#左转右转#

问题：如何看待 2020 美国大选拜登获胜？

美国现在正在一个不自知的决定命运的十字路口，而且前景并不乐观。

选票民主政治，是有生命周期的。而决定它进入了哪个生命阶段的要素，就是中间选民的比重。

在最初，往往是因为一次战争的大胜——譬如开国之战——新的全民共识诞生。

要么是大败受了国耻（譬如鸦片战争、日本侵华），要么是刚刚大胜，共同奋斗的战友们对共同的理想充满了憧憬；总而言之，社会成员对于“我们接下来应该干什么”在最关键的问题上有极大的共识。

这时候绝大多数人都是“中间选民”，他们在最关心的议题上几乎完全意见一致——不是“救亡图存”“民族复兴”“肃清残敌”“达成统一”，就是“百废待兴”之类。

因为这个基本情况，参选者的政策差异总的来说是微不足道的，净是些说起来“惊天动地”，其实无可无不可的话题，选谁实在无关紧要。

精英集团实的利益也几乎一致，两位候选人也是大家共同的朋友。

于是中间选民们也懒得费力来选——ta们的共同意愿和ta们的决定性影响力已经在未选之前替ta们选过了。参加竞选的双方一开始就确保了自己不会被中间选民抛弃。

只有一些小孩子们会兴奋的去品尝自己的新权利。其实那只不过是在♥️K和♦️K之间选。

这时投票率就会低迷。

这时事情也进展的快，大家齐心协力，一切都是这么美好。

问题是——接下来的每一轮，新的候选人都在忠实票仓稳定的前提下力求极化中间选民。

当选和不当选的利益差别是如此之大，以至于不竭尽全力尝试分化中间选民的候选连获得选举资源的资格都没有。

两边的锄头一起挥动，在竭尽全力的开采挖掘“中间选民”这种不可再生资源。

看到问题了吗？

致命的问题，就在于中间选民在总体上几乎是一种不可再生资源，“它们”常要借助某种天意和历史机遇才会诞生，却很难依靠人为的力量去造就。

这个矿，挖完了就完了。

而它要多久就会出事呢？不会发展到中间选民不存在的时候，而是排除掉肯定不会投票的人口之外，剩余的人口里中间选民的比例不再能左右结果的时候。

这时候的总投票率就大概是70%。

如果一次选举总投票率开始逼近70%，意味着未被分化的中间选民的意愿已经渐渐不再值得参选人顾虑了，刺激自己的支持者积极投票，已经比“挖中间立场矿”绝对的更重要了。

到了这一步，保持君子风度就成了一种冒险，“掌握诚实的尺度”已是一种当然的技巧。

两颗子弹、神秘录音带、xx门、xx邮件、突然曝光的笔记本电脑……就会开始成为理所当然的选择。

失去了对中间选民的顾忌，竞选的两派的主张也会有巨大的原则分歧，以至于一方被选上，另一方会觉得窒息和绝望。

这其实与经济水平、与外敌带来的安全威胁没有直接关系，而是选票民主体制逻辑自带的一个天然的“倒计时”生物钟。

就像端粒长度限制细胞的分裂次数那样，选票民主无法摆脱这个生命周期问题。

为什么说美国现在站在命运的十字路口？

你们要观察在街上欢庆拜登胜选的美国民众，是在庆幸民主的大难不死，还是在庆幸“民主制度的胜利”。

如果是后者，那么美国的未来国运就悲观了。

本来这一次大难不死，美国人应该意识到ta们的民主制度已经走到了一个生死存亡的关头——这一次的胜选，是一次侥幸未能致命的失败，而不是民主制度的胜利。

这就好像一名俄罗斯轮盘赌的赌徒，对着自己的太阳穴扣动了扳机而幸存了下来，他在兴高采烈的庆祝“胜利”。

但是枪还在那儿，还有下一枪、再下一枪。

不解决枪，前面只有“失败”和“尚未失败”，哪有胜利？

拜登的胜选，只是给了美国人缓刑，而ta们唯一的机会，就是充分利用这次大难不死，去对整个制度做深入骨髓的反思，去做修宪级别的补救。

这种能量，必须要有极其强烈的“这一次实在侥幸”的幸存感和危急感才能推动。

但美国人民在这最后的喘息之机时在想什么呢？

他们在庆祝“胜利”。

他们在把这一次被幸免的灾难看作一场“看来不需要进行任何修补”的“纠错机制”的“胜利”，which is the worst possible way to go。

美国的知识分子阶层的傲慢和自负对此将负有不可推卸的历史责任。

机会之门正在关闭，愿天佑美利坚，能在太晚之前醒悟。

---

我不同意“美国崩溃对中国绝对利好，应该力促其成”这种看法。

我极其不赞同对美国幸灾乐祸。

要击败美国不健康的野心，但不是与美国结成“不共戴天之仇”。

编辑于 2021-08-16

<https://www.zhihu.com/answer/1565228778>

---

评论区:

Q: 我感觉多数人真的只是在庆幸大难不死，因为这就已经比马上要死好多了。但问题是修宪的难度可能超过了绝大多数人的能力范畴。

A: 我已经看到不少采访是兴奋的大叫“民主的胜利”了。

---

Q: 学习了。那么请问您认为，做何种修宪级的补救措施，可以在一段相当的时期仍维持民主的积极作用和生命力？ 有种复合选举制，把议会席位按比例分给一些小党，最终形成某大党联合小党执政，您认为如何？谢谢

A: 对言论自由还有更深刻的洞见

---

Q: 你真的希望他们悔悟吗？

A: 当然

---

Q: 我周围的美国同学和教授好像都只是在庆幸逃过一劫诶...他们第一天看到票数那么相近之后就非常沮丧了，赢了之后也仍然在讨论社会割裂的问题。

A: 改宪法吗？或者修改选举法吗？

Q: 对，吐槽两党制以及选举团之类的

A: 问题是对方可不会这么轻易让他们改掉。选举法是比宪法还难改的东西。

还有新闻自由的标准，言论自由标准。

这些需要的“危机感”门槛是很高的。

这几天怕怕当然比较浓烈。但是过个两周热度过了就难说。

最后很可能还是不了了之。

Q: 确实很难改...但首先得察觉出问题吧...我只是想说他们并不都像你说的那样只在无脑庆祝胜利......

A: 我其实没有说美国现在具体在什么状态。

我只是说了十字路口的存在。

---

Q: 🇺🇸美国必亡！

A: 为啥要美国亡呢？美国清醒对世界是好事，但是美国亡绝不是好事

---

更新于2023/10/29