#两害相权#

问题：如何看待大陆唯一一台 7nm 光刻机被抵押，

武汉弘芯千亿级芯片项目停摆，新员工延迟入职？

用政策奖励来刺激的举国体制很容易造成骗补现象，这是一个痼疾。

表面上看这可以用事后追究骗补来作为一种威慑，但其实这个手段的尺度非常微妙，很不容易掌握。

很多战略上决定要用补贴政策刺激的方向，在政策颁布时都极端缺乏有专业知识的执行者，不得不依赖有限的、半专业甚至非专业的办事人来推进这个过程。

以不教民战也罢了，如果因为战事不顺还要拿不教民问罪，这在组织伦理上无法服众。

于是很难用事后成败来“反推罪责”。

如果仔细观察中国做事的基本策略框架，你会发现我们实际上是把早期的混乱做了一定宽容的。在早期允许百花齐放，允许犯错误。

现实不是童话，在瞻前顾后、畏手畏脚和出现大量错误和浪费之间，并没有所谓的“黄金分割点”，你做不到“既要又要”。或者换一个更准确的说法——你可以尽可能的努力避免这些问题，但你不能不接受“即使经过最大的努力，最后仍然不能阻止某些在一般大众在日常生活尺度觉得惊人的、荒谬的、天文数字的错误决策的产生和实施”的心理准备。

中国的经济体量已经达到14万亿美元，近100万亿人民币。一般群众很难想象在中国一个行业政策决策的尺度挪一毫米、改一个词、少写一个字是多大的窟窿。

对一个1000000亿的经济体，1个亿，10个亿，乃至100亿买一两句话的教训的事情，实非罕见。

这有个直观的类比——你们很可能自己就被爹妈念叨过——

“总是在外面吃，又贵、又不健康，你看你还拉肚子了吧？”“有公交不坐，你非要打车，你看你打车就等车来就等了半个小时，有这时间坐公交也到家了”。

为啥呢，因为你“浪费钱”。

你一顿饭一百多，从父母这个时代过来的人心理很难接受——我从自己种的菜地里拔颗菜炒一炒，又新鲜、又卫生，了不起算算油钱火钱也就五块钱，你到酒店点个上汤娃娃菜要tmd58块，造孽啊。你说要聊生意所以要请客，你生意又没谈成，完全打了水漂啊！太浪费了！

于是你改成顿顿在家吃了么？

同样的心态在老百姓看待政府决策的时候一样存在，而且数量级上放大成百上千倍。——我一年才赚几万，你这一弄就几个亿十几个亿（问题是，一个县都有上百万人，一人一百块就一个亿了），这不是天大的错误吗？

但实际上在政策层面，这些数字并没有一般看起来那么可怕——尤其是涉及到全国范围的、涉及到几年甚至更久的时间跨度的决策，哪怕看起来很不起眼的、一般人可能听都没听过的小计划、也常常牵涉几十上百亿的资金。

可能这听起来很刺激人，但几个亿人民币的损失，相对于这种一年进口额就达2.1万亿人民币（3000亿美元）的行业变革努力而言，实际上属于正常的试错成本，远远没有触及红线。

坦白点说，光是摸到“哪个班子比较靠谱、哪个小组有真实力、哪个机制能出成果”这种看起来似乎没什么技术成果的问题的实底，可能都需要上百亿人民币的基本成本。

是要总结经验教训，但不必大惊小怪。

也不要大叫“自由市场机制更有效率”。

首先，自由市场机制一样会有大量的试错成本——那些走错路的、晚一步的、运气不好的、或者干脆是ppt骗钱的参赛选手，一样灰飞烟灭了，它们灭失掉的财富总规模，未必比这几百亿几千亿人民币规模小。

只是理论上似乎这都是“富翁的钱”，“跟平头老百姓无关”，但首先，并不是只有有钱人才是股民；第二，恰恰是因为这种机制，导致财富分配中风险分担要素的比重变大，于是风险承担者分走了极大比例的利润。

其实那钱本可以是你的钱，只是被你回避风险的习惯让给了风险承担者，接着ta们拿着这些钱再去风险游戏里豪爽下注的时候，你不觉得和你还有关系而已，

作为对比，全民所有制国家依靠资源的国家垄断同样拿走了大部分的利润，然后再以国家财政公共投资的方式做同样规模的投资，你从伦理上会觉得这钱你还是有一份（而不像资本主义体系里认为“这就是别人的钱”），于是你会有一份额外的痛感。

最后达到的总效用一样、总成本一样，但“痛感”不一样。

但你再往这深处多想一步——资本主义的民众可以借由“这是别人的钱”享受无痛待遇，但是却也不能在项目成功之后去分享“这是我们的成果”的福利——因为失败固然“与你无关”，但对应的成功也只属于那些下了注的有钱人。

中国的高铁，中国的北斗，中国的三峡大坝，南水北调工程，中国电网……并不是属于一家一家公司的成功，而是作为国有资产有承担国计民生使命的天然使命。

姑且我们算作这是势均力敌，彼此对称的吧。

真正的问题是，由一个中央计划者来策划一种精心设计的竞争，效率是不是会比纯自由市场无策划的竞争的效率低？

首先你们要注意一个细节——计划经济并不一定要指“给你做，就是你做了”这种模式，它还存在一个“指定体制内外数家机构彼此竞争”的“计划竞争”模式。以前人们一贯认为计划经济的优势是可以有效的消灭市场竞争带来的输家投入打水漂问题——“我只要一家做研发，就不存在输家了”，“我只要一家做生产，就不存在恶性竞争了”。

这是对计划经济的狭隘理解，

计划经济完全可以计划竞争。设计必要的竞争机制，尤其是引入体制外的竞争者来增强效率驱动，同样可以是计划经济的手段，并没有任何原则性的理论障碍妨碍这种计划经济的实践。

现在问题来了——受到规划的竞争，是否肯定会比“纯自由竞争”效率更低？出成果更慢？冗余投入更多？

答案是显然的——显然，这种赌博的胜率至少不会是百分之零。一定会有某些情况下人类规划的竞争比纯自由竞争更有效率。

如果这胜率可以达到一半一半，那么受控竞争模式就在总体上并不弱于自然竞争模式。

但如果我们关于“判断什么样的事情适合使用受控竞争模式”的知识和经验可以随着时间积累而提高呢？

即使我的全部胜率只有三成，但我知道哪三成赌局我比较会赢，这总体的胜负会如何？

其实这里就是中国现在的体制的优势所在——美国的体制存在一种意识形态上的限定规则，信奉纯自由竞争总是比受控竞争有效。

但中国则认为这事得两说——有的好，有的不好。至于哪些好哪些不好，摸着石头过河，慢慢研究慢慢学。

但是“有时候受控竞争更好”这个认定是已经被牢牢的竖立起来了的，因为的确存在两弹一星、高铁、北斗、J20……这些实实在在的成功案例。

中国处在一个既不迷信计划经济绝对比市场经济好、也不迷信自由竞争一定比计划经济好的状态，并且已经把目光转向了在实践中寻找和磨练识别尺度界限的理论和经验。

并且中国的决策机制、社会所有制形式……都在不断的为这个治理模式做更深的适配。

这才是现在两种制度竞争的真正前线。

既然中国选择了这条道路，那么类似武汉弘芯这样的问题就自然会被视为需要管理和改进的正常失败。

注意，“正常失败”这并不意味着不要去干预、总结和防范，很显然这并不是中国现在的做事风格——尽管饱受吐槽，但客观上现在的中国已经是人类历史上修补政策漏洞最快的政治实体之一，可能仅有明治维新之日本、建国初期之美国可以媲美。尤其是其修补政策漏洞的决策链路之短，到了其他国家觉得难以接受的程度。

所谓“正常失败”，是指这种失败会被看作战术问题，而不是战略问题。

一场大战里面有侦察连受到了惨痛损失，检讨会是要开的，但绝不会因此就觉得应该撤军或者投降。

难道指望一个侦察连都不受损的打赢一场战役吗？

编辑于 2022-04-14

<https://www.zhihu.com/answer/1438157258>

---

评论区:

Q: 根据目前看到的信息，似乎并不只是决策失误，而是地方政府与企业心照不宣地合谋，以便各取所需。因为没有看到事前严密的可行性论证、也没有事中严格按照规划一步步投入、实施，所有的决策与规划似乎都只是画大饼而已。

A: 这就是我说的痼疾问题。

但这个空子一般钻不了很久，钻了事后也容易上名单。

这就像世界上没有100%的热机效率

Q: 之前一条好像被吞了，那就简单问一下。这种钻空子与堵漏的行为，短期堵漏的收益是否能覆盖钻空子造成的损失？长期来看是否能发展出一个稳定获益的体系？

A: 有些代价无可避免

---

Q: 只要是高度市场化的东西，举国体制一定失败。

要不你举个反例？

A: 先定义一下高度市场化

Q: 参与的企业多，类型多(外资，民资，国资)，没有各种壁垒。体育，金融，教育，你看搞好了哪个？当年天威搞太阳能那么简单的东西都把自己搞死了，你还指望半导体？其实不但中国这样，美国也这样。你看波音成啥样了。

A: 中国体育不行？教育不行？

甚至就是金融创新上，中国也显然有长足进步啊

没成果？盾构机是没上过学的师傅们用锤子砸出来的吗？

---

Q: 就我所知，国家设立的各种补贴，资金最终落实到具体项目上去的，不会超过百分之三十。当然你可以把这看作是试错成本，看作是理所当然；但同样，也应该允许他人说出不同看法。最近这些年付出的所谓“试错成本”还不够巨大？难道就不能找到更有效办法，至少不要让这种成本日渐变大，最终不可收拾。当然，如果因为为了zzzq，当我没说好了。

A: 有百分之五都是高效率了

---

Q: 你的意思是，武芯是不能避免的？

A: 总体上而言这种事是很难避免的

拥抱汽车，就要接受汽车事故

---

更新于2023/10/28