#人才流失#

问题：为什么中国人才流失很严重？美国人才流失情况如何？

这是因为中国在1990-2015之间的基本国策是先谋求在中低端基础制造业寻求压倒性优势。

这个区段的主要内容是接触、消化、吸收国外既有技术，嫁接到以全民所有制基础为保障的深度产业要素布局能力上，形成对世界所有其他地区的压倒性优势。

一来将自己牢牢嵌入全球产业链，成为国家生存的战略屏障；

二来为在所有领域全面追赶技术前沿，个别对大基建有路径依赖的领域全面超越西方集团，以及某些前沿制造领域谋求互先优势打下现实基础。

在这之前，中国不是没有尝试过参考苏联模式建立全面的基础研究机构，供养大量的研究人员从事学术研究工作，但是就像芯片产业一样，问题的瓶颈往往不在于基础研究，而在于即使原理性的研究已经完成，也在产业方面存在大面积的、近乎无能为力的缺环，使得种种实验成果根本无可能落地，只能成为高科技废纸。

举个例子，其实光刻机的技术原理并不复杂，但是设若某个中科院所在90年代提出了某个光刻机的新发展路径，甚至做完了理论计算和大尺寸的模拟，这个研究也是没有意义的，因为无论是精密制造技术、精细化工技术还是自动化控制技术、高端厂房建造技术等等环节的缺失都足以让你白忙一场。

没有技术上的基础条件，没有补足工业化的课，没有强大的“中低端”产业能力，在中国供养大量的学术机构，本质上只是在徒慕虚名而浪费实力。

这个就是在1990-2015之间，中国知识分子普遍失望和痛苦的时代背景和底层原因。

这个期间，看似基础研究“逐年上扬”，但其实那是中国经济规模飞速膨胀导致的绝对值增加，这与同期的高校毕业生培养规模完全不成比例。

90年代之前，名校重点专业的研究生会找不到研究工作和教职是很罕见的——而研究所和教职其实大有“清要”的意味。除了和国防战略相关的部门之外，当时的研究生涯是相当“翰林院”的。

年纪比较大的人应该还记得，当年高校大幅扩招其实是和高校毕业生分配制度的废除同步的。

这导致关于新教职、学术职位的竞争远远的比2000年以前激烈。

说句不客气的话，按照1995年以前的标准，在这里感叹“中国不给人才出路”的青年们，根本没有资格和机会上大学，更不必说考上研究生和博士生了。在那个时间维度里，你根本就不算人才，也不可能获得像现在这样足以自信为人才的成绩，你自然也不会哀叹什么“中国不给人才机会”了。

换句话来说，从比例上讲，中国的学术研究事实上是1995-2015这二十年里被悄无声息的调整了战略。

是时代的要求，世界局势当时的状况，限定了中国的国家战略必须作出这一调整。

中国在这二十年，需要的是技术员、工程师和能尽快熟悉先进制造工艺的工人，是与大量小微生产单元相适应的高中低层的生产管理人员，以及大量的掌握英语技能和国际贸易知识的对外交往的贸易人员，以及胆大心细、敢于冒险、富有企业家精神的闯王。

没有这批人涌现出来去生发和造就学术研究成果向产业转化的丰厚土壤、产生真正丰富而真实的学术需求以及提供学术研究所需要装备条件（如大型深空望远镜、对撞机、聚变模拟装置、超高因素风动、超级计算机……），单方面的遵从“万般惟有读书高”的“祖训”去盲目“给高端人才学术机会”的策略，在极其紧张的财政条件下、在极其紧迫的发展窗口期，浪费本可以发挥更大的现实意义的宝贵智力资源，这是一种显而易见的愚蠢。

就像勒紧裤腰带买种子往水泥地上撒一样愚蠢。

在这二十年里，传统意义上的“高知阶层”是非常痛苦的。

第一，感觉自己不受重视，缺少人生价值感。

无论是从师门传承上，还是从知识分子的个人人生期待上，中国的高级知识分子——可以把红线划在90年代的本科，2000年后的硕士，2010后的博士上——都有一种挥之不去的“翰林大学士”的体面和高傲。

以从事纯学术、抽象思考、原理性探索为“正道”，“本命”。

而这却偏偏在这二十年的喧嚣沸腾里并不符合时代的重点——重点已经从抽象研究大大的转向了配合工程需求和市场需要，转向了自己打从心眼里看不起的技术应用领域。

这自然会产生一种强烈的“落寞过客”感，每天都会怀疑自己的人生选择。

所谓“不平则鸣”也。

第二，对快速变化的学术生态的极端不适应。

战略重点滑移了，谁也不知道也怎么去对待这种史无前例的结构性变化，自然是要“鼓励探索、大胆创新”，于是学术界的价值评价体系来了个百家争鸣。

这种“百家争鸣”，对于没有这个清晰历史认知的知识分子们来说答案几乎是注定的——“不成体统、乱搞一气”。

问题是，变法这种事，有不乱的吗？有可能做到人人对结果满意吗？

众口铄金、积毁销骨，“商鞅”、“王安石”、“张居正”们想不背骂名，是根本不可能的。想要学术界经历这跟过程而没有冲天怨气，是根本不可期待的。

这也是大量学术工作者在这期间尽管努力“反映问题”、“抗争”但却总是收获充满无力感的结果的原因——决策层对待这个问题有早有心理准备的历史性判断，不会轻易被这类情绪化反应动摇。

学者——尤其是专业集中度太高的学者——心理年龄往往偏低，有些甚至赶不上自己的生理年龄。

而政治家——尤其是中国这样的特殊国家的掌舵者们的心理年龄——如果上位非出侥幸的话——往往会大大超出生理年龄。适逢历史巨变时期，亲身经历、甚至亲手参与历史创造的政治家精英，心理年龄甚至可以远超人类生理年龄的极限。

见过多大世面，就有多高的上限，这道理一点也不玄妙。

可想而知，这两者对于同一发展过程的健康度判断，往往有天壤之别——学者们觉得“乱象纷呈，国将不国，完全没有希望”，甚至难以克制不在课堂上、茶余饭后、眉梢唇边散发出这种怨愤。

另一边却老神在在，这种程度的扰动完全是意料中事，是题中应有之义，对学术界来说固然有不可避免的心理挑战，但其实机遇与危机并存。

机会永远属于看得清时代潮流，不多在情绪上浪费的精力，勇于采取实际有效尝试的人身上。

说这些话的一大原因，在于要警惕你自己的老师、学长在这些茶余饭后，向你传播的这种ta们自己难以觉察、也难以超越的并非全然切合现实的怨气。

回归本题——1995-2015之间的“高端人才出走潮”，其实更多的是两个因素造成的表象。

一个是硕士以上毕业生的量大量提升，远远的超过了国内学术岗位的供给，这很自然的会导致不少人流向产业界和海外。

流向产业界的，往往需要背井离乡去沪漂、北漂，难免有一段艰难经历，这会形成伤痕记忆。

流向海外的，如果在海外找到学术机会，自然会被两边存在的条件差异冲击，产生“国内不行论”。在国外没能在学术界扎根立足的，又会苦于国内学术机会早已竞争过热，难以回国立足形成负面感受。

另一个则是我们刚才已经说明的——现有学术从业者对学术体系的转变期、纷乱期的无所适从。

这个时期足足维持了20年，足够形成两代人的时代记忆，当然会惯性的产生现在你在国内各种媒体平台上看到的这种“劝退”风。

怨气冲天。

但是，你应该注意到了上面一直在反复指出的这个时间节点——2015。

2015年，有什么特殊的意义？

2015年3月12日，英国率先报名加入亚投行的意向创始成员国。次日瑞士也提出申请意愿，随后，法国、意大利、德国等发达国家也表态跟进。韩国、俄罗斯等域内国家和巴西也在申请截止日期3月31日前相继申请加入意向创始成员国。

2015年4月20日，在中国大陆领导人访问巴基斯坦期间，中巴之间签署了总共51个项目的合作协议和备忘录。

2015年6月18日，中铁二院与俄罗斯企业合作，准备新建莫斯科－喀山高速铁路并与俄罗斯铁路公司正式签约，总金额约24亿人民币、设计时速最高将达到400公里。

2015年，中俄蒙宣布推动制定并商签《中俄蒙国际道路运输发展政府间协定》。

2015年9月上旬，中泰签署中泰铁路合作的政府间框架协议。

2015年10月16日，由中国铁路总公司牵头的中国企业联合体与印尼维卡公司牵头的印尼国企联合体签署协议，双方组建合资公司负责建设和运营雅万高铁项目。2015年11月13日，中国和老挝举行铁路项目签约仪式，将建设云南省会昆明至老挝首都万象的高铁，全长418公里，项目总投资400亿元人民币，预计2020年前建成通车，之后确定在老挝段的磨万铁路计划于2021年12月通车。

2015年，经中国政府与吉布提政府协商，决定中国人民解放军在吉布提共和国首都吉布提市建设保障基地并派驻必要的军事人员。主要为中国人民解放军在非洲及西亚方向参与护航、维和、人道主义救援等任务提供保障，并且便于更好地执行军事合作、联演联训、应急救援、撤侨护侨等任务，同有关方面一道维护国际战略通道安全。

2015年3月27日，工信部副部长苏波在国务院政策吹风会表示，《中国制造2025》方案已经由国务院常务会议审议通过。5月8日，该方案由国务院公布，并于5月19日印发。

2015年，中国的国家定位和时代需求已经转变了。

|  |
| --- |
|  |

十四五计划期间，每年社会总科研经费增长的目标是大于7%，做做算数——五年累计要大于40%。

这是最低指标。

你们可以算算未来中国的体制内外会产生多少新学术岗位。

说点直白的——你们的前辈唉声叹气、痛心疾首，对不对另说，毕竟有ta们的根据。

如果你是现在正在求学，正在人生的十字路口上，你也学ta们唉声叹气，来个“应劝而退”，那可真恐怕是“49年加入国军”，要成为自己的遗憾。

美国打算和中国科技脱钩，对学术界来说真是一件大好事。那意味着从此美国人已经搞出来的东西，你不需要像以前那样叹气放弃了，你再搞一遍，一样有经费给你。

嫌国内的需求竞争激烈，那么一带一路国家的需求你考虑过吗？

比如，如何在赤道干旱条件下发展大豆产业？在国内怎么提高大豆产量的论文一大堆，在津巴布韦种大豆的论文是不是还有这么多人跟你抢？

比如，如何在国内如何精炼铜的论文一大堆，在赞比亚进行不依赖高技术条件进行初级矿石冶炼、以大幅降低对运力压力的工艺研究，有多少人跟你抢？

比如，如何在不发达地区最低成本的建设简易机场？

比如，伊斯兰意识形态研究？

比如，中亚社会研究？

多跑跑大使馆，没准比跑学术会议有更多惊喜。

过去二十年，中国的“严重人才流失”本来就是半个伪问题——本来就是过量溢出，根本不存在“短缺还流出”这么回事。

未来二十年，这更会成为一个彻头彻尾的伪问题——不仅净流出速度放缓，而且还会发生从世界向中国聚拢的流动。

你会看到越来越多的欧美国家学者——不仅仅是华裔——向中国流动。

到时候的问题就不是“人才流失”，而是凭啥位置留给你。

等着看吧。

编辑于 2021-08-24

<https://www.zhihu.com/answer/2079862263>

---

评论区:

Q: 难得是拥有这种放眼世界的格局，敏锐的洞察力，知道如何获取，与获取何种信息，对这些信息进行筛选，归纳与分析的能力。

还有，我发现有一部分选择读博之后对现实感到不满继而怀疑人生的同学，读博全然属于父母帮ta安排和规划的人生一部分。从小就被教导要“两耳不闻窗外事”，世界上发生的事情与你无关，只要把书读好就可以了。

---

Q: 然而文章说的看法实在是太乐观了，甚至脱离实际[思考]。兔子搞了这么多年中低制造业，现在各领域高端科技大部分都是空白的，压根没那么多岗位给高端科研人才，即使文章里一切美好猜想都是真的，等这些企业发展起来，这些人要靠喝西北风活20年吗？

当然，文章也说了，高校扩招前这些人压根不算人才。所以为什么要扩招呢？这说法不是在否定我们的国策吗？这说法就有点怀念民国美好时光的味道了。要说中国未来会成为吸引全国人才的科研中心，那确实是很有可能，请问发展到那步之前的这些年，人才们要吃什么，喝什么？文章里画的这些大饼，90后和00后吃的上吗？

A: 那就不吃呗，走吧。

---

Q: 看的人热血沸腾的，干劲又上来了。先前听有位领导讲国家之所以研究生扩招是怕学生们不务正业，下面的人大呼过瘾，好像听到了什么秘密似的。现在想想这想法其实挺消极的，可能也和这位领导经历有关吧，但把这种观点传播出去很显然是在贬低科研的价值，误人太多。

眼界有多高，见解就有多深。这话说得好，中国需要的是实干家，鲁迅风不是在哪个时代都是受用的。

---

Q: 我不同意你说的1995年之前的很多人都考不上研究生和博士甚至本科。应试题目是越来越难，为何存在后生不如前生的说法？其他的完全赞同。

A: 没名额啊

---

更新于2023/4/20