**LAPORAN**

**SAINS DATA**



Disusun Oleh:

Ayusiawan Ryan Kusuma Putra ( 223016012 )

Dosen Pengampu:

Endang Anggiratih S.T.,M.Cs.


**PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA**


**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA**

**TAHUN 2024/2025**


1.Apakah pekerja remote bekerja lebih lama daripada pekerja onsite?






**Jawaban:** Berdasarkan analisis data, pekerja remote rata-rata bekerja 42 jam per minggu, sedangkan pekerja onsite bekerja 40 jam per minggu. Ini menunjukkan bahwa pekerja remote cenderung bekerja lebih lama.


2. Apakah pekerja dengan masalah kesehatan mental produktivitasnya menurun?






**Jawaban:**Data menunjukkan bahwa pekerja dengan masalah kesehatan mental memiliki produktivitas rata-rata 70%, sedangkan pekerja tanpa masalah kesehatan mental memiliki produktivitas rata-rata 85%.


3. Bagaimana pengaruh dukungan perusahaan terhadap kepuasan kerja remote?






**Jawaban:** Berdasarkan data yang telah dianalisis, dukungan perusahaan tampaknya memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dalam konteks remote. Karyawan yang merasakan dukungan perusahaan lebih besar cenderung melaporkan tingkat kepuasan kerja remote yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dukungan yang diberikan oleh perusahaan dalam pengaturan kerja remote, semakin puas karyawan dengan pekerjaan mereka.


4. Apakah isolasi sosial membuat pekerja merasa lebih stres?






**Jawaban:**Ya, berdasarkan data yang dianalisis, isolasi sosial tampaknya membuat pekerja merasa lebih stres. Pekerja yang memiliki tingkat isolasi sosial yang lebih tinggi cenderung melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi, menunjukkan adanya korelasi antara isolasi sosial dan tingkat stres.


5.Apakah keseimbangan antara kerja dan hidup memengaruhi stres pekerja remote?






**jawaban:** Berdasarkan grafik batang vertikal yang menunjukkan distribusi nilai keseimbangan kerja-hidup dan tingkat stres, dapat terlihat bahwa keseimbangan kerja-hidup memang memengaruhi tingkat stres. Karyawan yang melaporkan keseimbangan kerja-hidup yang lebih rendah cenderung melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi.


6.Apakah akses ke bantuan kesehatan mental membantu pekerja menjadi lebih produktif?






**jawaban:** Berdasarkan diagram bar vertikal yang menggambarkan hubungan antara akses ke bantuan kesehatan mental dan perubahan produktivitas, tampak bahwa pekerja yang memiliki akses ke bantuan kesehatan mental ("Yes") menunjukkan perubahan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses ("No"). Ini menunjukkan bahwa, meskipun akses ke sumber daya kesehatan mental disediakan, hal itu mungkin tidak selalu berkontribusi secara positif terhadap produktivitas. Ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi produktivitas, atau bahwa karyawan yang memiliki akses mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar yang memengaruhi kinerja mereka.


7. Apakah olahraga rutin membantu pekerja tidur lebih nyenyak?






**Jawaban:** Pekerja yang rutin berolahraga memiliki kualitas tidur rata-rata 8 (dari skala 10), sedangkan pekerja yang tidak rutin berolahraga memiliki kualitas tidur rata-rata 6.


8. Industri mana yang paling banyak menghadapi masalah kesehatan mental?






**jawaban=**Industri Healtcare dan IT memiliki proporsi tertinggi pekerja dengan masalah kesehatan mental sebesar 14,9%


9. Apakah lokasi geografis memengaruhi kepuasan kerja remote?






**jawaban=** Berdasarkan hasil diagram, lokasi geografis memengaruhi kepuasan kerja remote. Jika beberapa lokasi menunjukkan nilai kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka lokasi tertentu dapat memberikan kondisi kerja yang lebih baik atau buruk. Namun, jika nilai kepuasan serupa di semua lokasi, maka lokasi geografis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja remote.

10. Apakah banyaknya rapat virtual memengaruhi produktivitas pekerja?





**jawaban=**Terdapat korelasi negatif antara jumlah rapat virtual dan produktivitas dengan koefisien korelasi sebesar -0.05, menunjukkan bahwa semakin banyak rapat virtual, semakin rendah produktivitas.

Dataset: https://www.kaggle.com/datasets/waqi786/remote-work-and-mental-health