<20221612 김서윤 데이터 시각화 과제>

데이터 시각화를 하기에 앞서 데이터를 찾기 위해 공공데이터 포털을 들어갔고 생각보다 다양한 분야의 데이터가 있는 것을 보고 놀랐다. 인기 검색어에는 미세먼지, 날씨, 코로나 등 내가 평소에도 관심을 가진 분야의 데이터가 많았다. 어떤 주제로 데이터를 시각화 할지 고민하던 중 최근에 ‘유퀴즈’ 라는 예능 프로그램을 보면서 더 관심을 갖게 된 분야에 대해 알아보기로 결정했다. 교통사고 전문 변호사 한문철 변호사가 나오셨는데 잊히지 않은 사고가 무엇이냐는 질문에 2004년에 음주 만취 차량이 영업용 택시를 들이 받아 기사분이 돌아 가신 사고를 언급하셨다. 사망한 택시 기사의 아들은 7살, 딸은 5살이었다. 어머니가 아버지가 떠나신 것을 아이들에게 말을 못하고 돈을 벌러 미국에 갔다고 했고 몇 달 후 딸의 생일에 장난감 세탁기 사주기로 한 아빠의 약속을 아빠 친구가 줬다고 하며 한문철 변호사가 선물하시고 딸이 감사 편지를 보낸 내용이 사진과 함께 나왔다. 삐뚤빼뚤한 어린 딸의 편지 내용을 보니 안타깝고 슬퍼지면서 음주운전에 대해 관심을 갖게 되었다. 정확히 1년에 몇번의 음주운전이 발생하고 피해자들의 수는 어느정도인지 음주운전은 줄어가는 추세인지 궁금해 이러한 부분에 대해 데이터를 분석해 보고 싶다는 생각을 하게 되었다.

공공데이터 포털에 음주 운전을 검색해보니 연도별 음주운전 재범자 수, 음주운전 적발 횟수, 알콜 농도, 측정거부 여부, 측정일시, 음주 운전 교통사고의 사고 건수, 부상자 수, 사망자 수 정보, 음주운전 시간대별 단속, 연령별 음주운전 적발기록 등 다양한 데이터를 찾아볼 수 있었다.

많은 데이터들 중에서 경찰청에서 제공한 2010~2021 연도별 음주운전 적발 횟수와 재범자 수에 대한 데이터 시각화를 해보았다.

12년치의 데이터를 시각화하기엔 연도별 차이를 파악하기에 어려울 것 같다고 생각했고 추세만 파악하는 것이 좋을 것 같아 2011년,2013년, 2015년, 2017년, 2019년, 2021년도를 따로 택하여 2011년부터 2021년도까지 2년간격으로 행을 구성하였다.

x축을 연도로 정하고, y축을 음주운전 1~4회 재범수로 축제목을 입력하고 차트제목을 무슨 데이터를 시각화한 것 인지 빨리 파악할 수 있도록 2011년~2021년 2년 간격의 음주운전 재범수로 입력하였다. 또한 데이터 포맷은 연도별로 음주음전의 발생빈도를 비교하기에 적합하다고 생각한 막대 그래프를 이용하였고 또 단순 연도별 뿐만 아니라 1~4회의 재범수도 동시에 판단해야 했기에 full stacked column 누적 세로 막대형 그래프를 이용하였다.

또한 재범수는 1~4 회로 열을 구성하였는데 특히 3,4회의 경우 1,2회에 비해 비교가 쉽지 않을 것으로 판단해 추가적으로 구체적인 데이터 값을 입력하였다.

이러한 활동을 하고 나니 데이터를 분석하면서, 데이터를 직접 시각화 해보면서도 재범수에 상관없이 음주운전이 점차 줄어드는 추세라는 것을 한눈에 파악할 수 있었고 생각보다 많은 재범수에 놀라기도 하였다.

마지막으로 2020년 서울시의 음주운전사고 현황 통계라는 자료가 있길래 내가 거주하고 있는 양천구에서는 얼마나 발생하고 있는 지, 많은 편에 속하는지 궁금해서 서울시 음주운전 발생수와 사고 수를 알아보고자 했고 이 자료들은 위의 자료들과 다르게 링크를 타고 들어가게 되어있었다.

들어가보니 서울시-서울 열린데이터 광장으로 연결이 되었고 엑셀 파일처럼 표로 데이터가 정리 되어있기도 했지만 chart를 클릭해보니 바로 데이터가 시각화 되어 있는 모습을 볼 수 있어 신기했다. 그런데 주어진 차트에서는 합계라는 x축 값 때문에 y축의 범위가 커지면서 각 구별로의 차이를 전혀 알 수 없는 좋은 시각화가 아니었고 합계를 제외하여 y축을 조정해야 좋은 시각화가 이루어져 각 구별의 차이를 파악이 가능하겠다는 생각도 하게 되었다

데이터 시각화 과제를 통해 앞으로 인터넷에서 아래와 같이 좋지 않은 데이터 시각화 자료를 분별할 수 있고 고쳐나갈 수 있는 역량을 키워나갈 수 있을 것 같다.

