微博、信息披露与分析师盈余预测

胡 军1, 王 甄2, 陶 茹1, 邹隽奇3
(1. 江西财经大学 金融学院, 江西 南昌 330013; 2. 上海财经大学 金融学院, 上海 200433; 3. 新加坡理工大学 设计教育和社会科学学院, 新加坡 138683)

摘 要: 信息技术和社交网络的发展改变了信息的数量、类型及其传播方式。作为金融市场中专业的信息使用者, 分析师无疑会受到这一变化的影响。文章研究了上市公司开通微博对分析师盈余预测的影响, 结果发现: (1) 开通微博后, 分析师盈余预测的修正频度增加, 说明分析师会使用微博信息及时更新盈余预测。 (2) 开通微博后, 分析师的平均盈余预测偏差和盈余预测分歧度都显著下降, 说明微博信息是分析师预测的重要信息源, 有利于其更好地了解和分析公司的经营状况。 (3) 开通微博后, 公司股价对分析师盈余预测修正的反应更加。一个合理的解释是, 投资者对微博发布的信息反应不足, 而分析师能够帮助理解这些信息。文章的研究结论对于监管部门制定基于微博的社交网络信息披露标准, 以及分析师如何在资本市场信息定价效率方面最大程度地发挥作用具有参考意义。

关键词: 微博; 非财务信息; 分析师; 盈余预测

中国分类号: F832.5 文献标识码: A 文章编号: 1001-9952(2016)05-0066-11
DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.2016.05.006

一、引言

信息的产生、收集、分析和整合贯穿于金融市场参与者的所有行为。金融市场定价效率本质上就体现在证券价值对信息的反映上。因此, 信息披露的多寡、传播的快慢如何影响个体行为和金融市场的资源配置效率, 是经济学、会计学研究的一个核心问题。

随着信息技术的发展, 社交网络在众公司中得到广泛的应用。微博作为最新的社交网络平台, 越来越多地联系了上市公司、证券分析师和投资者。微博的使用颠覆性地改变了信息的量、类型及其传播方式（Miller 和 Skinner, 2015; 何贤杰等, 2016)。任何公司在任何时间和任何地点都可以通过微博发布公司的相关信息。公司通过微博发布的信息也并不局限于财务信息, 关于日常经营管理的非财务信息也不断增加。

何贤杰等（2016）研究发现, 上市公司通过微博披露了大量的非财务信息, 其中 84% 是正式公告之外的信息, 而日常经营活动及策略类信息则占到所有微博信息的 69%。这说明上市公司通过微博披露了大量的、新增的、非财务的信息。
胡军、王慧、陶慧、邹剑奇：微博、信息披露与分析师盈余预测

证券分析师作为金融市场上最专业的信息使用者，是连接上市公司和投资者的信息中介。分析师通过挖掘和分析公司的相关信息（Lang 和 Lundholm, 1996），对公司的盈利做出预测，帮助投资者更好地理解公司。最终，通过投资者的交易行为，公司股价得及时准确地反映所有的可得信息。随着信息技术的不断发展，越来越多的公司开始使用微博，越来越多的信息得以在市场中发布和传播。因此，在大数据时代，分析师能否有效使用微博发布的信息、这些信息能否改善分析师的盈余预测，对于理解信息技术的发展如何影响资本市场信息定价效率有着极为重要的现实意义。

本文研究了公司开通微博官方方式对分析师盈余预测行为的影响。结果表明：(1) 对于开通微博的公司，分析师盈余预测的修正频次增加，说明分析师会根据公司最新的相关信息及时更新盈余预测。 (2) 开通微博有利于提高分析师的盈余预测精度，降低分析师之间的意见分歧，说明微博的财务信息是分析师预测的重要信息源。 (3) 开通微博后，公司股价对分析师盈余预测修正的反应更大，一个合理的解释是，投资者对微博发布的非财务信息反应不足，而分析师能够帮助理解这些信息。

本文的可能贡献在于：(1) 首次研究了公司社交网络信息披露对分析师盈余预测行为及资本市场定价的影响，打开了分析师盈余预测过程这一“黑盒子”，发现分析师在帮助市场理解微博信息时发挥了重要作用。 (2) 在大数据时代，爆炸式增长的信息如何影响金融市场参与者，本文在这方面进行了基础性的研究，为以后更为深入和细化地研究其他各方面提供了启示。 (3) 本文的研究结论扩展了关于信息披露的现有研究，强调了微博披露的、一般化的非财务信息对理解公司经营性行为的重要作用。(4) 对于理论上如何刻画投资者对非财务信息的处理能力，本文的结论亦提供了一定的启示。

二、文献回顾和研究假设

(一) 微博、分析师盈余预测精度与修正频率

大量研究表明，分析师盈余预测的准确性显著优于直接用时间序列模型得出的预测，一个广泛使用的解释是，时间序列模型只考虑了过去的、已知的相关盈余信息，而分析师预测时使用的信息不仅仅局限于盈余信息，而且会即时对市场出现的新信息做出及时反应，即分析师的预测会比时间序列模型融入更多的信息 (Fried 和 Givoly, 1982; Brown 等, 1987; 方军雄, 2007)。

Rogers 和 Grant (1997) 通过研究 187 份卖方分析师研究报告，发现分析师的研究报告中只有一半左右的信息能在年报中找到，说明分析师在收集和运用了其他来源的信息进行预测，而且这一半的信息似乎更多地来自描述性的部分而非基本的财务信息。因此，仅仅研究定量的信息可能无法完全捕捉分析师预测的复杂本质 (Rogers 和 Grant, 1997; Ramnath 等, 2008)。这也说明分析师在进行预测时会广泛收集可以获得的信息以最优化自身的盈余预测。

此外，大量研究表明，分析师的预测行为会受到来源于不同渠道信息的影响。这些渠道

① 与新浪微博并驾齐驱的社交网络是腾讯旗下的微信，尽管两者都是社交网络的一员，但是新浪微博强调的是公开发布信息，而微信强调的是私人分享信息。正如新浪微博董事长曹国伟所称，“微博和微信是当前移动最热门的两大应用。在很多情况下，我们的社交平台，微博更像是供人们分享信息的公开平台，而微信更像是私人网络，供人们在朋友之间分享内容和信息”。因此，以新浪微博作为研究对象更符合本文的研究目的。

微博是新的社交平台，公司可以通过官方微博将自己最新的动态和消息直接推送给自己关注的用户，用户无需自己去搜寻和查看相关信息。而关注公司微博的用户往往是有与公司有一定利益关系的经济参与者，如股票投资者、员工、供应商等。因此，微博对公司而言的即时动态和消息直接推送给了最需要这些信息的人群，使得公司的信息可以更快、更快、更准确地传递到市场参与者手中，微博及时、快捷、便利的特性大大降低了信息使用者的信息搜寻成本。

基于以上分析，我们认为分析师会充分利用微博披露的最新信息及时修正和更新自身的盈余预测。而在其他条件相同的情况下，由于公司披露的信息更多、信息流动更快，更容易获取，分析师的盈余预测精度也会更高。因此，本文提出以下两个待检验的假设。

假设 1：其他条件相同下，公司开通微博后，分析师的盈余预测修正频率更高。

假设 2：其他条件相同下，公司开通微博后，分析师的盈余预测精度更高。

（二）微博信息披露与分析师之间的预测分歧

从以上分析可以推断，当分析师能够充分利用公司通过微博发布的信息时，对单个分析师来说，我们预期其发布的盈余预测会更加准确，更加接近实际值。当所有分析师都如此时，这些分析师的预测差异会下降，即对于开通微博的公司，不同分析师之间的预测分歧程度下降。此外，预测的分歧和不一致的信息也会导致不同分析师之间的预测差异下降。Lys 和 Sohn（1999）认为，不同分析师获取的信息可以看作是相互独立的。而公司对外发布的公共信息和分析师自身获取的信息会构成分析师预测所使用的信息集（Zhu 和 Huang，2008）。由于不同的分析师，相同的公共信息使他们的预测趋同，独立的信息使他们的预测产生差异。因此，公司公共信息越多，分析师之间的预测所依据信息的重合程度越高，分析师的预测差异越低。基于以上分析，本文提出以下待检验的假设。

假设 3：其他条件相同下，公司开通微博后，不同分析师间的盈余预测分歧程度降低。

（三）投资者对微博信息的理解程度与分析师盈余预测修正对股价的影响

Lang 和 Lundholm（1996）认为，分析师在提高资本市场信息定价效率方面的作用主要表现为两类：信息挖掘和信息解读。Lang 和 Lundholm（1996）进一步认为，公司的信息如果是选择性披露给某些人将会提高分析师的作用，但当信息是向整个市场发布时，分析师的作用就会下降。

然而，Lang 和 Lundholm（1996）的结论依赖于一个重要的假设，即市场是足够有效的。实际情况下可能并非如此，因为投资者对信息的选择和理解可能存在偏差。对于通过微博披露的信息，情况就可能与 Lang 和 Lundholm（1996）的假设不同，因为企业通过微博发布的信息与外部使用的公司财务信息有很大的差别。企业通过年报、季报等形式发布的财务信息往往基于一定的会计信息准则，普通投资者可以在不同公司、同一公司不同年份之间对这些信息进行比较。相对于定量化的财务信息，微博发布的信息更多的是“定性”的描述。
识别和判断这些信息存在困难时，投资者可能就无法使用这些信息，从而也无法基于这些信息进行证券交易（Hirshleifer and Teoh, 2003）。


Lys 和 Sohn (1990) 以及朱红军等 (2008) 认为，分析师进行盈利预测修正都是基于一定新的信息，这些信息包括：(1) 从上一次预测至本次预测市场信息(已有公开信息)以及分析师在这一段时间获得的私有信息(新增信息)。由于“已有信息”已经反映在过去的观点中，分析师盈利预测修正对公司股价的影响主要源于分析师的私有信息。而如果投资者无法及时理解某些公开信息，如微博发布的信息，这些信息也就无法及时进入股价。当这些信息被分析师加以收集、整理和整合，并以更为标准化的报告形式向市场发布时，这些信息实际上可以看作是分析师带来的新增信息。

基于以上分析，我们认为在控制了分析师盈利预测修正幅度和其他影响因素后，盈利预测修正对公司股价有更大的影响。因此，本文提出以下假设的假设：

假设 1：其他条件相同时，公司开通微博后，与不开通微博的盈余预测修正对公司股价的影响更大。

三、样本选择和研究方法

(一) 样本选择

2009 年 8 月 14 日，新浪微博开始内测，中国人迎来了自己的 Twitter。此后，新浪微博的用户呈几何式增长，截至 2013 年 12 月底，新浪微博拥有 1.29 亿活跃用户，平均每天活跃用户达到 6140 万。① 微博的发布采用的是一种“推送”(Push) 技术 (Blankespoor 等，2014)，公司通过官方微博可以将自己最新的动态和消息直接推送给关注自己的用户。

本文按以下标准判断一个公司是否开通官方微博：(1) 选择新浪微博进行研究，新浪微博的用户量几乎是其他社交平台和微博平台无法企及的。截至 2013 年 3 月底，新浪微博注册用户数增长到 5.36 亿，② 并于 2014 年 4 月 17 日在美国纳斯达克上市。(2) 开通的微博必须是加载 V 认证的总公司微博。(3) 所有与销售有关的微博都不作为官方微博。(4) 官方微博开通时间超过 3 个月，且月发布量不低于 15 条。经过以上筛选并剔除金融行业公司，共有 299 家上市公司开通微博，占上市公司总数的 12.3% 左右（截至 2013 年第四季度）。按行业和各时段微博的开通情况见表 1。分析师盈余预测数据、公司财务数据和公司特征数
据来自 CSMAR 数据库。

表 1 各行业、各时段公司开通官方微博情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>行业</th>
<th>开通公司数</th>
<th>公司总数</th>
<th>比例(%)</th>
<th>时段</th>
<th>开通公司数</th>
<th>比例(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>农、林、牧、渔业</td>
<td>2</td>
<td>39</td>
<td>5.13</td>
<td>2009年</td>
<td>2</td>
<td>0.67</td>
</tr>
<tr>
<td>燃料业</td>
<td>4</td>
<td>67</td>
<td>5.97</td>
<td>2010年</td>
<td>48</td>
<td>16.05</td>
</tr>
<tr>
<td>制造业</td>
<td>157</td>
<td>1496</td>
<td>10.49</td>
<td>2011Q1</td>
<td>39</td>
<td>13.04</td>
</tr>
<tr>
<td>电力、热力及水的生产和供应业</td>
<td>1</td>
<td>80</td>
<td>1.25</td>
<td>2011Q2</td>
<td>28</td>
<td>9.36</td>
</tr>
<tr>
<td>建筑业</td>
<td>5</td>
<td>63</td>
<td>9.52</td>
<td>2011Q3</td>
<td>28</td>
<td>9.36</td>
</tr>
<tr>
<td>交通运输、仓储业</td>
<td>7</td>
<td>81</td>
<td>8.64</td>
<td>2011Q4</td>
<td>21</td>
<td>7.02</td>
</tr>
<tr>
<td>信息技术业</td>
<td>49</td>
<td>184</td>
<td>26.63</td>
<td>2012Q1</td>
<td>16</td>
<td>5.35</td>
</tr>
<tr>
<td>批发和零售贸易</td>
<td>28</td>
<td>152</td>
<td>18.42</td>
<td>2012Q2</td>
<td>20</td>
<td>6.59</td>
</tr>
<tr>
<td>房地产业</td>
<td>15</td>
<td>134</td>
<td>11.19</td>
<td>2012Q3</td>
<td>27</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>社会服务业</td>
<td>19</td>
<td>75</td>
<td>25.33</td>
<td>2012Q4</td>
<td>16</td>
<td>5.35</td>
</tr>
<tr>
<td>传播与文化产业</td>
<td>10</td>
<td>33</td>
<td>30.30</td>
<td>2013Q1</td>
<td>14</td>
<td>4.58</td>
</tr>
<tr>
<td>综合类</td>
<td>1</td>
<td>23</td>
<td>4.35</td>
<td>2013Q2</td>
<td>18</td>
<td>6.02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>299</td>
<td>2427</td>
<td>12.32</td>
<td>总计</td>
<td>299</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（二）实证方法

为了验证分析师的盈余预测行为如何受到微博信息披露的影响，本文设计了以下回归方程：

$$\text{DEP}_n = \gamma_0 + \gamma_1 \text{MICROBLOG}_n + \gamma_2 \text{CONTROLS} + \gamma_4 \text{YearDummies} + \gamma_5 \text{IndustryDummies} + \gamma_6 \text{IndustryDummies} + \xi_n$$

（1）

其中，MICROBLOG 衡量的是公司是否开通微博，开通的取 1，否则取 0。CONTROLS 是一系列控制变量，财务数据取滞后一期（下同）。重要变量定义见表 2。DEP 根据研究假设的不同而不同，包括：（1）分析师的盈余预测偏差。本文使用一年内所有分析师最后一次盈余预测的均值与实际值之间差额的绝对值来衡量（AFE, Absolute Forecast Error）。根据标准化的变量不同，分别用 AFEPRC(AFE/年初股价）和 AFEEPS(AFE/实际 EPS）作为被解释变量进行回归。（2）分析师的盈余预测分歧程度。本文使用同一公司一年内所有分析师最后一次盈余预测的标准差除以预测均值的绝对值来衡量，即分析师盈余预测的变异系数（DISPEPS）。本文也用年初股价进行标准化（DISPPRC）。（3）分析师的盈余预测修正频率（REVISION）。本文使用同一公司一年内所有分析师盈余预测修正次数的均值来衡量。此外，本文还就股权的变动对 EPS 的影响进行了调整，以保证分析师预测值与实际值存在可比性。

参考相关研究，如 Behn 等（2008）、岳衡和林小驰（2008）、Dichev 和 Tang（2009）、Dhaliwal 等（2012）等，以上回归方程中控制变量包括公司规模（SIZE）、MTB、杠杆水平（LEVERAGE）、预测日与实际盈余发布日的时间间隔（HORIZON），取对数、分析师数量等。

① 为了保证回归结果不受异常值、透支膨胀等影响，本文对所有数据进行了以下处理：(1) 所有股票收益率用 CPI 调整至 2013 年末的平均水平；(2) 剔除所有股票收益率小于 0 的观测值；(3) 剔除股票首个交易日异常盈余的观测值；(4) 对相关财务数个及比例进行缩尾（winsorizer）处理（首尾 5%）。

② 经实验得知，部分控制变量的定义未报告，简单定义可以参考下文控制变量解释，如需要详细定义可以联系作者。

• 70 •
(COVERAGE)；对数EPS)、EPS的波动性(STDEPS)、是否亏损(LOSE)、特质波动性
(IVOL)、EPS的变动水平(EPSCHG)、是否四大审计(BIG4)。样本最终包括1596家公司
3479个公司—-年份数据。

<table>
<thead>
<tr>
<th>变量符号</th>
<th>变量含义</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AFEPRC</td>
<td>分析师预测偏差程度一，等于</td>
</tr>
<tr>
<td>AFEEPS</td>
<td>分析师预测偏差程度二，等于</td>
</tr>
<tr>
<td>DISPRC</td>
<td>分析师预测分歧度指数一，等于当月分析师盈余预测标准差/年股份数</td>
</tr>
<tr>
<td>DISPEPS</td>
<td>分析师预测分歧度指数二，等于当月分析师盈余预测标准差/预测均值</td>
</tr>
<tr>
<td>REVISION</td>
<td>当年参与公司盈余预测的分析师预测预的平均次数</td>
</tr>
<tr>
<td>CAR</td>
<td>在市场中取其残差获得，估计区间为盈余预测修正日之前</td>
</tr>
<tr>
<td>MICROLOG</td>
<td>公司是否开通微博。是为1，否为0</td>
</tr>
<tr>
<td>DELTA</td>
<td>盈余预测修正幅度，等于</td>
</tr>
</tbody>
</table>

为了验证开通微博后，分析师盈余预测修正对股价的影响，本文设计了以下回归方程：

$$CAR_{it} = \kappa_0 + \kappa_1 \text{MICROLOG}_{it} + \kappa_2 \text{MICROLOG}_{it} \times \text{DELTA}_{it} + \kappa_3 \text{DELTA}_{it}$$

$$+ \kappa_4 \text{CONTROLS} + \text{Year Dummy} + \text{Industry Dummy} + \xi_{it}$$

(2)

其中，CAR 表示一年内针对第 i 个公司第 j 个分析师第 t 次盈余预测发布 [-1,1] 三次的累计
超额收益率；超额收益率使用市场模型进行估计取其残差获得；估计区间为盈余预测
修正日之前[-500，-250]，且实际交易天数大于30。

DELTA 表示一年内针对第 i 个公司第 j 个分析师第 t 次盈余预测修正的幅度，等于
(第 t 次预测的 EPS－第 t －1 次预测的 EPS)/ 年初股价。参考 Gleason 和 Lee(2003)以及
朱军等(2008)的研究，以上回归方程中控制变量包括公司规模(SIZE)、MTB，预测修正
日与实际盈余发布日的时间间隔(HORIZON)。样本最终包括40 027次分析师盈余预测
修正，其中前两次预测的 EPS 发生变动的为20 927次。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

表 3 报告了重要变量的描述性统计结果。从 Panel A 中可以看出，对于开通微博的
公司，分析师盈余预测偏差和分歧程度比未开通公司的要低，而预测修正频率要高。开通前
后分析师的相关行为没有显著变化，原因可能是：(1) 没有控制其他影响因素，分析师的盈余
预测很大程度上还是依赖于公司的基本面特性；(2) 公司真正使用最新信息技术的点可能
比开通微博更早。

从 Panel B 中可以看到，分析师向上(向下)的盈余预测修正带来了正(负)的超额收益
率。平均来看，相同幅度的盈余预测修正和开通微博的公司对股价的影响更为显著。以
向上修正为例，对于相同幅度的盈余预测修正，开通微博公司的超额收益率是未开通微博公司的 1.5 倍，是开通前的 2.1 倍。

表 3 重要变量描述性统计

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>均值</th>
<th>未开通</th>
<th>开通前</th>
<th>开通后</th>
<th>未开通</th>
<th>开通前</th>
<th>开通后</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AFEPRC</td>
<td>0.0102</td>
<td>0.0070</td>
<td>0.0070</td>
<td>0.0056</td>
<td>0.0035</td>
<td>0.0034</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DISPRRC</td>
<td>0.0078</td>
<td>0.0056</td>
<td>0.0063</td>
<td>0.0047</td>
<td>0.0055</td>
<td>0.0638</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DISPEPS</td>
<td>0.2662</td>
<td>0.1772</td>
<td>0.1692</td>
<td>0.1289</td>
<td>0.1124</td>
<td>0.0930</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REVISION</td>
<td>0.7447</td>
<td>0.7295</td>
<td>1.0697</td>
<td>0.6667</td>
<td>0.6667</td>
<td>1.0000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Panel B：盈余预测修正与超额收益率(均值)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>DELTA &gt; 0</th>
<th>未开通</th>
<th>开通前</th>
<th>开通后</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CAR</td>
<td>0.0158</td>
<td>0.0093</td>
<td>0.0202</td>
<td>-0.0003</td>
</tr>
<tr>
<td>DELTA</td>
<td>0.0056</td>
<td>0.0046</td>
<td>0.0048</td>
<td>-0.0095</td>
</tr>
<tr>
<td>CAR/DELTA</td>
<td>2.8242</td>
<td>2.0450</td>
<td>4.2210</td>
<td>0.0279</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（二）开通微博对分析师盈余预测行为的影响

表 4 报告了开通微博对分析师盈余预测行为影响的回归结果。① 第(1)列和第(2)列是有关分析师盈余预测偏差的回归结果，可以看到，无论是用 AFEPRC 还是 AFEEDP 度量分析师的预测偏差，开通微博后，分析师的预测偏差都显著下降，而且均在 5% 的显著性水平上显著于零。从幅度来看，相对于均值而言，以 AFEPRC 和 AFEEDP 度量，开通微博能够使分析师的盈余预期精度提高 13.3% 和 19.6%，这一结果在经济学意义上也是显著的。

第(3)列和第(4)列报告了开通微博对分析师之间预测分歧程度影响的回归结果。开通微博后，分析师获得的信息增多，而且微博发布的信息是针对整个市场的，因而分析师之间的共同信息比例增加，导致他们的预测行为趋于一致。在 DISPRRC 和 DISPEPS 的回归方程中 MICROBLOG 的系数显著为正，而且均在 10% 的显著性水平上显著于零。

第(5)列报告了开通微博对分析师盈余预测修正频率的影响。开通微博后为市场提供了更多的信息。如果分析师能够积极努力收集和使用相关信，开通微博会促使分析师更加频繁地发布盈余报告。从回归结果来看，本文的确发现了这一现象，说明对于开通微博的公司，分析师的盈余预测修正更加频繁。

本文进一步将分析师盈余预测分成分析师高估样本（乐观样本）和分析师低估样本（悲观样本），然后分析微博对分析师盈余预测精度的影响。对于高估（乐观）的分析师，微博披露的信息可以有效降低其盈余预测值（AFEPRC 和 AFEEDP 的系数分别为 -0.0013 和 0.175 且均在 5% 的显著性水平上显著于 0），朝着更接近真实值的方向移动。而对于低估（悲观）的分析师，微博披露的信息可以有效提高其盈余预测值（AFEPRC 和 AFEEDP 的系数分别为 -0.0011 和 -0.0624，前者在 1%，后者在 5% 的显著性水平上显著于 0），也朝着更接近真实值的方向移动。以上结果说明，微博披露的信息的确是有价值的，即使微博披露的信息可能存在偏差，无论是乐观的分析师还是悲观的分析师通过利用微博信

① 由于解释变量 MICROBLOG 以及被解释变量在单一年份之间可能存在很大相关性，参考 Petersen（2009）的研究，本文选择断点的标准差是经过公司层面的 cluster 调整。此外，受篇幅限制，这部分未报告控制变量的回归结果。

② 基于篇幅考虑，文中未报告回归结果，如需可可以联系作者。
信息都能有效提高其盈余预测精度。

表 4 开通微博对分析师预测精度、分歧程度和预测修正频率的影响

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>AFEPRE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AFEPES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DISP</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DISPEPS</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>REVISION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MICROBLOG</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>控制变量/年度/行业效应</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>R²</strong></td>
<td>0.413</td>
<td>0.107</td>
<td>0.221</td>
<td>0.253</td>
<td>0.305</td>
</tr>
<tr>
<td>观测值</td>
<td>3.479</td>
<td>3.479</td>
<td>3.479</td>
<td>3.479</td>
<td>3.479</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：括号内为所估计系数的标准误，标准误经公司层面的 cluster 调整。*、**和***分别表示在 10%、5% 和 1% 的显著性水平上显著于零。下表同。

（三）分析师盈余预测修正对股价的影响

本文将进一步探究普通投资者是否能够及时地判断和解读公司通过微博发布的非财务信息，以便明确分析师在使用这些信息时是否起到信 secondo 信息作用，后果往往信息作用的作用。如果投资者无法理解这些信息，也就无法基于这些信息进行交易。如果只有当分析师以更加标准化的研究报告的形式发布这些信息才能被市场所理解，并及时反映到股价中。此时，分析师发挥了信息解读的作用。当分析师为了信息解读作用时，相同的盈余预测修正幅度将带来更加显著的价格变动。表 5 的实证结果加强了分析师信息解读作用的观点。表 5 前两列是所有修正样本的回归结果，MICROBLOG×DELTA 的系数显著正，说明对于相同的盈余预测修正幅度，在开通微博的公司中其影响更大，而且 MICROBLOG×DELTA 的系数 (0.418) 几乎与 DELTA 的系数 (0.477) 相当。

由于同一分析师针对同一家公司发布的前后差异 EPS 预测值很多时候并没有发生变动，表 5 最后两列报告了剔除 EPS 预测值没有发生变动的样本回归结果。以上结果几乎没有发生变化。

表 5 分析师盈余预测修正对股价的影响

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>CAR</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MICROBLOG</strong></td>
<td>0,000158</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0,000150)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DELTA</strong></td>
<td></td>
<td>0,477***</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0,0530)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MICROBLOG×DELTA</strong></td>
<td>0,418***</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(0,157)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>控制变量/年度/行业效应</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>R²</strong></td>
<td>0,026</td>
<td>0,025</td>
<td>0,032</td>
<td>0,030</td>
</tr>
<tr>
<td>观测值</td>
<td>40 027</td>
<td>40 027</td>
<td>20 927</td>
<td>20 927</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（四）稳健性检验和进一步讨论

以上结果说明，公司开通微博后向市场发布了更多的特质信息，并且这些信息能被分析师及时地使用，以增加其关于公司 EPS 预测的准确性。然而，这些结果还可能有其他一些解释是由对比偏差导致的。基于稳健性考虑，本文做了几方面的检验：（1）控制其他信息获取渠道。本文进一步控制了其他信息获取渠道，主要包括公司当年的公告数量、公司当年被相关媒体报道的次数、公司在上交所和深交所开通的互动平台上的回复的次数，结果

1. 基于稳健性考虑，稳健性分析结果在文中未报告，如需要可以联系作者，同时感谢审稿专家提供的部分稳健性检验的建议。
依然稳健。（2）以月均发微博数量代替是否开通微博。参考何贤杰等（2016）的做法，本文用月均发微博数量代替是否开通微博重复上述回归，估计结果类似。（3）自我选择模型。由于是开通微博是公司可以自主选择的，因此可能存在自我选择偏差。本文进一步采用自我选择模型进行估计，结果依然稳健。（4）PSM 配对抽样分析。为了降低采用回归方法可能存在的配对偏差，本文进一步采用倾向得分匹配（PSM）的方法研究开通微博对分析师预测行为的影响，结果依然稳健。（5）二次差分的思想。本文将 2003—2007 年作为一个新的样本区间，对于分析师预测行为，在该样本区间内两者并无显著差异，说明本文的结果不是由组别固有偏差引起的。

五、结论和政策建议

信息技术的发展对信息的产生、传播和接收产生了重要的影响，也深刻地改变了信息的数量、类型（财务和非财务）及其传播方式和途径。其中一个重要的变化是社交网络在公众和公司中的广泛应用。信息的推送方式不再完全依赖于新闻媒体这一信息中介，公司可以直接将相关信息推送给相关利益者。我们发现这一过程中，分析师在对这些信息的解读和整合方面起到了积极的作用，有效提高了资本市场信息定价效率。具体表现为：（1）开通微博后，分析师预测的修正频率增加。这说明微博的使用使上市公司更多的信息能够更快地对外发布，有效降低了分析师搜集和获取信息的成本，因而分析师有更强的动机更新相关盈余预测。（2）开通微博有利于提高分析师的盈余预测精度，降低分析师之间意见分歧，说明微博披露的非财务信息是分析师预测的重要信息源。该信息有助于分析师更好地理解和分析公司的经营活动，增强其对公司盈余预测的能力，说明公司通过微博向市场传递的信息是有价值的。（3）开通微博后，公司股价对分析师盈余预测修正的反应更大，一个合理的解释是，投资者对微博发布的非财务信息反应不足，而分析师能够帮助理解这些信息。

以上结论表明，微博已经成为上市公司披露信息的重要途径，深刻地改变了上市公司的信息环境。尽管分析师能够有效利用这些信息，但是普通投资者似乎无法理解这些信息。除了投资者本身的心理和行为偏差等因素外，监管当局“重强制信息披露，轻其他信息披露”的政策在一定程度上导致了投资者重视强制披露的财务信息和临时重大公告信息，而忽视了公司自愿披露的非财务信息的价值。因此，在社交网络发展极大地促进了非财务信息披露和传播的背景下，监管部门有必要完善相关信息披露政策，引导市场对非财务信息的重视和理解，使股价能够更加快速准确地反映非财务信息，提高整个资本市场的信息定价效率。

* 本文还得到江西财经大学金融学院青年英才扶持计划和上海财经大学金融学院互联网金融课题组的
支持。

参考文献：
Weibo, Information Disclosure and Analysts’ Earnings Forecasts

Hu Jun¹, Wang Zhen², Tao Ying¹, Zou Junqi³

¹School of Finance, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330012, China; ²School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China; ³College of Design, Education and Social Science, Singapore Institute of Technology, Singapore 138685, Singapore

Abstract: The development of information technology and social networks leads to changes in the amount, types and transmission routes of information. As the most professional information users, it is no doubt that security analysts are influenced by this change. This paper studies the effect of the usage of Weibo among companies on analysts’ earnings forecasts. It arrives at the conclusions as follows: firstly, the frequency of analysts’ earnings forecasts revisions increases after the launch of Weibo, showing that analysts can use Weibo information to timely revise earnings forecasts; secondly, the average earnings forecasts error and dispersion both decrease after the launch of Weibo, showing that the information disclosed through Weibo is an important source helping to develop analysts’ earnings forecasts and is beneficial to better understanding and analysis of corporate operation activities; thirdly, the sensitivity of stock prices to analysts’ earnings forecasts revisions increases after the using of Weibo. One possible explanation for this phenomenon is that individual investors cannot fully understand the information disclosed through Weibo, and analysts can help them to understand the information disclosed through Weibo. These conclusions have the reference for the formulation of information disclosure criteria through social networks based on Weibo and the exertion of the role of analysts to the largest extent in information pricing efficiency in capital market.

Key words: Weibo; nonfinancial information; security analyst; earnings forecast

(责任编辑 康 健)