Nama : Akmal Zuhdy Prasetya  
NIM : H071191035  
Kelas : Machine Learning

**Resume Pertemuan 6**

1. Support Vector Machine

Algoritma SVM adalah algoritma pembelajaran terawasi yang dikategorikan dalam teknik Klasifikasi. Ini adalah teknik klasifikasi biner yang menggunakan dataset pelatihan untuk memprediksi hyperplane yang optimal dalam ruang n-dimensi. Hyperplane ini digunakan untuk mengklasifikasikan set data baru. Menjadi pengklasifikasi biner, kumpulan data pelatihan hyperplane membagi kumpulan data pelatihan menjadi dua kelas.

Algoritma SVM digunakan untuk mengklasifikasikan data dalam bidang 2 dimensi serta hyperplane multidimensi. Hyperplane multidimensi menggunakan "Kernel" untuk mengkategorikan data multidimensi. Hal itu selalu diinginkan untuk memiliki perbedaan maksimum antara titik data yang diklasifikasikan. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki jarak maksimum, atau hyperplane harus memiliki margin maksimum antara titik data.

1. Hpyerlane

Hyperplane adalah batas yang membagi bidang. Ini adalah batas keputusan yang mengklasifikasikan titik data menjadi 2 kelas yang berbeda. Karena SVM digunakan untuk mengklasifikasikan data dalam multi-dimensi, hyperplane dapat berupa garis lurus jika ada 2 input atau bidang 2 D jika ada lebih dari 2 input.

1. Support Vectors

Support Vectors adalah titik data yang membantu kita untuk mengoptimalkan hyperplane. Vektor-vektor ini terletak paling dekat dengan hyperplane dan paling sulit untuk diklasifikasikan. Posisi hyperplane keputusan tergantung pada support vector. Jika support vector ini dihilangkan, maka posisi hyperplane juga akan berubah.


Support Vector Machine (SVM) menggunakan titik data input atau fitur yang disebut vektor dukungan untuk memaksimalkan batas keputusan yaitu ruang di sekitar hyperplane.

1. Mekanisme SVM


Seperti yang kita ketahui, tujuan dari SVM adalah untuk memaksimalkan margin antara titik data yang diklasifikasikan. Ini akan membawa hasil yang lebih optimal untuk mengklasifikasikan kumpulan data baru yang tidak terlatih. Dengan demikian, dapat dicapai dengan memiliki hyperplane pada posisi di mana margin maksimum.

Berikut merupakan contoh mekanisme dari SVM:

1. Temukan hyperplane yang benar dari berbagai kemungkinan. Untuk memutuskan hyperplane terbaik, temukan semua kemungkinan bidang yang membagi data, dan kemudian pilih salah satu yang paling baik mengklasifikasikan set data input. Pada grafik di bawah ini terdapat tiga kemungkinan hyperplane. Hyperplane 3 membagi titik data dengan lebih baik.




1. Pilih hyperplane yang memiliki margin maksimum antara titik data terdekat. Dimana margin itu didefinisikan sebagai jarak antara hyperplane dan titik data terdekat. Jadi, optimal untuk memiliki margin maksimum. Ketika 2 atau lebih dari 2 hyperplane mengklasifikasikan data secara merata, maka carilah marginnya.




Pada kasus ini, Hyperplane dengan margin maksimum dipilih. Pada gambar diatas, hyperplane 2.1,2.2 dan 2.3 membagi titik data tetapi hyperplane 2.2 memiliki margin yang maksimum.

1. Saat terdapat outlier. Outlier atau data pencilan adalah titik data yang berbeda dari sekumpulan titik data. Dalam kasus 2 set titik data, outlier mungkin ada. SVM mengabaikan outlier tersebut dalam data dan kemudian menemukan hyperplane margin maksimum.



1. Dalam hal titik data yang terpisah secara non-linear, SVM menggunakan trik kernel. Ini akan mengubah bidang yang tidak dapat dipisahkan secara linier menjadi panel yang dapat dipisahkan dengan memperkenalkan dimensi baru. Trik kernel adalah persamaan matematika kompleks yang melakukan transformasi data kompleks untuk mengoptimalkan hyperplane. Gambar di bawah ini menunjukkan titik-titik data yang tidak dapat dipisahkan secara linier yang kemudian ditransformasikan menjadi berdimensi tinggi dengan bidang z. Hyperplane yang membagi dua set data adalah lingkaran.



1. Kernel

Algoritma SVM diimplementasikan dalam praktik menggunakan kernel. Kernel mengubah ruang data input ke dalam bentuk yang diperlukan. SVM menggunakan teknik yang disebut trik kernel. Di sini, kernel mengambil ruang input berdimensi rendah dan mengubahnya menjadi ruang berdimensi lebih tinggi. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa itu mengubah masalah yang tidak dapat dipisahkan menjadi masalah yang dapat dipisahkan dengan menambahkan lebih banyak dimensi padanya. Hal ini paling berguna dalam masalah pemisahan non-linear. Trik kernel membantu kita membangun pengklasifikasi yang lebih akurat.

Berikut ini adalah beberapa kernel di dalam SVM:

1. Linear Kernel

Kernel linier dapat digunakan sebagai produk titik normal setiap dua pengamatan yang diberikan. Dimana diketahui bawah produk antara dua vektor adalah jumlah perkalian dari setiap pasangan nilai input.

1. Polynomial Kernel

Kernel polinomial adalah bentuk yang lebih umum dari kernel linier. Kernel polinomial dapat membedakan ruang input melengkung atau nonlinier.

1. Gaussian Kernel Radial Basis Function

Kernel fungsi basis Radial adalah fungsi kernel populer yang biasa digunakan dalam mendukung klasifikasi mesin vektor. RBF dapat memetakan ruang input dalam ruang dimensi tak terhingga.

1. Sigmoid Kernel

ungsi ini setara dengan model jaringan saraf perceptron dua lapis, yang digunakan sebagai fungsi aktivasi untuk neuron buatan.

1. Kekurangan & Kelebihan

Kekurangan dari SVM adalah:

* Tidak berfungsi dengan baik dengan kumpulan data yang ukurannya lebih besar
* Terkadang, waktu pelatihan dengan SVM bisa sangat tinggi

Kelebihan dari SVM adalah:



* Akurat
* Bekerja sangat baik dengan kumpulan data terbatas
* Kernel SVM berisi fungsi transformasi non-linier untuk mengubah data rumit yang tidak dapat dipisahkan secara linier menjadi data yang dapat dipisahkan secara linier.

1. Implementasi

Berikut merupakan contoh implementasi sederhana dari SVM dengan menggunakan dataset tentang klasifikasi tipe bintang.


Sumber dataset: <https://www.kaggle.com/brsdincer/star-type-classification>


1. Import Library & Dataset






1. Pre-Processing Data
















1. Modelling





1. Model Evaluation





Source Code:

<https://github.com/trueazp/Machine-Learning/blob/main/assignments/assignment05/Tugas05_ML_H071191035.ipynb>