Nama : Akmal Zuhdy Prasetya  
NIM : H071191035  
Kelas : Pengantar Data Mining

**Resume Pertemuan 5**

1. Apa itu Dimensionality Reduction?

Dalam masalah klasifikasi machine learning, seringkali ada terlalu banyak faktor yang mendasari klasifikasi akhir dilakukan. Faktor-faktor ini pada dasarnya adalah variabel yang disebut fitur. Semakin tinggi jumlah fitur, semakin sulit untuk memvisualisasikan dataset pelatihan dan kemudian mengerjakannya. Terkadang, sebagian besar fitur ini berkorelasi, dan karenanya fitur tersebut menjadi berlebihan. Di sinilah algoritma pengurangan dimensi berperan. Pengurangan dimensi adalah proses mengurangi jumlah variabel acak yang dipertimbangkan, dengan memperoleh satu set variabel utama. Ini dapat dibagi menjadi seleksi fitur dan ekstraksi fitur.

1. Mengapa Dimensionality Reduction?

Kutukan dimensi adalah kondisi yang terjadi ketika kita ingin mengklasifikasikan, mengatur, dan menganalisis data berdimensi tinggi. Ketika jumlah dimensi meningkat, jarak antara dua titik independen meningkat, dan kesamaan berkurang. Masalah ini menghasilkan lebih banyak kesalahan dalam hasil akhir kami setelah penambangan data. Ketika kita mengerjakan data, terutama data besar, maka jumlah titik data yang sangat besar, jadi banyak dimensi yang mungkin ada. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan bahkan jika kita mengira itu mungkin maka itu akan memberikan hasil yang tidak efisien.

Berikut beberapa alasan mengapa pengurangan dimensi penting dilakukan:

* Jika kita mengurangi dimensi, maka akan lebih mudah dan nyaman untuk mengumpulkan data.
* Data tidak dikumpulkan hanya untuk data mining.
* Data terakumulasi dengan kecepatan yang baik.
* Pra-pemrosesan data adalah tugas penting yang harus dilakukan untuk penambangan data yang lebih baik dan efektif.
* Pengurangan dimensi adalah pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan lebih sedikit data tetapi data yang efisien.
* Pengurangan Dimensi sangat membantu dalam proyeksi data berdimensi tinggi ke dalam Visualisasi 2D atau 3D.
* Pengurangan Dimensi sangat membantu dalam penyimpanan dan pengambilan data yang tidak efisien dan mempromosikan konsep kompresi Data.
* Pengurangan Dimensi mendorong efek positif pada akurasi kueri dengan penghapusan Noise.
* Pengurangan Dimensi mengurangi waktu komputasi. Ini mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan yang sama.
* Pengurangan Dimensi sangat membantu untuk menghapus fitur yang berlebihan.

Beberapa aplikasi dari pengurangan dimensi adalah sebagai berikut:

* Text Mining (Penambangan Teks)
* Image Retrieval (Pengambilan Gambar)
* Microarray Data Analysis (Analisis Data Microarray)
* Protein Classification (Klasifikasi Protein)
* Face & Image Recognition (Pengenalan Wajah & Gambar)
* Intrusion Detection (Deteksi Gangguan)
* Customer Relationship Management (Pengelolaan Hubungan Pelanggan)
* Handwritten Digit Recognition (Pengenalan Digit Tulisan Tangan)

1. Feature Selection (Seleksi Fitur)

Secara sederhana, seleksi fitur adalah tentang memilih subset fitur dari fitur asli untuk mengurangi kompleksitas model, meningkatkan efisiensi komputasi model dan mengurangi kesalahan generalisasi yang disebabkan oleh noise oleh fitur yang tidak relevan. Berikut ini merupakan beberapa teknik pemilihan fitur yang penting:

* Regularization Techniques atau Teknik Regularisasi seperti regularisasi norma yang menghasilkan sebagian besar bobot fitur menjadi nol.
* Feature Importance Techniques atau Teknik Kepentingan Fitur seperti menggunakan estimator seperti algoritma Random Forest agar sesuai dengan model dan memilih fitur berdasarkan nilai atribut seperti feature\_importances\_.
* Greedy Search Algorithm atau Algoritma Pencarian Serakah seperti beberapa berikut ini yang berguna untuk algoritma (seperti K-nearest neighbor, K-NN) di mana teknik regularisasi tidak didukung.

Menurut data pelatihan yang digunakan (berlabel, tidak berlabel, atau berlabel sebagian), metode seleksi fitur dapat dibagi menjadi model terawasi, tidak terawasi, dan semi terawasi. Menurut hubungannya dengan metode pembelajaran, metode seleksi fitur dapat diklasifikasikan menjadi berikut:


* Filter Method, model filter hanya mempertimbangkan hubungan antara fitur dan label kelas.
* Wrapper Method, mengukur “kegunaan” fitur berdasarkan performa classifier.
* Embedded Method, dalam metode tertanam, fitur dipilih dalam proses pelatihan model pembelajaran, dan hasil pemilihan fitur keluar secara otomatis saat proses pelatihan selesai. Melatih model regresi Lasso adalah contoh klasik metode tersemat untuk pemilihan fitur.

1. Feature Extraction (Ekstraksi Fitur)

Ekstraksi fitur adalah tentang mengekstraksi/mengambil informasi dari kumpulan fitur asli untuk membuat subruang fitur baru. Ide utama di balik ekstraksi fitur adalah untuk mengompresi data dengan tujuan mempertahankan sebagian besar informasi yang relevan. Seperti teknik pemilihan fitur, teknik ini juga digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dari set fitur asli untuk mengurangi kompleksitas model, model overfitting, meningkatkan efisiensi komputasi model dan mengurangi kesalahan generalisasi. Berikut ini adalah macam-macam teknik ekstraksi fitur:

1. PCA (Principal Component Analysis)

Analisis komponen utama adalah teknik transformasi linier tanpa pengawasan (unsupervised) yang utamanya digunakan untuk ekstraksi fitur dan pengurangan dimensi. Ini bertujuan untuk menemukan arah varians maksimum dalam data berdimensi tinggi dan memproyeksikan data ke subruang baru dengan dimensi yang sama atau lebih sedikit dari yang asli. Dalam diagram yang diberikan di bawah ini, perhatikan arah varians maksimum data. Ini diwakili menggunakan PCA1 (varian maksimum pertama) dan PC2 (varian maksimum kedua).



Berikut ini merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menerapkan PCA:

* Lakukan One-Hot Encoding untuk mengubah kumpulan data kategorikal menjadi kumpulan data numerik
* Lakukan pelatihan / uji pemisahan dataset
* Standarisasi set data pelatihan dan pengujian
* Bangun matriks kovarians dari kumpulan data pelatihan
* Membangun eigendecomposition dari matriks kovarians
* Pilih fitur yang paling penting menggunakan varians yang dijelaskan
* Bangun matriks proyek
* Ubah kumpulan data pelatihan menjadi subruang fitur baru

1. LDA (Linear Discriminant Analysis)

Analisis diskriminan linier, juga disebut analisis diskriminan normal (NDA) atau analisis fungsi diskriminan adalah generalisasi dari diskriminan linier Fisher, metode yang digunakan dalam statistik dan bidang lainnya, untuk menemukan kombinasi linier fitur yang menjadi ciri atau memisahkan dua atau lebih kelas dari objek atau peristiwa. Kombinasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pengklasifikasi linier, atau, lebih umum, untuk pengurangan dimensi sebelum klasifikasi selanjutnya.

LDA terkait erat dengan analisis komponen utama (PCA) dan analisis faktor karena keduanya mencari kombinasi linear variabel yang paling baik menjelaskan data. LDA secara eksplisit mencoba untuk memodelkan perbedaan antara kelas data. PCA, sebaliknya, tidak memperhitungkan perbedaan kelas, dan analisis faktor membangun kombinasi fitur berdasarkan perbedaan daripada persamaan. Analisis diskriminan juga berbeda dari analisis faktor dalam hal ini bukan teknik saling ketergantungan: perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat (juga disebut variabel kriteria) harus dibuat.

Berikut ini merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menerapkan LDA:

* Menghitung vektor rata-rata dari setiap kelas variabel terikat
* Komputer dengan matriks pencar dalam kelas dan antar kelas
* Menghitung nilai eigen dan vektor eigen untuk SW(Matriks sebar di dalam kelas) dan SB (matriks sebar antar kelas)
* Urutkan nilai eigen dalam urutan menurun dan pilih k . teratas
* Membuat matriks baru yang berisi vektor eigen yang dipetakan ke nilai k eigen
* Memperoleh fitur baru (yaitu diskriminan linier) dengan mengambil produk titik dari data dan matriks.

1. t-SNE (Distributed Stochastic Neighbor Embedding)

Pada dasarnya t-SNE adalah teknik pengurangan dimensi, sebanding dengan analisis komponen utama atau PCA. Oleh karena itu, ini juga dapat dianggap sebagai alternatif rekayasa fitur. Namun, PCA adalah teknik pengurangan dimensi linier yang berupaya memaksimalkan varians dan mempertahankan jarak berpasangan yang besar. Dengan kata lain, hal-hal yang berbeda berakhir berjauhan. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan suboptimal dengan data non-linear. Sebaliknya, t-SNE berusaha mempertahankan kesamaan lokal dengan berfokus pada jarak berpasangan yang kecil.


Teknik reduksi dimensi t-SNE bekerja dalam 2 langkah. Pada langkah 1, distribusi probabilitas yang mewakili ukuran kesamaan atas pasangan titik data berdimensi tinggi dibangun. Pada Langkah 2, distribusi probabilitas serupa atas titik data di peta dimensi rendah dibangun. Divergensi Kullback–Leibler (juga dikenal sebagai perolehan informasi atau entropi relatif) antara 2 distribusi kemudian diminimalkan. Ingatlah bahwa divergensi Kullback–Leibler adalah ukuran kesamaan antara dua distribusi probabilitas.

1. Implementasi Algoritma


Berikut adalah implementasi dari Dimensionality Reduction dengan menggunakan dataset tentang tipe tipe bintang. Untuk detail lebih lengkap dari dataset ini bisa dilihat pada link berikut: <https://www.kaggle.com/brsdincer/star-type-classification>.

1. Import Library & Dataset

Meng-import library untuk tahapan awal pengambilan dataset.




Menampilkan dataset.




1. Pre-Processing Data


* Menampilkan jumlah tipe dari kelas target.




* Melakukan Label Encoding terhadap kolom Color dan Spectral\_Class karena bertipe object.




* Mengeluarkan kolom target Type dari tabel.




* Melihat statistik dataset.




* Melakukan normalisasi data agar rentang datanya menjadi lebih kecil.




* Menampilkan tabel dengan data yang telah dinormalisasikan.




* Menampilkan fitur Color dalam boxplot.




* Melakukan concatenation atau perangkaian terhadap fitur Color yang telah diboxplotkan ke dalam data yang telah dinormalisasikan.





* Menampilkan fitur Color setelah proses perangkaian dengan menggunakan subplot.






* Menampilkan semua fitur dalam tabel dengan boxplot.
















* Melihat Interquantile Range dari data dan shapenya.




* Mengubah shape dataset berdasarkan nilai kuartil-kuartil sebelumnya.



1. Feature Selection


* Univariate Selelction




Melakukan ranking fitur terbaik dengan bantuan package SelectKBeat dan chi2.

* SVM-RFE


Membuat method yang akan menyimpan ranking dari fitur ke dalam sebuah dictionary.



Melakukan ranking fitur dengan metode SVM-RFE yang melibatkan beberapa package seperti terlihat pada screenshot kode di bawah.



Mengurutkan dan menampilkan hasil ranking fitur.





Menampilkan hasil ranking dengan factorplot.



* Extratrees


Melakukan ranking dengan bantuan package ExtraTreesClassifier.






* Corrrelation Matrix Heatmap

Melakukan ranking dengan bantuan korelasi matriks dan menampilkan hasilnya dengan heatmap.








1. Feature Extraction

* LDA

Membuat dua variabel baru yang akan digunakan untuk menampilkan hasil target yaitu kolom Type dengan menggunakan analisis diskriminan linear.




Menampilkan komponen dari proses LDA ini dengan menargetkan tipe 0 dan 1 oleh kedua variabel baru tersebut.





* PCA

Membuat dua principal component baru yang akan digunakan untuk menampilkan hasil target yaitu kolom Type dengan menggunakan analisis PCA.




Menampilkan komponen dari proses PCA ini dengan menargetkan tipe 2 dan 3 oleh kedua komponen baru tersebut.






* t-SNE


Melakukan ekstraksi dengan membuat variabel x\_2d yang akan melakukan fit terhadap dataset x\_fix dengan bantuan package TSNE.




Membuat dua fitur baru yang akan digunakan untuk menampilkan hasil target yaitu kolom Type.



Menampilkan fitur dari proses t-SNE ini dengan menargetkan tipe 4 dan 2 oleh kedua fitur baru tersebut.





Source Code:

<https://github.com/trueazp/Data-Mining/blob/main/assignments/assignment04/Tugas04_Pertemuan5_PDM_H071191035.ipynb>