#民主专制#

问题：正确的专制和民主，哪个更好？

把“专制”和“民主”对立起来，其实是一种相当奇妙的表达。

事实上，这个世界上不存在真正意义上的“专制”，即使是传说中的“奴隶制”，“神权统治”，都并不是本质意义上“专制”的。

一切的制度都只是名义性的权力安排，在实践上，一切的社会制度都会不由人类自主的向它应有的机制靠拢。权力的设计在各个时代有着大量不同的理想图纸，它们是被后世的学者/政治家简化和抽象化出来的。在实践上，几千年来所有的制度在本质上一向都没有改变过——人类一直都是实质意义上的精英共和制。

换言之，人类只有一种制度，即实质意义上的民主制。

哪怕一个社会立法从名义上规定“所有人人都必然是某一个人的直属奴隶、对其主人没有财产权、没有生存权”，即便就是这样，这个社会只要运行起来，仍然会是本质意义上的精英共和制。

按制度，曹操是汉献帝的绝对下属。

按制度，鳌拜是康熙的奴才。

按制度，任何一个朝代的军队都理应绝对服从中央的一切指令。

制度只是理想，实践才是要害。

人类是严格的依靠合作来达成生存目标的动物。而只要是依赖合作，则对合作过程拥有的天然影响力就背书了参与者的权力。你在多大程度上能影响结果，你就有多大的实际权力——无论你名义上的地位有多低，名义上的权力有多小。

举个例子——很少有人想得起来，排除掉股东大会，其实几乎所有的企业的业务部门都是绝对的专制体制。

没有哪个部门会用投票来决定这个部门应该怎么做业务。理论上，上司可以随时决定炒掉下属。但是真的就因为这样一个部门就全是上司说了算，不必在意下属的感受和意愿了吗？

即使下属们没有名义上的投票权，下属对于事情应该怎么做、什么样的事情可做、什么样的事情不可做，真的就没有影响力吗？

他没有投票权，你就不给他“票”了吗？你就不必考虑他会把票投给谁吗？不必考虑他是否赞成和热爱你的决定吗？

任何一个稍微对事情是如何做成有点概念的话事人，无论是铜锣湾的扛把子也罢，是软银的董事长也罢，是苹果的ceo也罢，是天皇也罢、女王也罢、首相也罢、元首也罢——无论其名义的权力如何绝对，名义的地位如何至高无上、“永久”和强势，都会明白一个道理——他人的影响力是天然无法剥夺的，而且是绝对的。

因为同一个合作机制里的其他人是积极的愿意配合还是消极的勉强敷衍，是能决定成败乃至存亡的决定性因素。

无论你是否在名义上给我权力，我都有决定自己是积极还是消极的权力。只要人类还是拥有自由意志的自主的意识体，这一权力都是无可剥夺的。这就是天赋之人权——出于自然法则的人的权力。

一个组织要成功，领导者必须照顾合作机制中其它参与者的意愿。

是依靠高瞻远瞩的智慧猜到也罢，靠运气赌中也罢，是靠某种教育塑造对方的需求来匹配自己的供应也罢，是通过投票机制来测量也罢，这些都只是识别“民意”的方法问题。绝没有因为这些方法的隐性或者显性，就真的去掉了这个基本要素。

如果你不照顾，其他参与者就会消极，组织的生产率就会跳水般的下降，甚至下降到入不敷出的负数水平。

暴力并不能解决问题。因为即使你有无比强大的暴力机构能以生死威胁强迫参与者“配合”，你也会发现两个问题：1）这种“配合”流于表面而缺少实质产出。因为人们可以装傻，可以称病，可以扼杀突出的高效者来保持统治者对效率的低期待（社会性处决“劳模”）2）这些暴力手段的维持本身需要高昂的成本。几乎会吃掉一个消极的生产结构所能生产的一切微薄的产出（如果还谈得上有产出的话）。事实上，这种结构的产出一定是支撑不了暴力的成本的，暴力成本的缺口往往是靠前代的积蓄在临时维持，一旦耗尽了积蓄就会崩溃。

这还没有涉及到更强烈的用脚投票的权力——辞职、逃亡、发起和协助拼死反抗。

所以，在实践意义上，世界上从来就没有任何真正意义上的“专制国家”或者“专制社会”，甚至都不存在“专制的组织”。

“专制社会”只是一种被概念性的构建出来的，如同“绝对光滑平面”、“理性自私人”一样的学术概念，一种数学性的抽象，一种理式。

它从未在真实的意义上存在过，此刻也不存在，在可见的将来也不可能存在。因为它在现实里根本无法运转，一定会在激烈的同类竞争和外部挑战中迅速的被击溃和消灭。

换句话说，世界上事实上只存在一种民主与另一种民主的竞争，根本就不存在“民主与专制之争”。

名义制度之间的差异被某些强烈的需求猛烈的放大和扭曲了。被敌对的社会形态在宣传中被描绘成了“全面的专制”，似乎每一滴血每一个毛孔都是专制的，生活在其下的成员似乎每一秒钟，每一毫米都是“不自由”的。实际上根本就不是这样，只是小朋友们总是迫不及待的想要获得令自己满意的“主权”，所以要去响应这样的描绘罢了。

人类最大的悲剧，就是权力结构的新成员因为缺少足够的阅历和深入思考，极其容易信从心中的本能冲动，在系统的引导下去将承诺赋能给自己的方案美化如天堂，将拒绝承诺赋能自己的方案丑化如地狱，在思想中构造出势不两立和黑白分明来，变成一块强大的破坏力量，击碎原有的权力结构造成洗牌式的动荡。

动荡落定之后，用不了一百年，自然法则会将情况回归到几乎始终一致的实质的“精英共和”状态。名义体制或有改变，礼仪细节或有变更，但对实际的权力序列和实际的合作机制的影响微乎其微——于是又开始孕育“再来一次”的新冲动。

那么在“这种民主”与“那种民主”之间，是不是更民主一点——或者说放在现代的语境下——更接近“把人头投票，按多数票指向管理一切公共事务”的制度就一定更好呢？

这才算是正确的提出了问题。

那些“民主体制信仰者”们认为当然是这样。

真的吗？

如果的确是这样，作为最重视有效性的组织，为什么军队普遍不是这种体制？

你们没有发现这样一种充满讽刺意味的事实吗？

一旦要真刀真枪、立见生死的以命相搏，一旦去掉一切的Bullshit的空间，没有人会认为“民主”的军队会是赢家。

如果民主是绝对更好的组织形式，何以解释“为什么现代化的军队的班组不安排成由士兵们投票来决定战术”这个尴尬的普遍事实？

如果民主是绝对更好的组织形式，则也没有任何理由解释为什么公司不是靠一人一票来管理。——为什么超市不把所有的员工集中起来一人一票来决定商品卖多少钱？为什么不把研发中心的所有员工集中起来一人一票来决定未来的产品设计和薪酬方案？

这些事实里有人最诚实的答案。任何主张“民主一些一定更好”的人，都要解答这个问题——既然你如此有信心，你是否愿意用真金白银购买一家“民主的公司”的股票？

这就是你真正诚实的立场。

一边主张你自己组织的军队和你自己出资的企业万万不能搞民主投票，一边宣称更民主总是更好的，是一种显而易见到令人头晕目眩的虚伪。退一万步说，你也至少要解释这其中的矛盾如何不构成问题。

真正的事实是——只有在有效专制不可能达成的时候，民主才成其为不坏的替代选择。

在严格意义上说，这才是几千年文明史所体现的事实，也是唯一与组织逻辑，自然法则协调的结论。

问题从来就不是“要不要更多民主”，而是“如果再减少一点民主成分还能不能继续保持有效”。

在自然界存在着一种来自生存竞争的天然压力，迫使人将不必要的民主压缩到尽头，并且不断的再向极限尝试。

但自然法里又给了人类一种限制，就是一旦你低于它圣心默许的极限，它会用失败教训你的傲慢——你们没有承受那种高度的专制的能力，勉强不来。

这种“越深越好，但越过承受力就崩溃”的客观限制，和“不试试怎么知道不能承受”的测量手段的无能，是人类一切历史悲剧的最好总结。

但再怎么悲剧也罢，事实没有改变——在可以有效运转的前提下，尽可能排除民主成分才会提高组织效能，而不是相反。

这才是朴素的事实。

编辑于 2023-06-20

<https://www.zhihu.com/answer/987180766>

---

评论区:

Q: 我想补充一点：在AI出现以前，无论暴力执行机关，还是情报监督机关，都是靠人来实现的。所以，统治者也不可能绕开执行者来迫使奴隶们执行自己的想法。

A: 人有一种错觉，觉得是那些革命军或者入侵的蛮族推翻了帝国。

其实推翻帝国的是偷工减料，隐瞒田亩、人口和收成的农民们。

几乎完全没有被记录在案的消极抵抗才是历史中真正的反抗力量，是消灭一切不合适的制度的决定性因素

B: 《弱者的武器》

---

Q: “如果民主是绝对更好的组织形式，则也没有任何理由解释为什么公司不是靠一人一票来管理。——为什么超市不把所有的员工集中起来一人一票来决定商品卖多少钱？为什么不把研究中心的所有员工集中起来一人一票来决定未来的产品设计和薪酬方案？”

<https://book.douban.com/subject/26770268>（《塞氏企业》 [巴西]里卡多·塞姆勒）

A: 极少数奇葩在很短的时间内可以创造一些佯谬。

要看它脱离了自己的环境能不能成活。

---

Q: ...全篇不知所云，脱离阶级谈民主和专制有啥意义吗...

A: 传说原始部落什么制来着？

---

Q: 我的理解是这样的：

“在现有的条件下，要去达成某个目标”应该是有一个“最优解”的，以“概率尽可能高，人数尽可能少”的方式去找到这个“最优解”，应该是最好的，因为这样可以最大程度地节约人力成本。能用两个人就不用三个人，能用一个人就不用两个人。

A: 简单来说，就是只要有可能，就尽量一把手负责制，而不是搞“民主决策”。

---

Q: 这是集体利益和个体利益的问题啊，你要组织效能最大化当然要损失个体利益和民主之类的东西，但是军队那种整齐划一绝对服从命令的地方会有创新和多元化的生活吗？会有突变吗？而且军队打仗和科技艺术创新这类根本不是一码事，在追求科学艺术的时候难道不应该让组织动态平衡，既有专制又有一定的变化和自由，给个体选择权和自由度，自然选择和基因突变两者都要有，硬生生把死板的环境的力量强加给一个个个体，哪来的变化哪来的创新啊？权力、资本、军队、科学、文化艺术这些明显追求的东西不一样，我还是觉得这些问题非常非常复杂，又怎么能说尽可能缩小民主的空间就是最好的体制呢？

A: 军队并不是没有创新。甚至事实上军队反而是创新最快的地方，不创新马上就要死光光。军队的问题是它的创新专注特定主题，抑制无关主题。

但这意味着要鼓励多样的创新，要的不是“在军队内部搞民主”，而是需要更多不同专业、不同“军种”的“军队”。

---

Q: 不懂就问，生产力的提升会对权力结构产生影响吗

A: 目前来看，生产力提升有利于降低人类的焦虑提升安全感，从而降低对有效性和效率的强迫症——于是会导致人们可以享受更大的民主感。

简单来说，有钱有粮了就比较容易胡闹了

---

Q: 还修订么？

A: 要修订一下，这都是晕头胀脑的时候随便写的。回头再整理一遍

---

更新于2023/10/30