#帝国病#

问题：帝国主义的定义什么？

抓这个机会说说“帝国病”问题。

首先，定义一下帝国。

帝国的定义包含两个要件：

A）在自己的场域内拥有对每一个单独的对手的压倒性优势，而且因为这个优势已经维持甚久，所以已经拥有了“不败神话”。

B）帝国利用了这种优势地位，兑换了有相当规模的经济利益，并基于这些经济利益孳生了相关的人口和经济组织。

帝国内部采用什么样的政体、有没有一个皇帝，都并不影响符合这两个要件的国家成为实质上的帝国，因为这两个要件决定了它必将染上帝国的行为模式。

走路像鸭子、叫声像鸭子，它自称自己为“达克”，并不影响你判断它是一只鸭子。

问题是，为什么这两个要件就一定导致帝国病？

因为“不败的神话”创造了额外收入，谁能忍住不把这份收入转化成新的工作岗位、新的建设项目、新的机构、新的人口？

而“不败的神话”却有天生的脆弱性，可能在一夜之间破灭——人世间从无长生不灭者，谁能确信自己永恒不败？

一旦这神话破灭，则这份因之而来的收入就会飞快蒸发。但收入可以一夜蒸发，仰赖这份收入的事业、人口和组织却无法蒸发。这必将引起帝国内部的重大利益再分配，导致帝国内部秩序的重大挑战，甚至演变成灾难。

帝国当年有多荣耀，凭借不败神话赚取的利益有多大，由此而来的繁荣有多宏伟，这时就有多难消解的冲击。

尤其是，由于帝国一定是竭尽了一切可以调动的资源来避免这种情况发生，那么当这种情况真的发生时，帝国往往也已经处在精疲力竭，无法阻止它发生的状态。

这意味着在大多数情况下，“帝国斜阳缓缓下沉”这种体面的退场反而是一种善终。

犹如双子楼那样，上半截倒塌下来，携带着巨大的动能连同下半截一并毁灭，这是帝国最大的噩梦，而且恰恰是帝国退下历史舞台的常态。

显然，帝国必须要竭尽全力避免这个噩梦成真。这就意味着帝国不由自主要转向这样的行为模式：

第一，帝国将不可避免的要去制造分裂和矛盾。

因为尽管强大的帝国们的实力相对任何一个单独的对手而言都有无可质疑的压倒性优势，但是直到现在，仍然没有任何一个强大帝国能做到“凭借一己之力胜过所有其他国家综合国力的总和”。所以帝国的不败神话一定要仰赖于所有潜在敌手之间不可调和的矛盾，使得它们不能团结起来成为它不可克服的困难。这就使得它必然要渐渐化身为恶行昭彰的麻烦制造者和实际的邪恶根源。而这种行为又反过来种下报复的种子，增加了深刻的仇恨。这种仇恨无疑增大了帝国所需要维持的武力的规模，从而转化为庞大的成本。

第二，帝国有强烈的冲动去插手一切国家的事务。为了这个目的，帝国倾向于扶持必须依赖帝国的时刻托举才能维持的代理人。只有这样，才能保证最大限度的对低于政治局势的影响力。

但这种扶持却是一种陷阱——或者自己所扶持的对象并没有得到主流民意的认可，而成为一个深不见底的无底洞，并成为宗主国的一个污点，一个道德脓疮；或者“幸运的”，这些人获得了主流民意的认可，作为反对党推翻了原有的政权而上台。这时候他们几乎总是会选择摆脱原有的扶持者，转而迎合自己获得的主流民意，去主张不可能令宗主国满意的主权和内政自由——仍然变成一桩亏本买卖。

上面这种行为模式，就是帝国主义四个字的本质。

而帝国主义的行为模式定义了帝国。

帝国的生命公式，就是“由霸权所带来的额外利益”要大于“维持霸权的成本”。

而帝国的致命问题（也就是我们这里所谈论的帝国病）就在于——维持霸权的行为本身，就注定会一方面不断推高维持霸权的成本，而在另一方面恶化霸权崩溃的后果。

由霸权所带来的额外利益，总是会被食利的内部集团吃掉。从而使得要弥缝飞速升高的霸权维持成本越来越困难。终有一天，这会变成亏本买卖。

但是因为崩溃的后果已经积累得过于严重，这亏本买卖必须一直做下去，一直一直的做下去。

帝国的宿命悲剧在于，这个模式从数学上不可持续。

总有一天，不败的神话破灭，审判日到来。

一切踏入这条帝国主义之路的强国都总是挣扎着迈向这个单向发展、几乎没有回头路的病程——

第一阶段，新生的强国心怀美好的理想。它真心实意的想要成为世界新的公平、正义与自由的守护者。它在世界各地广受欢迎，所到之处都被视为解放者和繁荣的缔造者。它也因为这种极为有利的局面而飞速的深入到势力范围所及的全部国家的经济生活之中。

第二阶段，在正常的经济交往之中，强国的商业力量与其他国家的本地人发生了争执和冲突。这看似只是简单的冲突，但却引发了一个极其深刻的问题——当地人有无权力贯彻实施当地人自己的正义观，享有自己的司法独立和应有的主权？

公平地说，这个新生的强国并非没有尊重各地主权的初心，但是它面对两个自己无法处理的心结——第一，它全身心的相信“落后国家”的与自己相矛盾的理念本身是错误的。而且是那种理念上无法容忍、原则上无法认同的错误，那种从意识形态而言在远景的将来无法容忍的错误。而他的这种无法放弃的自信就来自“如果他们是对的，就应该是他们比我们强大”，“我们的强大说明上天/历史认可了我们的理念”——换言之，就来自他们自己的实力自信本身。

第二，他们无法不注意到自己作为最大强国、解放者、繁荣缔造者，自己在承担维持秩序的成本。这无法不让他们产生“我们应该收取某种秩序稅”的心态。以最低限度而言，他们无法抑制自己的“合理诉求”——最起码，我们应该享有某些特殊优待，其折合的利益应该足以弥补我们维持国际秩序的成本。

否则我们的强大不但不是我们的祝福，反而成为了我们的诅咒，不是吗？

因此，他们将极难长期默默承担这种不公正的（豁免了秩序稅却连优待也没换到）、可以避免的（只要动用武力，就能免于遭受屈辱和损失）、而且是荒谬的（因为对方的法律“原始落后”）待遇。

即使一时可以出于对帝国病的警惕而自我警醒，但随着时间的推移，这种“继续坚持毫无收益、撕破却可以得到立竿见影的巨大利益”的结构会造成越来越强大的压力和冲动。

至少，它无力阻止新生的强国去以“最大的节制”争取“最起码的公平”。

而即使是这以最大的节制所做的最起码的要求，仍然一样会被对方认定为蛮横的干涉和仗势凌人。

“无论我如何自我克制，仍然摆脱不了最终被认定为恶人的宿命，那么，我又何必为了这留不住的虚名放弃那么巨大的现实利益呢？难道两头落空？”

第三阶段，新的强国开始积极运用自己的武力优势，寻求在各个地区尽可能大的不对等的优势地位。涉及我的司法纷争，你们必须自己判我赢，或者免除我可能受到的惩罚。

我知道我这样做会引起反抗，因此我要进一步的发展军力，我要遏制你们的发展，我要不断的杀鸡骇猴，我要不断的消灭竞争者，我要深入你们的国内、手握随时制造动乱推翻或瘫痪敢于坚持威胁我地位的“敌对政府”，我要制造你们之间的对立，将你们彼此合作的成本抬升到你们无法承受……

到这一阶段，新生的强国已经彻底的发育成了新的帝国。如前文所述，进入了一个越赌越需要赢，越赢越需要赌，而活在“我知道没有人能永远赌赢，而我也知道我一旦输掉可能被总反攻、总清算”的恐惧之中。

逐渐被这恐惧淹没，一件一件的把自己全部的核心资产压上赌桌，换取下一把坐庄的抵押。

首先它出卖的是自己的理想、最无关紧要的盟友，接着是自己的信用和可以忍受牺牲的盟友，最后是伦理的底线和全部的盟友。

这已经是帝国病的末期了。不幸（或曰幸运）的是——并非每个帝国都能走到这个末期。

历史上大部分的帝国，都在末期之前就已经因为其他原因崩溃了。

说不幸，是因为丧钟提前鸣响，甚至超出所有人的预料；说它幸运，是因为未至末期就发作，帝国往往会经由倒塌的过程摆脱掉病态的负担，在灾难中锤炼出一个新的精英团体，成为下一次国家复兴的种子。

真的发展到末期而决堤，帝国就万劫不复了。

人类历史上波澜壮阔的帝国们，细细的分析下来没有一个不是沿着这条轨迹走向地狱。

一个例外都没有。

强大的，必要“公平”；要了“公平”，必然演变为凶霸；凶霸必然引致对报复的恐惧；这恐惧必导致卑鄙，导致它去一切国家制造动乱与分裂；这些动乱与分裂迟早导致众叛亲离、外敌得助。

那时候就是内忧外患，遍地干柴，一点点风吹草动，一点点小面子的损失，就足以导致帝国崩溃。于是它最终崩溃了。

要到何时才会有一个强国摆脱这个宿命？

需要有强国历经无数次帝国轮回，去从无数的历史教训中学会强者最难学会的能力——仁爱。

要相信仁爱而受损，要胜过霸道而获益，要面对着仁爱所带来的损失，仍然深深的相信霸道所带来的利益是绝不能触碰的海洛因、不归路。

只有这样的国家，有机会真正的从“单打独斗天下无敌”，挺到“胜于所有可能敌人的总和”。

只有这一条出路可言。

简单来说，就是需要有一个民族，在他天下无敌的时候，却能相信“被打了左脸，还要送上右脸”是对的。

难如登天。

编辑于 2021-07-17

<https://www.zhihu.com/answer/1399461143>

---

评论区:

Q: 真心希望我们的民族可以找到一条和解之路，将人类的文明向前推进一大步。

--

Q: 挺有启发的，受教了。我们能否说，“帝国”本质上并不是一种政体/国家组织形式，而是一种国际关系的范式？也即任何一个强权/大国都可能采用“帝国”这种范式来维系自己的国际地位

A: “帝国主义”是一种病

---

Q: 两个问题，国家强大之后可不可以不去“维持秩序”，独自美丽?还有中国强大之后会不会也走这条道路?

A: 这个要看天意吧

---

Q: 秦帝国应该是史上崩的最快的，积木刚搭起来就倒了

A: 亚历山大的帝国只有十三年

---

更新于2023/3/30