博弈论，由匈牙利数学家冯·诺依曼创立。博弈论研究的是，在两个或两个以上参与者的博弈中，各方为了自身利益最大化而研究对方的策略，并采取相应的有效对策，以冲突与合作的基本形式形成互动。

博弈论能让人很自然地联想到棋类游戏，我们可以从最简单的双人棋局开始，了解博弈中普遍存在的基本形式和原理。一个简单的棋类游戏，参与者的数量是确定的，游戏规则是明确的，游戏目的是自身的利益最大化，游戏完全是通过策略（包括对方的策略错误）赢得的。因此，当我们将目光转向国际，国际间的斗争也正是一盘多人棋局，参与者数量是确定的，游戏规则是明确的，各方争夺的最终目标都是自己的利益。许多博弈论的学者早就意识到了这一点，他们将博弈论研究的成果应用到国际事务中去，极大地增加了博弈论的应用范围，也阐明了许多国际问题。博弈论给我们提供了一个新的视角观察国际局势，本文将一中美关系为例，以两个例子列举博弈论在中美博弈分析中的应用。

中美制造业博弈——囚徒困境

“囚徒困境”最早由普林斯顿大学数学家曾科于1950年提出。他用一个假想的囚徒故事反映了现实生活中一个极其深刻的事实，现在人们经常用它来分析经济和政治领域的各种现象。中美间的制造业竞争与合作无疑也是其中之一。

改革开放早期，国家坚持引进外资的战略，给西方国家的投资者带来了很多的利好，于是纷纷在中国设厂，中国的制造业也逐渐兴起。如今，经过四十余年的发展，这些企业不少已经成为行业龙头企业，能够达到世界顶尖的制造水准，廉价的劳动力和广大的市场让欧美以及西方投资者都十分向往来中国投资，也正因为如此，中国成为当今世界上名副其实的第一制造业大国。

中美博弈在制造业方面的博弈，是上游和下游的博弈。就美国而言，因为其高昂的人力成本，以及相对较少的劳动力，在传统制造业方面，不及人口多、成本低廉的中国制造业市场，但是，美国掌握着上游核心技术，负责制造业技术的研发与升级，许多国内的公司需要向欧美支付费用购买专利来学习先进的制造业技术，抑或是成为美国公司的代工厂，负责产品的组装这类简单且低回报的工作。不可否认的是，虽然我国在制造业上已经具备了一定的研发能力，但是总体而言还是逊于发达国家水平。尽管如今的中国拥有着世界一流的下游制造业基础，但是缺少决定性的上游技术，我们究竟是否应该与美国合作呢？

中美双方对自己的制造业情况都有着清楚的认识。前些年，美国曾号召美国企业将制造业基地搬回美国本土，以实现利润的最大化，应证了一句老话，“肥水不流外人田”，美国企图通过撤回工厂的行为，更好地保护自己的核心技术。但是，这样的呼吁收效甚微，很明显，几乎所有的投资者都认为美国的工人不适合从事下游制造业，相同的工资可以在中国等地找到更好的下游制造业工厂。反观中国，中国的许多下有制造业代工厂也在积极地与国外大企业合作，尽管利润空间不大，但是能带来稳定的就业岗位和收获更多的技术支持。综上所述，中美间制造业上的竞争与博弈，双方信息对称，我们可以用囚徒困境来尝试分析这个问题。

双方合作的情况下，美国获得高额上游利润200，中国则获得下游制造业利润100。

若美国合作，中国拒绝合作，中国能够在一定程度上制裁美国制造业，切断其下游供给，对自身有利，获利150。

若中国合作，美国拒绝合作，美国也能从一定程度上阻止技术流向中国，遏制中国制造业的发展，对自身有利，获利250。

若双方均不合作，任何人无法从交易中获利，获利均为0。

可以看出，其中存在的均衡策略为（合作，合作），无论对方选择何种策略，选择合作都是最优的，这也不难解释中美双方制造业中间存在的分工与合作的问题。当双方都能够合作时，双方都能获得较大利益，双方总利益最大。当然，美国仍然独占着上游技术所得的大蛋糕，但是中国也能从中分一杯羹，对双方都有利的行为何乐而不为呢？

美国在合作中收获饿更多的利益，毫无疑问，这是国家技术和实力所决定的，希望在未来，中国也能成为上游的技术出口国，不再受制于他人，只能拾取啃下来的一小块蛋糕。

中美科技博弈——先动优势

1985年，罗宾逊和费内尔提出了先动优势的概念；后来，一些学者和研究者进行了更多的理论研究和实证分析，并取得了一些不错的研究成果。其中，解释先动优势有两个理论基础：经济理论基础——用进入壁垒理论和企业效用函数解释先动优势；行为理论的基础——主要运用顾客锁定理论和消费者偏好理论来解释先动优势。先动优势的来源主要包括：技术诀窍和技术领导力。先发企业的科技创新将为企业提供专有技术，从而确立企业的技术领先地位。产品和工艺创新中学习曲线的向下移动可以反映出先动企业将拥有更好的竞争优势；企业可以获得或建立声誉、品牌、企业文化、技术资源、专利、积累的知识和经验等无形资产；成本优势：先发优势有利于先开拓市场，提高市场占有率，降低产品成本，从而提高企业的经济效益，进一步推动企业开拓新市场。良性循环为企业的长远发展带来了更大的竞争优势。

美国科技的腾飞早在第二次工业革命时期，比中国早了近百年，在此之后，其一直作为全球科技的领头羊，进入21世纪以后，美国曾经的技术优势变得愈发明显，当前，许多中国的工业产品开发仍然需要使用美国的底层逻辑编程、制作，尽管能制造出不错的科技产品，但归根结底，这些都已经“站在了巨人的肩膀上”，如果没有美国先行技术的打基础，我们不可能拥有如此便捷的开发过程。而这样的事件，只是美国统治全球科技的一个微不足道的缩影，如今美国能够站在超级大国的地位上对几乎所有国家发号施令，正是因为其有着科技的先动优势。

美国的先动优势体现在多个方面。第一，美国是最重视科研开发的国家，通常人们会认为，美国已然坐稳全球科技霸主的交椅，即使削减科研支出也并不影响其地位，然而与事实相反的却是，美国的研发经费在逐年增加，并且在研发上的支出超过任何其他国家。这无疑是先动优势造成的，最先发展科技的美国也是最先认识到科技是国家实力中最重要的部分的，因此，它才会不惜花费重金大力支持研发事业，在中国还在迷茫之时率先在全民族的思想中根植创新意识，始终向着科技强国坚定迈进。常年的先行探索，让美国拥有一套完善的研发体制和高效的研发流程，促进其在研发方面能够提供相对于其他国家更多的支持，美国的技术突破依赖于政府、学术界和商界之间的“三角联盟”，每个联盟都发挥着各自的部门优势。政府提供必要的公共产品，包括教育、基础设施和基础研究资金。大学和国家实验室在公共投资的支持下，孵化和开发早期、高风险的想法和技术。然后，私营部门扩大规模，将有前景的项目商业化，并自行开展有价值的研究。

更多的支持和更好的研发环境所带来的，不仅仅是美国人在创新方面的巨大优势，也吸引了众多海外精英们前往美国，先动优势的第二项内容，便是美国有着优秀的创新人才培育体制，能够吸引更多的人才。在体制的探索上，中国虽然已经在追赶，但是不可否认的是，美国利用其悠久的科研历史创造出一套适合全球精英的创新培养方法，这无疑也是经过长时间的检验得出的，中国现阶段的体制虽然已经有一定成效，但仍然需要经过更长时间的检验。数据表明，截至2016年，美国授予的科学和工程(S&E)博士学位是所有国家中最多的。优秀的培养体制加上优秀的研发支持，使得这个老牌科技强国靠着自己的招牌吸收着一代又一代来自全世界各地的新鲜血液，形成研发创新的良性循环。

第三，也是最重要的方面，美国独特的领导地位决定了它能够在自己擅长的科技领域制定规则，其通过制定规则的能力攫取巨额利益，让其他小国家只能遵守规则，从剩余的一点利益中争夺。毫无疑问，标准是技术创新的一个重要方面。标准规定了产品、程序和人员的设计和安全要素。标准化组织有助于确定使用谁的技术来获得高利润的许可和获胜公司的显著竞争优势，以及如何使用这些技术。在当下的大部分领域内，美国公司仍然在主导关键技术。当然，中国也在努力，中国在制定标准方面采取了更为国家主导的方式，通过政府授权机构更严格地控制标准制定，并支持行业积极参与标准制定团体。

第四，先动优势的美国企业为了能够在市场竞争中长期占据有利地位，在长时间的科研斗争中，开发出了一套属于自己的技术保密系统，并且正在日趋完善，如今的美国拥有全世界最完美的保密技术，也是拥有保密技术最多的国家，处于行业龙头的一些美国企业到达外国市场时，能够处于技术垄断地位，也正归功于此。中国处于后动劣势中，关键技术上始终被具有先动优势的美国“卡脖子”，一方面激发了中国研究者自身的研发潜力，另一方面却也更加凸显了美国先动优势的有利地位。调查数据显示，2017年至2020年2月，中金国际美国对中国相关交易的结清率约为60%，从奥巴马执政期间超过95%的比例下降。大多数在被拒绝的交易中，科技行业是被否决的，而非技术交易在奥巴马时代的水平上得到了批准。此后，国会通过了《出口管制改革法案》（ECRA），将出口限制扩大到对美国国家安全至关重要的“新兴”和“基础”技术。ECRA为出口管制的使用制定了指导原则，包括“只有在充分考虑到对美国经济的影响之后”才采取行动，并针对“能够被用来对美国构成严重国家安全威胁的核心技术和其他物品”进行国家安全控制。ECRA要求商务部通过工业和安全局（BIS）与私营部门协商，通过跨部门程序确定每一类产品。国际清算银行甚至公布了一份包括生物技术和人工智能在内的14种受管制新兴技术类别的广泛清单。由此看来，中国企业在研发方面仍然任重而道远，美国全方位保障自己的先动优势，无疑是为了更好地保存实力，并且压迫后来的国家，发展中的中国需要扛住后动劣势，集中力量，冲破美国的打压。

面对美国单方面的科技威胁，中国的研发者也并没有坐以待毙，中国正将后动优势运用到自身的发展之中，努力追赶美国的脚步。

后动优势是指相对于行业的先进入企业，后进入者由于较晚进入行业而获得的较先动企业不具有的竞争优势，通过观察先动者的行动及效果来减少自身面临的不确定性而采取相应行动，获得更多的市场份额。

有学者对后动优势进行了研究分析，他们把后动优势的来源归结为以下四个方面：第一，具有开拓性的先动者地位比后动者地位所要付出的成本和代价要大得多，而且先动者几乎没有获得什么经验曲线效应。第二，由于技术变革速度很快，早期投资的设备和技术会很快过时，而后动者可以采用最先进的技术和设备。第三，由于顾客对先动者的忠诚度很弱，后动者很容易就能打开市场。第四，先动者付出巨大代价获得的技术和经验可能轻易地被模仿甚至超过。对于国家而言，后动优势主要体现在两个方面：其一，对于后发国家而言，先发国家拥有更先进的技术，因此如果后发国家能够很好地引进发达国家的技术，先发国家花费很长时间实现的经济增长，后发国家在短时间内就可以实现。其二，后发国家可以借鉴先发国家在工业化过程中出现的经验教训，避免不必要的弯路，从而实现弯道超车。技术不断的革新和产业不断的升级，正是现代经济快速增长的决定性因素，对发达国家和展中国家来说都是如此。但是，发达国家和发展中国家稍有不同，发达国家在18世纪的工业革命以后，一直处于全世界的技术和产业的最前线，任何技术革新和产业升级都必须自己研发，但是研发投入非常大，风险非常高。发展中国家使用的技术和现有产业都在世界技术和产业链的内部，其技术革新和产业升级可以通过模仿、导入、集成来实现，其成本和风险远低于自己的研究开发。这就是所谓的后发优势。

对于中国而言，一方面，欧美的先进经验在短时间内极大地促进了我国的发展，技术的引进也深刻地影响了中国的发展速度。另一方面，正因为有美国作为先驱者始终走在科技前沿，中国才能够观察美国行动上的失败之处，总结经验和教训，少走弯路，实现更快的赶超和长期以来的高速发展。未来中国将逐渐从模仿转变为创新，在多个科技领域中实现领跑。我们也欣喜地看到，中国在加大科研投入，吸引海外人才，更多地参与国际科技标准的制定，形成科技发展的良性循环，也许在未来，我们将能够培育出更多本土的科技人才，成为全球科技的最大支柱。综上所述，即使中国失去了先动优势，仍然能够灵活运用后动者的立场为自己制造优势，快速提升自身的竞争力，如果能够利用对手的弱点为自身制造优势，将会更好地向发达国家迈进。

中美两国间的博弈，显然不是一朝一夕形成的，亦不可能在一朝一夕间结束，换言之，中美两国间的博弈是一场重复博弈、无限次数博弈，在这样的博弈中存在着许多更小个体间的子博弈，是一个复杂的博弈模型，文中所提到部分仅能从微观和宏观两个角度一探其究竟，并不能完全代表中美间的所有博弈。但是可以明确的是，当今的国际关系中，合作所带来的两方收益之和往往是最大的，鉴于这是一场重复博弈，我们就更应该以合作为重，将目光放长远，不能只考虑眼前利益，否则，两方中的任何一方都将会因为选择背叛而付出承重的代价。正如时代所呼吁我们的那样，和平与发展才是这个时代的主旋律，争夺利益的斗争固然是不可避免的，但是从博弈论的角度分析这场重复博弈，真正笑到最后的必然是理性且懂得合作的一方。