 총 61800개의 관측치 중 559개로 약 0.9%이다.



먼저 오른쪽의 그래프는 오염도 데이터를 활용한 결측값 히스토그램이다. 측정일자와 측정소명은 결측값이 존재하지 않지만 그 외의 나머지 변수들은 약 0.01%로 결측값을 포함하고 있다.

결측값이 한 변수에 치우쳐지지 않고, 변수별로 비슷하게 분포하고 있기 때문에 제거해고 분석해도 큰 문제가 되지 않지만, 오차의 최소화를 고려하여 변수별 평균값으로 결측값을 대체하고 진행하였다.

**<에너지 데이터>**


에너지 데이터의 일부이다. 지역은 서울시를 기준으로 추출했고, 거래일은 2018년 시간은 1시간 단위로 측정된 것을 확인할 수 있다. 전력이 사용되지 않은 시간대는 거래량이 0으로 측정되었다.




결측값은 존재하지 않는다.


2.2.2 이상치 탐색

**<오염도 데이터>**





변수별로 박스플랏을 그려보면 대부분 이상치들이 상한값 쪽으로 분포되어 있음을 확인할 수 있다. 오염도가 높게 측정된 이유에는 시기별 요인과 지역별 요인 등이 있을 것이라고 예상했고, 지역별 요인은 서울시의 세분화가 큰 의미가 없을 것으로 판단하여 월별로 구분 지어 분석해보기로 하였다.

미세먼지와 이산화탄소 농도의 월별 측정값을 활용한 박스플랏이다. 두 그래프를 비교해보면 어느정도 분포 폭의 차이는 있지만 월별 평균의 흐름이 비슷한 패턴임을 알 수 있고, 이를 통해 측정값이 시기별 특성의 영향을 받는 것을 예측해볼 수 있다. 따라서, 월별 오염도의 합을 활용하여 에너지 효율과의 상관관계를 확인해 보기로 하였다.



**<에너지 데이터>**

특별한 이상치는 확인되지 않지만 사분위값을 기준으로 평균과 분포가 왼쪽으로 치우쳐 진 것을 확인할 수 있다. 이는 데이터 프레임을 확인해보면 시간에 따라 전력의 양 차이가 크지만 높게 측정되는 시간이 낮 1~3시 사이로 한정적이기 때문임을 예측해볼 수 있다. 하지만 이러한 차이가 매일 반복되는 패턴을 가지고 있기 때문에 이상치가 존재하지 않고, 에너지 데이터 또한 시기별 측정값의 합산을 상관 분석에 활용해 보아도 문제가 없다고 판단하였다.





**2.3 데이터 분석 및 시각화**


2.3.1. 데이터 시각화

**<2018년 월별 서울시 대기오염도 및 태양광 발전량>**


변수별로 측정 단위의 차이가 크기 때문에 한번에 그래프로 표현하는 데에 어려움이 있어 비슷한 단위의 변수들만 한번에 그려보았다.



이산화탄소와 미세먼지 수치 모두 6월달에 가장 낮고 11~12월에 가장 낮게 측정된 것을 확인할 수 있다. 세 종류의 오염도 수치는 비슷한 흐름을 보인다.




이산화질소는 앞서 보았던 이산화탄소와 미세먼지와 같은 흐름을 보이고 있지만, 오존농도와 아황산가스는 조금 다른 패턴을 보인다. 아황산가스의 경우 기존 측정 수치가 매우 낮은 단위이기 때문에 월별 수치의 차이가 크지 않은 것으로 나타나는데, 태양광 전력과의 상관관계는 이어서 상관분석을 통해 조금 더 자세한 분석이 필요할 것으로 생각된다.



태양광 전력의 경우 오염도 측정량과 반대의 흐름을 보이고 있다. 미세먼지나 이산화탄소 등의 수치가 가장 높았던 6월달에 태양광 전력의 수치가 가장 낮게 측정되었고, 12월에 가장 낮은 수치를 보여주고 있다.

2.3.2. 상관관계 분석 및 시각화

이산화질소농도, 오존농도, 이산화탄소농도, 아황산가스, 미세먼지, 초미세먼지, 태양광 발전량 변수를 이용하여 상관계수를 확인하였다. 상관관계 결과에 따르면 오존 농도를 제외한 오염도 변수들은 태양광 변수와 강한 음의 선형관계를 가지고 있다.



**이산화질소**

**오존**

**초미세먼지**

**미세먼지**

**이산화탄소**


**<회귀분석>**

태양광을 종속변수로, 나머지 오염도 측정 변수들을 독립변수로 하여 회귀분석을 시도하였다. Full model의 경우 상관성이 높은 독립변수간의 상관성이 높아 다중공선성의 문제가 있기 때문에 단계별 변수선택법을 활용하여 적합한 모델을 찾기로 하였다.

단계별 선택법(Stepwise)






단계별 선택법의 결과 오존과 이산화탄소의 농도가 포함된 모형이 선택되었다. 이산화탄소, 이산화질소, 미세먼지 등의 독립변수들이 강한 양의 상관성을 갖기 때문에 하나의 변수만 선택되고, 다른 방향의 설명력을 가진 오존이 또 다른 독립변수로 선정된 것으로 예상된다.

**모형 : 태양광 ~ 이산화탄소 + 오존** 

모형 적합 결과 결정계수 0.8925이고, F통계량의 p-value가 0.00004로 유의수준 5%하에서 매우 유의하다. 따라서 해당 모형은 자료를 잘 설명하고 있음을 알 수 있다. 독립변수들의 p-value또한 모두 0.05보다 작으므로 유의미한 설명력을 가지고 있고, 이산화탄소가 적어지고 오존 농도가 높아질수록 태양광에너지 전력이 높아진다고 할 수 있다.

**2.4 데이터 분석 결과 –태양광 생산에 효율적인 지역 선정**





회귀분석 결과에 따라 태양광 에너지 생산에 적합한 지역을 탐색하기 위해 시각화를 시도하였다. 유의한 변수로 선정된 이산화탄소 농도의 2018년 전국 데이터를 구하지 못하여, 가장 비슷한 설명력을 가진 이산화질소의 도시별 평균값을 이용하였다.

그 결과 서울의 이산화질소 수치는 33.9로 가장 높았고, 제주도가 11.3으로 가장 낮았다. 그 외에 전라도와 경상북도, 충청남도가 낮은 수치를 보이고 있다. 오존농도는 제주도가 46.5로 가장 높고 서울이 28로 가장 낮았다. 그 외에는 경상도와 전라북도가 높은 수치를 보이고 있다. 이러한 수치를 통해서 낮은 이산화질소 수치와 높은 오존 농도를 가진 제주도 또는 경북, 전북 지역이 태양광 에너지를 생산하는 데에 타 지역들보다 효율적이라는 사실을 확인할 수 있다.

**3. 기대 효과**

정부의 탈원전을 통한 친환경 에너지를 지향함에 있어 효율적인 지역선정 하는데 가볍게 참고 할 수 있는 내용이 될 것이라 생각한다. 하지만 대기오염 수치는 지역 특성이나 외부요인의 영향을 받기 쉬운 수치이며 지형에 따른 풍량과 태양열 노출지수 같은 여러가지 변수를 생각해야 하기 때문에 단순하게 몇가지의 변수를 통해 지역선정을 하는데 단정지을 가벼운 문제는 아니다.

하지만 친환경 에너지라는 명목상으로 무분별한 세금지원으로 수도권의 태양광 시설을 구축하기보다, 데이터가 보여주는 객관적인 통계를 활용하여 정부의 정책에 효율성을 높이고자 시도하였으며, 유의미한 결과가 나왔다고 생각한다.