**Nanodegree Engenheiro de Machine Learning**

**Projeto final**

Vinicius Ferreira Santos  
26 de novembro de 2018

**I. Definição**

**Visão geral do projeto**

O Brasil atualmente passa por uma grave crise financeira que culminou em mais de 13 milhões de desempregados. Muitos desses desempregados estavam pensando em adquirir seu primeiro imóvel, mas, sem um contracheque para comprovar a renda, acabaram perdendo o poder de financiamento e se juntando a outros milhares que não conseguem adquirir um financiamento de imóvel, devido à falta de crédito no mercado financeiro. Pensando no problema de falta de crédito para milhares de pessoas ao redor do mundo e no poder de previsão que pode ser alcançado com aprendizado de máquina, a Home Credit liberou seus dados e pediu ajuda para montar um modelo capaz de ajudar as pessoas com históricos de crédito insuficientes ou inexistentes a conseguirem empréstimos.

**Descrição do problema**


Muitas pessoas lutam para obter empréstimos devido aos históricos de crédito insuficientes ou inexistentes e, infelizmente, essa população é frequentemente aproveitada por credores não confiáveis. *Pensando nesse problema,* a Home Credit se esforça para ampliar a inclusão financeira para a população sem banco, proporcionando uma experiência de empréstimo positiva e segura. Para garantir que essa população carente tenha uma experiência de empréstimo positiva, a Home Credit utiliza uma variedade de dados alternativos - incluindo informações de telecomunicações e transacionais - para prever as capacidades de reembolso de seus clientes.


Atualmente a Home Credit usa vários métodos estatísticos e de aprendizado de máquina para realizar suas previsões. Fazer isso garantirá que os clientes com capacidade de pagamento não sejam rejeitados e que os empréstimos sejam concedidos com um calendário principal, de vencimento e de reembolso, que capacitará seus clientes a serem bem-sucedidos.

O principal objetivo desse projeto é prever quais pessoas sem crédito bancário terão capacidade de pagar seus empréstimos. Como esse é um problema clássico de aprendizado supervisionado (significa que temos dados parecidos com os que desejamos e que treinaremos o modelo para buscar características parecidas nos demais dados) de classificação, utilizarei os dados para treinar um modelo que informará se o cliente está apto ou não a receber um empréstimo. Após o modelo treinado, o mesmo poderá ser utilizado para prever clientes futuros, com a possibilidade de acompanhar o desempenho das previsões através de métricas.

**Métricas**

A escolha da métrica que será utilizada neste projeto é baseado em um problema muito comum quando estamos trabalhando com classificação, **classes desbalanceadas**. Dentro dos dados de treinamento que serão utilizados, existem uma coluna chamada **TARGET**, que indica se um empréstimo foi pago a tempo (valor = 0) ou se o se o cliente teve dificuldade para realizar os pagamentos (valor = 1).

Como podemos perceber na imagem ao lado, nossos dados possuem mais informações de bons pagadores do que mal pagadores. Para esse problema em particular, é recomendado utilizar a métrica ROC AUC, que basicamente mede a taxa de exemplos positivos, quando eles realmente são positivos **TP** (True Positive) e a taxa de exemplos positivos, quando na verdade eles são negativos **FP** (False Positive).

A imagem ao lado mostra como a métrica funciona, basicamente os resultados que estão acima da linha pontilhada estão obtendo resultados melhores, caso contrário, estão prevendo pior que a seleção aleatória.

**II. Análise**

**Exploração dos dados**


Como pode ser visto no diagrama de dados abaixo, os dados possuem diversas origens como dados de outras instituições(bureau.csv), mas para treinar o modelo que será utilizado no projeto, utilizarei somente os dados do arquivo application.csv de treino e teste. Os dados disponibilizados pela Home Credit estão disponíveis no [kaggle](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk/data).



**Descrição de dados**


* application\_{train|test}.csv
  + This is the main table, broken into two files for Train (with TARGET) and Test (without TARGET).
  + Static data for all applications. One row represents one loan in our data sample.
* bureau.csv
  + All client's previous credits provided by other financial institutions that were reported to Credit Bureau (for clients who have a loan in our sample).
  + For every loan in our sample, there are as many rows as number of credits the client had in Credit Bureau before the application date.
* bureau\_balance.csv
  + Monthly balances of previous credits in Credit Bureau.
  + This table has one row for each month of history of every previous credit reported to Credit Bureau – i.e the table has (loans in sample of relative previous credits of months where we have some history observable for the previous credits) rows.
* POS\_CASH\_balance.csv
  + Monthly balance snapshots of previous POS (point of sales) and cash loans that the applicant had with Home Credit.
  + This table has one row for each month of history of every previous credit in Home Credit (consumer credit and cash loans) related to loans in our sample – i.e. the table has (#loans in sample \* # of relative previous credits \* # of months in which we have some history observable for the previous credits) rows.
* credit\_card\_balance.csv
  + Monthly balance snapshots of previous POS (point of sales) and cash loans that the applicant had with Home Credit.
  + This table has one row for each month of history of every previous credit in Home Credit (consumer credit and cash loans) related to loans in our sample – i.e. the table has (#loans in sample \* # of relative previous credits \* # of months in which we have some history observable for the previous credits) rows.
* credit\_card\_balance.csv
  + Monthly balance snapshots of previous credit cards that the applicant has with Home Credit.
  + This table has one row for each month of history of every previous credit in Home Credit (consumer credit and cash loans) related to loans in our sample – i.e. the table has (#loans in sample \* # of relative previous credit cards \* # of months where we have some history observable for the previous credit card) rows.
* previous\_application.csv
  + All previous applications for Home Credit loans of clients who have loans in our sample.
  + There is one row for each previous application related to loans in our data sample.
* installments\_payments.csv
  + Repayment history for the previously disbursed credits in Home Credit related to the loans in our sample.
  + There is a) one row for every payment that was made plus b) one row each for missed payment.
  + One row is equivalent to one payment of one installment OR one installment corresponding to one payment of one previous Home Credit credit related to loans in our sample.
* HomeCredit\_columns\_description.csv
  + This file contains descriptions for the columns in the various data files.

O arquivo application.csv possui 30511 linhas, onde cada linha representa 1 mutuário, que tem suas informações distribuídas nas 120 colunas existentes como podemos ver na imagem abaixo:



Os dados possuem 3 tipos, dos quais 2 são números (float64 e int64) e o terceiro tipo é object, que representa dados categóricos. Os dados numéricos do tipo **float64** são compostos por 65 colunas, das quais somente 4 estão com todos as linhas preenchidas e existem 38 colunas com mais da metade das linhas sem informações. Já os dados numéricos do tipo **int64**, possuem 41 colunas e todas estão totalmente preenchidas. Os dados categóricos possuem 16 colunas, das quais 6 possuem dados ausentes.


Outro ponto a ser notado nos dados é a presença de outliers, em alguns casos até aberrantes, como o maior valor encontrado na coluna **DAYS\_EMPLOYED,** onde o maior valor possível deveria ser 0, mas o maior valor encontrado foi 365243, um valor positivo muito elevado que se dividirmos por 365 corresponderá a mais de mil anos.



**Visualização exploratória**


Como estamos tratando da possibilidade de fornecer empréstimos para pessoas sem crédito bancário, achei interessante mostrar primeiro algo relacionado a forma de trabalho dessas pessoas, que na grande maioria das vezes trabalham de maneira informal, mas não deixam de quitar suas dívidas. O cargo ocupado pela pessoa pode ser motivo para discriminação velada e, até mesmo, impedir a possibilidade de conseguir um empréstimo.

O gráfico abaixo mostra o tipo de ocupação de cada mutuário. Ao lado direito é possível visualizar a legenda que indica as cores das ocupações.




Aqui os 2 maiores percentuais são de trabalhadores sazonais: construção civil e vendedores. Certamente esses são dois perfis de mutuários que os credores tradicionais evitam, porque não conseguem manter uma estabilidade nos ganhos durante o ano. Podemos perceber que eles são os que mais pagam e os que mais devem, mas devemos lembrar que estamos trabalhando com classes desbalanceadas.

No gráfico abaixo é mostrado a distribuição da idade por situação do mutuário. Ao visualizar a sua distribuição, percebemos a relação direta do impacto da idade na inadimplência dos empréstimos. Existe uma queda gradual no número de mutuários inadimplentes à medida que a idade aumenta. Essa descoberta é de grande importância, porque sabemos que os bancos dificultam a liberação de empréstimos para os clientes idosos.





Como pretendo descobrir se um mutuário é inadimplente ou não, calculei o coeficiente de correlação de cada feature com o **TARGET**, que caso possua o valor 0, significaria que o mutuário conseguiu pagar o empréstimo a tempo e 1 significaria que teve problemas para cumprir com os pagamentos.




Como podemos perceber na visualização acima, as features EXT\_SOURCE\_1, EXT\_SOURCE\_2 e EXT\_SOURCE\_3 possuem as maiores correlações com a feature TARGET. O dicionário de dados indica que o conteúdo dessas features vêm de fontes de dados externos, ou seja, essa pontuação é calculada levando em consideração informações provindas de diversos conjunto de dados e que depois são normalizadas, isso explica os valores relativamente baixos.

Após descobrir quais eram as features mais correlacionadas com TAREGT, me aprofundei na análise das correlações e tentei entender mais sobre as 3 features mais correlacionadas: EXT\_SOURCE\_1, EXT\_SOURCE\_2 e EXT\_SOURCE\_3.







Visualizando as correlações acima, podemos identificar algumas coisas interessantes, mas como não sabemos o que compõe esses scores, só podemos fazer suposições. Podemos perceber que a feature EXT\_SOURCE\_1 possui maior correlação com a feature DAYS\_BIRTH, isso mostra que de alguma forma essa feature faz parte da construção desse Score. Outra observação é que todas as outras correlações negativas com a feature EXT\_SOURCE\_1, são referentes as informações relacionadas ao emprego do mutuário, com exceção da feature DAYS\_REGISTRATION.

A feature EXT\_SOURCE\_2 aparenta ter mais interesse nos dados cadastrais de endereço do mutuário como: REGION\_RATING\_CLIENT, REGION\_RATING\_CLIENT\_W\_CITY e DAYS\_LAST\_PHONE\_CHANGE; já EXT\_SOURCE\_3 aparenta ser uma junção da feature EXT\_SOURCE\_1 e EXT\_SOURCE\_2.

**Algoritmos e técnicas**

Como estou com um problema clássico de aprendizagem supervisionado de classificação e, além disso, com classes desbalanceadas, a possível solução deverá contemplar algoritmos e técnicas que minimizem e/ou solucionem tais problemas. Antes de adentrar nos méritos dos algoritmos e técnicas, para trabalhar em um cenário supervisionado, primeiramente precisaremos de uma grande quantidade de dados; depois, os dados precisam ter um indicativo do que estamos buscando, ou seja, os dados precisam indicar se determinado empréstimo foi pago ou não. Felizmente, a Home Credit forneceu os dados para treinamento do algoritmo e para os devidos testes. Os dados de teste só serão utilizados quando tiver um modelo treinado, a fim de realizar testes mais realistas para saber se o modelo desenvolvido está conseguindo generalizar bem com dados nunca visto.

O conjunto de treinamento será quebrado em dois, onde o primeiro conterá somente a feature **TARGET**, que, como sabemos, indica se o empréstimo foi pago ou não. O segundo conjunto conterá somente os atributos que usaremos para realizar o treinamento. O conjunto de teste não possui a feature **TARGET**, por isso não sofrerá o mesmo tipo de separação.

Para preparar os dados para os algoritmos de aprendizado de máquina, ao invés de fazer manualmente, irei escrever algumas funções e/ou classes para tratar de problemas comuns nos conjuntos de dados. Dessa maneira, poderei reproduzir as técnicas em dados novos sem muito trabalho. Os algoritmos de aprendizado de máquina que serão utilizados são: RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier e AdaBoostClassifier. Estes foram escolhidos porque são algoritmos de natureza supervisionada de classificação e porque são robustos o suficiente para tratar dos problemas das classes desbalanceadas.

Os 3 algoritmos serão testados com as configurações padrões e o que apresentar o melhor desempenho será selecionado. Após identificar o melhor algoritmo, o próximo passo será realizar uma otimização, que consistem em escolher o melhor conjunto de hiperparâmetros que elevem a probabilidade de prever em qual classe o empréstimo se encaixará. Para essa atividade, será realizada uma pesquisa exaustiva utilizando GridSearchCV, em um conjunto de parâmetros que será definido manualmente.

**Benchmark**


Como modelo de referência, usarei uma instância do RandomForestClassifier com os valores padrões. Para comparar os resultados, o modelo final selecionado deverá ultrapassar o valor base do RandomForestClassifier utilizando a métrica selecionada.

**III. Metodologia**

**Pré-processamento de dados**


A maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina precisam de alguns requisitos para transmitir confiança nos seus resultados, entre eles estão: dados de alta qualidade e conhecimento sobre o negócio, afim de extrair informações importantes escondidas nas features existentes. Para tentar atingir esses objetivos é preciso, quase sempre, de um pré-processamento nos dados, dessa maneira, o processo de pré-processamento dos dados de treinamento e teste que realizei seguirá os seguintes passos:

1. Precisamos nos preocupar se existem problemas relacionados com a qualidade dos dados, como dados ausentes e outliers:
   1. **Outliers**: usarei [o Método Turco para identificar valores atípicos](http://datapigtechnologies.com/blog/index.php/highlighting-outliers-in-your-data-with-the-tukey-method/), onde o valor discrepante é maior/menor em 1,5 vezes a variação interquartil (IQR). Qualquer valor que se encaixe nesse cenário será substituído por *NaN*.
   2. **Valores Ausentes**: Para tratar dos valores ausentes, usarei a seguinte regra: irei remover as features que apresentarem mais que 50% de dados ausentes, afim de minimizar possíveis erros na classificação.
2. É necessário realizar algumas transformações/criações em algumas features de domínio, por exemplo, as features de valores financeiros são log-normal por padrão, dessa maneira, criarei novas features adicionando “\_LOG” ao final da descrição para indicar que é uma feature transformada. Outras features que sofrerão uma transformação são as que representam datas, por padrão, elas têm seus valores contados em dias. Para facilitar as análises, serão criados novas features com os valores em anos, mas manterei as antigas em dias.
3. Quase sempre uma combinação de features produz outras mais correlacionados que as originais com a feature TARGET, sendo assim, serão realizadas algumas combinações como: valor do crédito por renda, renda do mutuário por idade, crédito por idade e etc.
4. Serão criadas features polinomiais de 3º grau nas mais correlacionados com TARGET; como estamos tratando de emprestar dinheiro, também serão usadas as features financeiras AMT\_CREDIT e AMT\_INCOME\_TOTAL. Essas features que serão geradas são uma combinação de todas as selecionadas. Às vezes, essas features combinadas se tornam correlacionadas com TARGET¸ coisa que não acontecia com elas separadas. A ideia central aqui é tentar descobrir se as combinações das features financeiras produzem uma correlação forte com o TARGET**.**
5. Como já tínhamos vários valores ausentes e acrescentei muito mais ao remover os outliers, será imputado a mediana nas features numéricas, devido as diferentes distribuições das features.
6. A grande maioria dos algoritmos não executam bem com dados numéricos com diferentes escalas. Dessa maneira, será utilizado *StandardScaler*, que basicamente vai subtrair o valor de uma feature pela sua média e dividir o resultado pelo desvio padrão do conjunto de dados.
7. Outro problema é que a maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina não funcionam bem com dados textuais, como temos várias features categóricas e elas são textos, será utilizado o *OneHotEncoder*, que basicamente transformará as features categóricas em numéricas, como mostrado abaixo:




**Implementação**

Foram utilizados três algoritmos de aprendizado de máquina: RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier e AdaBoostClassifier. Como foi dito anteriormente, estes foram escolhidos porque são algoritmos de natureza supervisionada de classificação e porque são robustos o suficiente para tratar dos problemas das classes desbalanceadas. Em todos os casos, os dados precisaram serem pré-processados antes de serem utilizados, pensando nisso, senti a necessidade de uma estrutura mais robusta para reproduzir as transformações tantos nos dados de treino quanto nos de teste. Dessa maneira, acabei criando algumas funções e classes para facilitar o processo.


Para tratar dos outliers, usei a seguinte função:  
  



A função acima irá identificar os valores considerados outliers e irá trocar o seu valor por **nan**. Após tratar dos outliers, precisei remover os valores ausentes, para isso, removi os valores que apresentaram mais de 50% de ausência, mas essa remoção acabou deixando os dados de treino e testes com número de features diferentes. Para solucionar esse problema, precisei alinhar os conjuntos de dados, mantendo somente as features que existiam nos 2 conjuntos, como mostrado abaixo:  
  


O próximo passo, foi criar uma função que tratasse da criação/conversão das features financeiras para log-normal e das datas em dias para anos:  


Para a criação das features combinadas, polinomiais e categóricas, precisei criar as classes abaixo:

  
 PipelineBuilder


  
 DataframeSelector

  
 CombinedAttributesAdder



Para facilitar as transformações, criei a classe *PipelineBuilder*, que, como o nome já diz, é responsável por criar as pipelines utilizadas nas criações/transformações das features nas ordens informadas. A classe *DataframeSelector* é responsável por selecionar as features através dos nomes informados; já a classe *CombinedAttributesAdder*, é responsável por realizar as combinações e transformações polinomiais.

  
 Exemplo de utilização da solução nos dados de treino

Após realizar a transformação nos dados de treino, a pipeline devolve todas as features criadas/transformadas, mas precisei realizar as mesmas transformações nos dados de teste, só que antes disso, é preciso utilizar o *Imputer* treinado para preencher os dados ausentes no conjunto de teste, se não estaremos imputando valores diferentes, já que são dois conjuntos com dados diferentes. Ao transformar os dados de teste, apareceu novamente o problema de features que existem em treino e não em teste, isso já era esperado, principalmente porque utilizei *OneHotEncoder* nas features categóricas e pode acontecer de algumas categorias existirem em treino e não em teste ou vice-versa, o que ocasiona o número diferente de features após a transformação. Para esse resolver esse problema, foi preciso alinhar novamente os dois conjuntos de dados, mantendo as features em comum.

Com os dados de treino já pré-processados, foi utilizado *train\_test\_split,* estratificando os dados em cima dos valores da feature TARGET, garantindo a proporção para cada classe e evitando um viés desnecessário, já que nossas classes são desbalanceadas.  


Para testar o desempenho dos algoritmos, foi utilizado a métrica ROC AUC que é mais indicada para trabalhar com classes desbalanceadas e para facilitar a visualização dos resultados, foi criado a função *draw\_roc\_score*, que sintetiza várias informações necessárias para o entendimento do desempenho dos modelos.

  
  
Resultados da função:  
  


**Refinamento**

Os resultados dos algoritmos com os valores padrões estão presentes na tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algoritmo | ROC AUC em Treino % | Accuracy em Treino % | ROC AUC em Teste  % | Accuracy em Teste % |
| RandomForestClassifier | 99,99 | 98,54 | 60,29 | 91,80 |
| GradientBoostingClassifier | 85,58 | 92,45 | 73,12 | 91,61 |
| AdaBoostClassifier | 79,30 | 91,94 | 71,71 | 91,55 |

Tabela 1

Para selecionar o melhor modelo utilizando a métrica ROC AUC, optei pelo que conseguisse a maior pontuação nos dados de teste, dessa maneira, com base na tabela acima, podemos perceber que o modelo com o algoritmo GradientBoostingClassifier obteve a melhor pontuação com 73,12%.

Para realizar a otimização, utilizei a seguinte regra: escolher a menor diferença possível entre os resultados de treino e teste de ROC AUC, garantindo assim, que o modelo otimizado está conseguindo generalizar bem com dados nunca visto. No processo de otimização, procurei seguir com pequenos passos, selecionado poucos parâmetros em cada ajustes e definindo no passo seguinte, o melhor ajuste sugerido pela busca exaustiva do GridSearchCV do passo anterior.

O processo de otimização foi separado em 7 etapas, como podemos ver na tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | Hiperparâmetro(s) | Melhor Ajuste | ROC AUC em Treino % | ROC AUC em Teste  % | Diferença ROC treino - teste |
| 1 | n\_estimators | 90 | 90.83 | 71.97 | 18,86 |
| 2 | max\_depth e min\_samples\_split | 3 e 900 | 81.54 | 73.08 | 8,46 |
| 3 | min\_samples\_leaf | 35 | 81.27 | 73.03 | 8,24 |
| 4 | min\_samples\_leaf e min\_samples\_split | 10 e 1700 | 80.58 | 73.42 | 7,16 |
| 5 | max\_features | 24 | 80.57 | 74 | 6,57 |
| 6 | learning\_rate | 0,1 | 80,10 | 73,89 | 6,21 |
| 7 | Subsample | 0,9 | 80.70 | 73.71 | 6,99 |

Tabela 2


Como podemos perceber na tabela acima, os ajustes realizados na etapa 6 apresentaram os melhores resultados e por isso, o melhor modelo sugerido na etapa 6 foi selecionado como o modelo final.

**IV. Resultados**

**Modelo de avaliação e validação**

O propósito do modelo de aprendizado de máquina desenvolvido aqui era prever se um futuro mutuário irá pagar seu empréstimo ou não. A partir do momento que optei por utilizar somente 1 fonte de dados das 7 fornecidas pela Home Credit, eu sabia que seria complicado construir um modelo que tivesse um desempenho razoável, porque acreditava que as features mais importantes estariam dividas nos 7 arquivos. Pensando nisso, no processo de otimização utilizei os seguintes critérios para chegar ao modelo final: o primeiro ponto é que existiam grandes diferenças entre os 3 modelos nos hiperparâmetros min\_samples\_leaf, min\_samples\_split e subsample, onde, para o min\_samples\_leaf e min\_samples\_split, o ideal é que se escolham os valores baixos para controlar o over-fitting, já para subsample, o ideal é que o valor seja menor que 1 com a finalidade de reduzir a variação. O segundo ponto é a diferença entre o score roc de treino e teste, onde a menor diferença representa que o modelo está generalizando bem para dados não vistos. Dessa maneira, levando em consideração os pontos citados anteriormente, os modelos encontrados nas etapas **5 e 6** apresentaram os melhores ajustes. O modelo do passo 5 apresenta os melhores ajustes definidos no primeiro ponto e o 6 apresenta a menor diferença entre os scores, dessa forma, irei ficar o passo 6 por generalizar melhor.


Após construir a solução final, realizei testes em dados que ainda não tinham sido utilizados no treinamento e me deparei com o resultado abaixo:




Como podemos perceber na imagem acima, o classificador possui uma precisão de 91,8% na identificação da situação dos mutuários, ou seja, ele está errando em 8,2% das vezes em que foi utilizado. O modelo classificou 5507 mutuários como bons pagadores que realmente era bons pagadores, 4 mutuários que eram bons pagadores como inadimplentes, 486 bons pagadores quando na verdade eram inadimplentes e 3 inadimplentes que realmente eram inadimplentes. Dessa maneira, acredito que o modelo desenvolvido, apesar dos poucos erros apresentados, é confiável ao ponto de ser utilizado como fonte de **primeira** **consulta** para empréstimo a pessoas sem crédito bancário.

**Justificativa**

Para analisar o desempenho do modelo final, irei comparar com o modelo de benchmark.

  
 BenchMark

  
 Modelo Final

Olhando para a imagem do benchmark, podemos facilmente ver que o resultado apresenta **overfitting,** os resultados em treinamento chegaram a 99,98% enquanto em teste apresentaram 62,99%, com uma diferença de 28%. O algoritmo fez o que pôde com os dados que tinham no momento e conseguiu se sair um pouco melhor que uma seleção aleatória.

A imagem do modelo final apresenta uma melhora significativa nos resultados, tanto nos dados de treinamento como nos de teste. Como vimos na tabela 2, o modelo apresentou um resultado de 80,10% em treino e 73,89 em teste, com uma diferença de 6,21%. Os dados que o modelo final utilizou já possuía muito mais features e uma qualidade superior comparado ao que o de benchmark utilizou. Com resultados tão expressivos, não existe dúvida que os ajustes utilizados, estão sendo determinantes na melhor assertividade do modelo final.

**V. Conclusão**

**Forma livre de visualização**

A análise exploratória foi crucial para o melhor desenvolvimento do projeto, foi através das daquelas descobertas que pude entender como funcionava cada feature e saber qual caminho seguir no momento do pré-processamento. Acredito que o ponto alto das visualizações, foi a descoberta que os idosos tinham mais responsabilidade com os pagamentos que os mais jovens. Normalmente, os idosos são rejeitados por bancos e instituições não bancárias que trabalham com empréstimos, mas como pudemos visualizar na seção de visualização exploratória, os mais jovens são mais inadimplentes que os idosos. Essa descoberta, junto com a descoberta que os trabalhadores da construção civil (pedreiros e etc) são responsáveis nos seus pagamentos, poderia causar um impacto enorme nos lucros dessas instituições, se eles fornecessem mais condições para esses tipos de clientes.

**Reflexão**

A tentativa de prever o melhor cliente para conceder um empréstimo, é o principal objetivo das empresas do ramo financeiro e este tipo de problema pode ser solucionado utilizando algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning). Escolhi esse projeto, porque é um tema de estrema necessidade para a situação atual do Brasil e porque já fui questionado por pessoas ligadas a instituições financeiras na minha cidade, sobre soluções para problemas parecidos.

Para chegar a produtos passíveis de serem utilizados na prática, é preciso que os resultados apresentem uma segurança e demonstre seus pontos fortes e fracos, porque esse é um tipo de trabalho que dificilmente vai passar uma certeza absoluta. Para minimizar essas incertezas, em meio ao problema das classes desbalanceadas, foram utilizados algoritmos especialistas em classificação. Os dados precisaram de um pré-processamento para remover problemas de baixa qualidade e para tentar encontrar novas features que aumentasse o potencial de previsão.

Todos os algoritmos utilizados são da biblioteca Scikit-learn (RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier e AdaBoostClassifier), passando mais segurança, devido a todos terem sidos extensivamente testados. O RandomForestClassifier foi utilizado como benchmark, mas como estava utilizando os dados praticamente sem ajustes nenhum, foi logo superado pelos outros dois. O GradientBoostingClassifier foi selecionado por apresentar o melhor desempenho e foi amplamente melhorado com o uso do GridSearchCV, na tentativa de encontrar o melhor conjunto de hiperparâmetros que aumentasse o poder de previsão.

A parte mais difícil do projeto foi a otimização, nessa parte precisei buscar novos conhecimentos em artigos, livros e com alguns mentores para tentar encaixar o melhor ajuste no modelo, afim de não causar **overfitting**, prejudicando as previsões de futuros clientes.

Acredito que a solução desenvolvida para este projeto, pode ser levada em consideração por todos os tipos de negócios que realizam a liberação de crédito para futuros clientes, somente se baseando em comprovação de renda por vínculo empregatício.

**Melhorias**

Os resultados obtidos por esse projeto certamente podem ser melhorados, começando por acesso a mais dados. Como eu optei por utilizar somente uma das sete possíveis fontes de dados no projeto, as melhorias poderiam começar com o acesso a todos os dados possíveis, que gerariam diversas novas features possivelmente mais correlacionadas com a target. Indo mais além, outra opção para aumentar as informações sobre os clientes e consequentemente o potencial das previsões, seria coletar dados públicos nas redes sociais e fazer um cruzamento de informações, com utilização de visão computacional e processamento de linguagem natural, a fim de tentar entender os padrões de vida e consumo dos clientes.

Dentro do escopo do projeto, acredito que outra possível melhoria seria a utilização de PCA com o modelo final, para verificar se teria ganhos com a redução de dimensionalidade. Por fim, faria mais algumas tentativas de melhoria com a utilização de outros algoritmos e até mesmo redes neurais.