Analysis of Differences in Abnormal Return and Trading Volume Activity Before and Immediately After the Covid 19 Pandemic (Study Of The Lq45 Index Group Listed on The BEI For The 2018-2020 Period).

[Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesaat Pandemi Covid 19 (studi pada kelompok saham indeks Lq 45 yang terdaftar di BEI Periode 2018 – 2020)]

Ricco Ardiansyah 1), Nurasik \*,2)

1)Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2) Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: ), [nurasik@umsida.](mailto:nurasik@umsida.)ac.id

***Abstract.*** *This research is an event study research that aims to find out how much Indonesian capital market has difference and reacted to the Covid-19 pandemic by using indicators of abnormal returns and trading volume activity in the Lq45 index stock group for the 2018-2020 period. This study uses secondary data in the form of daily stock price data, daily data on the LQ45 index, daily trading volume data, and, daily data on the volume of shares outstanding during the period of five days before and five days after the event. Sampling used the purposive sampling method. The type of data used quantitative data. Data collection techniques in this study by way of documents. Testing the hypothesis use a different test method Paired Sample t-Test. The results showed that there were differences in abnormal returns before and during the event. There is a difference in the trading volume activity before and during the event.*

***Keywords****: abnormal return, event study, index Lq45, Covid 19.*

***Abstrak.i****Penelitianiini adalah penelitianieventistudy yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar Perbedaan dan reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pandemic covid 19 dengan menggunakan indicator abnormal return dan trading volume activity pada kelompok saham indeks Lq45 periode tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang berupa data harga saham harian, data harian indeks lq45, dan data harian volume perdagangan dan data harian jumlah saham yang beredar selama periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling method. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. Pengujian terhadap hipotesis menggunakan uji beda paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan terhadap abnormal return sebelum dan sesaat peristiwa pandemic covid 19. Terdapat perbedaan terhadap trading volume activity sebelum dan sesaat peristiwa..*

***Kata)Kunci :*** *abnormalireturn, eventistudy, index Lq45, Covid 19.*

1. **]PENDAHULUAN**

Pasarlmodal Indonesia berperanan penting dalam perubahan tingkat ekonomi negara. aktivitas ekonomi makro misalnya regulasi pemerintah serta Perkembangan lingkungan mempengaruhi naik dan turunnya harga saham. Hal tersebut dicerminkan melalui reaksi pasar. Dalam (Jogiyanto, 2010) Abnormal return bisa dipergunakan untuk mengukur respon suatu pasar terhadap kandungan informasi dalam pengumuman . Capital Market juga melakukan 2 fungsi yaitu antara lain fungsi keuangan danifungsi ekonomi. Pasar modalimemilikiifungsiiekonomiidikarenakan pasar modal memfasilitasi serta mempertemukanikedua pihak yangiberkepentingan, yaituipihak penanam modal / investor dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki dana (Investor) dapat menanamkan modalnya pada pihak yang membutuhkan dana dengan harapan pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik dan pihak investor dapat menerima imbal hasil (return). Capital Market juga memiliki peranan fungsi keuangan dikarenakan Capital Market memberikan peluang pada pihak kelebihan dana atau para investoriuntuk mendapatkaniimbalan/ (return) yang sesuaiikarakteristik investasiiyang dipilih. (Suta, 2000). Menurut Jogiantoi2010, abnormal return adalah selisih antara tingkat keuntungan masa lampau denganitingkatikeuntunganiyang belum diterima. Dari kedua return tersebut Terdapat adanya selisih yaitu selisih positif dan negatif , Jika investor mengharapkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya, investor harus melakukan transaksi sekitar periode pengumuman, karena pengembalian masa lalu pada saat itu lebih besar daripada pengembalian yang belum terjadi atau yang disebut perbedaan positif. Dalam (pradnyana, 2013).

Dengan adanya Capital Market,0diharapkaniaktivitasiperekonomian indonesia dapatimeningkat pesat karena pasarimodalimerupakan salahisatu metode pembiayaan bagiiperusahaan , sehinggaiiperusahaanidapatiberoperasi denganiskala yangiilebihiibesar, dan selanjutnyaiakan meningkatkaniipendapatan perusahaanndan kemaslahatan masyarakatiluas.

Capital Market juga sebagai sarana suatu perusahaan karena perusahaan dapat mengeluarkan saham maupun obligasi dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang . bond / Obligasi ialah suatu perjanjian dimana pihak (Debitur) diharuskan membayar pinjamannya disertai dengan jumlah bunga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Saham adalah tanda bukti kepemilikan seorang terhadap sebuah perusahaan. pasarimodaliharus bersifatilikuid daniefisien. Pasarimodal dapat dikatakaniliquid apabilaipenjualidanipembeli dapat memperdagangkanisurat berhargai secara cepat. Capital market dapat dikatakaniefisien apabilaiharga suratiberharga menggambarkan nilai dari sebuah perusahaan dengan tepat dan akurat. Apabila pasar modal sudah dikatakan efisien, maka harga dari surat berharga juga dapat menggambarkan penilaian pihak penanam modal terhadap laba perusahaan dimasa yang akan datang dan juga kualitas manajemen. Apabila surat berharga kian menurun dapat dipastikan investor ragu terhadap kualitas manajemen perusahaan. Dengan demikian Capital Market bisa dipakai sebagaiisarana tidakilangsung untuk mengukur kualitasidariimanajemen . hak veto merupakan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham guna untuk mengawasi manajemenidi dalamipertemuan ataupun pemilihanimanajemen. Hakivetoidapat digunakan secara langsungiataupun diwakilkan pada pihak kedua . Apabila pemegangisaham tidakipuas terhadap manajemen, imaka bisa menimbulkan perangiproksii(proxy fight)iuntukimengganti manajemen.

Pada akhir desember tahun 2019 lalu muncul peristiwa pandemi virus Covid-19 yang berasal dari kota wuhan di china. Virus Covid-19 merupakan kumpulan virus yang diduga dari hewan kelelawar yang menyerang sistem pernafasan manusia dimulai dari tenggorokan hingga paru paru dan virus ini sangat mudah menular pada orang lain melalui tetesan atau droplet ketika orang terinfeksi bersin atau batuk ketimbang melalui benda yang terkontaminasi virus tersebut. Virus Covid-19 mengakibatkan kota wuhan di negeri “Tirai Bambu” yang merupakan kota awal penyebaran virus tersebut menerapkan sistem lockdown yang membuat seluruah aspek dan kegiatan lumpuh total sementara waktu untuk menghambat dan mencegah laju pertumbuhan virus tersebut. Adanya pandemi virus Covid-19 ini tidak hanya memberikan ancaman pada kondisi kesehatan akan tetapi juga memberikan ancaman pada laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Penyebaran virus Covid-19 ini tergolong sangat cepat dikarenakan virus ini sudah menyebar diseluruh negara dengan 103 juta kasus dengan angka kematian 2,2 juta dikutip dari worldometers.info dan jumlah kasus bertambah setiap harinya. Akibat dari Virus Covid-19 ini, sebagian besar para investor asing yang melepaskan sahamnya dikarenakan oleh pasar modal luar negeri mengalami kepanikan dikarenakan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Peristiwa pandemi ini juga mengakibatkan Bursa Efek Asia bereaksi. penurunan tersebut Tidak hanya berada di Kawasan Asia, negara bagian Amerika Serikat dan Eropa juga terdampak hal yang sama. ADB atau Asian Development Bank yang memprediksi bahwa pandemi Virus Covid-19 telah mengakibatkan kerugian perekonomian dunia mencapai 347 Milliar US Dolar Amerika yang setara dengan Rp. 4.944 trilliun. Sektor perekonomian di indonesia juga terdampak Virus Corona, di mana arus keluar modal di pasar saham juga terjadi hingga Rp. 980 miliar.

Joubert B , Ivonne S, Inri B. dalam penelitiannya yang berjudul “Reaksi pasar modal terhadap peristiwa virus corona (covid-19) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia” menyatakan bahwa tidak ada perbedaan terhadap abnormal return sebelum serta setelah diumumkannya kasus pertama corona virus di indonesia, berdasarkan hasil Pengujian baik secara gabungan ataupun pengujian harian secara parsial pada (sebelum dan sesudah), dapat diketahui bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan adanya reaksi apapun dan tidak memiliki pengaruh yang besar bagi pelaku pasar terhadap aktivitas di pasar modal terutama pada sub-sektor makanan dan minuman serta peristiwa ini tidak memiliki suatu kandungan informasi .Pengujian tersebut sering kali disebut event study atau studi peristiwa ,

Berdasarkan latara belakang diatas peneliti berminat untuk melakukan pengujian peristiwa pasarimodal pada saat pandemiICovid-19 yang berjudul **“Analisis pengaruh pandemi covid 19 terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada kelompok saham indeks LQ45**”

1. **METODE**

# Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan metode pendekatan event study. Studi peristiwa adalah Sebuah studi yang mempelajari respons pasar terhadap satu atau lebih peristiwa, yang informasinya akan dipublish sebagai pengumuman. Dan dalam pengolahan data menggunakan Software SPSS.

# Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di galeri bursa efek UMSIDA (ww.idx.co.id). Objek pada penelitian ini adalah terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam kelompok LQ-45 Tahun 2018-2020.

# Indikator Variabel

Variabel memiliki definisi sebagai attribut objek ataupun seseorang yang memiliki variasi dari satu orang dengan orang lainnya maupun satu objek dengan objek lainnya. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan antara lain :

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Peristiwa Pandemi COVID 19 merupakan suatu kondisi atau anomali yang dapat mempengaruhi reaksi pasar, dimana adanya ketidaksamaan *abnormal return* yang signifikan *before and after* adanya kasus pasien Covid-19 awal muncul di Indonesia ditunjukkan pada penelitian Febriyanti (2020) yang menunjukkan signifikansi perbedaan *abnormal return* pada *before and after* pemberitaan Covid-19 awal muncul. Maka variabel studi peristiwa pandemi covid 19 ini akan dilihat dan diukur menggunakan return saham dan jumlah transaksi perdagangan saham yang dilakukan pada periode pengamatan.

1. Abnormal Return

*Abnormal0Return* kerap kali dipakai untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh dari suatu surat berharga, dimanaInilaiiyang diperoleh menunjukkaniekspektasi investoriterhadap tingkat pengembalian aktual saham dengan ekspektasi pengembalian saham pada waktu t. Pengembalian abnormal *(Abnormal Return)* adalah perbedaan antara pengembalian aktual dan pengembalian yang diharapkan. Dalam penelitian ini *abnormal9return* diukur dengan perhitungan metode *market ajdustment model* , di mana pengembalian yang diharapkan adalah pengembalian yang dapat dicapai pasar secara keseluruhan..

Keterangan:

ARit (abnormal return sekuritas i pada periode ket)

Rit (actual return sekuritas-i pada periode ke-t)

Rmt (return pasar pada periode ke-t)

1. *Trading Volume Activity*

Wennoi (2020) menyatakanibahwa *trading*i*volume*i*activity* ialah total saham yang diperjualibelikan per kurun tertentu. Besarnya *trading volume activity* menjelaskan minat investor terhadap saham. Nilai *trading volume activity* yang besar belum pasti mencerminkan harga sahamiyang besar pula. adanya sinyal berita yang termuat pada sebuah kejadian dapat memicu reaksi pasar melalui volume perdagangan saham,bisa bertambah ataupun berkurang mengikuti sinyal yang terkandung pada berita itu (Aditha & Adiputra ; 2020). Untukimelakukan perhitunganiTVA dapat dilakukanidengan membandingkanijumlah sahamiyang diperdagangkanidalam suatu periodeitertentu denganikeseluruhan jumlah sahamiberedar perusahaan tersebut dalamikurun waktu yang sama. BerikutiFormulasinya :

TVA it =

# Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan jumlah yang terdiri dari banyak elemen yang menunjukkan ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan [10]. saham perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ45 selama periode pengamatan berlangsung, yaitu periode masuknya pandemi covid di Indonesia dan adanya psbb transisi di bulan Juli. Sampel penelitian ini adalah emiten yang tergabung indeks LQ 45 january 2018 - 2020. Diantara 45 emiten hanya 34 Perusahaan yang termasuk dalam kriteria pemilihan sampel.

.

# Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Sampel adalah sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian, selain adanya pengambilan sampel dimaksud untuk memperoleh keterangan mengenai objek-objek penelitian dengan mengamati sebagaimana populasi, sampel adalah jumlah yang dimiliki populasi tersebut [11]. Adapun jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain :

1. Data Perusahaan yang dijadikan sampel merupakan saham yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia indeks LQ45 yang tidak melakukan aksi lain pada saat pengamatan berlangsung.
2. Harga saham harian untuk masing masing jenis saham dalam periode pengamatan.
3. Indeks Harga Saham Gabungan harian dalam perioed pengamtan.
4. Trading Volume saham harian pada periode pengamatan.
5. Total jumlah saham yang diedarkan selama periode pengamatan berlangsung.
6. Jenis sektor usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.

.

# Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai sebagai pengumpul data dalam riset ini adalah dengan cara menggunakan metode dokumentasi. Dokumen ini merupakan metode untuk dan hal-hal peneliti dan yang surat dan Sumber lainnya yang mendukung [12 Peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian kali ini. Data Bursa Efek Indonesia Indeks LQ 45 diperoleh melalui website resminya, yaitu idx.co.id mengenai closing price, volume perdagangan, dan listed share harian masing masing perusahaan sampel..

# Teknik Analisis

* 1. Uji Normalitas

merupakan sebuah uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai sebaran data apakah berdistribudi normal dan menentukan uji statistik untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini melakukan penguian menggunakan program SPSS dengan uji Shapiro Wilk test.. mengenai perbandingan tingkat konsistensi Normalitas Distribusi Metode Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Skewness-Kurtosis, yang menghasilkan kesimpulan bahwa dari ke empat metode normalitas tersebut, Shapiro-wilk yang memiliki tingkat konsistensi hasil keputusan yang paling baik, oleh sebab itu peneliti menggunakan uji normalitas menggunakan metode Shapirowilk Test.

* 1. Uji Beda (Pired Sample T -Test)

PengujianOstatistic t-testOperlu dilaksanakan yaitu dengan tujuan mengetahui adanya tingkat signifikansi keberadaan keuntungan yang tak normal. Tahapan berikutnya yaitu denganImelakukan pengujianihipotesis untuk variabel penelitian dengannmengunakanpuji paired sample t-test. Uji tersebut sering digunakan ketika menguji model analisis data sebelum dan sesudah. Dalam menilai perlakuan secaraikhusus terhadap sebuah sampel yang samaInamunijangka waktuiyang tidak bersamaan maka ujilbeda merupakan uji yangipaling tepat.

Pengujianihipotesisidilakukan denganiuji Paired Sample ti(t-test).iDenganiparameter pengujianisebagai berikut:

1. Hoiditerima daniHa ditolakijika nilai signifikasi > 0,05 (α 5%).
2. Haiditerima daniHo ditolakijika nilai signifikasi < 0,05 (α 5%).
3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Hasil Analisis

* 1. **Uji Normalitas.**



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Analisis Shapiro Wilk untuk dapat mengetahui apakah data yang dipakai berdistribusi normal atau tidak normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak normal dapat dilihat pada nilai signifikannya. Apabilainilai sig < 0,05imaka data yangidipakai berdistribusiitidak normal. Apabilainilaiisig > 0,05 maka data yang dipakai berdistribusiinormal. Berikut tabel hasil ujiinormalitas oleh peneliti :

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas-Shapiro Wilk

Abnormal Return 2018

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas-Shapiro Wilk


Abnormal Return 2019

Sumber : Lampiran Hasil olah data *Output* SPSS. Sumber : Lampiran Hasil olah data *Output* SPSS.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas-Shapiro Wilk

Abnormal Return 2020





Sumber : Lampiran Hasil olah data *Output* SPSS

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas-Shapiro Wilk

Trading Volume 2018

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas-Shapiro Wilk


Trading Volume 2019

Sumber : Lampiran Hasil olah data *Output* SPSS. Sumber : Lampiran Hasil olah data *Output* SPSS.

Tabel 6. HasiliUjiiNormalitas-Shapiro Wilk

Trading Volume 2020



Sumber : LampiraniHasil olah data *Output* SPSS


* 1. **Uji Beda (Paired Sample T-Test)**

Hipotesis menyebutkan bahwa terdapat Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Sebelum dan Sesaat Terjadinya Pandemi Covid 19. Untukimelakukanipengujian terhadapihipotesa tersebutimaka dilakukanipengamatan danijugaianalisis eventistudy dan metode analisisistatistik pairedisample t-test :

H1i: Terdapatiperbedaanirata-rataiabnormal returnipada sebelum dan sesaat Terjadinya Peristiwa PandemiiCovid 19.


H2i: Terdapatiperbedaanirata-rata TradingiVolume Activityipada sebelumidan sesaat Peristiwa PandemiiCovid 19.

Tabel 7. Hasil Paired SampleiT-test AbnormaliReturn 2018




Hasil pengujian abnormalireturnipada t-4 dan t+4 memiliki nilai rata-rataiyangipalingirendahiyaitu -0,008216776 denganitingkatisignifikansiisebesar 0,145. Sesuaiidenganiprasyarat yangitelah ditetapkan, hali ini berartii (0,145 > 0,05). Hasiliiniimenunjukkanibahwaitidak terdapatiperbedaan abnormal return.

Tabel 8. Hasil Paired Sample T-test Abnormal Return 2019



Hasil pengujian0abnormal return pada t-5 dan0t+5 memiliki nilai rata-rata0yang palingirendahiyaitu -0.003424 dengan tingkatisignifikan sebesari0,344. Sesuaiidenganiprasyaratiyangitelah ditetapkan,ihaliiniiberarti (0,344 > 0,05). Hasil iniidapat menunjukkan jika tidak terdapat perbedaan pada abnormal return..

Tabel 9. Hasil Paired Sample T-test Abnormal Return 2020



Hasil pengujian abnormalqreturnqpada t-3 dan t+3qmemiliki nilai rata-rataqyang palingqrendahqyaitu -0.011771 denganqtingkatqsignifikansi sebesar 0,016. Sesuai denganqprasyaratqyangqtelah ditetapkan, halqiniqberarti (0,016 < 0,05). Hasil iniqmenunjukkanqbahwa terdapat perbedaan pada abnormal return sesaat peristiwa pandemic Covid 19.


Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Uji Paired Sample T-test Abnormal Return 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| iPeriodei | iSignifikansii | T Hitung, T Tabel |
| AR t-1i–iAR t+1 | 0,693 > 0,05 | 0,398 < 2,036 |
| AR t-2i–iAR t+2 | 0,696 > 0,05 | 0,394 < 2,036 |
| AR t-3i–iAR t+3 | 0,016 < 0,05 | 2,553 > 2,036 |
| AR t-4i–iAR t+4 | 0,051 > 0,05 | 2,024 < 2,036 |
| AR t-5i–iAR t+5 | 0,066 > 0,05 | 1,900 < 2,036 |

Sumber: Data0diolahioleh peneliti, 2023


Berdasarkan Hasil dari0pengujian abnormalireturniimenggunakan paired sample t-test menghasilkan nilai signifikan9hasil lebih besar dari signifikan0yang telahiditentukan (Sig.i2-tailed >0,05), isedangkaniuntukinilaiit-hitung lebihikecilidariit-tabel (t-hitung < t-tabel)ihasil tersebutimenyebabkan H0 diterimaidaniHa ditolak, yaitu “terdapat perbedaan terhadap abnormal return sebelum dan sesaat peristiwa pandemic covid 19 pada kelompok saham indeks Lq 45”

Tabe l1. HasiliPairediSampleiT-test TradingiVolume 2018




Hasil pengujian *abnormalqreturn* pada*q*t-1 dan t+1 memiliki nilai rata-rata*q*yang paling*q*rendah yaitu -0,000710345 dengan tingkat*q*signifikansi*q*sebesar 0,94. Sesuai dengan9prasyarat yang telah*q*ditetapkan, hal ini berarti (0,094 > 0,05). Hasil ini menunjukkan jika9tidak terdapat9perbedaan trading volume.

Tabel HasiliPairediSampleiT-testiTradingVolume 2019



Hasil pengujian *abnormal return* pada t-4 dan t+4 memiliki nilai rata-rata*q*yang paling*q*rendah yaitu -0,00816774 dengan tingkat signifikansi0sebesar 0,089. Sesuai dengan*q*prasyarat*q*yang*q*telah ditetapkan, hal ini berarti (0,089 > 0,05). Hasil ini menunjukkan*q*bahwa*q*tidak terdapat perbedaan trading volume.

Tabel Hasil Paired Sample T-test Trading Volume 2020



Hasil pengujian *abnormal return* terhadap t-3 dan t+3 memiliki nilai rata-rata9yang paling rendah9yaitu -0.0776893 dengan tingkat*q*signifikansi sebesar 0,028. Sesuai dengan*q*prasyarat*q*yang*q*telah ditetapkan, hal ini*q*berarti (0,028 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada Trading Volume Activity sesaat peristiwa pandemic Covid 19.

Tabel Rekapitulasi HasiliUjiiPairediSampleiT-testiTrading Volume 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| iPeriodei | iSignifikansii | TiHitung, T Tabel |
| TVAit-1 –TVAit+1 | 0,004 < 0,05i | 3,128 > 2,036 |
| TVAit-2 – TVAit+2 | 0,028 < 0,05i | 2,306 > 2,036 |
| TVAit-3 – TVAit+3 | 0,005 < 0,05i | 2,995 > 2,036 |
| TVAit-4 – TVAit+4 | 0,531 > 0,05i | 633 < 2,036 |
| TVAit-5 – TVAit+5 | 0,052 > 0,05i | 2,020 < 2,036 |

Sumber:uData0diolahioleh peneliti, 2023

Berdasarkan Hasil Perhitungan diatas Sesuaiidengan aturan yang telah ditentukan jika nilai Sig. 2 tailedilebihibesaridari signifikansiiyangitelah ditentukan (Sig. 2 tailedq>qsignifikansi 0,05) atau apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (tihitung > t tabel), maka akan menolak Ho sedangkan Ha diterima. Hal ini bisa diartikan “ terdapat perbedaan terhadap *Trading Volume Activity* sebelum dan sesaat peristiwa pandemic covid 19 pada kelompok saham indeks Lq 45”.

# Pembahasan

* 1. **Perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesaat terjadinya Covid 19.**

Berdasarkan pada hasil pengujian diatas, hasil uji pairedisampleit-Test pada tahun 2020 menunjukkan nilai Hasil pengujian abnormalireturnipada t-3 dan t+3 memiliki nilai rata-rataiyang palingirendah yaitu -0.011771 denganitingkatisignifikansi sebesar 0,016. Lebih kecil dari 5% (0,016i<i0,05).dan Karena nilaiit-hitungi (2,553) lebihibesar dan melebihi batas dariit-tabel (2,036) Makaiterdapat perbedaan abnormal return pada sebelum dan sesaat terjadinya Covid 19..

# Perbedaan Trading Volume sebelum dan sesaat terjadinya Covid 19.

Berdasarkan pada hasil pengujian diatas, hasil uji paired sample t-Test pada tahun 2020 menunjukkan nilai Hasil pengujian abnormal return pada t-3 dan t+3 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah yaitu -0.0776893 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028. Lebih kecil dari 5% (0,028 <i0,05) idan Karena nilaiit-hitungi (2,306 ) lebihibesar dan melebihi batas dariit-tabel (2,036) Maka terdapat perbedaan abnormal return pada sebelum dan sesaat terjadinya Covid 19l..

**V. KESIMPULAN**

Kesimpulan daripada penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa Pandemi Covid 19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 dapat mempengaruhi Pasar Saham karena banyaknya industry yang terganggu karena damapk Pandemi sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada pasar saham terutama pada abnormal return dan trading volume. Pada penelitian ini ada sebanyak 34 perusahaan yang dijadikan objek penelitia dari tahun 2018 – 2020.

Dari hasil penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian untuk dimasukkan ke dalam hipotesis didapatkan sebagaimana diantaranya yaitu :

1. terdapatiperbedaan Abnormal Return yang signifikan sebelum dan sesaat terjadinya Pandemi Covid 19.
2. terdapatiperbedaan Trading Volume yang signifikan sebelum dan sesaat terjadinya Pandemi Covid 19.

# UcapanITerima Kasih

DenganIterselesaikan penelitian ini penelitiImengucapkan terima kasih kepada:

1. Puji2syukurikehadirat Tuhan YME yang0mana diberi kelimpahan rezeki, kesehatan sertaykelancaran fikiran karena0telah dapatimenyelesaikan riset ini tepat waktu.
2. Sayaiucapkan terima kasih banyak yanggsebesar besarnya kepada orang tua penelitiiayah dan0ibu yang hingga saat ini telah memberikan dukungan tiada henti hentinyalserta do’a yang dipanjatkan kedua orang tua agar penulis mampu liimenempuh dan memperoleh gelar sarjana.
3. Terima kasih0banyak yang0sebesar besarnya untuk temaniseangkatanitahun 2017 yang terus memberikan semangat0serta memotivasiisupayaipeneliti dapat terus menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

# PREFERENCE

1. H. Jogiyanto, “Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi Sepuluh),” *YogyakartaiBPFE*.i(2000).
2. Jogiyanto,9H. Teori9Portofolio dan9Analisis Investasi9Edisi 2. Yogyakarta : BPFE, (2000).
3. Sujarweni Wiratna, “Metodologi Penelitian - Bisnis dan Ekonomi,” in *Metodologi Penelitian*, 2015.
4. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta. . (2013)
5. A. Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*. jakarta: salemba empat, 2014.
6. Sambuari,iI. B.,iSaerang, iI. S.,i& Maramis, J. B. ReaksiiPasariModaliTerhadapiPeristiwaiVirusiCorona (Covid-19). JurnaliIlmiahiManajemeniBisnis DaniInovasiiUniversitasiSamiRatulangii (Jambi Unsrat), Vol.7 No.3 Hal. 407-415. (2020).
7. S. Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
8. Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005.

***Conﬂict of Interest Statement:***

*The*i*author*i*declares*i*that*i*the research was conducted in*i*the absence*i*of any commercial or ﬁnancial relationships that could be*i*construed as a potential conﬂict of interest.*