《共产党宣言》的写就至今已经过去160年有余了。在我看来，宣言写就的目的，大概来讲，就是号召当时全世界受压迫的、被枷锁束缚的工人阶级联合起来，为争取自己的权益而不惜手段地与资产阶级斗争。社会是在不断运动的。在今天，马克思恩格斯的愿望是否实现？《共产党宣言》中的主要概念和思想在今天看来又应该如何被理解和看待？今天广大劳动者的现状又有何差异？在这篇读书报告中，我希望就宣言原文内容，结合当代国内外社会现状，特别是宣言中谈到的所有制问题，谈谈我自己粗浅的理解和看法。

《共产党宣言》是马克思和恩格斯于1847年年末与1848年年初写就并发表的，它是世界共产主义同盟的纲领性的、指导性的文件。在宣言的开头，马克思便直截了当地指出，一切历史都是阶级斗争的历史。在过去，由于封建的关系不再适应生产力的需要，对生产产生阻碍作用而非促进作用时，就自然而然地产生了资产阶级革命，例如英国的圈地运动，最终封建的约束被炸毁了。而在那个时代，世界面临的情况是，资本越加集中与少数的资本家手中，工人阶级面临着残酷的剥削和压迫，夜以继日的工作也难以维生。事实上，资产阶级的所有制以及资产阶级的各种关系显得太过狭隘，发达的生产力与资产阶级集中生产资料的事实相冲突，成为了对资产力进一步发展的阻碍，使得资产阶级制度的矛头重新指向资产阶级自己。

因此资产阶级理应以如封建所有制被推翻的原因那样被推翻。

十九世纪30至40年代，德国、英国和法国相继爆发了多次工人运动，旨在争取自己的政治权利，作为独立力量登上政治舞台。现在面对的事实是，无产阶级最终联合起来形成集体，但由于资本家的险恶用心，联合都是松散的，工人们常因为自己的短暂利益而变得争锋相对。同时，英法两国的空想社会主义或共产主义又都以失败告终，表明无产阶级运动需要有先进的理论指导。在1848年《共产党宣言》发表之时，正好遇上欧洲革命爆发，于是特别地，共产党强调整个无产阶级的共同利益，而非局限于单个个体、群体或单个民族的利益。共产党的目的概括起来就是，“消灭私有制”。

在《共产党宣言》中，马克思指出，“资本是集体的产物”。资本不是由单个人创造的，而是由社会中所有成员的共同劳动得来的。在这里的共同劳动中，工人阶级起到了重要的作用。例如，单有机器而无操作者，我们什么也创造不了。于是，资本家就雇佣工人为他们劳动，操作那些机器。作为劳动的报酬，资本家给以工人工资报酬，但在当时，这样的报酬，对于大多数劳动者而言，连勉强维生的难以达到。资本家希望通过雇佣工人来创造更多的财富，扩大产业，但因为劳动者苦不堪言的生活现状，这种雇佣关系反而限制了生产力的进一步发展。于是看来，为了解放生产力，就必须消灭这种披着雇佣外衣的，资产阶级对工人阶级的剥削。

在雇佣关系下，无产者的劳动不能为自己创造财产，而是为资产阶级创造了资本，这是剥削带来的财富。也就是说，本应当被创造者共同享有的资本，却最终因为资产阶级劳动关系，落到了少数资本家手里。因此宣言中提到，一般理解中的私有制，或私有财产，对约百分之九十的社会成员来说都早已不复存在，它们都早就被资产阶级日益壮大的过程给消灭了。对后继的无产阶级而言，要解放生产力，就要对资产阶级做它们曾经对封建阶级和小资产阶级做过的同样性质的事：消灭资产阶级私有制，“消灭那种以社会上的绝大多数人没有财产为必要条件的所有制”。

让我们把视角换到现在来想一想，这个目的，现在达到了吗？恐怕还没有。对西方国家，资产阶级代议制依然实行，不过工人阶级也可以组成政党加入议会，参与政治舞台，但就我们的观点来看，雇佣关系依然存在，资产阶级也没有丝毫要被消灭的兆头。而在中国，我们虽然是工人阶级政党领导下的国家，但在市场经济下，我们依然有着各式各样的雇佣关系，国家的基尼系数甚至高过许多西方国家，体现出财富和资本分布的极度不均衡。当然，这个问题在我们还在吃大锅饭的时代或许并不存在，但是那个时代最后却演化成了人人都吃不饱饭的时代。

在《共产党宣言》的原文中有这样一句话：“有人反驳说，私有制以消灭，一切活动就会停止，懒惰之风就会兴起”。而马克思恩格斯予以的反驳是，“这样说来，资产阶级社会早就应该因懒惰而灭亡了，因为在这个社会里是劳者不获，获者不劳的”。这句反驳事实上采用了反证法的思想，但在资产阶级所有制下，在那个年代，劳者不获这个论断，或许只正确了一半。作为被雇佣者的工人阶级，他们为资产阶级夜以继日的劳动，换来的只是微不足道的，连生活和家庭都难以维持的报酬，但报酬终究是有的。就像现在社会一样，许多人依然从事着下贱辛苦而又报酬少福利低的工作，他们并没有说自己工作的结果是一无所获就放弃找工作而选择去街上流浪。获者不劳这句话，从那个年代工人的视角看来，也确实是如此，但资本家未必是真的没有付出劳动，各种机器是他们发明创造的，他们也提出了各种经济学管理学理论，来使得生产利益尽可能的大等等，他们并非整日休闲度假，完全不劳而获。不过，他们付出的劳动可能相比真正的劳动者来说显得并不是那么多，而报酬却有些不合理的高。因此，我们可以总结说，工人阶级和资产阶级的矛盾，其实在于劳动付出与收获报酬间的不成比例。

理想情况下当然是像乌托邦那样，人人做出同样多的工作，获得同样的报酬。但这显得过于理论化了，首先，我们并不能衡量工作的多少。例如在高校里做研究的教授学者，或者再具体一点，一个研究宇宙学的科研小组，他们整天做各种理论计算和数值模拟，来研究我们生活的宇宙是从何而来的，又经历了怎样的演化过程来形成今天的宇宙大尺度结构，各种星系甚至我们人类自己。这个小组为了购买相关的计算资源，甚至说，大篇幅的草稿纸和笔，花费了许多科研经费，小组成员的月薪也比较可观。这时，校园里物业公司的保安听说了这个宇宙学小组的工作，愤愤不平，说这不就是杞人忧天么，知道宇宙怎么来的又怎么去，甚至都跟国家的生产水平没有半毛钱关系，他们的工作可以说根本没有价值。而我在这里看守大门还保护了学校师生的生命财产安全，那群做宇宙学的杞人凭什么工资还比我高呢？很多时候，只有自己才能明白，自己的工作究竟价值如何，工作量的强度又如何，但自我评判是非常主观的，而客观的标准事实上也不可能存在，所谓的客观评价只能是外行领导内行而已。因此，如何衡量两个人做的工作同样多，成了一个没有答案的问题。

更加现实的一个问题是，怎么保证没有人不偷懒，因为反正人人都能获得同样多的报酬。这个问题，在计划经济时代就显现出来了。用西方经济学的话讲就是，人会对激励作出反应，只有一个机制使得人能够劳有所获时，他才会去积极地生产工作，否则他宁愿整天在海滩度假。有人说，让国家监督每个人都同样努力地干活就好了，但问题是，我们没法去衡量每个人的工作，也就没法知道每个人是否都为社会付出了同等的努力；但他们获得的报酬却又是一样的，这不是又成了19世纪面临的情况，有人不劳而获，有人劳无所获么。

在今天我们有一个很好的例子来阐明这个问题：版权。目前中国对版权保护可以说是相当重视，国际上对待版权保护的态度则一向更加的严肃。按理，版权与生产资料紧密联系，甚至有时就是生产资料的一种。例如工业界对一些数值计算和数值模拟的软件十分依赖，使用这些软件可以减小很多在实验上的开销，但问题在于，这些软件一般都是由国外公司开发，对使用者收取不菲的费用。几年前，中国面对这一费用的态度便是，下载盗版。盗版软件的传播让大家都能够在互联网上平等地享有生产资料的获取权，但现在我们却发现，国家也开始主动地打击盗版。这背后的原因不难想到，盗版软件损害了软件开发者的利益，它们花费了自己的时间和心血开发的软件理应获得报酬，但盗版却让这一软件在互联网上免费地传播，这就打击了开发者的激情，宏观上来讲，也就削弱了整个国家对产业创新的激情。从短期来看，盗版这一使生产资料公有化的行为的确扩大了生产力，但长期而言，这种行为却又对生产力起到极大的阻碍作用。

简单来说，我坚持相信，消灭私有制还是会在一定程度上助长懒惰之风，除非社会的生产力已经发达到允许人们懒惰，而这却不是我们面对的实际情况。

但我们还是注意到，在《共产党宣言》写就的年代，工人们受压迫是明摆的事实，这一事实是反人性的，因此，改变依然需要做出。达到改变的第一步，还是如宣言中指出的一样，无产阶级必须登上政治舞台，从而利用政治力量改变自身处境。这一目标的达到，在我看来，和消灭资产阶级或消灭私有制并不冲突。在今天的西方社会，工人阶级就采取了组成工会、组成政党的形式维护自身的权益。或者说，在英国，资产阶级革命也是以非暴力的形式进行的，封建阶级也没有被完全推翻，但这并不妨碍英国成为第一次工业革命的起源地。从西方经济学角度讲，市场经济中人都是追求利益最大化的，在19世纪，工人阶级为了让自己拥有工作，宁愿用更低的工资去与其他工人竞争，导致了工人阶级整体工资和福利的低水平。这就相当于一个寡头竞争面临的问题，人人追求个人收益最大化带来的结果反而是损害同质群体中其他人的利益，最后导致整体利益的低下。一个改变的途径也很简单，就是联合起来，共同去争取权利，去对抗不公。

就像现在社会对966工作制的热烈讨论，互联网公司要求程序员整日整夜地加班工作，换来的反而是整体工作效率的低下，例如许多在强制要求966工作制的公司中的程序员采用所谓“摸鱼”的手段应对这一不合理的制度一样。更重要的是，这些程序员们选择将采用这一工作制的公司披露在程序员社区网站上，消除新人在单位选择上的信息不对称。这在某种程度上讲，与工人阶级的联合颇为相似。更进一步的设想，这些程序员是否有更加强有效的途径，例如法律层面，或采用劳动保障的方式去争取自己的利益呢？答案肯定是有的，这需要劳动者更加紧密地联合起来与各种既得利益者采取各种途径的斗争。放在19世纪，解决问题的思路依然相似，因此马克思和恩格斯明白，共产党人需要到处努力争取全世界的民主政党之间的团结和协调。

很大程度上，马克思恩格斯所期待的就是这样一个消除了不公正的社会。不公的消除在我看来并不一定要消灭这个消灭那个，而是，所有人能够坐到谈判桌前商讨；或者是，利用现代社会学管理学等社会科学的知识，去更加合理地制定政策，例如最低工资，社会福利保障等等。当然，不管达到这一目的的途径如何，第一步，依然是如马克思恩格斯在《共产党宣言》的最后所说的：“全世界无产者，联合起来”。