아시아 외환시장의 효율성 분석

An Empirical Study on Asia Foreign Exchange Market Efficiency

장병렬* · 송봉윤**

목 차

| I. 서론                                      | 3. 단위근 검정                                      |
| II. 시계열 특성을 이용한 성향 연구            | 4. 일본의 선물환 시장                                |
| III. 분석모형                                 | 5. 태국의 선물환 시장                                |
| IV. 실증 분석                                | 6. 홍콩의 선물환 시장                                |
| 1. 자료의 설명 및 분석절차                   | 7. 인도네시아의 선물환 시장                          |
| 2. 기초통계량 분석                          | IV. 요약 및 결론                                    |

Key Words: 외환시장, 선물환시장, 가격결정모형

Abstract

In this paper, the unbiasedness hypothesis cannot be rejected for JPY. It means that Japanese forward exchange market is efficient. This implies that there would not be an unusual profit from speculation. However, the unbiasedness hypothesis can be rejected for THB, HKD, IDR. It means that Asian forward exchange market is inefficient.

This implies that there would be an unusual profit from all available information.

This suggests that forward exchange rates cannot be an unbiased estimator of future spot exchange rate. This result explains that the actual pricing for forward rate is not based on the international financial market’s pricing mechanism of interest rate parity theory, but rather depends upon that simple market expectations and aspirations.
한국경영경제학회지 제19집 제2호 (2003.12)

I. 서론

개방 경제 하에서 국내 경제와 외국 경제의 매개변수를 활용이라고 한다면, 활용에 대한 올바른 인식은 우리 경제를 이해하는 중요한 요소일 것이다. 우리나라라는 해외의 존도가 매우 높은 편이며 특히 미국, 중국, 일본, ASEAN등과는 경제적 이해관계가 매우 큰 편이다.

최근 ASEAN+3의 역내경제협력구상이 점점 구체화되고 있으며 아시아 국가와의 무역량도 늘어나는 추세이다. 특히 아시아지역은 ASEM과 APEC을 연결하는 통로로서 경제협력의 중심으로 부상하고 있는 실정이다. 이러한 관점에서 아시아 외환시장의 효율성 분석은 시기적절하다 할 것이다. 본 연구에서는 아시아 외환시장에서 합리적 기대 가설과 불편성 가설이 성립하여 실물환율이 미래의 현물환율에 대한 불편 예측치 인가를 규명하고 실물환율이 미래현물환율에 대해 편의를 가진다면 이를 위험할증의 존재에 기인하는 것으로 규정하고 위험할증의 시간 변화성을 검정하였다. 또한 본 연구에서는 외환시장의 변주를 실물환 시장에만 국한하였으며, 환율시계열자료를 사용한 계량경제학적 분석에 한정하였다.

분석대상 통화는 일본의 USD/JPY, 태국의 USD/THB, 홍콩의 USD/HKD, 인도네시아의 USD/IDR이다.

II. 시계열 특성을 이용한 선행 연구

1. 공적분과 오차수정 모형

1) Hakkio & Rush의 검증

Hakkio & Rush는 시장참여자의 합리적 정보의 사용과 무위험할증에 대한 결합가설을 공적분검정과 오차수정모형을 이용하여 시장효율성에 대한 검증을 실시하였으며 공적분에 대한 회귀식은 다음과 같다.

\[ s_{t+1} = a + bf_t + u_t \]  \hspace{1cm} (II.1)

위의 식으로부터 두변수간의 공적분 존재여부를 확인하였으며, 다음 식을 이용하여 DF(Dickey-Fuller)와 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 했다.

\[ \Delta u_t = -\rho u_{t-1} + \sigma_t \]  \hspace{1cm} (II.2)

- 112 -
식 (2.2)은 공적분 회귀식인 식 (2.1)로 부터 구한 잔차량 \( u_t \)에 1차 차분한 변수를 전기의 잔차량에 회귀하여 구하였다. 이 때 잔차량의 상관계수 \( \rho \)가 유의적으로 영(0)과 다른 값을 나타내고 잔차량이 안정적이면 두 변수가 공적분 관계에 있을음을 알 수 있다. 또한 ADF 검정은 DF 검정과 비슷하지만 식 (2.2)에서의 \( \Delta u_t \)에 시차변수를 설명변수로 포함시키고 시계열상관관계를 추가 확인하는데 이용했다. 또한 공적분 검정모형을 통해 두 변수간의 공적분 관계가 확인되면 변수들 간의 동태적 관계를 찾는 오차수정모형( ECM)의 추정이 가능해진다. 오차 수정모형은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

\[
(s_{t+1} - s_t) = a(s_t - d f_{t-1}) + b(f_t - f_{t-1}) + c_t
\]

\( a : \) 공적분 모수, \( d : \) 공적분 벡터, \( b : \) 추정계수

위 식에서 시장효율성이 성립되기 위해서는 \(-a=b=d=1\)의 조건이 충족되어야 한다. Hakkio와 Rush는 위 식 (2.3)을 이용하여 1975~86년까지 영국과 독일의 외환 시장 효율성에 대해 점진한 결과, 두 시장 모두 공적분 관계가 성립하여 효율성가설을 뒷받침할 수 있었다. 그러나 오차수정모형 검정결과 두 나라 모두 \(-a=b=d=1\)의 조건을 충족시키지 못했고 잔차의 계열상관이 존재하여 두 나라 모두 시장효율성의 결합가설을 기각하는 결론을 도출하였다.

2) Lai. K. S & M. Lai 의 검증

Lai. K. S & M. Lai(1991)는 GBP, DEM, SFR, CAD, JPY의 현물환율과 1개월 선물환율을 이용하여 단위근의 존재를 검정하였으며 그 결과 현물환율과 선물환율은 모두 비정상적 시계열로 나타났고, 시계열 간에 공적분이 존재하는 것으로 나타났다. 또한 오드비검정을 이용하여 \( \alpha=0 \)이고, \( \beta=1 \)이라는 가설을 점진한 결과 단순효율성가설을 기각하는 결과를 도출하였다.\(^1\)

3) 이근영의 연구


검정결과 1주일 만기선물환율의 경우 불편예측치가설이 채택되었으나 1개월 만기선물환율의 경우 불편예측치가설이 기각되는 결론을 구하였다. 또한 그는 현물환율의 예측능력이라는 측면에서 만기 1주일선물환율이 만기 1개월 선물환율에 비해 예측력이 뛰어나다고 결론지었다.\(^2\)

\(^2\) 이근영(1998), 참조.
한국항만경제학회지 제19집 제2호 (2003.12)

2. ARCH와 GARCH 모형

1) Domowitz 와 Hakkio의 연구

Domowitz & Hakkio (1985)는 위험합성이 예측오차의 조건부분산에 의해 결정된다는 환율 결정식을 유도하였으며, 순환환율의 예측오차가 ARCH 과정을 따른다는 가정에 서 유도한 위험합성이 순환환율 예측오차의 조건부분산(conditional variance)의 함수라고 전제하고 다음과 같은 방정식을 사용하여 실증분석을 하였다.

\[
\begin{align*}
S_{t+1} - S_t &= \rho_t + \beta_1 \frac{F_t - S_t}{S_t} + \varepsilon_{t+1} \\
\rho_t &= \beta_0 + \theta h_{t+1} \\
\varepsilon_t | I_t &\sim \mathcal{N}(0, h_{t+1}) \\
h_{t+1} &= a_0 + \sum_{i=1}^{k} a_i \varepsilon_i^2 - i + z_i \phi
\end{align*}
\]

Domowitz & Hakkio는 1973년 6월부터 1982년 8월까지 영국, 프랑스, 독일, 일본, 스 위스 5개국통화의 달리에 대한 선물환율과 현물환율을 사용하여 분석한 결과 위험합증이 없다는 귀무가설은 영국, 일본의 경우에는 기각하였고 독일, 프랑스, 스위스의 경우에는 기각할 수 없었다.

2) Bollerslev의 연구

Bollerslev (1987)는 주식과 환율의 수익률 시계열 데이터에는 대체로 자기상관이 존재하지 않지만 일반적으로 변동성이 큰 시기와 작은 시기로 나누어지는 특성을 갖고 있다고 보았다. 이러한 특성을 갖는 수익률의 변동성을 ARCH 및 GARCH 모형으로 추정하였는데, Bollerslev는 위와 같은 수익률의 분포를 분석하기 위하여 정규분포 이외에 t-분포를 가정하여 모형을 추정하고 비교하였다.

GBP/USD, DEM/USD의 환율을 대상으로 실증분석 결과 일반적인 정규분포를 가정한 ARCH 및 GARCH 모형들은 환율 수익률에서 나타나는 램포커틱(leptokurtic)한 특성을 정확히 반영하지 못하였으나 t-분포를 가정한 GARCH(1,1) 모형은 설명력이 높다고 밝혔다. Bollerslev는 GARCH(1,1)-t모형에서 추정된 분산 방정식의 계수 \( \alpha \)와 \( \beta \)의 함이 1에 근접하는 현상으로서 이러한 사실을 설명하였다.

3) 유성대의 연구

유성대 (2002)는 1999년 1월부터 2001년 5월까지의 만기 1개월선물환율과 외생변수로

서 단기금리 및 종합주가지수, 설명변수로서 매도개입과 매입개입을 사용하여 GARCH-M 모형으로 시간변화 위험할증을 분석하였다. 유상대에 의하면 위험할증은 시간에 따라 변화하였으며 높은 양(+)의 수준을 유지하면서 커다란 변동이 아닌 작은 변동을 나타내고 있다고 결론지었다.4)

III. 분석모형

1. OLS분석

선물환시장에서의 위험할증 즉, 위험에 대한 보상의 요구는 선물환율의 불편예측치로부터 피리를 보이는 림(bias)가 되는 것이다. 따라서 시장의 기대가 합리적이고 외환시장 참가자들이 위험 회피의할 경우 다음과 같은 기본식을 얻을 수 있다.

\[ f_t = E(s_{t+1}) + \rho_t \]  \hspace{1cm} (III.1)

여기서 좌변은 \( t+1 \)시점에 인도할 \( t \)시점에서의 log로 표시한 선물환 가격이며, 우변의 \( E \)는 \( t \)시점에서 입수 가능한 모든 정보를 조건으로 하는 수학적 기대값을 의미한다. \( E(s_{t+1}) \)는 \( E(s_{t+1}/\mathcal{F}_t) \)를 합리적 기대 형태로 표시한 것이고, \( \rho_t \)는 시장에서의 위험할증이다. 위의 식은 선물환율의 일반적으로 알려진 정보가 합리적인 기대, 즉 \( E(s_{t+1}) \)를 통해 반영되어 있고, 또한 위험에 대한 시장의 태도, 즉 위험할증도 반영하고 있으며, 그런 의미에서 효율적 시장에서의 균형환율임을 나타내고 있다. 위의 식에서 \( s_t \)를 차감하여 정리하면 다음 식을 얻을 수 있다.

\[ \rho_t = [f_t - s_t] - [E(s_{t+1}) - s_t] \]  \hspace{1cm} (III.2)

위의 식에서 시간변화 위험할증은 선물환 프리미엄에서 기대 평균 절하율의 차이라고는 것을 알 수 있다. 또한 위의 식을 변형함으로써 선물환 프리미엄을 다음과 같이 표시할 수 있다.

\[ f_t - s_t = E(s_{t+1}) - s_t + \rho_t \]  \hspace{1cm} (III.3)

4) 유상대(2002), 참조.
위의 식은 선물환 프리미엄에서 위험할증과 기대 평가 절하율의 합인 것을 나타낸다. 여기서 \( f_t - s_{t+1} \)과 \( s_{t+1} - s_t \)를 \( t \)기에 관찰되는 \( f_t - s_t \)에 대해 귀하하면 다음 식을 얻을 수 있다.

\[
\begin{align*}
  f_t - s_{t+1} &= \alpha_1 + \beta_1 (f_t - s_t) + \varepsilon_{t+1} \\
  s_{t+1} - s_t &= \alpha_2 + \beta_2 (f_t - s_t) + \varepsilon_{t+1}
\end{align*}
\]  

(III.4)  
(III.5)

1) 가설의 설정과 검정

(1) 불편예측치가설

회귀식의 설명변수에 제약을 주는 Wald Test를 실시하여 불편성 가설을 검정해 보 수 있다. 귀무가설인 \( H_0(\alpha_2=0, \beta_2=1) \)을 검정하기 위한 Wald 검정 통계량으로서 불편 예측지 여부를 판단할 수 있을 것이다. \( \alpha_2=0, \beta_2=1 \)를 주었을 때 \( \alpha_2=0, \beta_2=1 \)이 기각 되지 않고 잔차항이 백색잡음일 경우 선물환율은 미래현물환율의 불편예측치라는 가설 이 성립되며 이 경우 선물환시장은 효율적 시장으로 간주 될 수 있다.

환율 시계열 자료에서 자기상관이 전혀 없는 경우를 백색잡음이라고 한다. 즉, 시계 열 \( Y_t \)의 평균이 0, 분산이 \( \sigma^2 \)이고, 다른 두 시점에서의 \( Y_t \)값들 사이에 상관관계가 없음을 의미하는 것이다. 잔차항의 백색잡음의 여부는 다음과 같은 Ljung Box Q검정을 통하여 판단 할 수 있는데, 이 때, Q는 자기 상관의 계수 P와 같은 수치의 자유도를 가진 \( \chi^2 \)분포를 따른다.

\[
Q(k) = T(T+2) \sum_{j=1}^{k} \frac{\hat{\rho}_j^2}{T-j} \sim \chi^2(k), \quad \hat{\rho}_j = \hat{\gamma}_j / \hat{\gamma}_0
\]

(III.6)

귀무가설 \( H_0 : \rho_1=\rho_2=\cdots=\rho_T=0 \),  단, \( T \) : 유효표본수,  \( \hat{\gamma}_j \) : 자기공분산, \( \hat{\gamma}_0 \) : 분산

이때 시차 20을 준 Ljung Box Q의 검정량이 임계치 \( \chi^2(20)(\alpha=0.05)=31.4 \)를 초과하는 경우에는 계열상관이 존재하지 않는다는 귀무가설이 기각되므로 잔차항은 백색잡음이 되지 않는 것이다.

(2) 시간변화 위험할증가설

등분산 가정하에서 시간변화 위험할증가 존재한다는 것은 \( \beta_2 \neq 1 \)이 아니고 \( \beta_1 \)이 0 이 아님을 의미한다. 따라서 \( \beta_2 \neq 1 \)을 증명하기 위해 \( H_0(\beta_2=1) \)을 설정하여 Wald Test를 실시하였다. 만약, \( \beta_2=1 \)이 기각된다면 위험할증가 시간에 따라 변화한다는 것을 의미하는 것이다.
2) ARCH 효과 검정

(1) Durbin-Watson 검정

DW 검정법은 오차항의 자기 상관관계에서 가장 많이 사용되는 방법으로 다음과 같은 통계량을 이용한다.

\[ d = \frac{\sum_{t=2}^{n} (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2}, \quad \hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^{n} \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=2}^{n} \varepsilon_{t-1}^2} \quad (III-7) \]

위의 식에서 \( d \pm 2(1 - \hat{\rho}) \)의 관계가 성립함을 알 수 있다. 오차항에 자기 상관이 없는 경우 \( \rho \)에 대한 추정치 \( \hat{\rho} \)의 값은 0에 가까울 것이며 따라서 \( d \)-값은 2에 가깝게 된다. 반면 오차항에 정(+)의 자기 상관이 나타나는 경우에는 \( d \)-값은 0에 가깝게 추정될 것이 다. 따라서 \( d \)-값이 2보다 작거나 같은 경우 즉 제한된 임계치 \( d^* \) 보다 작아 \( d < d^* \) 의 관계가 나타나는 경우 귀무가설 \( H_0 : \rho = 0 \)을 기각하고 정(+)의 자기상관이 있는 것으로 판단할 수 있다.

(2) Ljung-Box Q 검정

앞에서 언급하였듯이 자기상관의 존재여부는 다음과 같은 Ljung-Box의 Q통계량으로 검정할 수 있다.

\[ Q(k) = T(T+2) \sum_{j=1}^{k} \frac{\hat{\rho}_j^2}{T-j} \sim \chi^2(k), \quad \hat{\rho}_j = \frac{\hat{\gamma}_j}{\gamma_0} \quad (III-8) \]

귀무가설 \( H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_k = 0 \), \( T : \) 유효표본수, \( \hat{\gamma}_j : \) 자기공분산, \( \gamma_0 : \) 분산

검정결과 \( Q(20) \)값이 임계치를 초과할 경우 자기 상관이 없다를 기각하므로 계열상관이 있다는 의미이다.

(3) LM검정

본 연구에서는 잔차의 자기 상관을 검정하기 위하여 Breush-Godfrey Serial correlation LM검정 방식을 사용하였는데 이는 계열상관에 대한 Q통계량과 보완적으로 사용할 수 있는 symptotic(large sample) 검정의 한 방법이다. 일반적으로 계열상관 LM(q) 검정은 오차항이 MA(q), 혹은 AR(p) 과정을 따르는가의 여부의 확인과 더불어 종속변수의 시차변수가 회귀식 내에 적절하게 포함되어 있는지를 함께 검정하는 방법 으로 Durbin-Watson 통계량이 1계에 국한한 계열상관을 알아볼 수 있음에 반하여 LM 검정방법은 더 높은 차수의 ARMA 오차항에 대하여도 살펴볼 수 있으며 종속변수에 lag된 변수가 포함되어 있는지의 여부를 가리지 않는다는 장점이 있다. 귀무가설은
“\( H_0 \): 모든 시차를 가진 잔차항의 계수는 0이다.”로 설정되며 이를 기각하게 되면 자기상관이 있다는 의미가 된다.

(4) ARCH-LM 검정

자기회귀조건부 이분산성을 검증하는 통계적으로 귀무가설은 “시차를 가진 잔차의 제곱에 대한 모든 계수는 0이다.” 즉, 잔차항의 제곱에 자기 상관이 존재하지 않는다는 의미이다. 귀무가설이 기각되면 잔차의 과오값에 의하여 현제 값이 영향을 받게 되므로 ARCH 모형으로 분석해야 하는 것을 의미한다. ARCH-LM 검정은 잔차의 자승추정치(\( \hat{\epsilon}_t^2 \))로부터 일차추정량을 산출하고, 회귀방정식을 검정하는 순서로 이루어진다. 여기서 LM= \( TR^2 \)이며 이것은 ARCH(q)인 경우 \( \chi^2 \)분포를 하고 GARCH(q,p)인 경우에는 \( \chi^2_{q+p} \)의 분포를 따른다. ARCH-LM검정의 회귀방정식과 귀무가설 그리고 검정 통계량은 다음과 같다.

\[
\text{회귀방정식: } \hat{\epsilon}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q \epsilon_{t-q}^2 \\
\text{귀무가설: } H_0: \alpha_i = 0, i = 1, \ldots, q, \text{ 또는 } H_0: \alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_q = 0; \\
\text{검정통계량: } TR^2 \sim \chi^2(q) \tag{III.9}
\]

여기서 T는 관측치의 개수, q는 제약의 수, \( R^2 \)는 위의 회귀방정식을 OLS로 추정할 때 나오는 결정계수이고 대체가설은 \( \hat{\epsilon}_t^2 \sim ARCH(q) \)이다. 따라서 \( TR^2 \sim \chi^2(q) \)이면 ARCH 효과가 있는 것으로 본다.

2. GARCH-M분석

GARCH-M모형은 조건부평균이 조건부분산이나 표준편차의 선형함수로 표시되어 시간에 따라 변화하는 위험합중 또는 기대수익률은 포함하는데 유용한 모형이다. GARCH-M모형은 다음과 같다.

\[
y_t \mid \Psi_{t-1} \sim N(x_t b + h_t \theta, h_t) \tag{III-10}
\]
\[
h_t = a_0 + a_1 \epsilon_{t-1}^2 + \cdots + a_q \epsilon_{t-q}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \cdots + \beta_p h_{t-p} \tag{III-11}
\]
\[
\epsilon_t = y_t - x_t b - h_t \theta \tag{III-12}
\]

본 연구에서는 위험합중이 변동의 조건부 분산에 의해 영향을 받도록 추정식을 사용하였으며 이 추정식은 OLS분석에서 사용한 회귀식과 동일하다. 그리고 분산방

\[
    s_{t-1} - s_t = \beta_0 + \theta h_{t+1} + \beta_1 (f_t - s_t) + \epsilon_{t+1} \tag{III-13}
\]

\[
    \epsilon_{t+1} \mid \Psi_t \sim \mathcal{N}(0, h_{t+1}) \tag{III-14}
\]

\[
    h_{t+1} = a_0 + a_1 \epsilon_t^2 + \gamma h_t \tag{III-15}
\]

1) 가설의 설정과 검정

(1) 분산예측치가설

Wald 검정방법을 이용하여 \( H_0(\beta_0=0, \theta=0, \beta_1=1) \)의 제약에 대한 F값(P값)의 검정통계량을 확인함으로써 귀무가설을 검정한다. 이때 귀무가설이 기각되지 않고 오차항이 백색잡음일 경우에 위험합증은 존재하지 않는다고 볼 수 있으며 선물환용의 미래현물환용에 대한 분산예측치 가설이 성립하는 것이다. 즉, 선물환용은 효율적인 시장으로 볼 수 있는 것이다. 오차항의 백색잡음여부 Durbin-Watson 통계량과 Ljung-Box Q검정을 통해서 판단할 수 있다. DW통계량이 2보다 지나치게 작을 경우에 정(+)의 자기 상관이 있는 것으로 판단할 수 있으며 2에 가까울 경우 자기상관이 없는 것으로 볼 수 있는 것이다.

한편, Ljung-Box Q(20)값은 임계치 \( \chi^2(20)(\alpha=0.05)=31.4 \)를 초과하지 않을 경우 백색잡음인 것으로 판단할 수 있을 것이다.

(2) 시간변화 위험합증가설

Wald 검정방법을 이용하여 \( \beta_1=1 \)이고, \( \epsilon_{t+1} \)가 백색잡음이라고 전제하고, \( H_0(\beta_0=0, \theta=0) \)의 제약에 대한 F값(P값)의 검정통계량을 확인함으로써 귀무가설을 검정한다. 이때 귀무가설이 기각되지 않으면 위험합증은 존재하지 않는다고 볼 수 있다. 그리고 \( \beta_0 \neq 0, \theta=0 \)가 유의적인 경우 “0”이 아닌 일정한 위험합증이 존재하는 것이며, \( \theta \neq 0 \)가 유의적이라면 시간변화 위험합증이 존재하는 것으로 볼 수 있다.

2) 모형의 적합성 검정

Ljung-Box \( Q^2(20) \)검점을 이용하여 모형의 적합성을 검정할 수 있다. 이 경우 임계치를 초과하지 않았다면 더 이상의 2차 시계열 의존성이 제거되었으며 모형에 반영되었음을 의미하는 것이다. 이는 GARCH모형이 시계열 상관의 문제를 해결하였으며 모형이 적합함을 뜻하는 것이다. 한편 ARCH-LM 검점을 이용하여 모형의 적합성을 검정할 수 있다. 이 경우 귀무가설이 기각되지 않으면 계열 상관이 존재하지 않으며 잔차항의 제
곱이 과거 시차값에 더 이상 영향을 받지 않는 것이므로 모형이 적합하다는 것을 의미하는 것이다.

Ⅳ. 실증분석

1. 자료의 설명 및 연구방법

일본의 JPY, 홍콩의 HKD, 인도네시아의 IDR은 1998. 7. 15부터 2003. 7. 11까지의 일일데이터로서 은행간 거래 중가기준의 현물환율과 1개월선물환 스왑레이트이다. 현물환율과 선물환 스왑레이트 공히 매입률과 매도율의 중간인 mid rate와 mid point이며, 포집자료의 원천은 Reuters에서 제공한 Deutsche Bank Research이다.

태국의 THB는 1999. 1. 4부터 2003. 7. 9까지의 은행간거래 중가기준의 현물환율과 1개월선물환 스왑레이트로서 모두 일일데이터이며 현물환율과 선물환 스왑레이트 공히 bid rate와 bid point이다.

현물환율과 스왑레이트를 이용하여 본 실증분석에서 사용한 회귀식의 변수인 \( f_t - s_{t+1}, s_{t+1} - s_t \)로 변형하였으며 \( f_t - s_t \)는 포집자료의 스왑레이트를 그대로 사용하였다.

회귀식에서 사용한 실험된 미래환율( \( s_{t+1} \))은 1개월 선물환율의 경우 1개월 후의 현물환율과 비교 가능토록 1개월을 시차로 주었다. 그 결과 공휴일 혹은 선물환거래 미지연 등으로 시차의 불일치 등이 발생하였으나 각주에서 언급했듯이 연구의 결과 값에는 영향을 미치지 않는다고 전제하고 그대로 사용하였다.

본 연구의 실증 분석 절차는 <그림 IV-1>과 같으며 계량 경제학 통계 프로그램인 EViews 4.1을 사용하였고, 기초환율자료 작업에서는 Microsoft Excel을 사용하였다. 아울러 분석의 명료성을 위해서 가장 근원물인 1개월선물환을 대상으로 분석하였다.

---

5) 스왑레이트, 스왑마진, forward differential 공히 선물환 프리미엄을 의미하는 말이다.
6) JPY, THB는 pip단위로 고시되므로 100, HKD는 10,000으로 나누어 선물환 프리미엄을 구하였고 IDR는 Quote된 환율이 선물환 프리미엄이다.
[그림 IV-1] 실증분석 절차

1. 데이터의 수집 및 처리
표본자료의 현물환율, 1개월 전환환율 스팟레이트를 수정하여 회귀검정적변수와 일치시킴.

\[ f_t - s_{t+1}, s_{t+1} - s_t, f_t - s_t \]

2. 기초통계량 분석
현물환율과 선물환율의 평균, 표준편차, 왜도, 첨도, J-B통계량 등을 통하여 기초통계량을 분석함.

3. 단위근 검정
ADF 검정
상수항만을 사용한 검정 (Intercept)
\[ Y_t = \alpha + Y_{t-1} + \varepsilon_t \]
상수항과 추세를 동시에 사용한 검정 (Trend & Intercept)
\[ Y_t = \alpha + \beta T + Y_{t-1} + \varepsilon_t \]
상수항과 추세를 모두 고려치 않는 검정 (none)
\[ Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t \]

4. OLS분석
모형식: 
\[ f_t - s_{t+1} = \alpha_1 + \beta_1 (f_t - s_t) + \varepsilon_{1,t+1} \]
\[ s_{t+1} - s_t = \alpha_2 + \beta_2 (f_t - s_t) + \varepsilon_{2,t+2} \]
Wald Test 1 \((H_0)\alpha_2 = 0, \beta_2 = 1\)
Wald Test 2 \((H_0)\beta_2 = 1\)

5. ARCH효과 검정
Ljung-Box Q검정 ARCH-LM검정
계열상관 LM검정  ite-Heteroskedasticity Test

6. GARCH-M검정
모형식: 
\[ s_{t+1} - s_t = \beta_0 + \theta h_{t+1} + \beta_1 (f_t - s_t) + \varepsilon_{t+1} \]
\[ \varepsilon_{t+1}/ \Psi_{t} \sim N(0, h_{t+1}) \]
\[ h_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_t^2 + \gamma_1 h_t \]
Wald Test 1 \((H_0)\beta_0 = 0, \theta = 0, \beta_1 = 1\)
Wald Test 2 \((H_0)\beta_0 = 0, \theta = 0\)
2. 기초통계량 분석

금융 시계열의 분포는 정규분포보다 첨예한 정점 또는 두터운 꼬리분포(fat-tail)를 보이고 있으며 좌우 비대칭적인 모양을 보이기도 한다. 이를 통계적으로는 왜도(skewness)와 첨도(kurtosis)로 측정할 수 있다.

\[
\text{왜도} (S) = E \left[ \frac{(x - \mu)^3}{\sigma^3} \right], \quad \text{첨도} (K) = E \left[ \frac{(x - \mu)^4}{\sigma^4} \right] \tag{IV.1}
\]

위의 식에서 왜도가 부(-)의 값을 띠면 왼쪽으로 긴 꼬리를 갖게 되며 ‘left-skewed’되었다고 하고, 양(+)의 값을 띠면 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖게 되며 ‘right-skewed’되었다고 한다. 또한 정규분포의 경우 첨도는 이론적으로 3이 되는데, 첨도가 3보다 큰 경우 첨예분포(leptokurtic)한다고 하며, 첨도가 3보다 작은 경우 평탄분포(platykurtic)한다고 한다.

표 IV.1에서 보는 바와 같이 첨도가 3이상인 환율시계열은 JPY 및 IDR의 현물환율과 선물환율이었으며, 이러한 환율시계열은 두터운 꼬리를 가진 분포인 leptocutic한 분포임을 알 수 있다. 그 외의 환율에서는 정규분포첨도(normal kurtosis)값 3보다 작아서 이것은 정규분포가 아니라는 일반론을 지지하는 것이다. (+)왜도의 경우 JPY, IDR의 현물환율과 선물환율이 이에 해당되며 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖고 있다는 것을 알 수 있으며 (-)왜도의 경우 THB, HKD의 현물환율과 선물환율이 이에 해당되어있다. 이는 왼쪽으로 긴 꼬리를 갖고 있음을 의미하는 것이다. 이러한 왜도는 해당통화의 질상 혹은 절하 추세와 관련이 있는 것으로 추론된다.

왜도와 첨도를 관찰하는 방법 이외에도 다음의 Jarque-Bera 통계량을 이용하여 시계열 \( Y_t \)가 정규분포를 따른는지를 통계적으로 검정할 수 있다8).

8) 정규분포 여부의 결정대상 계열이 \( k \)개의 추정된 계수에 의해 창출된 계열(예, 잔차 등)이라면, 
\( T \)는 \( T-k \)가 된다.
\[ JB = \frac{T}{6} \left( S^2 + \frac{1}{4} (K-3)^2 \right) \sim \chi^2(2) \]  

(IV.2)


위의 식에서 Jarque-Bera 통계량이 귀무가설을 기각한다면, 시계열 \( Y_t \)는 정규분포하지 않는 것으로 판단한다. <표 IV-1>에서 보는 바와 같이 Jarque-Bera 정규성검정(J-B normality test)결과 모든 통화에서 정규분포를 따른다는 귀무가설을 기각함을 알 수 있다.

<표 IV-1> 기초통계량분석

<table>
<thead>
<tr>
<th>구</th>
<th>분</th>
<th>USD/JPY</th>
<th>USD/THB</th>
<th>USD/HKD</th>
<th>USD/IDR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>( S_t )</td>
<td>평균</td>
<td>118.3911</td>
<td>41.50413</td>
<td>7.783896</td>
<td>9001.397</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>표준편차</td>
<td>8.993597</td>
<td>2.795152</td>
<td>0.020677</td>
<td>1323.235</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>해도</td>
<td>0.401699</td>
<td>-0.405726</td>
<td>-0.861288</td>
<td>0.812489</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>첨도</td>
<td>3.209399</td>
<td>1.754502</td>
<td>2.033720</td>
<td>4.197707</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J-B</td>
<td>36.61890</td>
<td>99.80575</td>
<td>197.6489</td>
<td>206.6391</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>( P )</td>
<td>0.000000</td>
<td>0.000000</td>
<td>0.000000</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>( F_{t,1} )</td>
<td>평균</td>
<td>117.9909</td>
<td>41.45592</td>
<td>7.785252</td>
<td>9139.138</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>표준편차</td>
<td>9.056081</td>
<td>2.817812</td>
<td>0.018109</td>
<td>1405.559</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>해도</td>
<td>0.365097</td>
<td>-0.403706</td>
<td>-0.902974</td>
<td>0.928359</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>첨도</td>
<td>3.114344</td>
<td>1.734128</td>
<td>2.457286</td>
<td>4.540417</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>J-B</td>
<td>29.02000</td>
<td>101.8212</td>
<td>180.1699</td>
<td>295.1372</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>( P )</td>
<td>0.000000</td>
<td>0.000000</td>
<td>0.000000</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

각 통화별 환율수준변수를 사용하여 도출한 결과

3. 단위근 검정

확률과정의 평균과 분산이 해당기간동안 일정하고 두 시점간의 공분산값이 실제시간에 의존하는 것이 아니라 두 시점간의 거리 혹은 시차에만 의존한다면 그러한 확률과정은 안정적이라고 하며, 다음식으로 표시된다.9)

\[
E( Y_t ) = \mu \\
Var( Y_t ) = E( ( Y_t - \mu )^2 ) = \sigma^2 = \gamma_0 \\
Cov( Y_t, Y_{t+k} ) = E[ ( Y_t - \mu )( Y_{t+k} - \mu ) ] = \gamma_k
\]  

(IV.3)

9) 여기서 정의하는 안정성은 약(weakly) 안정성을 지칭한다.
경제변수들의 시계열 자료는 대부분 불안정성을 갖고 있는 것으로 알려져 있다. 그러고 이러한 상황에도 불구하고 회귀분석을 실시할 경우에 실제로는 변수간에 아무런 상관관계가 없음에도 불구하고 외전상 연관관계가 있는 것처럼 보이는 어질다 가성회귀(supurious regression) 현상이 발생하며, 예측에 있어서 신뢰성을 확보치 못하게 된다.10) 불안정적 시계열은 확정적 추세만을 갖는 경우와 확률적 추세를 갖는 경우로 구분되는데, 이러한 경우 분석에 앞서 반드시 추세를 제거하여 안정적 과정으로 전환해야 한다. 확정적 추세만을 갖는 경우 시간에 대해 회귀분석 하여 추세를 제거할 수 있고 확률적 추세를 갖는 경우 안정적 과정이 될 때까지 차분하여 추세를 제거할 수 있다. 만약 어떤 계열이 차분안정적 과정이라면 어떤 추세에서 기인하는 효과는 영속적이 된다. 예를 들어,

\[ Y_t = \alpha + \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim i.i.d. N(0, \sigma^2) \] (IV.4)

이 모형에서 \( \rho = 1 \)이라면(자기회귀모형의 특성근이 1이라면) \( Y_t \)에서 \( \varepsilon_t \)가 C만큼 상승한 경우 \( Y_t, Y_{t+1}, Y_{t+2}, \ldots \) 등은 모두 C만큼 상승한다. 즉 총격 C의 효과는 영속적인 것이 된다. 그러나 \( | \rho | < 1 \)이라면 총격 C의 효과는 시간의 호름과 함께 소멸된다. 이렇게 \( \rho = 1 \)이 되는 현상을 일컬어 \( Y_t \)가 단위근을 가진다고 한다. 본 연구에서는 다음과 같은 ADF 단위근검정법을 사용하였으며 상수항(Intercept)만을 사용한 검정식 \( (Y_t = \alpha + Y_{t-1} + \varepsilon_t) \) 과 상수항과 추세(Trend & intercept)를 동시에 고려한 검정식 \( (Y_t = \alpha + \beta t + Y_{t-1} + \varepsilon_t) \) 그리고 상수항과 추세를 모두 고려치 않는(none) 검정식 \( (Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t) \) 등으로 동시에 검정하였다.

\[
\Delta Y_t = \alpha + \beta t + (\rho - 1) Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{J} \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t
\] (IV.5)

\[
= \alpha + \beta t + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{J} \delta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t
\]

귀무가설 \( H_0 : \rho = 1 \) 또는 \( \rho = 0 \)

시차는 EViews 4.1에서 제시해주주는 maximum lag에 의하였으며 <표 IV-2>에서 표시한 임계치는 Mackinnon(1996) 5% 유의수준값이며, 현물환율, 선큐환율 공히 수준변수에서 5% 유의수준에서 분석대상 4개 통화 모두 귀무가설을 기각치 못하여 단위근의 존재를 확인할 수 있었으며 이들 시계열의 1차 차분 검증에서는 모든 통화에서 귀무가설을 기각하여 단위근이 존재치 않음을 알 수 있다. 따라서 환율의 수준변수는 불안정한 시계열로 1차 차분을 하여야만 안정적이 되는 I(1)시계열임을 알 수 있다.

한편, OLS 및 GARCH-M모형에서 사용할 변수인 $f_t - s_t$, $s_{t+1} - s_t$, $f_t - s_{t+1}$에 대해 단위근 검증을 한 결과 현물환율변동률($s_{t+1} - s_t$) 및 선큐환율추가자($f_t - s_{t+1}$)에서는 분석대상 4개통화 전부에서 단위근이 존재치 않았으나 선큐환 프리미엄($f_t - s_t$)에서는 HKD에서 단위근이 존재하지 않았고 그 외의 통화에서는 단위근이 존재하였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>USD/JPY</th>
<th>USD/THB</th>
<th>USD/HKD</th>
<th>USD/IDR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>수준변수</td>
<td>차분변수</td>
<td>수준변수</td>
<td>차분변수</td>
</tr>
<tr>
<td>Intercept</td>
<td>T -0.255109</td>
<td>-20.16517</td>
<td>-1.767441</td>
<td>-38.92999</td>
</tr>
<tr>
<td>None</td>
<td>T -1.303679</td>
<td>-20.11630</td>
<td>-1.456021</td>
<td>-38.94705</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -1.914073</td>
<td>-1.914073</td>
<td>-1.941116</td>
<td>-1.941116</td>
</tr>
<tr>
<td>Intercept</td>
<td>T -4.083066</td>
<td>-4.932561</td>
<td>-3.671341</td>
<td>-4.068954</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -2.863640</td>
<td>-2.863640</td>
<td>-2.863754</td>
<td>-2.863752</td>
</tr>
<tr>
<td>Trend &amp; Intercept</td>
<td>T -4.119585</td>
<td>-5.019699</td>
<td>-4.409179</td>
<td>-4.036019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -3.413405</td>
<td>-3.413971</td>
<td>-3.413583</td>
<td>-3.413580</td>
</tr>
<tr>
<td>None</td>
<td>T -4.081911</td>
<td>-4.901293</td>
<td>-3.084555</td>
<td>-4.074321</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -1.914076</td>
<td>-1.941116</td>
<td>-1.941089</td>
<td>-1.941089</td>
</tr>
<tr>
<td>Intercept</td>
<td>T -4.071497</td>
<td>-4.805407</td>
<td>-5.994373</td>
<td>-3.944112</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -2.863640</td>
<td>-2.863640</td>
<td>-2.863744</td>
<td>-2.863752</td>
</tr>
<tr>
<td>Trend &amp; Intercept</td>
<td>T -4.077786</td>
<td>-4.941446</td>
<td>-5.79656</td>
<td>-3.901455</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -3.413405</td>
<td>-3.413971</td>
<td>-3.413567</td>
<td>-3.413580</td>
</tr>
<tr>
<td>None</td>
<td>T -4.071016</td>
<td>-4.739607</td>
<td>-6.028341</td>
<td>-3.862435</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L -1.914076</td>
<td>-1.941116</td>
<td>-1.941088</td>
<td>-1.941089</td>
</tr>
</tbody>
</table>

수준변수에서 단위근이 밝혀지지 않아 안정적일 경우 차분변수는 단위근 검정을 생략하였다.

5. 선물환시장 분석

1) 일본의 선물환시장
(1) 불편예측치가설 검정
① OLS

일본 선물환시장은 $H_0: \alpha_2=0, \beta_2=1$의 귀무가설을 1% 유의수준에서 채택하여 선물환 프리미엄($f_t-s$)와 현물환율의 변화 ($s_{t+1}-s_t$)에 위험할증이 존재하지 않음을 알 수 있다. 그러나 Ljung Box Q의 값이 임계치 $\chi^2(20)(\alpha=0.05)=31.4$을 초과하는 54.493을 가짐으로서 잔차량이 백색잡음은 되지 않고 있다. 따라서 귀무가설 $\alpha_2=0, \beta_2=1$ 이며 $\varepsilon_{t+1}$ 백색잡음을 동시에 만족시키지 못하므로 불편예측치 가설은 기각된다. 그러나 이 경우에는 해석상의 주의가 필요하다 할 것이다. 현물환율과 선물환율만기일과의 단기관측치의 오버링크 평가로 정리됨이 시계열상관되어 불편예측치가설 하에서에 자기상관이 나타날 수 있기 때문인데, 이근영(1998)에 의하면 1개월 선물환율의 경우 단기관측치의 중복사용으로 1개월 후의 현물환율과 선물환율 간의 에측오차는 일반적으로 높은 자기상관관계를 가지고 있다고 하였다.11) 그러므로 이러한 경우에는 잔차량이 시계열상관된 것만으로는 불편예측치 가설이 반드시 기각된다고 할 수 없을 것이다. 따라서 일본의 선물환시장은 현물시장에 자기상관이 존재하는 상태에서 시간변화 위험할증은 존재치 않는다고 보아야 할 것이다. 한편, <표 IV-3>에서 보는 바와 같이 DW통계량이 2.063447의 값을 가지 전반적으로 자기상관이 존재하지 않는 것으로 나타났으나 Ljung-Box Q(20) 통계량은 임계치 31.4를 상회하는 54.493의 값을 가지 강한 자기상관을 가지고 있음이 입증되었다. 한편, Breush-Godfrey Serial correlation LM검정 통계량 또한 5.221883(0.00514)의 값을 가지 귀무가설을 기각하므로 자기상관이 존재하는 것으로 밝혀졌다. 잔차량의 자승차에 자기상관의 존재 여부를 검정하는 ARCH LM검정 역시 귀무가설을 기각하여 루가 값에 의하여 현재 값이 영향을 받는 것으로 밝혀져 자기상관이 존재하는 사실이 입증되었다. 이러한 사실은 일본 1개월 선물환시장의 경우 GARCH-M모형 적합하다는 것을 의미하는 것이다.

② GARCH-M분석

일본 선물환시장의 경우 $H_0 : \beta_0=0, \theta=0, \beta_1=1$의 Wald 통계량을 검정한 결과 $F(P)$값이 0.015649(0.09973)로서 1% 유의수준에서 귀무가설 $H_0$을 채택할을 알 수 있다. 이러한 결과는 선물환율은 미래현물환율의 불편예측치라는 것을 의미하는 것이다. 한편, Ljung-Box Q 통계량은 27.537로서 임계치 31.4를 하회하므로 $\beta_0=0, \theta=0, \beta_1=1$과 $\varepsilon_{t+1}$ 백색잡음을 동시에 만족할을 알 수 있다. 따라서 일본 선물환시장은 효율적 선물환시장임이 입증되었다. 이러한 결과는 OLS분석시 단기관측치의 오버링크 평가에 기인한 정보점합의 시계열상관으로 인해 불편예측치가설 하에서도 백색잡음을 만족시키지 못할 수

도 있다는 설명을 입증하는 것이라 하겠다. 이러한 결과는 외환시장에서 대체로 모든 시장정보가 시장가격에 즉시 반영되며 금리평가이론에 기초하여 효율적으로 이루어지 고 있다는 뜻이다. 이러한 사실은 시장의 무작위적 정보가 보다 효율적으로 환율에 반 영되는 효율적인 선물환시장이 형성되고 있다는 것을 시사해 주는 것이라 할 것이다.
모형의 적합성 검정결과 Ljung Box Q(20)검정에서는 계열상관이 존재하지 않았으나, Ljung Box Q^2(20)검정결과 임계치를 초과하는 52.749의 값을 가져 자기상관이 존재함이 밝혀졌고, ARCH-LM통계량 또한 2.940663(0.01958)의 값을 가져 5% 유의수준에서 귀무가설을 기각하여 잔차의 자승치에 자기상관이 존재하는 것으로 밝혀졌다. 이는 잔 차항의 제품이 과거 시차값에 영향을 받는 것을 의미하는 것이다. 이러한 결과는 GARCH검정에도 불구하고 2차 시계열적 이상성이 존재하고 있음을 의미하는 것이다.
(2) 시간변화 위험항목 검정
1) OLS
위험항목의 시간변화성을 검정하는 Wald2(β2=1)의 귀무가설을 채택하여 시간변화 위험항목은 존재하지 않는 것으로 나타났다. 즉, 자기상관으로 인하여 불편예측치가설의 성립여부 판단은 유보하였으나 시간변화 위험항목은 존재하지 않는다고 보아야 할 것이다.
2) GARCH-M
β1=1이며  ε_{t+1}은 백색잡음이라는 전제하에서  β0=0, θ0=0의 Wald2 귀무가설을 검정한 결과 F(P)값이 0.019901(0.9803)로서 귀무가설을 채택하여 Wald1과 동일한 결과를 얻었다. 즉, 일반 1개월 선물환시장은 시간변화 위험항목이 존재하지 않는 효율적 선물환 시장임을 알 수 있었다.
(3) 추정치 검정
OLS의  β1이 0보다 크다는 것은 선물환 프리미엄이 선물환 예측오차와 정(+)의 관계를 의미하는 것인데 분석결과에서  β1의 추정치는 0.803486의 값을 가짐으로서 선물환 프리미 엄이 선물환 예측오차에 미치는 영향이 정(+)의 관계임을 알 수 있다.  β2의 계수 역시 정 (+)으로 나타나 선물환 프리미엄과 현물환을 변화율 간에 (+)관계가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 이는  β2의 계수 전부 부(-)를 보여준 Fama(1984)와 결과와 비교되는 결과이다.
본 연구에서는 Fama의 결과와는 다르게 일본의 JPY는 정(+)의 값이 나왔으며, 태국의 THB, 홍콩의 HKD, 인도네시아의 IDR는 부(-)의 값이 나왔다. 한편  β2의 추정치는 1보다 작은 0.196514로 나왔다. Bilsom(1981)의 연구에서는  β2의 계수값이 1보다 작게 나왔는데 이를 과잉투기라고 규정하고 투기자들은 예측하는 현물환 변화율의 크기를 낮추므로서 투자전략을 개선시킬 수 있다고 하였다. GARCH-M에서는 조건부 분산 방정식에서 회귀계수  α1이 0.057215의 값을 가져  γ1의 값 0.927348보다 윌등히 낮게 나타나고 있어
과거값의 잔차의 자승차에 의해서 위험할증이 짧게 영향을 받는 것으로 추정된다.

<표 IV-3> OLS분석결과(USD/JPY)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>1개월 선물환</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>추정치 표준오차</td>
</tr>
<tr>
<td>( \hat{\alpha}_1 )</td>
<td>2.43E-05</td>
</tr>
<tr>
<td>( \hat{\beta}_1 )</td>
<td>0.803486</td>
</tr>
<tr>
<td>( \hat{\alpha}_2 )</td>
<td>-2.43E-05</td>
</tr>
<tr>
<td>( \hat{\beta}_2 )</td>
<td>0.196514</td>
</tr>
<tr>
<td>( R^2(1) )</td>
<td>0.000156</td>
</tr>
<tr>
<td>( R^2(2) )</td>
<td>0.000009</td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>2.063447</td>
</tr>
<tr>
<td>F동계량( (p값)(1) )</td>
<td>0.197862(0.656528)</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)( \mu )</td>
<td>0.011836(0.913385)</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>0.102744</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>0.197862</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.080000</td>
</tr>
<tr>
<td>LM검정</td>
<td>5.221883</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>60.95120</td>
</tr>
<tr>
<td>W・H</td>
<td>0.164200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 IV-4> GARCH-M 분석결과 (USD/JPY)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>1개월 선물환</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>추정치 표준오차</td>
</tr>
<tr>
<td>( \theta )</td>
<td>-0.000194</td>
</tr>
<tr>
<td>( \beta_0 )</td>
<td>-4.89E-05</td>
</tr>
<tr>
<td>( \beta_1 )</td>
<td>0.875891</td>
</tr>
<tr>
<td>( \alpha_0 )</td>
<td>1.51E-06</td>
</tr>
<tr>
<td>( \alpha_1 )</td>
<td>0.057215</td>
</tr>
<tr>
<td>( \gamma_1 )</td>
<td>0.927348</td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>2.064670</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>0.015649</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>0.019901</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.05300</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>0.009000</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>2.940663</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2) 태국의 선물환시장
(1) 불편예측치가설 검정
   ① OLS
   태국의 선물환 시장은 \( H_0(\alpha_2=0, \beta_2=1) \)의 귀무가설을 채택하였으나 Ljung Box Q(20) 값이 51.941을 가져 백색잡음은 만족하지 못하였다.

   잔차항에 자기상관이 존재한다는 의미는 과거의 예측오차에 의해서 당기의 예측오차가 계속적으로 영향을 받는 것으로 해석할 수 있는데 이는 시간변화의형간상의 가능성을 암시하는 것이라 할 수 있을 것이다. 그러므로 태국의 선물환시장은 \( \alpha_2=0, \beta_2=1 \)의 귀무가설과 잔차항의 백색잡음을 동시에 만족시키지 못하여 선물환율의 미래현물환율에 대한 불편예측가설은 기각되었다 할 것이다. (본 연구자의 별도 분석에 의하면 3개월, 6개월 선물환율은 동시에 \( \alpha_2=0, \beta_2=1 \)의 귀무가설을 5% 유의수준에서 기각하였으며 Ljung Box Q(20) 값 또한 44.822, 42.559로서 자기상관이 존재하였음). 이러한 결과는 태국중앙은행의 수시 외환시장 개입정책(dirty floating 정책)에 기인하는 것으로 추정해 볼 수 있을 것이다. <표4.5>에서 보는 바와 같이 DW통계량이 1.831121이 값을 가져 전반적으로 자기상관이 존재하지 않는 것으로 나타났으나 Ljung-Box Q(20) 통계량은 임계치 31.4를 상회하는 51.941의 값을 가져 한다는 자기상관을 가지고 있음이 입증되었다. 한편, Breush-Godfrey Serial correlation LM검정 또한 귀무가설을 기각하여 자기상관이 존재하는 것으로 밝혀졌다. 잔차항의 자승치에 자기상관의 존재 여부를 검정하는 ARCH LM검정 역시 귀무가설을 기각하여 과거 값에 의하여 현재 값이 영향을 받는 것으로 밝혀 ARCH효과가 존재하는 사실이 입증되었다. 이러한 사실은 태국 1개월 선물환시장의 경우 GARCH-M모형이 적합하다는 것을 의미하는 것이다.

   ② GARCH-M
   태국 선물환시장의 경우 \( H_0 \); \( \beta_3=0, \theta=0, \beta_1=1 \)의 Wald통계량을 검정한 결과 F(P) 값이 1.685639(0.1684)로서 1% 유의수준에서 귀무가설을 채택하였다. 이 경우 선물환 프리미엄(\( f_t - s_t \))은 현물환율의 시간변화에 대한 설명력이 있다고 할 수 있을 것이다. 그러나 Ljung-Box Q 통계량이 33.155로서 임계치를 초과하여 백색잡음을 만족할 수 없었다. 그러므로 이 경우 불편예측치가설은 인정할 수 없게 되어 태국의 1개월 선물환시장은 비효율적시장이 되는 것이다. 이와 같은 결과는 OLS분석결과와 정확히 일치하는 것으로서 분석에 대한 신뢰성을 확보할 수 있었다.

   모형의 적합성 검정결과 Ljung Box Q(20)검정 통계량이 33.155의 값을 가져 계열상관이 존재하였으나 Ljung Box Q^2(20)검정결과 임계치 31.4를 하회하는 12.301의 값을 가져 자기상관이 존재하지 않음이 밝혀졌고, ARCH-LM통계량 또한 0.233408(0.919619)의 값을 가져 귀무가설을 채택하여 잔차의 자승치에 자기상관이 존재하지 않는 것이
물론, 이는 잔차량의 크기와 과거 시차값에 영향을 더 이상 받지 않는 것을 의미하는 것이다. 이러한 결과는 GARCH분석에 의하여 잔차량에 대한 시계열상관이 적어졌음을 의미하는 것이다. 

(2) 시간변화 위험합중 검정

① OLS

동분산 가정하에서 시간변화 위험합중이 존재한다는 것은 $\beta_2$가 0이 아니고 $\beta_1$이 0이 아닐을 의미한다. 따라서 $H_0(\beta_2=1)$을 증명하기 위해 $H_0(\beta_2=1)$을 설정하여 Wald Test를 실시하였다. 만약 $\beta_2=1$이라 가정한다면 위험합중이 시간에 따라 변화한다는 것을 입증하는 것이다. 태국선물환시장에서는 $\beta_2=1$의 유의수준을 5% 유의수준에서 기각하였으므로 시간변화 위험합중이 존재한다고 보어야 할 것이다.

② GARCH-M

Wald 검정방법을 이용하여 $\beta_1=1$이고, $\epsilon_{t+1}$이 백색잡음이라고 전제하고, $H_0(\beta_0=0, \theta=0)$의 제약에 대한 E값(P값)의 검정통계량을 확인함으로써 귀무가설을 검정한다. 이때 귀무가설이 기각되지 않으면 위험합중은 존재하지 않는다고 볼 수 있다. 그리고 $\beta_0 \neq 0, \theta=0$가 유의적일 경우 "0"이 아닌 일정한 위험합중이 존재하는 것이며, $\theta=0$가 유의적 이라면 시간변화 위험합중이 존재하는 것으로 볼 수 있다.

Wald2 통계량이 0.047913(0.9532)로서 귀무가설을 채택하여 OLS와 동일한 결과를 얻었다. 즉, THB는 위험합중이 존재하지 않는 선물환시장으로 나타났다. 그러나 Ljung-Box Q 통계량이 임계치를 상회하여 백색잡음을 만족시키지 못함으로써 불편한 측정이성은 기각되었다. 따라서 시간변화 위험합중이 존재하지 않는다고 나타났으나 환율 시계열에 자기상관이 존재함으로써 이러한 사실을 인정할 수 없었다.

(3) 추정치검정

OLS의 $\beta_1$이 0보다 크다는 것은 선물환 프리미엄이 선물환 예측오차와 정(+)의 관계를 의미하는 것인데 분석결과에서 $\beta_1$의 추정치는 1.958263의 값을 가질 것으로서 선물환 프리미엄이 선물환 예측오차에 미치는 영향이 정(+)의 관계임을 알 수 있다. $\beta_2$의 추정치는 부(-)의 값으로 나타나 선물환 위험합중과 현물환을 변화율 간에 (-)관계가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 이는 $\beta_2$의 계수 전부 부(-)를 보여준 Fama(1984)와 결과와 일치되는 결과이다. 한편 $\beta_2$의 추정치는 1보다 작은 -0.9585263으로 나왔다.

Bilson(1981)의 연구에서는 $\beta_2$의 추정치가 1보다 작게 나왔는데 이를 과잉투기라고 규정하고 투기자들은 예측하는 현물환 변화율의 크기를 낮춤으로써 투자전략을 개선시킬 수 있다고 하였다. GARCH-M에서는 조건부 분산 방정식에서 회귀계수 $\alpha_1$이 0.069107의 값을 가져 $\gamma_1$의 값 0.921631보다 월등히 낮게 나타나고 있어 과거값의 잔차의 자승치에 의해서 위험합중이 흔히 영향을 받는 것으로 추정된다.
<표 IV-5> OLS분석결과 (USD/THB)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>1개월 선물환</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>추 정 치</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>p값</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\alpha}_1$</td>
<td>1.33E-05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.937600</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\beta}_1$</td>
<td>1.958263</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.025600</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\alpha}_2$</td>
<td>-1.33E-05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.937600</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\beta}_2$</td>
<td>-0.958263</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.274400</td>
</tr>
<tr>
<td>R(1)</td>
<td>0.004599</td>
</tr>
<tr>
<td>R(2)</td>
<td>0.001105</td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>1.83121</td>
</tr>
<tr>
<td>F통계량 (p값)</td>
<td>4.904524</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>1.196973</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>2.501052</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>4.984524</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.01000</td>
</tr>
<tr>
<td>LM검정</td>
<td>6.15321</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>20.68391</td>
</tr>
<tr>
<td>W・H</td>
<td>9.347111</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 IV-6> GARCH-M 분석결과 (USD/THB)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>1개월 선물환</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>추 정 치</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>p값</td>
</tr>
<tr>
<td>$\theta$</td>
<td>0.030147</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.765400</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_0$</td>
<td>-0.000144</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.757100</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_1$</td>
<td>-0.632554</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.392600</td>
</tr>
<tr>
<td>$\alpha_0$</td>
<td>2.78E-07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.004100</td>
</tr>
<tr>
<td>$\alpha_1$</td>
<td>0.069107</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>$\gamma_1$</td>
<td>0.921631</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>1.830987</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>1.685639</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>0.047913</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.03800</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>0.00200</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>0.233408</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3) 홍콩의 펀드환시장

(1) 불편예측치가설 검정

① OLS

＜표 IV-7＞에서 보는 바와 같이 홍콩 펀드환시장의 경우 1% 유의수준에서 귀무가설 \((H_0: \alpha_2=0, \beta_2=1)\)이 기각되었다.

이 경우 불편예측치가설은 성립하지 않게 되며 펀드환시장은 비효율적시장이라 할 것이다. 이러한 사실은 시장의 특별한 정보를 활용하여 정상 외 초과이득을 실현할 수 있다는 의미이다.


홍콩신탁환시장의 경우 당초 예상과는 달리 불편예측치가설이 기각되는 비효율적시장임이 밝혀졌다(본 연구자의 별도분석에 의하면 6개월, 12개월 펀드환시장 공히 비효율적 시장이었으며 Ljung Box Q(20)검정에서도 비교적 높은 시계열상관을 나타냈음). 이러한 결과는 연계환율제도12와 관련이 있을 것으로 매우 조심스럽게 추론해보고 향후의 과제로 남긴다.

＜표 IV-7＞에서 보는 바와 같이 DW통계량이 0.222464의 값을 가지 전반적으로 자기상관이 존재하는 것으로 나타났으며 Ljung-Box Q(20) 통계량은 임계치 31.4를 상회하여 강한 자기상관을 가지고 있음이 입증되었다.

한편, Breush-Godfrey Serial correlation LM검정 통계량 또한 2368.527(0.0000)의 값을 가지 귀무가설을 기각함으로써 자기상관이 존재하는 것으로 밝혀졌다.

잔차량의 잔차분석 자기상관의 존재 여부를 검정하는 ARCH-LM검정 역시 귀무가설을 기각하여 과거 값에 의하여 현재 값의 영향을 받는 것으로 밝혀져 자기상관이 존재하는 사실이 입증되었다. 이러한 사실은 홍콩 펀드환시장의 경우 GARCH-M모형이 적합하다는 것을 의미하는 것이다.

② GARCH-M

＜표 IV-8＞에서 보는 바와 같이 \(H_0: \beta_0=0, \theta=0, \beta_1=1\)의 귀무가설을 검정한 결과 \(F(P)값이 47625.63(0.0000)\)으로서 귀무가설을 기각하였다. 이러한 결과는 펀드환율이 미래행동아날이라는 불편예측치가설을 기각하는 것으로서 펀드환시장이 비

12) 홍콩은 연계환율제도(Linked exchang system)하에서 USD에 고정된 환율(USD/HKD 7.8)로 운영되고 있으며 무한대의 환율성을 보장하고 있다. 홍콩의 3대 발권은행(HSBC, 중국은행, 스탠더드차타드은행)이 HKD를 발행하기 위해서는 상기환율로 환산한 동액의 미달러화를 홍콩 금융관리국(HKMA)의 외환기금에 예치해야 하므로 자이적 통화량 증대기회가 원칙적으로 차단되어 있다.
효율적임을 의미하는 것이다. 이는 OLS분석결과와 정확히 일치하는 것이며 분석의 신뢰성을 높여준다 할 수 있을 것이다.

OLS에서도 언급하였듯이 홍콩 선물환시장의 불편예측치가설 기각은 예상 밖이었다. 향후 홍콩 외환시장의 비효율성의 원인 분석을 과제로 남긴다.

모형의 적합성 검정결과 Ljung Box Q(20)검정에서 계열상관이 존재하였고, Ljung Box Q^2(20)검정결과 역시 임계치 31.4를 초과하는 35.362의 값을 가진 자기상관이 존재함이 밝혀졌으나 ARCH-LM통계량은 1.811656(0.124176)의 값을 가진 귀무가설을 채택하여 잔차의 자승치에 자기상관이 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다. 이는 잔차항의 제곱이 과거 시차값에 영향을 받지 않는 것을 의미하는 것이다. 이러한 결과는 GARCH검정에 의하여 2차 시계열적 의존성이 제거되었음을 의미하는 것이다.

(2) 시간변화 위험합증 검정

1) OLS

표 IV-7에서 보는 바와 같이 1%의 유의수준에서 귀무가설 \( \beta_2=1 \)이 기각된다. 따라서 홍콩 선물환 시장은 비효율적 시장이며 위험합증은 현물환율의 변동률에 비례하여 시간에 따라 변화하는 시간변동성을 갖고 있다고 볼 수 있다. 즉, 시간변화 위험합증이 존재하는 비효율적 선물환시장인 것이다.

2) GARCH-M

Wald2 검정통계량이 89.7319(0.0000)로서 귀무가설을 기각하였다. 이는 \( \beta_0=0, \theta=0 \)가 유의적이라는 것이 되며 시간변화 위험합증이 존재하는 것이라 볼 수 있을 것이다.

(3) 추정치 검정

OLS의 \( \beta_1 \)이 0보다 크다는 것은 선물환 프리미엄이 선물환 예측오차와 정(+)의 관계를 의미하는 것인데 분석결과에서 \( \beta_1 \)의 추정치는 1.00689의 값을 가졌으므로 선물환 프리미엄이 선물환예측오차에 미치는 영향이 정(+)의 관계임을 알 수 있다.

한편, \( \beta_2 \)의 값은 1보다 작은 -0.00689의 값을 가져 투기거래의 가능성을 설명하고 있다. GARCH-M에서는 \( \theta \) 및 \( \gamma_0 \)의 추정치가 0.532926(0.0000), -5.00E-05(0.0000)의 값을 가졌으므로 1% 유의수준에서 통계적으로 유의한 의미를 가지고 있는 것으로 나타났으며 조건부 분산 방정식에서 화귀계수 \( \alpha_1 \)이 0.448776의 값을 가져 \( \gamma_1 \)의 값 0.595682보다 낮게 나타나고 있어 과거값의 잔차의 자승치에 의해서 위험합증이 좌계 영향을 받는 것으로 추정된다.
### <표 IV-7> OLS분석결과 (USD/HKD)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>1개월 전환율</th>
<th>주 정적</th>
<th>표준오차</th>
<th>t값</th>
<th>p값</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\hat{\alpha_1}$</td>
<td>-0.000117</td>
<td>7.40E-06</td>
<td>-15.87760</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\beta_1}$</td>
<td>1.00689</td>
<td>0.007414</td>
<td>135.8162</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\alpha_2}$</td>
<td>0.000117</td>
<td>7.40E-06</td>
<td>15.87764</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\beta_2}$</td>
<td>-0.00689</td>
<td>0.007414</td>
<td>-0.92937</td>
<td>0.352900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$R^2(1)$</td>
<td>0.938250</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$R^2(2)$</td>
<td>0.000711</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>0.222464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$F$통계량(p값)(1)</td>
<td>1846.03(0.000000)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$F$통계량(p값)(2)</td>
<td>0.86373(0.352882)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>9255.529</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>18446.05</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.05200</td>
<td>9079.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LM검정</td>
<td>2368.527</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>510.3462</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>W·H</td>
<td>9.413176</td>
<td>0.000088</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### <표 IV-8> GARCH-M 분석결과 (USD/HKD)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>1개월 전환율</th>
<th>주 정적</th>
<th>표준오차</th>
<th>Z값</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\theta$</td>
<td>0.522926</td>
<td>0.044299</td>
<td>12.03099</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_0$</td>
<td>-5.00E-06</td>
<td>3.78E-06</td>
<td>-13.2214</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_1$</td>
<td>0.09535</td>
<td>0.002816</td>
<td>3.385868</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$\alpha_0$</td>
<td>3.88E-10</td>
<td>7.10E-11</td>
<td>5.463306</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$\alpha_1$</td>
<td>0.448776</td>
<td>0.040856</td>
<td>10.98442</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$\gamma_1$</td>
<td>0.55682</td>
<td>0.025054</td>
<td>23.77632</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>0.224925</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>47625.63</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>89.73190</td>
<td>0.000000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>0.004000</td>
<td>20.25360</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>0.039000</td>
<td>35.36200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>1.811656</td>
<td>0.124176</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
5) 인도네시아의 실물환산시장
(1) 불편예측치가설 검정

① OLS

표 IV-9에서 보는 바와 같이 인도네시아 1개월 실물환산시장은 1% 유의수준에서 귀무가설 \(H_0(\alpha_2=0, \beta_2=1)\)이 기각되었다. 이 경우 불편예측치가설은 성립하지 않게 되며 실물환산시장은 비효율적 시장이라 할 것이다. 이러한 사실은 시장의 특별한 정보를 활용하여 정상외 효과이득을 실현할 수 있다는 의미이다. 이러한 결과는 실물환산시장의 미성숙으로 거래량이 많지 않음에도 기인하였지만 실물환산가격이 양국간의 금리차이를 반영한 금리평가이론과의 극이가 있으며 단순히 기대와 예측에 의한 실물환산시장이 형성되고 있는데서 연유하는 것으로도 추정된다.

한편 DW통계량은 1.769418의 값으로 가져 비교적 자기상관이 없는 것으로 나타났으나 Ljung-Box Q(20) 통계량은 임계치 31.4를 훨씬 상회하는 값을 가져 강한 자기상관을 가지고 있음을 입증되었다.


② GARCH-M

\(H_0(\beta_0=0, \theta=0, \beta_1=1)\)의 귀무가설을 검정한 결과 인도네시아 루피아의 F(P)값이 60.69008(0.0000)로서 귀무가설을 기각하였다. 이러한 결과는 실물환산이 미래실물환산의 최적 기대값이라는 불편예측가설을 기각하는 것으로서 실물환산시장이 비효율적임을 의미하는 것이다. 이러한 결과는 실물환산가격이 금리평가이론에 입각한 이론적 가격과는 극이가 있고 단순히 기대에 의한 실물환산가격이 형성되고 있음을 알시하는 것이다.

이러한 현상은 전국외환시장과는 완전히 다른 여건이다. 따라서 외환시장의 효율 성가설은 자산시장이 성숙한 선진국통화를 기준으로 하고 있으므로 전국통화와 동일한 분석기준을 시장여건이 상이한 인도네시아 외환시장에 적용한다는 것이 타당한 것인가에 대한 검토가 필요할 것이다.

모형의 적합성 검정결과 Ljung Box Q(20)검정에서는 계열상관이 존재하였으나, Ljung Box Q^2(20)검정결과 임계치 31.4를 하회하는 14.179의 값을 가져 자기상관이 존재하지 않음을 밝혀졌고, ARCH-LM통계량 또한 0.690744(0.598392)로서 귀무가설을 채택하여 잔차의 자승차에 자기상관이 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다. 이는 잔차항의 제곱이 더 이상 과거 시차값에 영향을 받지 않는 것을 의미하는 것이다. 즉 GARCH검정에 의하여 잔차항에 대한 시계열상관이 제거되었음을 의미하는 것이다.
(2) 위험항목 분석

① OLS

<표 IV-9>에서 보는 바와 같이 1%의 유의수준에서 Wald2의 귀무가설 $\beta_2=1$이 기각된다. 따라서 선물환 위험항목은 현물환율의 변동률에 비례하여 시간에 따라 변화하는 시간변동성을 갖고 있다고 볼 수 있다.

② GARCH-M

Wald2 통계량은 귀무가설을 채택하여 $\beta_0=0$, $\theta=0$가 유의적이다. 그러나 Wald1을 기각하였으므로 $\beta_0=0$, $\phi=0$, $\beta_1=1$로 보아야 할 것이다. 이는 $\beta_0$, $\phi$, $\beta_1$의 통계량을 통해서도 확인 할 수 있다.

이 값의 해석은 OLS분석기준을 준용하면 시간변화 위험항목이 존재한다고 해석해도 무리는 아닌 것이라 사료된다.

(3) 추정치 검정

OLS의 $\beta_1$이 0보다 크다는 것은 선물환 프리미엄이 선물환 예측오차와 정(+)의 관계를 의미하는 것인데 분석결과에서 $\beta_1$의 추정치는 1.678595의 값을 가짐으로서 선물환 프리미엄이 선물환 예측오차에 미치는 영향이 정(+)의 관계임을 알 수 있다.

<표 IV-9> OLS 분석결과 (USD/IDR)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coeff</th>
<th>추정치</th>
<th>1개월 선물환</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>표준오차</td>
<td>t값</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\alpha}_1$</td>
<td>-8.96E-05</td>
<td>0.006063</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\beta}_1$</td>
<td>1.678595</td>
<td>0.214941</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\alpha}_2$</td>
<td>8.96E-05</td>
<td>0.006063</td>
</tr>
<tr>
<td>$\hat{\beta}_2$</td>
<td>-0.678595</td>
<td>0.214941</td>
</tr>
<tr>
<td>$R'(1)$</td>
<td>0.047835</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$R'(2)$</td>
<td>0.008144</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>1.769418</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>F통계량(p값)(1)</td>
<td>60.98911(0.000000)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td>9.967294(0.001653)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>30.51775</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>60.98911</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.01800</td>
<td>60.45400</td>
</tr>
<tr>
<td>LM검정</td>
<td>7.188662</td>
<td>0.000788</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>12.88200</td>
<td>0.000000</td>
</tr>
<tr>
<td>W · H</td>
<td>2.009807</td>
<td>0.134461</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<표 IV-10> GARCH-M 분석결과 (USD/IDR)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coef</th>
<th>1개월 신물환</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>추정치</td>
</tr>
<tr>
<td>( \theta )</td>
<td>0.017144</td>
</tr>
<tr>
<td>( \beta_0 )</td>
<td>-0.000176</td>
</tr>
<tr>
<td>( \beta_1 )</td>
<td>-0.684707</td>
</tr>
<tr>
<td>( \alpha_0 )</td>
<td>5.26E-07</td>
</tr>
<tr>
<td>( \alpha_1 )</td>
<td>0.066504</td>
</tr>
<tr>
<td>( \gamma_1 )</td>
<td>0.934048</td>
</tr>
<tr>
<td>DW</td>
<td>1.769996</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD1</td>
<td>60.69008</td>
</tr>
<tr>
<td>WALD2</td>
<td>0.561600</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q(20)</td>
<td>-0.06700</td>
</tr>
<tr>
<td>PAC/Q'(20)</td>
<td>-0.01700</td>
</tr>
<tr>
<td>ARCH-LM</td>
<td>0.690744</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\( \beta_2 \)의 추정치는 부(-)의 값으로 나타나 신물환 위험환율과 현물환율 변화율 간에 (-) 관계가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 한편, \( \beta_2 \)의 추정치는 1보다 작은 -0.678595의 값을 가지 과잉투기의 정도를 설명하고 있다. GARCH-M에서는 조건부 분산 방정식에서 회귀계수 \( \alpha_1 \)의 추정치가 0.068504의 값을 가지 \( \gamma_1 \)의 추정치 0.934048 보다 낮게 나타나고 있어 과거값의 잔차의 자승치에 의해서 위험환율이 짧게 영향을 받는 것으로 추정된다.

### IV. 요약 및 결론

단위근검정의 경우 현물환율 및 신물환율의 수준변수에서는 분석대상 4개 통화 전부가 단위근이 존재하였으며 1차 차분검정에서는 모든 통화에서 귀무가설을 기각하며 단위근이 존재치 않음을 알 수 있었다. 따라서 환율의 수준변수는 불안정한 시계열이며 1차 차분을 하여야만 안정성이 되는 I(1)시계열임을 알 수 있었다.

\( f_t - s_t, s_{t+1} - s_t, f_t - s_{t+1} \)에 대해 단위근 검정을 한 결과 현물환율변동률 \( s_{t+1} - s_t \)
한국항만경제학회지 제19집 제2호 (2003.12)

및 선물환예측치($f_t - s_{t+1}$)에서는 분석대상 4개 통화 전부에서 단위근이 존재하지 않았으나 선물환 프리미엄($f_t - s_t$)에서는 홍콩 달러(HKD)가 단위근이 존재하지 않았고 그 외의 통화에는 단위근이 존재하였다.

불편예측치 검정에서는 일본 선물환시장의 경우 불편예측치가설이 성립하는 효율적 선물환시장이었다. 대체적으로 회귀문산과 GARCH-M분석결과가 일치하였으며 이는 분석의 신뢰성을 달보하는 것이라 할 수 있을 것이다. 이러한 사실은 환율시장에서 결정되는 선물환가격이 미래환율환율에 대한 최적값이 될 수 있다는 의미이다. 즉, 선물환율은 랜덤오차 만큼만 틀리는 값이고, 다음기의 현물환율에 대한 최적의 예측치 라는 것이다.

태국 바트화 선물환시장의 경우 백색잡음은 만족치 못함으로써 효율적시장가설이 기각되었다. 이러한 결과는 태국중앙은행의 수시외환시장 개입(dirty floating 정책)등에 기인한 것으로 추정해 볼 수 있을 것이다. 한편, 홍콩달러 선물환시장에서는 당초 예상과는 달리 불편예측치가설이 기각되는 비효율적 선물환시장이었으며 비교적 높은 시기에 열상관을 나타내고 있었다. 이러한 결과는 연계환율제도와 관련이 있을 것으로 조심스럽게 추론해보고 향후의 연구 과제로 남긴다.

인도네시아의 선물환시장 역시 불편예측치가설이 기각되는 비효율적 선물환 시장이었다. 이는 시장의 특별한 정보를 활용하여 정상의 오차이득을 얻을 수 있다는 의미이다.

이러한 사실은 시장의 허용으로서 거래량이 많지 않음에도 기인하였지만 선물환가격 자체가 양극간의 급리차이를 반영한 급리평가이론은 거리가 있으며 단순히 기대와 예측에 의한 선물환시장이 형성되고 있음을 의미하는 것이다.

시간변화 위험할증 검정에서는 일본 엔화 선물환시장은 위험할증이 존재치 않는 효율적 외환시장이었으며 태국 바트화 시장의 경우에는 자기상관으로 인하여 시간변화 위험할증의 존재를 암시하였으며 선물환 시장의 효율성을 인정할 수 없었다. 홍콩, 인도네시아 선물환 시장에서는 시간변화 위험할증이 존재하였다. 이러한 결과는 중앙은행의 잘못 시장개입과 자산시장의 미발달에 기인하는 것이라 추정된다.

참고문헌

김명직・장국현(1999), 「금융시계열분석」, 경문사.
노수원・김상범(2001), 「위험할증과 선물환의」, 국제경영연구, 12권, 2호.
박춘용・장은현・한상범(2002), 「경제시계열분석」, 경문사.
송목현(1997), “GARCH-M모형을 이용한 환율변동성의 우리나라 수출에 대한 영향분석”, 경제분
석, 제3권, 제1호, 한국은행 금융경제연구소.
이중원(1997), 『제2면경제학』, 박영사.
정치화(1997), “선물환시장의 시간변화 위험프리미엄과 효율성에 관한 연구”, 홍익대학교 대학원
박사학위논문.
14, pp.319-338.
Frankel Jeffry(1983), 『Monetary and Portfolio-Balance Model of Exchange Rate Determinatio 
n』, in Bhandari and Putuan(eds.).
Hsieh D.(1984), "Test for Rational Expectation and No Risk Premium in Forward Exchange 
Robert. F. Engle & V. K. Ng(1993), 『Measuring and Testing the Impact of News on 
Robert F. Engle(1982), 『Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the 
Premium in the Term Structure : The ARCH-M Model』, Econometrica Vol. 55, 
pp.397-407.