**硕士学位论文**

**EMD和神经网络混合模型的优化研究及应用**

**Optimization and application of hybrid model of EMD and neural network**

学科专业 统计学

学科方向 风险管理与精算

作者姓名

指导教师

中 南 大 学

年 月

中图分类号 F832.51 学校代码 10533

UDC 510 学位类别 学术学位

**硕士学位论文**

**EMD和神经网络混合模型的优化研究及应用**

**Optimization and application of hybrid model of EMD and neural network**

作 者 姓 名：

学 科 专 业： 统计学

学 科 方 向： 风险管理与精算

研 究 方 向： 金融市场与风险管理

二级培养单位：数学与统计学院

指 导 教 师：

论文答辩日期 答辩委员会主席

中 南 大 学

2020年5月

学位论文原创性声明

本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版；本人允许本学位论文被查阅和借阅；学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编本学位论文。

保密论文待解密后适应本声明。

作者签名： 指导教师签名

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

摘要

**EMD和神经网络混合模型的优化研究及应用**

**摘要：**经验模态分解(Empirical Mode Decomposition ,EMD）是一种对非平稳信号进行处理分析的常用工具，目前在许多科学与工程领域得到了广泛的应用。近年来有大量的学者尝试将该技术应用到时间序列的建模与预测中。股票指数数据作为一种典型的时间序列历来受到广大学者的青睐，大量的学者开始将EMD运用到股票指数的预测研究中，并且构建了一系列基于经验模态分解的组合模型预测模型。

首先，针对基于EMD算法分解的组合预测模型中模型数量较多、规模复杂、误差累积和计算量大等问题，本文提出了一种基于EMD算法的单一模型预测结构。文中改进了常见的基于EMD和ANN的组合模型，从原来单纯的叠加模型EMD-ANN改进为单一预测模型S-EMD-ANN。改进的模型，大幅度减少了模型个数，简化了模型结构，模型训练时间得到大幅度改善。实验结果表明，改进的模型在预测的精度上有所提高，在模型运算效率上有显著提高。

其次，针对经验模态分解过程中存在的“前瞻性”偏差问题，本文依据一些学者剔除“前瞻性”偏差的思想，改进了基于EMD和ANN的自适应预测模型。剔除“前瞻性”偏差后，传统自适应混合预测模型AEMD-ANN和S-AEMD-ANN的预测结果并不优于单独的ANN模型的预测结果，所以文中对传统的自适应模型提出了改进。文中主要是对检验模态分解中的失真数据点进行了改进处理。实验结果表明，文中提出的改进模型S-AEMD-ANNa的预测结果明显优于传统自适应模型预测结果，而且也优于单独的ANN模型预测结果。这说明文中提出的改进方案即使EMD算法剔除“前瞻性”偏差也能对ANN模型起到改善作用。

图27幅，表14个，参考文献93篇。

**关键词：**经验模态分解；股指预测；前瞻性偏差；自适应预测

**分类号：**F832.51; F224

Abstract

**Optimization and application of hybrid model of EMD and neural network**

**Abstract：**Empirical Mode Decomposition (EMD)is a commonly used tool for processing and analyzing non-stationary signals. It is currently widely used in many scientific and engineering fields. In recent years, a large number of scholars have tried to apply this technology to the modeling and prediction of time series. As a typical time series, stock index data has always been favored by a large number of scholars. A large number of scholars have begun to apply EMD to stock index prediction research, and constructed a series of combined model prediction models based on empirical mode decomposition.

First of all, to solve the problems of large number of models, complex scale, error accumulation and large amount of calculation in the combined prediction model based on the decomposition of EMD algorithm, this paper proposes a single model prediction structure based on EMD algorithm. In this paper, the common combined model based on EMD and ANN is improved, from the original simple superposition model EMD-ANN to the single prediction model S-EMD-ANN. The improved model greatly reduces the number of models, simplifies the model structure, and greatly improves model training time. Experimental results show that the improved model has improved the accuracy of prediction, and has significantly improved the computational efficiency of the model.

Secondly, in view of the "Look-ahead" bias problem in the process of empirical mode decomposition, this paper improves the adaptive prediction model based on EMD and ANN based on the idea of some scholars eliminating the "Look-ahead" bias. After excluding the "Look-ahead" bias, the prediction results of the traditional adaptive hybrid prediction models AEMD-ANN and S-AEMD-ANN are not better than the prediction results of the separate ANN model, so the paper proposes improvements to the traditional adaptive model. In this paper, the distorted data points in the inspection modal decomposition are mainly improved. Experimental results show that the prediction result of the improved model S-AEMD-ANNa proposed in this paper is significantly better than that of the traditional adaptive model, and it is also better than that of the ANN model alone. This shows that the improvement scheme proposed in this article can improve the ANN model even if the EMD algorithm removes the "Look-ahead" bias.

**Keywords:** EMD; Stock index forecast; Look-ahead bias; Adaptive forecast

**Classification:** F832.51; F224

**目 录**

[摘要 I](#_Toc37278497)

[Abstract II](#_Toc37278498)

[1 绪论 1](#_Toc37278499)

[1.1 研究背景、意义及价值 1](#_Toc37278500)

[1.2 文献综述 3](#_Toc37278501)

[1.2.1 股票指数预测研究文献综述 3](#_Toc37278502)

[1.2.2 EMD和神经网络混合模型研究文献综述 4](#_Toc37278503)

[1.3 本文主要内容与创新 6](#_Toc37278504)

[1.3.1 本文的主要内容 6](#_Toc37278505)

[1.3.2 本文的创新点 6](#_Toc37278506)

[2 EMD算法概述 8](#_Toc37278507)

[2.1 EMD的概念和基本算法 8](#_Toc37278508)

[2.1.1 EMD算法的基本概述 8](#_Toc37278509)

[2.1.2 EMD算法的停止准则 9](#_Toc37278510)

[2.1.3 EMD算法的端点问题 10](#_Toc37278511)

[2.2 EMD算法的改进研究 12](#_Toc37278512)

[2.2.1 集成经验模态分解 12](#_Toc37278513)

[2.2.2 完整集成经验模态分解 13](#_Toc37278514)

[2.2.3 具有自适应噪声的完整集成经验模态分解 14](#_Toc37278515)

[2.3 本章小结 15](#_Toc37278516)

[3 基于EMD与神经网络的混合预测模型 16](#_Toc37278517)

[3.1 相关算法介绍 16](#_Toc37278518)

[3.1.1 ANN算法介绍 16](#_Toc37278519)

[3.2 EMD与ANN混合预测模型及改进 17](#_Toc37278520)

[3.2.1 基于EMD与ANN的预测模型 17](#_Toc37278521)

[3.2.2 基于EMD与ANN的单一预测模型 19](#_Toc37278522)

[3.3 实证分析研究 20](#_Toc37278523)

[3.3.1 数据介绍 20](#_Toc37278524)

[3.3.2 基于EMD的数据分解 21](#_Toc37278525)

[3.3.3 模型性能评价指标 25](#_Toc37278526)

[3.3.4 实证结果分析 27](#_Toc37278527)

[3.3.5 同类研究对比 31](#_Toc37278528)

[3.4 本章小结 32](#_Toc37278529)

[4 基于EMD与神经网络的自适应预测模型 34](#_Toc37278530)

[4.1 EMD算法中的前瞻性偏差分析 34](#_Toc37278531)

[4.2 EMD与ANN混合的自适应预测模型 35](#_Toc37278532)

[4.2.1 基于EMD与ANN的自适应预测模型 35](#_Toc37278533)

[4.2.2 基于EMD与ANN自适应预测模型的改进 36](#_Toc37278534)

[4.3 实证分析 39](#_Toc37278535)

[4.4 本章小结 43](#_Toc37278536)

[5 结论与展望 45](#_Toc37278537)

[5.1 本文结论 45](#_Toc37278538)

[5.2 研究展望 46](#_Toc37278539)

[参考文献 48](#_Toc37278540)

[附录 56](#_Toc37278541)

[附录A 56](#_Toc37278542)

[附录B 57](#_Toc37278543)

[附录C 59](#_Toc37278544)

[附录D 61](#_Toc37278545)

[致 谢 62](#_Toc37278546)

**1 绪论**

1.1 研究背景、意义及价值

时间序列是按照时间顺序记录的一系列数据点,是一种非常常见的数据形式。理想的时间序列数据都存在着一定的内在规律，并表现出一定的特性。然而，实际的时间序列数据常常都会受到外部因素的影响，使得在分析和寻找其内在规律和特性时存在一定的困难。在现实中有很多问题的分析都可以归结为时间序列的分析处理问题，如金融数据，能源数据，气象数据，GDP数据，电力数据，医疗数据等。通过对时间序列的分析，我们能够更好的认识时间序列所代表的意义并解释其内在的变动规律，从中找寻有价值的信息从而指导我们做出正确的决策。

近年来，国内外诸多学者致力于研究时间序列分析模型，并且不断地把新的思想和方法融入到新的模型结构中。同时各个领域的学者也在不断地把新方法运用到各个领域里，因此时间序列分析及应用得以在各个领域迅速发展。如生物信息学，遗传学，多媒体，社会学，经济学，金融学等。近十年来，数据挖掘领域积累了大量的时间序列数据，各个平台开源数据和技术，都为时间序列数据的研究和发展打下了坚实的基础。当今时间序列的研究主要集中于序列匹配，模式识别，异常检验，主题发现，索引，聚类，分类，可视化，分割，趋势分析，相似检验，自动文摘和长短预测[57]。作为时间序列分析的主要用途之一，时间序列预测是统计学、经济学和管理学等研究中的热点和难点[58]。时间序列预测是通过对被预测事物历史信息的分析和研究，发现其内在规律并建立时间序列预测模型对未来时刻的信息进行预测。本文的主要研究内容之一就是有关金融时间序列中较常见的股票市场指数预测的问题。

金融市场在现代社会经济中扮演着极其重要的角色，经济活动影响着世界各国的经济发展。预测金融资产的未来价格一直是金融市场上的一个经久不衰的话题。因为准确的预测金融市场的未来的表现情况，无论对个人投资者、机构投资者还是政府金融机构都具有显著的意义。他们可以通过提前预估未来市场的走势而提前拟定相关策略并及时调整资产配置降低决策风险。股票市场指数的预测是投资者和研究人员最常用、最重要并且最具有挑战性的金融时间序列预测问题之一。尤其是近来量化投资的火热又把金融时间序列的处理和预测分析推向了一个新的高潮，再加上机器学习的快速发展，使得越来越多的学者投身于机器学习在金融领域的研究之中。

早期的金融时间序列主要通过统计学手段分析与研究。早期预测模型主要有随机游走模型，指数平滑（ESM）、移动平均模型（MA）、自回归模型（AR）、平滑过渡自回归模型[54]（STAR）、自回归差分移动平滑模型（ARIMA）、向量自回归（VAR）模型、自回归条件异方差模型（ARCH），广义自回归条件异方差模型（GARCH）。这些模型的基本思想是一致的，都是基于一定的假设，然后建立线性模型。传统的统计模型ARMA和GARCH一直在金融时间序列中起着及其重要的作用，绝大多是计量经济学模型都与他们有关。大量的研究证明，GARCH模型在对价格波动率的预测和分析时可以取得良好的效果。目前计量经济学中金融时间序列的分析和预测仍然是以GARCH模型为基础的[59]。

机器学习和计算机技术的快速发展，使得机器学习和深度学习算法在金融时间序列的分析和预测的应用中变得越来越广泛。例如树（TREE）模型，集成树模型，支持向量机（SVM）模型，人工神经网络（ANN）模型以及基于上述模型的一些发展和改进模型（RNN、LSTM、GAN等）。研究表明，机器学习算法在金融时间序列的分析和预测中具有良好的表现性能。

时间序列本质上是复杂的、嘈杂的、动态的、非平稳的、非线性的、非参数的和混沌的。由此催生了许多时间序列的分解分析方法。如单尺度分析、多尺度分析、DFA趋势分析、MF-DFA趋势分析[57]、先分解后组合[84]分析等一些方法。其中典型的先分解后组合的方法有小波分析，经验模态分解，变分模态分解等分解分析方法。

本文主要基于EMD（经验模态分解）方法把原始时间序列分解成不同的时间序列，这些序列代表着原序列不同时域和频域的特征，然后对分解得到的序列进行建模，充分挖掘序列隐藏的信息。对于一个趋势性较强的时间序列往往在不同的时间内表现出不同的趋势，很难捕捉其内在的变化规律，利用经验模态分解方法可以把序列分解成不同的特征序列，来达到简化序列的目的。本文的研究方法与其他学者略有不同，其他学者关于EMD与预测模型的结合是把所有分解出来的子序列都进行建模，然后再把模型集成。本文使用方法的特殊之处在于文中对于分解出来序列的特征仅仅构建一个模型，大大简化了模型的复杂度，提高了效率。而且本文为了避免在分解序列时使用到未来的信息，近而建立了基于EMD分解的自适应模型，来研究在不涉及未来信息的情况下经验模态分解是否对预测有帮助。

本文改进提出了一个基于EMD的新的预测框架，可以明显提高预测效率，而且在一定程度上也能提高预测的精度。使用EMD进行序列分解把复杂的序列分解成若干简单的、具有不同特征的序列，然后依据不同序列的特征进行建模，仅仅建立一个单一的模型，简化传统的基于EMD的预测模型框架，提高模型的预测效率及模型预测精度，为基于EMD的时间序列处理问题提供新的思路。而且，本文也着重研究了经验模态分解中“前瞻性偏差”（Look-ahead bias）对模型预测结果的影响，并改进提出了一种消除前视性偏差的预测模型，使得模型预测结果更加具有现实意义。

1.2 文献综述

1.2.1 股票指数预测研究文献综述

股票市场指数的预测是投资者和研究人员最重要也是最具有挑战性的金融时间序列预测问题之一[19]。关于股票市场是否具有可预测性的问题由来已久，早在1900年Bachelier第一次用一个随机游走方式来表征股票价格的变动。后来也有一部分学者凭借自己的经验去测试价格变化的随机游走特征[42、43、44、45]。1970年Malkiel和Fama[46]基于有效市场假说对股票市场进行了一些研究。有效市场假说表明所有新信息都会立刻反应到资产价格中，因此未来资产价格变动于过去和现在的信息无关。然而，很多研究者通过实验反驳了市场有效假说，经验证据表明股票市场在某种程度上是可以预测的，并且不断涌现的基本面分析方法、技术分析方法以及大量研究股票市场走势、回报率以及波动率的文章，也间接表明了股票市场在一定程度上是可以预测的。

Adebiyi（2014）[13]等用ARIMA模型预测纽约证券交易所指数（NYSE）和尼日利亚证券交易所指数（NSE），他们认为ARIMA模型在股票指数的短期预测中具有特殊的潜力。Kumar（2009）[35]等使用ANN去结合ARMA预测模型，对比研究 ARMA 模型、ANN、以及ANN与ARMA的混合模型来对NIFTY指数进行预测，他们认为混合模型具有更好的表现性能。Kim（2018）[6]等利用LSTM对传统GARCH模型进行改进研究。他们认为将LSTM模型的与多个GARCH相结合可以提高预测效果。

然而，金融时间序列本质上是复杂的、嘈杂的、动态的、非平稳的、非线性的、非参数的和混沌的[1、16、19、56]。传统的线性模型很难识别时间序列中的非线性关系。大量的基于非线性处理模型的出现也为金融时间序列的分析和预测带来了新的处理方法。特别是由于计算效率的提高一些传统机器学习模型和深度学习模型在金融时间序列中得到了非常广泛的应用。

Nelson（2017）[10]利用LSTM模型预测巴西圣保罗IBovespa指数的走势，并且与随机森林（RF）、多层感知机（MLP）和随机模型相比，他们的结果表明LSTM的准确率更高。Baek（2018）[1]等提出了一种数据增强方法克服了数据量小的问题，并且提出了有两个LSTM模型组成的组合模型。他们的研究表明文章提出的有两个LSTM的组合模型优于一般的DNN、RNN和单独的LSTM模型。Chen（2017）[19]改进了一般的SVM模型，提出以加权的支持向量机（SVM）模型，在短期、中期和长期走势预测上，经过加权的SVM模型预测效果会好一点。

为了了解国际市场之间的相互作用，一些学者尝试将国际市场间的相互影响作用反应到预测模型中。Thenmozhi （2016）[4]利用支持向量机（SVM）回归分析研究了全球六个股票市场指数之间的价格信息传递，实证结果表明，加入了全球市场因子的预测结果优于仅仅只有滞后价格信息的预测结果。Malagrino （2018）[20]利用朴素贝叶斯模型结合全球市场其它地区主要的股票市场指数的走势预测了巴西圣保罗IBovespa 指数的走势，虽然预测结果一般但是朴素贝叶斯模型利用解释和分析市场间的联系。

由于文本分析的快速发展，基于市场情绪与舆情分析的预测模型也越来越受研究者的关注。一些学者在使用历史数据的前提下增加了技术指标或者是市场新闻情绪、投资者情绪等指标。如Zhang（2018）[2]加入了在雪球网提取的情感指数利用SVM来预测上证指数的走势，他们的结果表明，情感指数的加入，有利于市场走势的预测。Weng（2018）[15]使用在线数据源预测短期股票价格，结合历史股票价格、几项有名的技术指标、特定股票已发布新闻的数量和情绪分数、谷歌搜索给定股票的搜索趋势、维基百科特定页面访问量。实证表明提升树模型对股票价格预测效果更好。在机器学习快速发展的今天，大量的机器学习和深度学习算法已经渗入到金融时间序列的预测中如人工神经网络ANN（Guresen（2011）[3]， Chong（2017）[7], Qiu（2018）[11]，Weng（2018）[15]，Zhong（2017）[16]）、SVM（Zhang（2018）[2]，Thenmozhi（2016）[4]，Weng（2018）[15]，Xu（2019）[18]，Chen（2017）[19]），深度神经网络DNN（RNN，LSTM）（Baek（2018）[1]，Fischer（2018）[5]，Kim （2018）[6]，Hiransha（2018）[9]，Nelson（2017）[10]）等。

1.2.2 EMD和神经网络混合模型研究文献综述

经验模态分解（Empirical Mode Decomposition，EMD）是1998年由美籍华人专家Huang在瞬时频率概念的基础上提出的一种新型自适应信号时频分析技术，是从时序的角度进行时间序列分析的工具，主要用于信号分解和去噪。经过十几年的发展，基于EMD的时频分析方法逐步形成了一套完备的理论体系，受到国内外诸多学者的广泛关注和研究[58]。经验模态分解因为其前提假设少，适用性广，提出之后很快就被用于许多理工科领域[59]。ANN模型因为其强大的适应能力，在于检验模态分解的混合模型研究中深受研究者的关注。

为了减少各子序列直接相加所带来的误差。田大中（2015）[63]利用EMD对网络流量序列分解，然后结合ARIMA和SVM分别对各分量的IMF和余项进行预测，然后将预测结果利用ANN非线性叠加作为最终的预测结果。他认为经过非线性叠加的预测结果优于单个ARIMA和SVM模型的预测结果。张文风（2018）[59]对使用经验模态分解后的子序列分别使用不同的模型进行预测，然后把预测结果利用RBF（径向基）神经网络再次进行建模预测作为最终的预测值。Xiang（2018）[61]等认为不同频率的子序列应该尝试不同的预测模型。在利用EMD对降雨时间序列进行分解后针对不同频率的子序列使用不同的预测模型，对第一个高频IMF使用SVR进行预测，其他分量使用ANN进行预测，把所有的预测结果加总得到最后结果，他们认为经过分解后的时间序列能够得到更好的预测效果。

为了解决高频子序列波动相对不规律的问题。Sun（2018）[65]提出了一种自适应的两层分解序列方法-结合EMD和VMD(变分模态分解，Variational Mode Decomposition，VMD)两种序列分解技术来分解序列，然后利用PCA降维并结合超限学习机（Extreme Learning Machine，ELM）对风速进行预测，他们认为两阶段分解后的组合超限学习机模型优于序列单次分解的模型和序列不分解所构建的模型。Qu（2019）[68]等在对风速时间序列进行EMD分解预测时，对高频的IMF进行二次小波分解，然后对每一个序列使用Flower-pollination算法优化的后向传播神经网络（BPNN）进行预测然后把预测结果相加。针对各子序列中存在的“交互作用[62]”，Zhou（2019）[62]等利用EMD对股票指数走势进行预测研究，他们把分解的IMF利用因子分解机（Factorization Machine）来表征子序列间的相互作用，并结合神经网络来预测股票指数的走势。针对混合模型中的前瞻性偏差问题，Tan（2108）[66]等提出了自适应EEMD与ANN的混合方法对水流量进行预测，他们认为在雨季的时候新提出的模型可以更准确的预测未来的水流量，但是在旱季的时候新提出的模型预测结果不如季节自回归（SAR）的预测结果。

现有文献中结合检验模态分解的预测模型多集中于以下几种预测模型。简单神经网络（ANN[59、61、62、63、65、66、68、71、72、84、86]）、深度神经网络（LSTM[60、63]）、支持向量机（SVM[58、61、64、67、70]）。本文主要以ANN为基础进行研究。现有文献中对基于经验模式分解的混合预测模型做了大量的研究，但仍然存在着一些不足。

首先，绝大部分文献都是注重于对每个子序列使用线性或者非线性建模技术进行建模预测，然后再将个子序列的预测结果进行结合。然而，随着模型数量的增加往往会带来，模型数量较多、规模复杂、误差累积和计算量大等问题。特别是这些组合模型几乎全是结合机器学习模型和深度学习模型建立的，模型数量过多，会使得参数确定变得极其复杂，大大的增加计算量。并且误差的累积会使得模型表现失真。

其次，现有的大部分文献在对金融时间序列进行预测研究时，都存在一些“前瞻性”问题。这些文献在划分数据的时候，大部分都是先对整个序列进行分解，然后再划分为训练集和测试集。然而，这样的序列分解方式使用了未来时间点的信息，所以不是真实的预测，会存在大量的前瞻性偏差。真实的测试数据应该结合历史数据一步一步的分解，而不应该是涉及未来信息的分解。关于前瞻性的问题第四章会详细介绍。

1.3 本文主要内容与创新

1.3.1 本文的主要内容

本文主要改进了以往与EMD算法混合的预测模型，提出了一个基于EMD的新的预测框架，可以明显提高预测效率，而且在一定程度上也能提高预测的精度。其次本文也研究了结合EMD算法进行预测的模型中存在的前瞻性偏差问题，针对这个偏差，本文探讨了剔除该偏差后，结合EMD的预测模型是否还具有优越性。最后本文为消除前瞻性偏差的预测模型进行了改进，使得模型的预测结果更加具有现实意义。

文章内容进行如下安排：

第1章为绪论。本章阐述了本文的研究背景及意义。并且针对股票指数预测以及经验模态分解的应用分别进行了综述。

第2章为EMD算法的概述。本章中主要对EMD算法进行了概述，并且阐述了EMD算法中存在的问题，介绍了几种改进的EMD算法。并且表明了文章对端点问题和停止准则问题的处理方法。

第3章为基于EMD与神经网络的混合预测模型。本章为论文的主要内容之一，本章主要针对EMD与ANN混合预测模型提出了改进意见，并进行实证研究和对比研究，并依据实证研究得出改进模型的优越性。

第4章为基于EMD与神经网络的自适应预测模型。文章为论文主要内容的另一部分，本章主要针对EMD算法中存在的前瞻性偏差进行研究，并探讨了前瞻性偏差对混合模型预测结果的影响，实证研究表明剔除前瞻性偏差后结合EMD算法的预测模型的预测结果并没有得到改善。据此，本章中对剔除前瞻性偏差的自适应模型提出了一点改进。实证结果表明，改进后的模型对预测结果有明显的提升作用。

第5章为结论与展望。本章主要对论文的主要结论和成果进行总结，并针对论文的不足，规划下一步的研究方向。

1.3.2 本文的创新点

本文的创新点主要有以下两点：

首先，针对基于EMD分解的组合预测模型中模型数量较多、规模复杂、误差累积和计算量大等问题，本文提出了一种基于EMD算法的单一模型预测结构。本文第三章的“后视实验”研究以及第四章的“预测实验”研究都证明了本文提出的单一预测模型S-EMD-ANN、S-AEMD-ANN和S-AEMD-ANNa优于文献中传统意义上的组合模型EMD-ANN[66、68、71、72]，AEMD-ANN[65、66]和AEMD-ANNa。基于EMD的单一预测模型简化了网络结构，从而减少了模型个数并且简化了参数调节，使得模型的训练时间得到大幅度改善。并且从预测结果的各个评价指标来看，单一预测模型比传统的组合预测模型在预测精度上也有一定的提升。

其次，针对基于经验模态分解过程中存在的前瞻性偏差问题，本文结合文献Tan（2018）[66]、Zhang（2015）[69]、Carnelossi（2017）[70]中的自适应混合模型的概念提出了一种改进的自适应预测模型。第四章的主要内容是基于经验模态分解数据中端点失真问题的改进，由于自适应预测模型会使得端点效应在测试数据中极大的暴露出来，所以靠近端点的数据分解会严重失真，而在训练数据中却不会存在这样的问题，这样就会使得使用训练数据训练出来的模型可能在测试数据上表现很差，甚至并不一定优于单独的预测模型。经过4.2.2小节的分析，本文提出了一种改进的自适应预测模型，在模型训练和测试时删除一些可能存在严重失真的变量，尽量用真实的数据去建模预测。4.3节大量实证实验结果表明，经过变量处理的AEMD-ANNa预测模型优于不经过变量处理的AEMD-ANN预测模型，经过变量处理的S-AEMD-ANNa预测模型优于不经过变量处理的S-AEMD-ANN预测模型。并且，与文献[70]中结论不同的是，本文结论认为即使剔除前瞻性偏差，如果依据本文的改进模型能对单独的预测模型起到改善作用。本文提出的改进模型S-AEMD-ANNa在文中的各种实证结果上都要优于单独的ANN模型，这也说明了本文提出改进方案的有效性。

**2 EMD算法概述**

经验模态分解是一种处理非线性、非平稳性信号的方法, 其本质是对时间序列进行平稳化处理。与小波分解不同的是EMD是由数据驱动的一种序列分解方式，其根据原序列的极值特征直接对原序列进行分解而不依赖于基函数。

2.1 EMD的概念和基本算法

2.1.1 EMD算法的基本概述

首先Huang在其文章中定义了本征模态函数(Intrinsic Mode Functions)。当函数满足以下两个条件时，我们视其为一个本征模态函数：

（1）在整个数据集中，极值点的个数和过零点的个数必须相等或最多相差1个；

（2）在任意时间点，由局部极大值定义的包络线和由局部极小值定义的包络线的均值为零。

EMD分解是一种直观的、后验的、自适应的分解，完全由数据驱动。该方法的实质是对数据中固有振荡模态的特征时间尺度进行经验识别，然后对数据进行相应的分解。EMD分解基于以下假设：

（1）信号序列至少有两个极值，一个极大值一个极小值；

（2）时间尺度的特征由极值之间的时间间隔来定义；

（3）如果数据没有极值只有拐点，则可以通过对数据差分来获取极值点。

该分解过程从本质上讲是一个筛选过程，筛选出频率由高到低的本征模态函数，并剩余一个单调残差序列，也称残差序列为趋势项。则根据其定义可知，EMD可以自适应地把一个时间序列分解成有限个数的本征模函数（IMF）和一个残差项。其算法描述如下：

Step1：输入原始序列信号；

Step2：获取原始序列的所有极大值点和极小值点，并分别对极大值点和极小值点用2条3样条插值曲线拟合，得到一条上包络线（upper envelope）和下包络线（lower envelope）。

Step3：计算包络线的均值；

 （2-1）

Step4：计算和的差，得到；

 （2-2）

Step5：检查是否满足上述的两个IMF的条件，如果是一个IMF或满足停止准则，则转到Step6；否则令，并重复Step1-Step4直到是一个IMF或满足停止准则。

Step6：计算残差项（residue），如果是一个单调函数或者只有一个极值点则分解完成；否则令，重复Step1-5。

至此，被分解为若干个本征模态函数和一个趋势项，用公式（2-3）表示：

 （2-3）

在上述的分解过程中，分解得到的本征模函数很容易满足第一个条件，即极值点的个数与过零点的个数相等或最多相差1个，然而第二个条件即局部上包络线和下包络线的均值为0却不一定能通过变换满足。而且当第二个条件发挥到极致时，可能会消除物理意义上的振幅波动，可能使得到的IMF成为恒定的纯调频信号。为了确保IMF各组成部分保持足够的振幅和频率调制的物理意义，我们必须确定一个停止筛选过程的标准[73]。

2.1.2 EMD算法的停止准则

根据2.1.1中IMF的定义，严格IMF应满足局部上包络函数和下包络函数的均值恒为0，实际上很难做到这一点只能接近于0。针对这种情况，一些学者通过实验给出了一些相对较为理想的停止准则也被称为局部包络条件。

EMD的提出者Huang（1998）[73]在其论文中给出了标准偏差（SD）准则，通过限制SD的值来判断是否停止筛选。SD是由两个连续的筛选结果计算得到的，用公式（2-4）表示[73]：

 （2-4）

其中为第个IMF第次迭代的值，计算公式见（2-2）。当SD小于研究者给定的某个值时，就认为该为第个本征模态函数。Huang在其文章中通过大量实验给出取值在0.2和03之间时分解效果较好。后来Huang等人又给出了另一个相似的停止准则用公式（2-5）表示：

 （2-5）

其中为第个IMF第次迭代的上下包络线的均值，其计算公式见（2-1）。然而，由于以下原因SD标准很难实现:首先，SD小到什么程度就足够小，这其实并没什么标准；其次，这个准则不依赖于IMF的定义，因为平方差很小并不能保证函数会有相同数量的过零点和极值个数。为了弥补现有方法的缺点，Huang（1999，2003）[74]等人提出了第二种类型的标准，称为S停止准则。使用这种类型的停止准则，筛选过程只有在零点个数和极值个数相等或最多相差1并且保持连续S次相同时才停止。Huang（2003）等人的大量试验表明，S的最佳取值范围应该在3到8之间，但更倾向于较低的数字。显然，任何选择都是有特定的使用范围，需要一个严格的理由[74]。

法国学者Gabriel（2003）[75]等基于Huang等的研究提出了一个较为常用的评价函数来控制筛分过程的停止。

 （2-6）

其中为上下包络线的均值，。并设置三个阈值、、，当满足以下两个条件：

（1）当里面小于的比率达到；

（2）不存在大于的值。

则认为分解结束，中止筛选，一般取，和[75]。这也是本文中所采用的停止准则。

2.1.3 EMD算法的端点问题

EMD相关算法的应用过程中，端点效应的处理是一个重要的步骤。EMD对信号进行分解时，需要去一步步“筛选”出本征模函数。如果数据在端点处不是极值，那么在对极值点三样条插值拟合构造上下包络线时，将会出现误差从而产生端点效应。在端点附近时，三样条插值将出现发散现象，随着本征模函数的一步一步提取，端点效应向内扩散最终导致污染数据[59]。Huang在文章中指出在信号的两端，根据端点信号的振幅和频率，分别加两个特征波，可以有效抑制端点效应，但没有给出具体的做法。

处理端点问题最简单的方法是在迭代过程中不断地剔除非极值点的部分，但是对于预测问题来讲抛弃右端点的值也就意味着抛弃了近期的数据，然而近期的数据往往是包含信息量最大并且最重要的数据。所以如果是对时间序列做简单的分析分解的话可以使用此方法，但是对于预测问题，往往不适合此方法。本文主要研究的是对股价指数的预测问题，不适合使用此方法。

另外一种解决端点问题的思想就是人为的在端点处添加一些数据，也称为延拓法。随着EMD算法的广泛应用，一些学者陆续的提出了一些较为经典的延拓方法，这些延拓方法大致可以概括为两种：直接延拓法和预测延拓法[59]。

直接延拓法就是通过一定的技术手段将原有数据向外延拓。目前主要的延拓方法有，镜像延拓[76]、偶延拓、Coughlin法（Coughlin 2004）[79]、周期延拓[80]、极值延拓、斜率法（Datig 2004）[77]、平行线延拓、加窗口延拓[81]和Rato法（Rato 2008）[78]等。

预测延拓法是指根据预测模型对未来一些点进行外推预测的方法。常见的预测延拓方法有时间序列预测延拓，神经网络预测延拓，以及一些利用机器学习方法进行端点预测的延拓方法。与直接延拓相比预测延拓往往需要更大的计算量，而且要去根据具体情况选择合适的预测方法，这样给延拓带来一些不确定性。

本文主要研究的是模型的简化和优化问题，并不关注这些延拓方法的区别。所以本文取最为常用并且简单的延拓方法—镜像延拓法来处理端点问题。镜像延拓法通过对数据边界的极值点添加镜像,并以对称的方式增加个极值点的方式来抑制分解过程中的端点效应。以图2-1增加一个极值点为例，镜像延拓法过程如下：




图2-1镜像延拓法过程

Step1：找到原始序列最左端的极值点（第一个极小值点），以及最右端的极值点（最后一个极大值），如图2-1中所示；

Step2：分别以和为镜面得到的镜面对称点和的镜面对称点，如图2.1所示；

Step3：最后根据数据原有的极大值点和极小值点加上有镜面对称得到的点，分别对运用三样条插值构建上包络线和下包络线。这样可以在一定程度上抑制端点的发散（图2.1给的上、下包络线为未进行延拓下的包络线）。

2.2 EMD算法的改进研究

因为停止条件的限制，在经验模态分解过程中可能会出现模态混叠，使得不同特征的序列分解成一个子序列。针对此类问题一些学者提出了一系列的改进算法。其中在处理信号序列中最常用的是以下介绍的EEMD算法和CEEMD算法。在其它非信号序列数据处理中EMD算法和EEMD算法较为常用。本文研究的是有序列分解和简单神经网络混合模型的预测框架的优化问题，并不注重于不同的分解算法对结果的影响。所以本文选择最简单而且效率最高的EMD算法。

2.2.1 集成经验模态分解

针对经验模态分解存在的模态混叠现象，Huang（2009）[82]等人提出集成经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition，EEMD)算法，使得经验模态分解的应用得到了进一步的发展。

集成经验模态分解（EEMD）算法的主要思想是：先向原始序列数据添加一个白噪声，再对混合序列进行分解，重复N次。最后，将得到的N组IMF和趋势项子序列取平均作为最后的分结果。集成经验模态分解被认为是经验模态分解的一个极其重要的改进。经过N次集成平均后添加的白噪声可以认为基本相互抵消，能够更好的实现信号序列的分解，克服了EMD中出现的模态混叠现象。在2.1.1章节EMD算法的基础上，EEMD算法步骤如下：

Step1：在原始信号中添加一个白噪声信号，得到下列混合信号：

 （2-7）

其中，表示第次信号混合，，为信号混合的总次数，是一个人为设定参数，通常取[82]。

Step2：混合后的信号序列进行经验模态分解，可得第次分解的子序列和其中为分解的个IMF（为了确保分解信号个数相同一般要求添加的白噪声为低信噪比的白噪声序列）。重复该步骤，直至。

Step3：每个IMF和余项取平均，作为最终分解结果，得到第项IMF和余项：

 （2-8）

 （2-9）

Step4：得到最终的分解结果：

 （2-10）

其中，为分解的到的本征模函数的个数。

2.2.2 完整集成经验模态分解

根据2.2.1中的介绍，我们知道集成经验模态分解算法是通过添加噪声项来解决模态混叠问题。引入噪声项后我们假设经过多次添加噪声项，噪声之间可以相互抵消，但实际引入的噪声项并不能完全抵消。我们可以在应用中通过增加集成的次数来减弱残留噪声项的相对大小，但这样做会大大的增加计算量。为解决经验模态分解过程中的模态混叠问题，同时消除集成分解过程中添加的白噪声对信号重构的影响。Yeh（2010）[83]提出了完整集成经验模态分解（Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition，CEEMD）。该算法的主要思想是成对的添加噪声，并且使得所添加的白噪声和为零。基于EMD和EEMD算法，CEEMD算法分解过程如下。

Step1：将白噪声成对的添加到原始信号中，得到一组待分解信号，并且该组信号的白噪声序列和为零：

 （2-11）

其中，表示原始信号序列，表示加入的白噪声，表示与正的白噪声叠加后的信号序列，表示与负的白噪声叠加后的信号序列。

Step2：分别对、进行EMD分解，重复N次。得到分解后的IMF子序列和余项：

 （2-12）

 （2-13）

其中，、和、分别表示第次混合信号、分解得到的子序列和余项。

Step3：最终，由CEEMD算法将原始信号分解为

 （2-14）

其中，为分解的到的本征模函数的个数。

2.2.3 具有自适应噪声的完整集成经验模态分解

EEMD和CEEMD都是通过对原序列添加噪声来处理模态混叠问题。有些学者考虑在分解过程中添加噪声来处理模态混叠问题，提出了具有自适应噪声的完整集成经验模态分解（Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise，CEEMDAN）算法，该算法主要的改进思想是：在分解过程的每个阶段都添加自适应白噪声，通过计算唯一的余量信号获得IMF子序列，在较少的集成次数后就能够使重构误差几乎为零[84]。CEEMDAN算法过程如下（Humeau，2015）[85]：

Step1：在原始信号序列中添加一些自适应白噪声：

 （2-15）

其中，表示第次加入白噪声后的信号，表示噪声系数（噪声标准差），表示第次添加的白噪声，表示集成次数。

Step2: 对每个信号，分别采用EMD算法分解获得第一个IMF分量，然后对这个分量取均值：

 （2-16）

其中，表示分解得到的第一个IMF信号。则余项信号为：

 （2-17）

Step3：定义为使用EMD算法分离出第个本征模函数的过程，分解，，直到分解出一个IMF。(在此步)在每一步允许选择的信噪比（SNR）。然后，得到第二个IMF：

 （2-18）

Step4: 计算第个余项：

 （2-19）

使用EMD算法分解，直到分解出一个IMF，定义第IMF：

 （2-20）

Step5：回到Step4，并令，直到余项不能再被分解。得到最终的余项：

 （2-21）

其中为分解得到的IMF个数。最终原信号序列被写作：

 （2-22）

2.3 本章小结

本章对经验模态分解算法进行了详细的介绍。介绍了经验模态分解算法的思想、基本原理以及算法实现过程。而且本章也对经验模态分解存在的问题以及其改进算法做了一些简单的介绍。本文并没有深入探讨不同的停止准则、不同的端点处理手段、不同的经验模态分解改进算法对结果的影响。本文主要的研究内容是经验模态分解与简单神经网络混合预测模型结构的改进。所以，在此说明本文中所采用的停止准则为2.1.2中提到的法国学者Gabriel（2003）[75]提出的停止准则，端点问题的处理依据2.1.3中详细介绍的而且较为常用的镜像延拓法，分解算法采用最简单并且效率最高的EMD算法分解序列。

**3** **基于EMD与神经网络的混合预测模型**

3.1 相关算法介绍

3.1.1 ANN算法介绍

人工神经网络(ANN)是一种模拟生物神经网络结构和功能的数学模型。因为其在变量间非线性关系强大的识别能力，在过去的几十年里得到了广泛的应用。在众多不同类型的人工神经网络中，反向传播人工神经网络(BP-ANN)由于其结构简单、易于实现，已被证明是解决许多问题的有力工具[66]。本文中使用三层神经网络预测股票指数，网络结构如图3-1所示。



图3-1 简单神经网络节点图

假设输入层有个节点，隐藏层有个节点，输出层有一个节点。则是维向量，是1维向量。对于隐藏层的节点来说

 （3-1）

其中，为个隐藏层的第个节点，为输入变量的权重值，为第个隐藏层节点的偏置，为激活函数。

 （3-2）

其中(图3-1只有一个输出，可以有多个输出)，为个输出层的第个节点，为隐藏变量的权重值，为第个输出节点的偏置，为激活函数。

3.2 EMD与ANN混合预测模型及改进

自1998年经验模态分解法提出以来，经验模态分解算法已经取得了较大的发展，并且理论知识日趋完善。经验模态分解因为其前提假设少，适用性广，提出之后很快就被用于许多理工科领域[59]。正如第一章节文献综述所介绍的，使用EMD分解算法，然后对其子序列分别进行预测，最后在把预测结果相加这一预测模型框架在许多领域的研究都表明能取得较好的表现性能。然而这一预测模型框架，往往存在模型过多、模型复杂、计算量过大、误差累积、参数难以调优等一系列问题。特别是在EMD算法与机器学习等相关算法结合时，例如EMD-ANN[59、61、62、63、66、68、71、72、84、86]、EMD-SVM[58、61、63、64、67]、EMD-LSTM[60]等都会出现模型过多所带来的计算量大、超参数过多难以对模型调优等问题。本文针对这些问题提出了一种改进的预测模型结构，并结合实证实验研究模型的表现性能。人工神经网络模型由于具有非线性、非局限性的优良性质，在进行组合预测模型中是最常用的基本模型之一。本章针对EMD与ANN的混合预测模型改进提出一种基于EMD与ANN混合的单一预测模型。

3.2.1 基于EMD与ANN的预测模型

现实中许多时间序列都具有高度复杂的特征，其高度非线性非平稳性性等一系列性质，使得直接对序列分析变得比较困难，也难以用具体模型去捕捉时间序列的特性，进而难以建立精确的预测模型。近年来对时间序列的研究越来越广泛，一系列对时间序列的处理方法相继被提出，如单尺度分析、多尺度分析、DFA趋势分析、MF-DFA趋势分析[57]、先分解后组合[84]分析等一些方法。本文所研究的就是基于“先分解后组合”思想的一种方法。先分解后组合的模型框架即首先将复杂的时间序列使用一些分解算法分解成若干子序列，然后再对其子序列进行建模分析预测。已有文献所给出的预测模型都是多个预测模型的组合模型。其基本结构与混合的EMD-ANN模型相似，如图3-2所示，只是基础预测模型和分解算法略有不同。



图3-2 EMD与ANN混合预测模型结构图

EMD-ANN的预测框架结构如图3-2所示，其主要算法步骤如下：

Step1：时间序列数据使用EMD算法进行分解，得到子序列，，……， 和一个余项。

Step2：所有的子序列分别建立ANN模型，使用前个序列值，预测第项的值，具体变量预测方式如图3-3所示。

Step3：对所有子序列的预测结果进行叠加得到最终预测值。




图3-3 EMD-ANN模型变量预测示意图

如图3-3所示，绝大多数学者都是对每一个子序列都进行建模，最后把每个模型得到的结果叠加作为最后的预测值。如图3-3虚线标识所示，对每一个子序列（imf和residue）分别用前项序列值，预测第项，并使用滑动窗口法预测余下各项。

3.2.2 基于EMD与ANN的单一预测模型

传统的基于EMD的预测模型框架都是对于每一个分解出来的IMF进行建模预测，然而对于每个IMF进行建模代价往往要面临极大的计算量这一问题。特别是在使用机器学习模型对每个IMF进行预测时往往需要很大的计算量，特别是现在使用支持向量机、人工神经网络等算法在构建模型的时候，往往有一定量的超参数要进行试验调优，所以所组合的模型个数越多也就会有越多的超参数需要去确定。而且在对每个IMF结果进行叠加的时候往往会造成大量的累积误差，如果有个模型叠加作为最后结果就会有项的模型误差累积。再者有学者研究（Zhou（2019）[62]、张文风（2017）[59]）表明经过EMD分解的各项IMF往往具有一定的短期相关性，各IMF的特征之间具有一定的“交互作用[62]”，所以如果只是对各个子序列进行建模往往会忽略各子序列之间的相互影响。考虑到这些问题，本文提出了一种基于EMD算法的单一模型预测框架并基于此框架建立S(single)-EMD-ANN模型。模型框架如图3-4所示。



图3-4 EMD与ANN混合的单一预测模型结构图

S-EMD-ANN的预测框架结构如图3-4所示，其主要算法步骤如下：

Step1：时间序列进行使用EMD算法进行分解，得到子序列，，……， 和一个余项。

Step2：所有的子序列建立一个ANN模型，用每一个子序列的前个序列值，直接预测第项的值，具体变量预测方式如图3-5所示。

Step3：直接预测最终的结果值。




图3-5 S-EMD-ANN变量预测示意图

如图3-5所示，S-EMD-ANN算法设计思想是把经过EMD分解出来的子序列当作是不同时域和频域的特征子序列，然后在每个子序列上选择一些滞后变量作为子序列的特征直接预测最后的结果。如图3-5所示把每个时间点的所有分解值作为的特征向量，最后用这些特征向量组成变量集，直接去预测最终值。也就是用每个子序列前个序列值，共个的变量去预测第项，并使用滑动窗口法预测余下各项。

3.3 实证分析研究

3.3.1 数据介绍

本文实证研究数据主要选择上海证券综合指数简称上证指数和标准普尔500指数。上证指数选择从1990年12月19日（基准日）-2019年4月2日的数据共6916个时间点序列数据。为了数据的一般性，对于标准普尔500指数我们也选择相同日期的数据即1990年12月19日-2019年4月2日的数据共7123个时间点序列数据。考虑到要与线性模型结果作对比研究，线性模型不适合做长期的预测，并且在实际中对于股票指数的预测研究都是根据新的数据来更新参数，所以大部分研究都做的是短时间内的预测。如：Zhou（2019）[62]对几个不同地区的股指预测选择250个左右的作为测试集，Carnelossi（2017）[70]选择250个（大约一年的交易日数）值作为测试集。本文中每一个数据集我们都选择留下最后300个数据点即一年多的股票指数作为测试数据。数据描述见表3-1。

表3-1 数据集描述

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据名称 | 训练数据 | 测试数据 | 均值 | 方差 | 数据日期范围 |
| 上证指数 | 6616 | 300 | 1924.18 | 1071.92 | 1990.12.19-2019.04.02 |
| 标普500 | 6823 | 300 | 1253.42 | 601.77 | 1990.12.19-2019.04.02 |

3.3.2 基于EMD的数据分解

本小节主要是依据数据差分变换规则，对数据进行预处理然后再进行分解。EMD分解算法最初提出是解决复杂的信号问题，信号序列一般都是高频、趋势性不强。然而，如图3-6和图3-7虚线所示，本文处理的股票指数时间序列具有较强的局部趋势性并且频率较低。所以本文对数据进行一步差分预处理。文献[87,88]认为差分运算可以放大高频信息，显示高频信息引起的极值点，从而为提高频率分辨率提供了可能[88]。而且差分数据可以对数据进行缩放，在学习类算法中对数据缩放是加快学习速度的一个重要方法。




图3-6 上证指数原时间序列数据和差分后的时间序列数据

此外，根据第二章EMD分解原理内容我们知道经验模态分解是由数据驱动的序列分解方式，再进一步讲经验模态分解是由序列的极值点驱动的序列分解方式，因为它主要是依据由极值点拟合的上下包络线分解的一种分解算法。所以我们可以知道当一个序列的极值点越多的话则上下包络线越接近真实的序列的局部极值。表3-2中我们比较了股票指数的原序列和其差分后序列的极值点个数，可知本文中的两个股票指数序列差分后会有更多的极值点，可以使得上下包络线更加接近原始序列，也使得更多的点在包络线上。从图3-6和图3-7也可以看出差分后的序列的极值点比原序列极值点要多。同时，增加极值点个数减弱端点效应的影响这一点对于第四章的研究内容有重要的意义。




图3-7 标准普尔500指数原时间序列和差分后的时间序列数据

表3-2 数据集的极值点情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据名称 |  | 极大值点个数 | 极小值点个数 | 极值点个数 |
| 上证指数 | 原序列 | 1666 | 1666 | 3332 |
|  | 差分后序列 | 2265 | 2264 | 4529 |
| 标普500指数 | 原序列 | 1827 | 1828 | 3655 |
|  | 差分后序列 | 2380 | 2379 | 4759 |

上证指数差分后的时间序列进行前文所述的检验模态分解，得到如图3-8的分解结果。如图3-8所示，上证指数分解得到12个本征模函数和一个余项。

标准普尔500指数差分后的时间序列进行前文所述的检验模态分解，得到如图3-9的分解结果。如图3-9所示，标准普尔500指数分解得到11个本征模函数和一个余项。

图3-8和图3-9中我们看出，当一个特征子序列局部波动较大时，其它的子序列也会在一定的程度上表现出较大的波动性，这说明特征子序列之间存在着局部的“交互作用”。




图3-8 上证指数差分后的序列分解结果




图3-9 标准普尔500指数差分后的序列分解结果

3.3.3 模型性能评价指标

本小节实证结果从模型的总体预测精度以及模型预测结果之间差异性显著检验准则对预测效果进行综合评价。

3.3.3.1 整体预测准确度评估指标

文章中采用平均绝对误差（MAE）、平均绝对百分误差（MAPE）和均方根误差（RMSE）三个常用的总体误差评价指标对模型预测准确度进行评价。评价指标计算公式如下：

 （3-3）

 （3-4）

 （3-5）

其中为观测值，为预测值，为样本数量。

为了定量评价不同模型的性能，定义指标RMSE、MAE和MAPE的改进百分比。

 （3-6）

其中为RMSE、MAE或MAPE，和分别是模型1和模型2的评价指标值[1]。

3.3.3.2 显著性检验指标

本文还采用Diebold Mariano（DM）检验[90,91]和Wilcoxon Signed rank（WS）检验来验证两种模型的测试数据的预测值之间是否存在统计学意义上的显著性差异。

首先，DM检验是一种常用的非参数检验方法。假设一对预测值的误差，，为测试样本数。模型预测结果的质量依据一些指定的损失函数来判断，常用的损失函数，，等。假如两个模型预测效果相同，则两个模型的的差的期望为0。即：

 （3-7）

并令

 （3-8）

很自然的根据观察到的样本均值进行检验：

 （3-9）

其中为样本的观测值，为第个模型的第项样本的预测值。

假设向前步（本文为向前一步预测也就是提前一天预测）预测。

 （3-10）

 （3-11）

则得到DM（Diebold-Mariano）统计量：

 （3-12）

其中有公式（3-10）和公式（3-11）得到。在零假设下，DM统计量服从渐进标准正态分布（证明见[91]）。也即：

 （3-13）

学者Harvey[92]给出了更严谨的修正统计量，即DM检验的修正检验，也称为HLN检验。

 （3-14）

并得出HLN服从自由度为的分布（证明见[92]）。即

 （3-15）

现在常用的DM检验一般指DM检验的修正，即HLM检验。本文DM统计量的检验也是使用HLM检验值。

WS（Wilcoxon Signed-rank test，威尔科克森符号秩检验）检验，也是一种非参数假设检验方法，它成对的检查2个数据集中的数据（即paired difference test），判断2个数据集是不是来自相同的分布总体。如果可以得到精确的有限样本检验，则可以根据零中值损失差的零假设检验，检验观察到的损失差，即有的中位数为零。如果采样的损失差异具有对称的分布，则零假设与上述DM检验一致，表示相同的准确度[1]。WS统计检验值定义如下：

 （3-16）

 （3-17）

 （3-18）

其中如公式3-8所示，为样本数量

3.3.4 实证结果分析

实证研究数据是3.3.1，3.3.2小节给出的数据，测试数据预测评价指标结果如表3-3与表3-4所示。关于模型自变量的选择，文献[62]分别选择了窗口大小为3,4,5的滞后变量数据作为自变量进行建模分析。本文为了研究模型之间的差异，分别选择了窗口大小为3-9的滞后变量（表格中Lag代表滞后变量的个数）。模型结构是一个输入层、一个隐藏层和一个输出层。输出层节点为1即向前一步预测，在ANN和EMD-ANN模型中网络隐藏层节点数我们选择经验值128。在S-EMD-ANN中由于其输入变量远多于ANN和EMD-ANN，所以我们选择经验节点数256。并且对于所有的模型都在输入层和隐藏层加入Dropout层，并根据实验法得出当值为0.4模型表现更好（对比了0.3、0.4和0.5）。输入层节点对于ANN模型和EMD-ANN模型来说为滞后变量（Lag）的个数，对于S-EMD-ANN模型来说输入节点个数为滞后变量与子序列的乘积（Lag\*m）。为了增加预测结果的直观性，实验结果以箱线图的形式对比给出，如图3-10和图3-11。

表3-3和表3-4中的模型和数据说明：ARIMA模型的平稳性和白噪声检验结果，以及对应的自回归项数和移动平均项数见附录A，其中、值的确定依据AIC信息准则选取。ANN、EMD-ANN和S-EMD-ANN中每个窗口大小下（自变量Lag的值）对应的MAPE（%）、MAE、RMSE、T评估指标值为20次实验的平均值。Mean列表示所有选取的窗口下模型表现评估指标的平均值，即140（20\*7）次实验的预测结果评估指标的均值。表中E-A表示EMD-ANN模型，S-E-A表示S-EMD-ANN模型，（N，T）表示模型个数和训练模型所需时间（分钟）。

从表3-3、表3-4和图3-10、图3-11我们可以得出以下结论：

结论1，对于上证指数和标准普尔500指数时间序列数据集来说，ANN、EMD-ANN、S-EMD-ANN模型的预测结果要好于ARIMA模型，以预测精度评估指标MAPE为例，在上证指数数据集上分别改进55.8%、77.9%、78.3%，在标准普尔500指数数据集上分别改进22.2%、60.5%，61.2%。所以可以知道非线性模型ANN、EMD-ANN、S-EMD-ANN模型优于线性模型ARIMA模型。这一点和大多数学者的研究结果基本相同。

表3-3 不同模型下上证指数的预测结果评价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Lag | | | | | | | |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean |
| ARIMA | MAPE | 3.120 | | | | | | | |
|  | MAE | 89.90 | | | | | | | |
|  | RMSE | 117.2 | | | | | | | |
| ANN | MAPE | 1.381 | 1.377 | 1.378 | 1.377 | 1.378 | 1.381 | 1.378 | 1.379 |
|  | MAE | 39.58 | 39.45 | 39.49 | 39.44 | 39.49 | 39.57 | 39.47 | 39.50 |
|  | RMSE | 52.82 | 52.65 | 52.70 | 52.62 | 52.68 | 52.81 | 52.65 | 52.70 |
|  | (1, T) | 0.071 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.071 | 0.074 | 0.074 | 0.073 |
| E-A | MAPE | 0.687 | 0.673 | 0.690 | 0.688 | 0.695 | 0.696 | 0.696 | 0.689 |
|  | MAE | 19.77 | 19.39 | 19.88 | 19.83 | 20.06 | 20.09 | 20.07 | 19.87 |
|  | RMSE | 26.04 | 25.95 | 26.45 | 26.30 | 26.44 | 26.53 | 26.42 | 26.30 |
|  | (13, T) | 0.943 | 0.932 | 0.963 | 1.002 | 0.968 | 0.956 | 0.954 | 0.96 |
| S-E-A | MAPE | 0.673 | 0.684 | 0.683 | 0.678 | 0.676 | 0.671 | 0.673 | 0.677 |
|  | MAE | 19.39 | 19.72 | 19.68 | 19.53 | 19.50 | 19.40 | 19.46 | 19.53 |
|  | RMSE | 25.29 | 25.59 | 25.52 | 25.91 | 26.06 | 26.01 | 26.27 | 25.81 |
|  | (1, T) | 0.082 | 0.085 | 0.089 | 0.094 | 0.095 | 0.096 | 0.097 | 0.091 |

表3-4 不同模型下标准普尔500指数的预测表现结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Lag | | | | | | | |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean |
| ARIMA | MAPE | 1.334 | | | | | | | |
|  | MAE | 35.98 | | | | | | | |
|  | RMSE | 48.96 | | | | | | | |
| ANN | MAPE | 1.039 | 1.036 | 1.039 | 1.038 | 1.035 | 1.038 | 1.037 | 1.038 |
|  | MAE | 28.06 | 27.98 | 28.05 | 28.02 | 27.96 | 28.04 | 28.02 | 28.02 |
|  | RMSE | 39.86 | 39.75 | 39.81 | 39.79 | 39.68 | 39.78 | 39.76 | 39.78 |
|  | (1, T) | 0.072 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
| E-A | MAPE | 0.519 | 0.528 | 0.529 | 0.525 | 0.527 | 0.528 | 0.530 | 0.527 |
|  | MAE | 14.02 | 14.27 | 14.28 | 14.19 | 14.24 | 14.27 | 14.32 | 14.23 |
|  | RMSE | 19.38 | 19.88 | 19.81 | 19.79 | 19.81 | 19.88 | 19.89 | 19.78 |
|  | (12, T) | 0.868 | 0.869 | 0.873 | 0.868 | 0.869 | 0.870 | 0.876 | 0.879 |
| S-E-A | MAPE | 0.511 | 0.514 | 0.516 | 0.521 | 0.523 | 0.518 | 0.524 | 0.518 |
|  | MAE | 13.84 | 13.93 | 13.96 | 14.11 | 14.16 | 14.04 | 14.19 | 14.03 |
|  | RMSE | 19.21 | 19.10 | 19.12 | 19.28 | 19.45 | 19.40 | 19.64 | 19.31 |
|  | (1, T) | 0.083 | 0.086 | 0.087 | 0.089 | 0.091 | 0.094 | 0.095 | 0.089 |

结论2，正如大多数文献研究的结论一样，在本文的数据集上EMD-ANN模型预测结果优于单独的ANN模型。以MAPE评估指标为例，在上证指数数据集上改进50.0%（(1.379-0.689)/1.379），在标准普尔500指数数据集上改进49.2%。本文所提出的S-EMD-ANN也同样优于单独的ANN模型，表现评估指标以MAPE为例，在上证指数数据集上改进50.9%，在标准普尔500指数数据集上改进50.1%，同时我们也发现单从结果来看本文所提出的EMD-ANN的改进模型S-EMD-ANN的表现结果略优于EMD-ANN的表现结果。




图3-10 上证指数数据中EMD-ANN与S-EMD-ANN模型的MAPE指标值




图3-11 标准普尔500指数数据中EMD-ANN与S-EMD-ANN模型的MAPE指标值

表3-5 上证指数模型差异性检验DM与WX检验p值

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-E-A vs E-A | | Lag | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean |
| APE | DM | 0.377 | 0.713 | 0.633 | 0.480 | 0.186 | 0.099 | 0.103 | 0.282 |
|  | WX | 0.554 | 0.390 | 0.708 | 0.824 | 0.344 | 0.166 | 0.349 | 0.511 |
| AE | DM | 0.416 | 0.705 | 0.626 | 0.469 | 0.191 | 0.111 | 0.118 | 0.296 |
|  | WX | 0.623 | 0.394 | 0.707 | 0.846 | 0.338 | 0.180 | 0.358 | 0.552 |
| SE | DM | 0.225 | 0.560 | 0.189 | 0.507 | 0.426 | 0.328 | 0.520 | 0.299 |
|  | WX | 0.421 | 0.520 | 0.885 | 0.964 | 0.526 | 0.305 | 0.761 | 0.403 |

附注：S-E-A指S-EMD-ANN模型，E-A指EMD-ANN模型。

表3-6 标准普尔500指数模型差异性检验DM与WX检验p值

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-E-A vs E-A | | Lag | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean |
| APE | DM | 0.435 | 0.247 | 0.244 | 0.630 | 0.527 | 0.307 | 0.435 | 0.281 |
|  | WX | 0.943 | 0.804 | 0.819 | 0.706 | 0.893 | 0.688 | 0.727 | 0.835 |
| AE | DM | 0.476 | 0.281 | 0.267 | 0.674 | 0.580 | 0.339 | 0.477 | 0.313 |
|  | WX | 0.940 | 0.790 | 0.819 | 0.696 | 0.885 | 0.699 | 0.732 | 0.837 |
| SE | DM | 0.626 | 0.135 | 0.161 | 0.274 | 0.343 | 0.275 | 0.482 | 0.220 |
|  | WX | 0.791 | 0.970 | 0.993 | 0.538 | 0.704 | 0.976 | 0.995 | 0.986 |

结论3，本章节主要的研究内容。从图3-10和图3-11我们可以看出除了在上证指数数据上自变量数量（Lag=4）等于4时S-EMD-ANN模型的MAPE值大于EMD-ANN模型的MAPE值。在其他选取的窗口下S-EMD-ANN模型的MAPE值都要小于EMD-ANN模型的MAPE值，从附录B中的MAE和RMSE指标值也可以得出类似的结果。整体预测结果，在MAPE评价指标上S-EMD-ANN比EMD-ANN在上证指数和标准普尔500指数分别改进了1.74%，1.71%，在MAE评价指标上分别改进了1.71%，1.41%，在RMSE评价指标数上分别改进了1.86%、2.38%。虽然本文提出的改进模型在预测精度上提升比较小，但是在效率上却有很大的提高。从表3-3和表3-4中我们看出，在上证指数数据上本文所提出的S-EMD-ANN只需要1个模型而一般的EMD-ANN模型需要13（与EMD分解得到的子序列数相等）模型,而且模型训练时间减少了90.5%，在标准普尔500指数数据上S-EMD-ANN只需要1个模型而一般的EMD-ANN模型需要12个模型，模型训练时间减少了89.9%。单个模型还有一点优势在于像ANN等一些学习类模型往往需要一些超参数需要去搜索确定，模型数量的减少也大大的提高了超参数择优的效率。为了更进一步说明两个模型结果的差异，我们对两个模型的预测结果进行差异性检验，利用DM检验和WX检验检验两个模型的结果差异性是否显著。假设检验结果如表3-5与表3-6所示，从表中数据可以看出无论对于绝对百分比误差(APE)、绝对误差(AE)、还是方差(SE)，S-EMD-ANN和EMD-ANN两种模型在任何窗口下的预测结果都没有显著的差异，假设检验的值都远大于0.05，所以我们可以认为S-EMD-ANN模型的预测结果和EMD-ANN模型的预测结果没有显著性的差异。从前面的表述也可以看出S-EMD-ANN模型的预测结果相较于EMD-ANN模型的预测结果在三种评估指标上都仅仅改进了1.5%左右。但从模型的训练时间和模型数量上看S-EMD-ANN模型远优于EMD-ANN模型。故本文认为，该章节提出的改进模型在预测精度上有所提高但提高效果不明显，但在模型的结构和运算效率上有极大的改进。

3.3.5 同类研究对比

为了进一步研究本文所提出模型的预测能力，本小节选取了一些文献的研究内容，并利用文献中的数据使用本文的预测模型得出预测结果，并与文献结果进行对比研究。本小节的模型参数同3.3.4小节相同，模型预测结果为20次实验的均值。

表3-7 上证指数同类预测模型研究结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | Zhou（2019）[62] EMD-FNN | | | 本文模型结果（S-EMD-ANN） | | |
| Lag | MAPE | MAE | RMSE | MAPE | MAE | RMSE |
| 3 | *0.0123* | *37.1778* | *61.5138* | 0.0074 | 21.83 | 31.45 |
| 4 | *0.0143* | *43.5513* | *66.7576* | 0.0076 | 22.42 | 32.11 |
| 5 | *0.0152* | *54.8499* | *89.9065* | 0.0075 | 22.35 | 32.74 |

附注：斜体部分数据选自对应的参考文献。

表3-8 标准普尔500指数同类预测模型研究结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标普500 | Zhou（2019）[62] EMD-FNN | | | 本文模型结果（S-EMD-ANN） | | |
| Lag | MAPE | MAE | RMSE | MAPE | MAE | RMSE |
| 3 | *0.0105* | *13.0396* | *17.6591* | 0.00812 | 10.09 | 13.67 |
| 4 | *0.0122* | *15.1386* | *20.3978* | 0.00831 | 10.33 | 13.91 |
| 5 | *0.0130* | *16.1700* | *22.1277* | 0.00843 | 10.47 | 14.09 |

表3-7和表3-8中斜体数据选自Zhou(2019)[62]的研究结果其中表3-7为上证指数研究结果，数据为2012年1月4日到2016年12月30日，共1214个数据点，表中数据为最后242个数据点的预测结果评价指标值。从表中的评价指标来看，本文所提出的模型的预测效果要远远优于文献中的预测结果。当自变量个数为3时（文献中选择的最优自变量数量），可以看出，MAPE指标改进了39.84%，MAE指标改进了41.28%，RMSE指标改进了48.87%。表3-8为标准普尔500指数研究结果，数据为2007年1月3日到2011年12月30日，共1260个数据点，最后252个数据点的预测结果评价指标值。从表中的评价指标来看，本文所提出的模型的预测效果要优于文献中的预测结果，当自变量的个数为3时（文献[62]中选择的最优窗口），可以得到MAPE指标改进了22.67%，MAE指标改进了22.62%，RMSE指标改进了22.59%。同时从本文模型结果中，我们也可以进一步证明文献[62]所选的自变量窗口大小时，确实是当自变量个数等于3时模型的表现结果较好。

表3-9 沪深300股指期货指数同类研究结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测模型 | 史（2015）[86] | | | | 本文模型 |
| GARCH | ARIMA | RBF(ANN) | EMD-RBF(ANN) | S-EMD-ANN |
| MAE | *22.8945* | *20.1335* | *18.6743* | *15.8276* | 11.09 |
| RMSE | *30.2314* | *25.4589* | *24.7865* | *21.3992* | 13.75 |

附注：斜体部分数据选自对应的参考文献。

表3-9中斜体数据为史(2015)[86]的研究结果，其研究的是对沪深300股指期货的预测。数据为2012年5月22日到2014年9月9日，表中数据为后61个数据点的预测结果评价指标。文献[86]选择的窗口大小也为3但是没给出理由，为了进行对比研究表中本文的模型也选择窗口大小为3时的结果。从表中的结果评价指标来看本文所提出的模型的预测效果要优于文献中的预测结果，其中MAE指标改进了29.93%，RMSE指标改进了35.74%。

与其他学者研究的结果对比发现，本文提出的改进模型预测效果远高于预期结果。分析其原因，可能是由于3.3.2小节中对数据进行了差分处理。3.3.2小节只给出了一些初步的研究，未来可能是研究方向之一。

3.4 本章小结

本章主要提出了一种基于EMD-ANN预测模型改进得到的S-EMD-ANN预测模型，通过大量的实证研究并结合对比其它文献研究的研究结果我们可以得到以下结论。首先，本文所提出的S-EMD-ANN模型在模型的数量以及复杂程度是上都远小于EMD-ANN模型，并且S-EMD-ANN模型在训练是需要的时间远小于EMD-ANN训练需要的时间，所以S-EMD-ANN的效率更高。其次，从两种模型的结果差异性检验上我们可以看出两种预测模型的结果没有显著性差异。但是在各个评价指标上我们可以看出S-EMD-ANN预测模型的结果要略优于EMD-ANN预测模型的结果。所以我们可以得出结论S-EMD-ANN预测模型的预测结果要比EMD-ANN预测结果要好，但结果改进不是很大，从3.3.4小节我们知道在各个指标上的改进大约在1.5%左右。再者，在3.3.5小节中在与其它学者的研究成果进行对比时，发现S-EMD-ANN模型的预测结果比其它学者的研究结果改进了20%-50%之间，说明本文所提出的模型在其他数据上也能有良好的表现结果。

**4** **基于EMD与神经网络的自适应预测模型**

4.1 EMD算法中的前瞻性偏差分析

“前视性”偏差（Look-ahead bias[70]）也有称为“前瞻性”偏差，可以定义为对直到稍后的日期才可用信息的无意使用。换句话说，就是无意中用到了未来的信息预测未来。Mahfoud（1996）[93]指出，商业和公开的金融数据可能从一开始就含有前瞻性偏见。例如，与政府经济指标相关的数据在审查过程，可能因为未来的某项指标而修改过去的数据[70]。

除了人为的向数据本身添加的前瞻性偏差之外，使用一些技术手段对数据进行预处理时也有可能引入前瞻性偏差。例如，数据标准化时会引入前瞻性偏差，数据标准化是非常流行的数据预处理方式，同时也是处理时间序列的常用方式。Min-max和Z-score标准化，可以说是两种最流行的标准化技术。他们都是利用一些数据的统计信息对数据进行变换处理。然而，对于一个数据集来说最大值，最小值以及标准差都是整个数据的统计信息，特别是大部分研究在计算这些统计信息时是用了个数据集来计算的。那么，对于我们要用来测试的数据来说，我们在预测之前就已经知道了它的最大值、最小值或者标准差的情况，这显然是引入了前瞻性偏差。该偏差可能对具有一定统计特征的数据影响不大，但在对一些复杂的时间序列来说可能影响就会偏大，特别是一些具有一定周期性和波动性的数据。在经验模态分解中也存在这样的前瞻性偏差，而且这种前瞻性偏差影响比较大。然而不幸的是，在诸多文献的研究工作中，这种性质的偏差经常被忽视。而且由于EMD算法的固有特性，在使用经验模态分解算法时会使得混合模型中含有大量的前瞻性偏差，这种偏差对模型的评价会产生很大的影响。在有关EMD混合模型的文献中包含前瞻性偏差的测试结果似乎很普遍[70]，这也使得诸多学者的研究结果都看起来很“漂亮”。

正如Sun（2018）[65] 、Tan（2018）[66] 和Zhang（2015）[69]提出的问题，现有的大部分文献[57、58、59、60、61、62、63、64]等对于数据集划分都存在一定的瑕疵，现有的文献在处理数据是都会忽略掉“前瞻性”偏差。现在有大部分文献在划分数据时，都是将整个时间序列进行经验模态分解，然后将分解后的序列划分为训练集和测试集。然而，这样的序列分解方式使用了未来时间点的信息，所以不是真实的预测。如图4-1所示，对T1点的值分解使用了极值点T2和T3的值，而T2和T3对于T1来说属于未来的信息。所以如果我们要真实预测T2时刻的值那么对序列分解时只能用T2时刻之前的历史值。在文献[66]中学者Tan将涉及未来信息的实证实验称为“后视实验”（Hindcast experiment[66]），把不涉及未来信息的预测称为“预测实验”（Forecast experiment[66]）。在基于EMD的一系列混合模型的研究中后视实验是一种及其理想化的实验，是一种不考虑未来极值点对结果影响下的实验。然而，绝大多数的研究者都停留在理想化的研究中，显然本文中第3章的实验也是理想化的实验是包含前瞻性偏差的。




图4-1 EMD分解示意图

4.2 EMD与ANN混合的自适应预测模型

4.2.1 基于EMD与ANN的自适应预测模型

为了解决基于EMD混合模型存在前瞻性偏差这一问题，Sun（2018）[65]、Tan（2018）[66]、Dennis（2017）[70]和X. Zhang(2015)[69]学者在工程领域中都使用了一种自适应方法来构建基于EMD的一系列预测模型。自适应方法的核心思想是，当预测未来的数据时，只使用当前已知的数据对时间序列进行分解，每次只向前预测一步。一步一步将新得到的数据添加到时间序列中，每向前预测一步分解一次。预测模型基本流程如图4-2所示。并用AEMD-ANN表示该模型。



图4-2 AEMD-ANN预测模型流程图

图4-2所示AEMD-ANN算法的核心思想是：对于测试数据来说，当预测T+1时刻的值时，在分解时只使用T+1时刻之前的数据，避免使用到未来的极值信息。再把T+1时刻的值添加到训练数据中重新分解数据，重新训练模型，然后再预测T+2时刻的值，依次类推直到所有的测试数据被预测出来。自适应的意思就是每增加一个值，都要重新训练模型的参数，使得模型能够学习到最新数据的特征。其算法流程如下：

Step1：原始数据序列分解为训练集和测试集 ，并初始化k=1；

Step2：使用EMD算法把原序列分解成n个IMF和一个余项；

Step3：对每一子序列建立ANN模型，用子序列的前项的值，预测第项的值，具体变量预测方式如图3-3所示。

Step4：每个模型向前预测一步，预测结果求和得到测试数据集的第k项的值的预测值；

Step5：如果k=m，则输出所有测试数据的预测值，否则，将加入得到新的训练数据，并令k=k+1重复Step2-Step5。

4.2.2 基于EMD与ANN自适应预测模型的改进

根据3.2章节的分析，我们知道传统的EMD与ANN混合模型，存在模型结构复杂，模型数量大，模型训练效率低等问题，这些问题在自适应模型中同样存在并且更加严重。因为，对于测试数据的每个数据点都要重新分解数据和训练模型，所以可想而知传统的自适应混合模型的计算量是非常庞大的，在后面的实证实验结果中这个问题也充分的显现了出来。基于这些问题我们同样给出EMD与ANN混合的单一模型预测框架，如图4-3所示。并用S-AEMD-ANN表示该模型。



图4-3 S-AEMD-ANN预测模型流程图

S-AEMD-ANN的算法和AEMD-ANN算法只有下面两步的差异：

Step3：对所有的子序列建立一个ANN模型，用每一个子序列的前项序列值直接预测原始序列数据的第项的值，具体变量预测方式如图3-5所示。

Step4:向前预测一步得到测试数据集的第项的值的预测值。

根据4.3的结论3我们知道，如果只是简单地使用自适应EMD分解去改善ANN的预测结果，虽然单一模型的预测结果优于多个模型的预测结果，但是和单独的ANN预测模型相比结果比较不理想。根据检验模态分解算法的原理我们可以知道以下因素是使得预测结果不理想的原因之一：对于训练数据来说每一个时刻的数据点，用来预测时刻数据的自变量（时刻的数据）都是真实的，也就是说这些自变量都是根据真实的数据分解出来的数据，是存在前瞻性误差的。然而，对于测试数据来说，当我们在测试数据集中预测t时刻的数据时，我们用来分解时间序列的数据点只能使用到t-1时刻，那么可想而知我们不知道t-1时刻的数据是不是极值点也不知道下一个极值点在哪一时刻，所以只能依据延拓等手段来预估未来的极值点以完成数据的分解。那么在这种情况下就会得到一些虚假的分解值，而且时间点越靠近t时刻的数据失真越严重，当极值点的个数越少越稀疏，失真数据点就越多（这也是3.3.2小结对数据差分来增加极值点的一个重要原因）。因此，我们使用真实分解数据训练得到的参数在应用于测试数据的失真分解数据时有可能会给测试的预测结果带来巨大的误差。由于测试数据集中存在虚假的分解数据，因此本文对AEMD-ANN和S-AEMD-ANN模型进行简单的改进，算法改进如下：

AEMD-ANN算法的改进，并将改进后的模型记为AEMD-ANNa。

Step3：对每一子序列建立ANN模型，用(删除项，距离预测值较近的滞后变量)项序列值，预测第项的值，具体变量预测方式如图4-4所示。




图4-4 AEMD-ANNa模型变量预测示意图

S-AEMD-ANN算法的改进，并将改进后的模型记为S-AEMD-ANNa。

Step3：对所有的子序列建立一个ANN模型，用(删除项，距离预测值较近的滞后变量)项序列值直接预测第项的值，具体变量预测方式如图4-5所示。




图4-5 S-AEMD-ANNa模型变量预测示意图

改进的AEMD-ANNa和S-AEMD-ANNa模型主要依据以下两个假设：

首先，对于一些失真的数据点我们选择对其进行直接删除处理，尽量选择失真较小的数据点作为自变量，从而减少失真数据点对预测结果的影响。这显然是合理的。

其次，对于所要预测的时间点的数据来说，我们假设它与多个滞后时间点的数据相关，在一定程度上可以舍弃一些可能严重失真的滞后变量，来减少失真数据对预测结果的影响。我们从表4-1可以看出这种假设是完全合理的。从表4-1中我们看出，上证指数原数据和标准普尔500指数原数据T时刻的数据值与滞后9个变量的数据值相关系数相差不大，都与T时刻的数据值具有很大的相关性。对于本文使用的差分后的序列来说，相关性也不仅仅是依据距离T时刻远近来决定的，例如在上证指数中T时刻与T-1、T-2时刻的相关系数分别为0.036、0.037，而与T-3、T-4时刻数据的相关系数分别为0.045、0.072。所以在一定程度上牺牲一些失真的数据点来换取预测结果的准确性是可取的。而且，从4.3的结论4我们也可以看出，这种做法对于改进模型来说是可取的。

表4-1 数据自相关系数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | T-7 | T-8 | T-9 |
| SZ-A | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.994 | 0.993 | 0.993 |
| SZ-B | 1 | 0.036 | 0.037 | 0.045 | 0.072 | 0.004 | 0.052 | 0.021 | 0.007 | 0.009 |
| SP-A | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| SP-B | 1 | 0.048 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.038 | 0.004 | 0.008 | 0.017 | 0.014 |

附注：SZ-A表示上证指数序列的原序列，SZ-B表示上证指数序列差分后的序列。SP-A表示标准普尔500指数序列的原序列，SP-B表示标准普尔500指数差分后的序列。

4.3 实证分析

实证研究数据依据3.3.1,3.3.2小节给出的数据。模型自变量的选择，本文分别选择了窗口大小为5-11的滞后变量（表中Lag=5,…,11）。模型结构和参数设置与第三章相同。测试数据预测表现结果如表4-2和表4-3所示。并且，为了更直观的呈现所有实验的结果，以箱线图来对比研究所有实验预测结果的MAPE值，如图4-6和图4-7所示。

表4-2和表4-3中的数据说明：ARIMA模型的时间序列数据平稳性和白噪声检验结果以及模型对应的自回归项数和移动平均项数见附录A，其中、值的确定依据AIC信息准则选取。ANN、AEMD-ANN（AE-A）、S-AEMD-ANN（S-AE-A）、AEMD-ANNa（AE-Aa）、S-AEMD-ANNa（S-AE-Aa）预测模型中，每个窗口下（自变量Lag的值）对应的MAPE（%）、MAE、RMSE、T（时间）评估指标值是20次实验的平均值。此外，对于改进模型AEMD-ANNa、S-AEMD-ANNa，实验过程中对比了k=1和k=2的预测结果，当k的值取2时模型预测精度较好，所以，本文选择删除两个自变量即令k=2。Mean列表示的是所有选取的窗口下的模型表现评估指标的平均值即140（20\*7）次实验的预测结果评估指标的均值。由于计算量的限制，本章节的测试数据选择了大约两个月的交易数据共50个数据点作为测试数据，也即是留下最后50个数据点为测试数据集。


表4-2 不同自适应模型下上证指数的预测表现结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Lag | | | | | | | |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mean |
| ARIMA | MAPE | 3.323 | | | | | | | |
|  | MAE | 96.99 | | | | | | | |
|  | RMSE | 130.81 | | | | | | | |
| ANN | MAPE | 1.529 | 1.540 | 1.535 | 1.532 | 1.534 | 1.525 | 1.537 | 1.533 |
|  | MAE | 44.48 | 44.79 | 44.64 | 44.57 | 44.62 | 44.35 | 44.70 | 44.59 |
|  | RMSE | 61.97 | 63.36 | 62.13 | 62.07 | 62.15 | 61.81 | 62.24 | 62.10 |
|  | (1, T) | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.078 | 0.075 | 0.073 |
| AE-A | MAPE | 1.759 | 1.740 | 1.737 | 1.728 | 1.727 | 1.713 | 1.724 | 1.733 |
|  | MAE | 51.37 | 50.82 | 50.77 | 50.49 | 50.45 | 50.04 | 50.37 | 50.62 |
|  | RMSE | 70.98 | 70.11 | 70.39 | 69.80 | 69.42 | 69.33 | 69.83 | 69.98 |
|  | (13\*, T) | 51.45 | 52.10 | 51.56 | 51.68 | 52.00 | 51.71 | 52.16 | 51.81 |
| S-AE-A | MAPE | 1.664 | 1.662 | 1.664 | 1.666 | 1.663 | 1.669 | 1.670 | 1.665 |
|  | MAE | 48.55 | 48.48 | 48.56 | 48.61 | 48.48 | 48.69 | 48.70 | 48.58 |
|  | RMSE | 65.17 | 65.22 | 65.30 | 65.61 | 65.20 | 65.54 | 65.05 | 65.30 |
|  | (1, T) | 5.601 | 5.797 | 5.617 | 5.824 | 5.619 | 5.599 | 5.787 | 5.692 |
| AE-Aa | MAPE | 1.262 | 1.254 | 1.305 | 1.316 | 1.323 | 1.323 | 1.337 | 1.303 |
|  | MAE | 36.67 | 36.41 | 37.87 | 38.21 | 38.47 | 38.44 | 38.87 | 37.85 |
|  | RMSE | 49.96 | 52.06 | 53.67 | 54.23 | 54.19 | 54.67 | 55.43 | 53.46 |
|  | (13\*, T) | 49.81 | 47.05 | 48.61 | 48.24 | 48.24 | 48.48 | 47.65 | 48.33 |
| S-AE-Aa | MAPE | 1.181 | 1.172 | 1.173 | 1.180 | 1.174 | 1.181 | 1.181 | 1.177 |
|  | MAE | 34.26 | 33.97 | 34.02 | 34.23 | 34.06 | 34.26 | 34.26 | 34.15 |
|  | RMSE | 49.03 | 48.72 | 48.96 | 48.87 | 48.74 | 49.21 | 49.10 | 48.94 |
|  | (1, T) | 5.344 | 4.983 | 5.057 | 5.136 | 5.097 | 5.104 | 5.106 | 5.118 |

附注：\*表示的模型个数是第一次进行经验模态分解的值，因为每次加入新变量都要重新分解，故只给出大约的模型个数。

从表4-2、表4-3以及图4-6、图4-7我们可以得出以下结论：

结论1，从表4-2和图4-6我们可以看出，上证指数数据集上ANN，AEMD-ANN，S-AEMD-ANN，AEMD-ANNa和S-AEMD-ANNa模型的预测结果都优于ARIMA模型的预测结果。然而，从表4-3和图4-7中我们可以看出，标准普尔500数据集上只有ANN模型和S-AEMD-ANNa的预测结果优于ARIMA模型的预测结果。所以我们认为只有ANN和S-AEMD-ANNa模型的预测结果是优于线性模型ARIMA模型的预测结果，而其他几种模型在剔除前瞻性偏差之后，没有理由认为模型表现性能比线性模型ARIMA模型好。



附注：ARIMA模型对应的MAPE值过大，为了增加其他模型的对比效果故没在图中标示。

图4-6 上证指数数据中剔除前瞻性偏差后模型的MAPE指标值

结论2，对比表4-2，表4-3和图4-6，图4-7的AEMD-ANN和S-AEMD-ANN以及AEMD-ANNa和S-AEMD-ANNa模型的预测结果，再次验证了3.3.4小节结论3的正确性，即本文所提出的单一混合预测模型要优于传统的多个模型混合预测模型。以MAPE评价指标为例，S-AEMD-ANN模型比AEMD-ANN在上证指数数据集上平均改进了3.92%，在标准普尔500数据集上平均改进了11.02%，S-AEMD-ANNa模型比AEMD-ANNa在上证指数数据集上平均改进了9.67%，在标准普尔500指数数据集上平均改进了20.77%。在模型数量上和模型训练效率上也有显著提高，在训练时间上，S-AEMD-ANN模型比AEMD-ANN在上证指数数据集上平均减少了89.01%，在标准普尔500指数数据集上平均减少了89.71%，S-AEMD-ANNa模型比AEMD-ANNa在上证指数数据集上平均减少了89.41%，在标准普尔500指数数据集上平均减少了90.20%。

结论3，本章主要结论。对比表4-2，表4-3和图4-6，图4-7的ANN模型预测结果评价指标与AEMD-ANN、S-AEMD-ANN模型预测结果评价指标，我们可以知道，如果剔除前瞻性偏差对结果的影响，那么EMD分解算法对ANN模型的预测结果不仅没有起到改善作用，反而使得预测结果比单独的ANN模型还要差。而且，结合附录C我们可以知道不管从MAPE、MAE、RMSE中任何一个评价指标来衡量模型结果的好坏，AEMD-ANN、S-AEMD-ANN这两种模型预测结果都要差于单独的ANN模型预测结果。所以，如果剔除前瞻性偏差对预测结果的影响，那么我们没有理由认为在传统的混合方式下EMD分解算法对ANN预测模型有提升作用。并且，Dennis（2017）[70]在利用EMD和SVM以及EMD和RF（Random Forest）预测走势的时候认为如果剔除前瞻性偏差EMD-SVM模型和EMD-RF模型的测结果不一定优于单独的SVM和RF模型。这些都说明，经验模态分解的前瞻性偏差在应用的时候对预测模型的影响是不能忽略的。




图4-7 标准普尔500指数数据中剔除前瞻性偏差后模型的MAPE指标值

结论4，本章的主要结论。从表4-2、表4-3和图4-6、图4-7中的AEMD-ANN、S-AEMD-ANN和AEMD-ANNa、S-AEMD-ANNa模型的表现结果看，本文在4.2.2章节提出的模型改进方式有利于提高文献[65、66、69、70]中自适应模型的预测精度。以MAPE结果评价指标来看，AEMD-ANNa模型比AEMD-ANN模型在上证指数数据上和标准普尔500指数数据上分别改进了24.81%（(1.733-1.303)/1.733）和15.50%，S-AEMD-ANNa模型比S-AEMD-ANN模型在上证指数数据上和标准普尔500指数数据上分别改进了29.31%和24.76%。而且，图4-6和图4-7中可以看出，本文所提出的改进模型S-AEMD-ANNa在两种数据集上预测表现性能都是最好的，并且最重要的是都优于单独的ANN模型，这说明经验模态分解算法如果依据本文提出的改进模型，即使剔除前瞻性偏差后也可以改进ANN预测模型的表现性能。

表4-3 不同自适应模型下标普500指数的预测表现结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Lag | | | | | | | |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mean |
| ARIMA | MAPE | 0.936 | | | | | | | |
|  | MAE | 25.91 | | | | | | | |
|  | RMSE | 32.31 | | | | | | | |
| ANN | MAPE | 0.822 | 0.819 | 0.823 | 0.820 | 0.820 | 0.819 | 0.819 | 0.820 |
|  | MAE | 22.64 | 22.57 | 22.66 | 22.60 | 22.61 | 22.57 | 22.58 | 22.60 |
|  | RMSE | 28.47 | 28.39 | 28.50 | 28.41 | 28.42 | 28.37 | 28.40 | 28.42 |
|  | (1, T) | 0.071 | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.069 |
| AE-A | MAPE | 1.056 | 1.064 | 1.069 | 1.075 | 1.078 | 1.081 | 1.077 | 1.071 |
|  | MAE | 28.91 | 29.12 | 29.26 | 29.39 | 29.47 | 29.55 | 29.44 | 29.31 |
|  | RMSE | 37.02 | 37.34 | 37.53 | 37.78 | 38.19 | 38.05 | 38.11 | 37.72 |
|  | (12\*, T) | 41.81 | 41.85 | 42.04 | 42.54 | 42.17 | 42.28 | 42.83 | 42.22 |
| S-AE-A | MAPE | 0.960 | 0.952 | 0.954 | 0.941 | 0.959 | 0.953 | 0.954 | 0.953 |
|  | MAE | 26.36 | 26.13 | 26.19 | 25.84 | 26.33 | 26.16 | 26.21 | 26.17 |
|  | RMSE | 33.51 | 33.13 | 33.16 | 32.91 | 33.33 | 33.12 | 33.24 | 33.20 |
|  | (1, T) | 4.332 | 4.308 | 4.319 | 4.445 | 4.316 | 4.323 | 4.356 | 4.343 |
| AE-Aa | MAPE | 0.874 | 0.859 | 0.898 | 0.913 | 0.924 | 0.932 | 0.938 | 0.905 |
|  | MAE | 23.97 | 23.60 | 24.63 | 25.03 | 25.34 | 25.55 | 25.73 | 24.84 |
|  | RMSE | 32.07 | 31.60 | 33.63 | 34.28 | 34.74 | 35.02 | 35.13 | 33.78 |
|  | (12\*, T) | 42.21 | 42.50 | 42.38 | 42.65 | 42.53 | 42.72 | 44.06 | 42.72 |
| S-AE-Aa | MAPE | 0.717 | 0.720 | 0.713 | 0.716 | 0.720 | 0.719 | 0.717 | 0.717 |
|  | MAE | 19.77 | 19.84 | 19.65 | 19.74 | 19.83 | 19.82 | 19.76 | 19.77 |
|  | RMSE | 24.69 | 24.75 | 24.54 | 24.63 | 24.71 | 24.77 | 24.67 | 24.68 |
|  | (1, T) | 4.278 | 4.164 | 4.159 | 4.178 | 4.164 | 4.169 | 4.183 | 4.185 |

4.4 本章小结

本章在4.1小节中分析前视性误差的来源及成因，并且说明了经验模态分解算法中存在较大的前瞻性偏差。在4.2小结中，本文结合相关文献提出了一种改进的自适应预测模型。在4.2小节的介绍中可以知道自适应模型可以剔除前瞻性偏差，但有研究表明[70]剔除前瞻性偏差后，基于EMD的混合预测模型表现似乎不一定会优于单独的预测模型，4.3小节的结论3我们也证实了这一点。基于此本文提出了一种改进的混合模型S-AEMD-ANNa。结合实证研究分析可知，本文提出的混合模型不论在效率上还是在预测精度上都优于文献中所提出的模型。而且，最重要的是本文所提出的混合预测模型S-AEMD-ANNa优于单独的ANN预测模型，这说明如果使用本文改进的模型，即使剔除前瞻性偏差检验模态分解算法也是可以对预测模型起到改善作用。另外，本章的研究内容也再次证明了第三章本文所提出的基于EMD分解算法的单一混合预测模型的优越性，基于EMD的单一混合模型（图3-4）比文献中的组合模型（图3-2）在效率上有很大的提高，模型也比较简单，并且预测精度也有一定程度的改善。

**5 结论与展望**

5.1 本文结论

本文主要的研究内容是基于经验模态分解的金融时间序列预测方法的优化与改进。首先，针对目前基于检验模态分解算法的组合预测模型存在的问题，如预测模型复杂、组合模型规模过大、计算量大、误差累积等问题，文中第三章提出了一种基于预测结构的优化方式。其次，针对现有的基于经验模态分解的混合模型存在前瞻性偏差的问题，文中第四章提出了一种改进的自适应预测模型。并且，通过一些真实的金融时间序列进行实证研究，证明了模型改进的有效性。本文主要内容可以分为以下两点。

首先，针对基于EMD分解的组合预测模型中模型数量较多、规模复杂、误差累积和计算量大等问题，本文提出了一种基于EMD算法的单一模型预测结构。本文提出的预测模型不同于传统的预测模型。传统的预测模型是对EMD算法分解后的每一个子序列都进行建模预测，然后把预测结果相加得到最终预测结果。本文的预测模型是对EMD算法分解后的序列建立一个预测模型，避免叠加模型过多而使得预测结构复杂、计算量大、参数过多等问题，同时模型数量的减少也在一定程度避免了模型叠加时所造成的累积误差问题。本文第三章的“后视实验”研究以及第四章的“预测实验”研究都证明了本文提出的单一预测模型S-EMD-ANN、S-AEMD-ANN和S-AEMD-ANNa优于文献中传统意义上的组合模型EMD-ANN[66、68、71、72]，AEMD-ANN[65、66]和AEMD-ANNa。基于EMD的单一预测模型有效缩减了网络结构，从而有效减少了模型个数和简化了参数调节，使得模型的训练时间得到大幅度改善。并且从预测结果的各个评价指标来看，单一预测模型比传统的组合预测模型在预测精度上也有一定的提升。

其次，针对基于EMD分解过程中存在的前瞻性差问题，本文结合文献Tan（2018）[66]、Zhang（2015）[69]、Dennis（2017）[70]中的自适应混合模型的概念提出了一样改进的自适应预测模型。本文提出的改进模型主要从两个方面对文献中的自适应混合预测模型进行改善，第一个方面，主要基于第一部分的研究从模型结构上进行改善，将文献中组合自适应预测模型改为单一自适应预测模型，从4.3小结的实证实验研究中我们知道此改进对模型的运算效率有很大的提升，极大缩减了模型结构和训练时间同时也提升了模型的预测精度。第二方面，主要基于经验模态分解数据中端点失真问题的改进，由于自适应预测模型会使得端点效应在测试数据中极大的暴露出来所以靠近端点的数据分解会严重失真，而在训练数据中却不会存在这样的问题，这样就会使得使用训练数据训练出来的模型可能在测试数据上表现很差，甚至并不一定优于单独的预测模型，Zhang（2015）[69]、Dennis（2017）[70]和本文4.3小结的结论3说明，如果剔除前视性偏差基于EMD分解的SVM、RF、ANN等一些混合预测模型都不一定优于单独的SVM，RF和ANN等预测模型。经过4.2.2小节的分析，本文提出了一种改进的自适应预测模型，在模型训练和测试时删除一些可能存在严重失真的变量，尽量用真实的数据去建模预测。4.3节大量实证实验结果表明，经过变量处理的AEMD-ANNa预测模型优于不经过变量处理的AEMD-ANN预测模型，经过变量处理的S-AEMD-ANNa预测模型优于不经过变量处理的S-AEMD-ANN预测模型。并且，与文献中结论不同的是，本文结论认为即使剔除前瞻性偏差，如果依据本文的改进模型能对单独的预测模型起到改善作用。本文提出的改进模型S-AEMD-ANNa在文中的各种实证结果上都要优于单独的ANN模型，这也说明了本文提出改进方案的有效性。

5.2 研究展望

本文主要研究内容有以下两个方面，第一个方面是基于经验模态分解的混合预测模型结构的优化研究；第二个方面是基于经验模态分解的混合模型中存在的前瞻性偏差问题的研究。文中并没有特别注重神经网络模型参数的调优，后续如果进行参数调优的话可能有更好的预测结果。而且，在文章的撰写和文献的阅读过程中发现文献未来可能有以下几个研究方向。

针对检验模态分解中高频子序列分解不稳定且无序的问题，有学者提出了二次分解技术，也就是高频无序的第一个IMF分量进行二次分解，再对二次分解出来的序列进行建模预测。如Qu（2019）[68]在对风速预测中对无序的第一个本征模函数（IMF）进行二次经验小波分解（EWT Empirical Wavelet Transform），然后对各分解的子序列进行预测。Sun（2018）在对短期风速预测时对无序的第一个本征模函数进行二次自适应变分模态分解（AVMD Adaptive Variational Mode Decomposition），然后对各子序列预测。在他们的研究结果中二次分解可以提高预测模型的精度。在未来的研究中，可以把二次分解技术运用到本文所提出的单一模型预测结构，预计也能提高预测的精度。

本文主要以最常用的ANN为基础预测模型结合EMD分解构建单一预测模型。因为文章中有大量的重复试验，ANN在各种神经网络中计算量相对较小适合大量的重复试验。在未来可能会研究更加适合处理时间序列的循环神经网络（RNN）模型，如LSTM等模型结合本文的方法进行研究。在少量的实证研究表明，以LSTM为基础模型结合经验模态分解的单一自适应预测模型的预测结果会更加精确，因为未进行大量的重复试验，该部分结果在附录D中给出。

第三章中的对比结果，发现本文所进行的实验结果S-EMD-ANN预测模型比EMD-ANN预测结果只改进了1.5%左右，这是符合预期的。但在与同类研究对比时，发现结果改进在20%-50%之间。对比研究发现，可能是在本文数据处理时进行了差分，造成了差异。可能对于低频时间序列差分后的数据在进行经验模态分解时能更好的提取时间序列的特征，这是一个猜想只在3.2.2小节进行了初步的研究，将来可能是研究方向之一。

**参考文献**

[1] Baek Y, Young K H. ModAugNet: A new forecasting framework for stock market index value with an overfitting prevention LSTM module and a prediction LSTM module[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 113:457-480.

[2] Zhang X, Shi J, Wang D, et al. Exploiting Investors Social Network for Stock Prediction in China's Market[J]. Journal of Computational Science, 2018, 28:294-303.

[3] Guresen E, Kayakutlu G, Daim T U. Using artificial neural network models in stock market index prediction[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(8):10389-10397.

[4] Thenmozhi M, Sarath Chand G. Forecasting stock returns based on information transmission across global markets using support vector machines[J]. Neural Computing & Applications, 2016, 27(4):805-824.

[5] Fischer T, Krauss C. Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 270(2):654-669.

[6] Kim H Y, Won C H. Forecasting the volatility of stock price index: A hybrid model integrating LSTM with multiple GARCH-type models[J]. Expert Systems with Application, 2018, 103:25-37.

[7] Chong E, Han C, Park F C. Deep learning networks for stock market analysis and prediction: Methodology, data representations, and case studies[J]. Expert Systems with Application, 2017, 83(OCT.):187-205.

[8] César F, Salinas L, Torres C E. A meta extreme learning machine method for forecasting financial time series[J]. Applied Intelligence, 2019, 49(2):532-554.

[9] Hiransha M, Gopalakrishnan E A, Vijay Krishna Menon, et al. NSE Stock Market Prediction Using Deep-Learning Models[J]. Procedia Computer Science, 2018, 132:1351-1362.

[10] Nelson D M Q, Pereira A C M, Oliveira R A D. Stock market's price movement prediction with LSTM neural networks[C]// International Joint Conference on Neural Networks. IEEE, 2017:1419-1426.

[11] Qiu M, Yu S, Fumio Akagi. Application of artificial neural network for the prediction of stock market returns: The case of the Japanese stock market[J]. Chaos, Solitons and Fractals: The Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena, 2016, 85:1-7.

[12] Adhikari, Ratnadip. A mutual association based nonlinear ensemble mechanism for time series forecasting[J]. Applied Intelligence, 2015, 43(2):233-250.

[13] Adebiyi A A, Adewumi, Aderemi O, et al. Comparison of ARIMA and Artificial Neural Networks Models for Stock Price Prediction[J]. Journal of Applied Mathematics, 2014:1-7.

[14] Chen Y, Kloft M, Yang Y, et al. Mixed kernel based extreme learning machine for electric load forecasting[J]. Neurocomputing, 2018, 312(27):90-106.

[15] Weng B, Lin L, Xing W, et al. Predicting short-term stock prices using ensemble methods and online data sources[J]. Expert Systems with Application, 2018, 112:258-273.

[16] Zhong X, Enke D. Forecasting daily stock market return using dimensionality reduction[J]. Expert Systems with Applications, 2016, 67:126-139.

[17] Chatzis, Sotirios P, Vassilis S, et al. Forecasting stock market crisis events using deep and statistical machine learning techniques[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 112:353-371.

[18] Xu Q, Wang L, Jiang C, et al. A novel (U)MIDAS-SVR model with multi-source market sentiment for forecasting stock returns[J]. Neural Computing and Applications, 2019:1-14.

[19] Chen Y, Hao Y. A feature weighted support vector machine and K-nearest neighbor algorithm for stock market indices prediction[J]. Expert Systems with Application, 2017, 80:340-355.

[20] Malagrino L S, Roman N T, Monteiro A M. Forecasting Stock Market Index Daily Direction: a Bayesian Network Approach[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 105:11-22.

[21] Plakandaras V, Gogas P, Papadimitriou T. The Effects of Geopolitical Uncertainty in Forecasting Financial Markets: A Machine Learning Approach[J]. Algorithms, 2018, 12(1):1.

[22] Li C, Yang B, Li M. Forecasting Analysis of Shanghai Stock Index Based on ARIMA Model[J]. MATEC Web of Conferences, 2017, 100:2029.

[23] Kumar M, Thenmozhi M. Stock Index Return Forecasting and Trading Strategy Using Hybrid ARIMA-Neural Network Model[J]. International Journal of Financial Management, 2012, 2(1):1-14.

[24] Wang J, Wang J, Zhang Z, et al. Stock index forecasting based on a hybrid model[J]. OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE, 2012, 40(6):758-766.

[25] Idrees S M, Alam M A, Agarwal P. A Prediction Approach for Stock Market Volatility Based on Time Series Data[J]. IEEE Access, 2019, 7:17287-17298.

[26] Rathnayaka R M K T, Seneviratne D M K N, Jianguo W, et al. A hybrid statistical approach for stock market forecasting based on Artificial Neural Network and ARIMA time series models[C]// Behavioral, Economic & Socio-cultural Computing-ieee. IEEE, 2015.

[27] Erdinç A, Satman M H. Stock Market Forecasting: Artificial Neural Network and Linear Regression Comparison in An Emerging Market[J]. Journal of Financial Management & Analysis, 2005, 18(2):18-33.

[28] Oztekin A, Kizilaslan R, Freund S, et al. A Data Analytic Approach to Forecasting Daily Stock Returns in an Emerging Market[J]. European Journal of Operational Research, 2016, 253(3):697-710.

[29] Yeh C Y, Huang C W, Lee S J. A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting[J]. Expert Systems with Application, 2011, 38(3):2177-2186.

[30] Sharma S K, Ghosh S. Short-Term Wind Speed Forecasting: Application of Linear and Non-Linear Time Series Models[J]. International Journal of Green Energy, 2016, 13(14):1490-1500.

[31] Yagli G M,Yang D,Srinivasan D. Automatic hourly solar forecasting using machine learning models[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019, 105: 487-498.

[32] Dias P F, Cardoso R T N, Peixoto H G, et al. Decision-Making for Financial Trading: A Fusion Approach of Machine Learning and Portfolio Selection[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 115:635-655.

[33] Wen L, Lu Z C, Cui L X. Deep learning-based feature engineering for stock price movement prediction[J], Knowledge-Based Systems, 2019, 164:163-173.

[34] Guo Z Q, Wang H Q, Liu Q. Financial time series forecasting using LPP and SVM optimized by PSO[J]. Soft Computing, 2013, 17(5):805-818.

[35] Khashei M, Bijari M, Raissi A G A. Improvement of Auto-Regressive Integrated Moving Average models using Fuzzy logic and Artificial Neural Networks (ANNs)[J]. Neurocomputing, 2009, 72(4):956-967.

[36] Rather A M, Agarwal A, Sastry V N. Recurrent neural network and a hybrid model for prediction of stock returns[J]. Expert Systems with Applications, 2015, 42(6), 3234-3241.

[37] Guresen E, Kayakutlu G, Daim T U. Using artificial neural network models in stock market index prediction[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(8): 10389-10397.

[38] Moghaddam A H, Moghaddam M H, Esfandyari M, Stock market index prediction using artificial neural network[J]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2016, 21(41):89-93.

[39] Shen G, Tan Q, Zhang H, et al. Deep Learning with Gated Recurrent Unit Networks for Financial Sequence Predictions[J]. Procedia Computer Science, 2018, 131:895-903.

[40] Kim H Y, Jeong G E, Leem J B, et al. Application of Multifactor Model to Stock Market Index Prediction using Multi-Task Deep Learning[J]. The Korean Journal of Financial Management, 2018, 35(4):45-67.

[41] Nayak S C, Misra B B, Behera. ACFLN H S. artificial chemical functional link network for prediction of stock market index[j]. Evolving Systems, 2018.

[42] Rosett R B R N . The Random Character of Stock Market Prices by Paul H. Cootner[J]. Econometrica, 1968, 36(1):191-192.

[43] Cohen K J. The Random Character of Stock Market Prices. The Journal of Business, 1966, 39(4)532-535.

[44] Cootner P H. The Random Character of Stock Market Prices[J]. Econometrica, 1968, 36(1).

[45] King B. The Random Character of Stock Market Prices[J]. The Journal of Finance, 1965, 20(3):547-548.

[46] Fama E F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work[j]. The Journal of Finance, 1970, 25(2):383-417.

[47] Bollerslev T, Marrone J, Xu L, et al. Stock Return Predictability and Variance Risk Premia: Statistical Inference and International Evidence[J]. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 2014, 49(3):633-661.

[48] Ferreira M A, Santa-Clara P. Forecasting stock market returns: The sum of the parts is more than the whole[J]. Journal of Financial Economics, 2011, 100(3): 514-537.

[49] Kim J H, Shamsuddin A, Lim K P. Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from century-long U.S. data[J]. journal of empirical finance, 2011, 18(5):868-879.

[50] Phan D H B, Sharma S S, Narayan P K. Stock return forecasting: Some new evidence[J]. International Review of Financial Analysis, 2015, 40:38-51.

[51] Charles A, Darné O, Kim J H. International stock return predictability: Evidence from new statistical tests[J]. International Review of Financial Analysis, 2017, 54:97-113.

[52] Amini S, Gebka B, Hudson R, et al. A review of the international literature on the short term predictability of stock prices conditional on large prior price changes: Microstructure, behavioral and risk related explanations[J]. International Review of Financial Analysis, 2013, 26:1-17.

[53] Ballings M, Dirk V D P, Hespeels N, et al. Evaluating multiple classifiers for stock price direction prediction[J]. Expert Systems with Application, 2015, 42(20):7046-7056.

[54] Sarantis N. Nonlinearities, Cyclical Behavior and Predictability in Stock Markets: International Evidence[J]. International Journal of Forecasting, 2001, 17(3):459-482.

[55] Babu C N, Reddy B E. A moving-average filter based hybrid ARIMA–ANN model for forecasting time series data[J]. Applied Soft Computing Journal, 2014, 23:27-38.

[56] Abu-Mostafa Y S,Atiya A F. Introduction to financial forecasting[J]. Applied Intelligence, 1996, 6(3):205-213.

[57] 杨玉军. 基于机器学习的时间序列模型研究及其应用[D]. 电子科技大学, 2018.

[58] 熊涛. 基于EMD的时间序列预测混合建模技术及其应用研究[D]. 华中科技大学, 2014.

[59] 张文凤. 基于EMD的股票指数组合预测模型[D]. 重庆大学, 2017.

[60] 陈渝, 任正军. 融合EMD与LSTM神经网络的门诊量预测模型研究[J].软件导刊, 2019, 18(03):133-138.

[61] Xiang Y, Gou L, He L H, et al. A SVR–ANN combined model based on ensemble EMD for rainfall prediction[J]. Applied Soft Computing Journal, 2018, 73:874-883.

[62] Zhou F, Zhou H M,Yang Z H, et al. EMD2FNN: A strategy combining empirical mode decomposition and factorization machine based neural network for stock market trend prediction[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 136-151.

[63] 田中大, 李树江, 王艳红等. 经验模式分解与时间序列分析在网络流量预测中的应用[J]. 控制与决策, 2015, 30(05):905-910.

[64] Meng E, Huang S Z, Huang Q, et al. A robust method for non-stationary streamflow prediction based on improved EMD-SVM model[J]. Journal of Hydrology, 2019, 568:462-478.

[65] Sun N, Zhou J Z, Chen L, et al. An adaptive dynamic short-term wind speed forecasting model using secondary decomposition and an improved regularized extreme learning machine[J]. Energy, 2018, 165:939-957.

[66] Tan Q F, Lei X H, Wang X, et al. An adaptive middle and long-term runoff forecast model using EEMD-ANN hybrid approach[J]. Journal of Hydrology, 2018, 567:767-780.

[67] Huang S, Chang J, Huang Q, et al. Monthly streamflow prediction using modified EMD-based support vector machine[J]. Journal of Hydrology, 2014, 511:764-775.

[68] Qu Z X, Mao W Q, Zhang W Y, et al. Multi-step wind speed forecasting based on a hybrid decomposition technique and an improved back-propagation neural network[J]. Renewable Energy, 2019,133:919-929.

[69] Zhang X, Peng Y, Zhang C, et al. Are hybrid models integrated with data preprocessing techniques suitable for monthly streamflow forecasting? Some experiment evidences[J]. Journal of Hydrology, 2015, 530:137-152.

[70] Carnelossi F D, Oliveira L S, Menotti D, et al. Bias effect on predicting market trends with EMD[J]. Expert Systems with Applications, 2017, 82:19-26.

[71] Zeng Q, Qu C, Ng A K Y, et al. A new approach for Baltic Dry Index forecasting based on empirical mode decomposition and neural networks[J]. Maritime economics & logs, 2016, 18(2):192-210.

[72] Dokur E, Kurban M, Ceyhan S. Hybrid Model for Short Term Wind Speed Forecasting Using Empirical Mode Decomposition and Artificial Neural Network[C]// International Conference on Electrical & Electronics Engineering. IEEE, 2015.

[73] Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceedings A, 1998, 454(1971):903-995.

[74] Huang N E, Wu Z. A review on Hilbert‐Huang transform: Method and its applications to geophysical studies[J]. Reviews of Geophysics, 2008, 46.

[75] Gabriel R, Patrick F, Paulo G. On empirical mode decomposition and its algorithms[C]. IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing (NSIP2003). Trieste:Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2003:8-11

[76] Zhao J P, Huang D J. Mirror extending and circular spline function for empirical mode decomposition method[J]. Journal of Zhejiang University Science A, 2001, 2(3):247-252.

[77] Daetig M, Schlurmann T. Performance and limitations of the Hilbert- Huang transformation (HHT) with an application to irregular water waves[J]. Ocean Engineering, 2004, 31(14/15):1783-1834.

[78] Rato R, Ortigueira M. Batista A. On the HHT, its problems, and some solutions[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2008, 22(6): 1374-1394

[79] Coughlin K, Tung K K. 11-year solar cycle in the stratosphere extracted by the empirical mode decomposition method[J]. Advances in space research, 2004, 34(2),323-329

[80] 胡劲松. 面向旋转机械故障诊断的经验模态分解时频分析方法及实验研究[D]. 杭州:浙江大学, 2003:36-60.

[81] 钱振华, 宋汉文. 经验模式分解方法(EMD)研究综述[A]. 2005 年上海市国际工业博览会第三届上海市“工程与振动”科技论坛论文集[C], 2005.

[82] Wu Z, Huang N E. Ensemble empirical mode decomposition: a noise-assisted data analysis method[J]. Advances in Adaptive Data Analysis, 2009, 1(1): 1-41.

[83] Yeh J R, Shieh J S, Huang N E. Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition: a Novel Noise Enhanced Data Analysis Method[J]. Advances in Adaptive Data Analysis, 2010, 2(2):135-156.

[84] 成小林. 基于经验模态分解的时间序列预测研究[D]. 大连理工大学, 2018.

[85] Humeau H A, Abraham P, Mahe G. Analysis of Laser Speckle Contrast Images Variability Using a Novel Empirical Mode Decomposition: Comparison of Results With Laser Doppler Flowmetry Signals Variability[J]. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 2015, 34(2):618-627.

[86] 史文静, 高岩. EMD结合RBF神经网络新混合模型及股指期货价格预测[J].经济数学, 2015, 32(1): 47-51.

[87] 何田, 刘献栋, 单颖春, 等. 改进Hilbert-Huang 变换及其在转静子碰摩仿真中的应用[J]. 航空动力学报, 2007, 22(10):1779-1784.

[88] 芮国胜, 张坤, 邵旭东. 基于差分和局部积分均值的EMD算法[J]. 海军航空工程学院学报, 2010,(6): 629-632.

[89] 任达千, =吴昭同, 严拱标. EMD 端点效应的评价指标及抑制端点效应的窗函数法 [J]. 制造业自动化, 2007, 29(1): 21-24.

[90] 林丽, 周霆, 余轮. EMD算法中边界效应处理技术[J]. 计算机工程, 2009,(3): 265-268.

[90] Diebold F X, Mariano R S. Comparing Predictive Accuracy[J]. Journal of Business & Economic Statistics. 1995, 13(3):253-263.

[91] Diebold F X, Mariano R S. Comparing Predictive Accuracy[J], Journal of Business & Economic Statistics[j]. 2002, 20(1):134-144.

[92] Harvey D, Leybourne S, Newbold P. Testing the equality of prediction mean squared errors[J]. International Journal of Forecasting, 1997, 13(2),281-291.

[93] Mahfoud S, Ganesh M. Financial Forecasting using Genetic Algorithms[J]. Applied Artificial Intelligence, 1996, 10(6):543-566.

**附录**


附录A

表A-1 ARIMA模型相关检验与参数值


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADF检验 | 自相关检验 | | | | p | q |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 上证指数 | 6.56\*10-25 | 2.73\*10-3 | 9.29\*10-5 | 3.71\*10-7 | 4.20\*10-14 | 13a | 9a |
|  |  |  |  |  |  | 14b | 9b |
| 标普500 | 0.0 | 4.72\*10-5 | 2.10\*10-6 | 7.49\*10-6 | 9.69\*10-6 | 14a | 2a |
|  |  |  |  |  |  | 14b | 2b |

附注：表中为ADF检验和自相关检验的p值。从表中ADF检验的p值可以知道差分后的序列是平稳的序列，从自相关检验的p值我们知道差分后的序列不是白噪声序列。a表示第三章的值，b表示第四章的值。


附录B




图B-1 上证指数数据中EMD-ANN与S-EMD-ANN模型的MAE指标值



图B-2 标准普尔500指数数据中EMD-ANN与S-EMD-ANN模型的MAE指标值




图B-3 上证指数数据中EMD-ANN与S-EMD-ANN模型RMSE指标值




图B-4 标准普尔500指数数据中EMD-ANN与S-EMD-ANN模型RMSE指标值


附录C




图C-1 上证指数数据中剔除前瞻性偏差后模型的MAE指标值



图C-2 标准普尔500指数数据中剔除前瞻性偏差后模型的MAE指标值



图C-3 上证指数数据中剔除前瞻性偏差后模型的RMSE指标值



图C-4 标准普尔500指数数据中剔除前瞻性偏差后模型的RMSE指标值

附录D

表D-1 不同自适应模型下上证指数的预测表现结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Lag | | | | | | | |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mean |
| S-AE-Aa | MAPE | 1.181 | 1.172 | 1.173 | 1.180 | 1.174 | 1.181 | 1.181 | 1.177 |
|  | MAE | 34.26 | 33.97 | 34.02 | 34.23 | 34.06 | 34.26 | 34.26 | 34.15 |
|  | RMSE | 49.03 | 48.72 | 48.96 | 48.87 | 48.74 | 49.21 | 49.10 | 48.94 |
|  | (1, T) | 5.344 | 4.983 | 5.057 | 5.136 | 5.097 | 5.104 | 5.106 | 5.118 |
| S-AE-La | MAPE | 1.136 | 1.120 | 1.130 | 1.131 | 1.120 | 1.124 | 1.132 | 1.127 |
|  | MAE | 32.91 | 32.47 | 32.78 | 32.78 | 32.47 | 32.57 | 32.81 | 32.68 |
|  | RMSE | 46.60 | 46.22 | 46.40 | 46.27 | 45.92 | 45.91 | 46.43 | 46.25 |
|  | (1, T) | 41.48 | 41.59 | 41.10 | 41.26 | 41.07 | 41.86 | 42.30 | 41.52 |

附注：S-AEMD-ANNa（S-AE-Aa）数据取第四章自表4-2，S-AE-La指S-AEMD-LSTMa其结果为两次实验的均值。

表4-2 不同自适应模型下标普500指数的预测表现结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Lag | | | | | | | |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mean |
| S-AE-Aa | MAPE | 0.717 | 0.720 | 0.713 | 0.716 | 0.720 | 0.719 | 0.717 | 0.717 |
|  | MAE | 19.77 | 19.84 | 19.65 | 19.74 | 19.83 | 19.82 | 19.76 | 19.77 |
|  | RMSE | 24.69 | 24.75 | 24.54 | 24.63 | 24.71 | 24.77 | 24.67 | 24.68 |
|  | (1, T) | 4.278 | 4.164 | 4.159 | 4.178 | 4.164 | 4.169 | 4.183 | 4.185 |
| S-AE-La | MAPE | 0.619 | 0.621 | 0.627 | 0.618 | 0.623 | 0.628 | 0.613 | 0.621 |
|  | MAE | 17.07 | 17.12 | 17.29 | 17.03 | 17.17 | 17.31 | 16.91 | 17.13 |
|  | RMSE | 21.99 | 22.02 | 22.17 | 22.08 | 22.13 | 22.36 | 21.95 | 22.10 |
|  | (1, T) | 42.00 | 42.24 | 42.12 | 41.77 | 42.08 | 42.18 | 42.38 | 42.11 |

附注：S-AEMD-ANNa（S-AE-Aa）数据取第四章自表4-3，S-AE-La指S-AEMD-LSTMa。

**致 谢**