财政金融小论文

**当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。**长期来看，我国经济经历了自改革开放以来的高速增长后，以劳动密集型为主的经济增长方式在面临老龄化加剧、人口红利扭转等问题前难以为继；而经济发展方式转型过程中又面临阵痛、短期下行压力较大。金融危机后的两轮加杠杆过程后，我国全社会债务存量增长快速、杠杆率水平高企、债务风险累积；而始于2016年的货币、财政和监管的“三紧”格局以图[供给侧改革](http://fund.jrj.com.cn/subject/34/)和去杠杆，债务收缩带来资产价格下跌、经济下行压力加大。于此同时，海外主要发达经济体危机后的超宽松货币政策逐步走向尾声，海外货币政策正常化过程与内部经济下行需要的宽松环境分化，加之中美贸易摩擦生变，内外部矛盾凸显。

**从流动性总量上看，今年以来流动性缺口有所收窄，主要归功于宽松货币政策下降准和MLF的大额投放。**2017年以来货币政策的收紧和流动性投放力度的减弱导致流动性缺口的逐步走阔，缺口大小从2017年初的1.5万亿快速扩张至2017年底的2.5万亿左右。随着2018年以来货币政策的逐步宽松，截至2018年9月流动性缺口已经下降到2.2万亿左右。**流动性缺口的收窄反映了流动性环境的舒缓，也说明了货币政策取向的转松。**

**M2增速企稳而社融增速仍然下滑，宽货币向宽信用传导存在时滞。**随着货币政策进入2018年以来转松后，货币供应量M2增速结束了2017年的快速下滑趋势而逐步企稳，下半年以来甚至出现回暖势头。但货币宽松后信用扩张却未能迅速好转。以社融增速为代表的信用资产端修复却始终未见起色，社融增速从2018年初的13%左右持续下滑至10%上下。宽货币向宽信用的传导受阻。

**当前仍处于紧信用环境。**2015年12月至2017年8月信用环境处于偏松状态，2017年9月至今信用逐步转为偏紧状态。2016年起的金融去杠杆先驱动金融体系负债收缩，实体经济固然会受到影响，但负债端收缩带动资产端收缩需要时间，影响力度也是逐步传导的过程，前期M2增速下降主要原因是通过资管通道、结构化产品的金融空转杠杆部分受遏制，社融增速并未受明显影响，因而信用环境并未明显收缩。2017年9月至今，前期紧货币逐步传导至信用，社融增速下降快于M2增速，[股票市场](http://summary.jrj.com.cn/)质押融资遇到风险、中小企业面临[再融资](http://stock.jrj.com.cn/ipo/zrz.shtml)难题、违约事件屡发，“紧信用”非虚言。

**宽货币与紧信用矛盾下，促进信用扩张是货币政策目标之一。**对于前三季度的货币政策实践，虽然从货币政策操作上看，四次降准、MLF投放等都显示出货币政策的 “形式宽松”，但信用扩张的持续乏力的矛盾也逐步显现。货币政策转向宽松后，信用环境却并未随着货币宽松如期扩张，社会融资规模增速持续下滑，其中表外融资急剧收缩最为显著，信用风险事件频发、中小企业融资难如切肤之痛。在货币政策已然宽松的环境下，货币政策的传导和信用扩张是下一阶段的主要目标。

**去杠杆和债务处置引导债务周期。**2016年底以来的去杠杆政策意在遏制社会债务规模攀升、实体经济杠杆率高企趋势，历时一年多货币+财政+监管“三紧”的金融条件收缩和债务处置意图引导债务周期向下运行。从效果上来看，全社会债务规模增速和宏观杠杆率得到有效控制。供给侧改革带动非金融企业杠杆率显著下降，中央政府杠杆率稳中有降，居民部门杠杆率继续抬升，全社会杠杆率企稳。社科院最新统计数据传递出杠杆企稳信号，2018年2季度末，全社会杠杆率由2017年末的242.1%增加到242.7%，仅上升了0.6个百分点，基本保持稳定。

**债务周期是以杠杆率为观测指标的社会债务杠杆的周期性变化规律，是经济运行、市场投融资活动等等的反映。**根据明斯基的杠杆周期理论，在经济繁荣时期将会有更多投机者进行更多的投机融资，一旦市场出现较为严重的“坏消息”改变了市场风险偏好，资产价格下跌将使得一部分投机者和投机资产的现金流无法偿还债券到期利息，投机型融资者转变为庞氏融资者，必须出售资产以完成偿还义务。在资产价格下跌的市场中，投机资产很难脱手，投机者不得不出售信用更高资产，进一步拉低相关资产价格，最终导致资产价格的全面下跌。在没有政策干预的情况下，繁荣时期整体杠杆水平上行并处于较高水平，衰退时期杠杆率下行至较低水平。

**金融条件包括短期和长期两个方面。**短期而言，监管政策对表外融资限制力度仍不减，债务结构变迁；长期来看，储蓄率的持续走低使得[银行信贷](http://bank.jrj.com.cn/loan/)间接融资渠道将逐步萎缩，债务周期下行。目前我国债务存量大，后续广义债务和隐性债务处置仍将是政策的关注点；但经济下行压力和补短板需求则要求新增债务。债务处置过程中不断暴露的风险和经济波动之间存在矛盾，但债务高企、储蓄率走低酝酿的风险也不容忽视。

**中美货币政策分化背后是经济周期的分化。**进入1999年，我国经济增长遇冷，GDP增速有所下滑，央行采取降准和下调存贷款准备金的方式进行货币宽松；于此同时，美国经济增长保持高位稳定运行，美联储开启一轮加息周期。2006年中到2008年年中，我国经济保持快速增长，于此同时美国经济增长动力羸弱，因而形成了美联储降息而央行提高准备金率和存贷款基准利率的分化。2010年~2015年，美国经济处于复苏前期，美联储维持零利率政策；于此同时，国内经济面临下行压力，货币政策左右逢源但并未遏制经济增长衰退的脚步。

以美国为主的发达经济体真经历一轮货币政策收缩过程，美联储2019年继续加息3次的概率较大，中美市场利率倒挂和政策利率倒挂的可能性较大，从而造成人民币汇率的贬值压力和资金的外流。另一方面，经济下行压力的加大又要求货币政策营造宽松的货币金融环境。在传统三元悖论下，央行货币政策需考虑内外均衡。

**面临多重矛盾，货币政策需考虑多目标的实现。**当前经济面临着三重矛盾：经济发展方式的转型与经济短期下行压力加大的矛盾、长期债务积累和短期去杠杆阵痛的矛盾，以及内部经济下行需要的宽松环境与全球政策紧缩周期直接的分化的内外部矛盾。与之相对应，货币政策面临着宽信用以稳增长、债务处置过程中的防风险、人民币汇率稳定的三个目标。一直以来，我国货币政策在宏观调控占据主角地位，并非单一目标和单一规则制，2019年则需在三重目标和矛盾中寻求平衡。

**关注供给侧改革，货币政策创新，通胀目标有所弱化。**面对经济结构性矛盾，2016年起的上游供给侧改革带来的上游资源品和工业品价格攀升直接推升PPI，但该典型宽货币阶段CPI却未见明显上行，CPI与PPI的分化使得货币政策通胀目标分散而不得不弱化。另一方面，去杠杆和防范金融风险成为政策重心，货币政策对此更为关注。

**供给侧结构性改革关注中上游行业，经济的上下游结构性矛盾有所凸显。**源于2015年12月底提出的“三去一补一降”关注中上游行业，无论是去产能、环保督查都对中上游企业产生显著的影响。上游周期行业方面，小煤窑的填埋、地条钢的清退、化工小企业的关停，令很多本来并不在经济数据统计口径中的中小企业退出了市场；大型企业合并更是在更高一级的层面提高了行业的集中度。上游行业企业在去产能推行过程中的集中度提高，上游工业品价格上涨压缩了集中度较低的中下游企业的利润，加之金融去杠杆对下游中小企业的融资能力的限制，下游企业经营环境恶化。

**2016年是典型的宽货币时期，但该阶段CPI未见明显上行，PPI上行主要源于供给侧成本推动。**2011年底起CPI与PPI便出现了较为明显的分化走势，2016年这一现象更为显著。在供给侧结构性改革去除上游过剩产能的影响下，上游资源品和工业品价格大幅上涨直接推动了PPI上行，这一过程是成本端直接推动而非货币政策宽松引致的需求提振。相较而言，CPI在这一时期内表现平稳，宽松的货币政策不仅没有直接拉动消费需求，PPI也未能像2010年前数次的通货膨胀期间一样传导至CPI。

　　PPI的需求拉动效果体现为中上游需求扩张引致经济上行，促进就业并提高人均收入水平，进而刺激居民消费，最终形成对CPI的传导。2016年以来的PPI上行并未拉动工业增加值回升；而相比2003年和2009年通胀上升阶段，工业增加值都有相应提升。

**通胀是全球主要经济体的货币政策目标在经济的结构性矛盾和通胀指标的分化背景下，我国货币政策通胀目标有所弱化。**2012年起CPI与PPI产生了分化，2016年PPI快速上行而CPI保持平稳运行更为显著。本轮工业品和居民消费品价格的分化如此显著，通胀指标的信号作用变得模糊、混乱和复杂。

**目前我国货币政策调控正处于数量型向价格型转型的过程，价格工具将越来越多使用。**当前宽货币向宽信用传导阻滞的矛盾点并非数量工具投放不足，而在利率传导不畅，后续数量工具的再使用效果自然大打折扣，因而价格工具将成为货币政策工具箱的下一步。我们货币政策调控正处于由数量型向价格型转型的过程中，以利率走廊为代表的价格型货币政策调控方式正不断完善构建。但在当前信用扩张受阻的环境下，金融市场利率下行并不能传导至实体经济融资成本回落，因而需要通过存贷款基准利率的调整实现价格工具的效果。

**未来货币层面上会维持一个宽松的环境，货币政策将会进一步出现多种创新，比如通过发行融资支持工具等手段来解决。**我们在报告《近期民企政策答疑—六问民营[企业债券](http://summary.jrj.com.cn/bond/shqz.shtml)融资支持工具与CRM》中介绍过CDS等工具的运作原理，并未有资金投放但是风险得到了化解，对企业也进行了增信，支持其融资。同时地方政府还采取了成立基金进行股权受让的方式对企业提供资金，有效化解股权质押风险。

**货币政策与财政政策配合。**2018年货币政策另一特征是货币政策财政化： MLF抵押品扩容等带有类QE色彩；民营企业再贷款、再贴现支持，民营企业债券融资支持工具和股权融资工具都带有QE色彩；社融作为货币政策中介目标之一，将地方政府专项债融资纳入统计口径也符合货币政策财政化趋势。目前我国仍然属于财政主导的金融体系。在这种金融体系下，货币政策、监管政策、其他金融机构等都需要被动配合。

**实际上，在宏观杠杆率较高、稳经济背景下，货币政策与财政政策殊途同归。**历史上看，货币政策与财政政策同步配合较强：2014年货币政策宽松背后是配合地方政府债务置换；本轮货币宽松背后有地方政府专项债加速发行。如果说2018年货币政策的宽松还是“独角戏”，那么可以预见在减税、扩大赤字等积极财政政策加持的宏观调控宽松环境中，货币政策更将配合财政政策和监管政策，实现政策“几家抬”。

**总的来说，在以国内经济为主的货币政策中，包括利率、准备金率以及货币条件在内的政策调整会随机而动，未来货币政策将呈现降准+降息组合，**其中降准仍然是数量投放的主要工具，MLF为辅助、逆回购次之；若银行风险偏好继续下行、信用扩张受阻，流动性供给的效果仍然很弱，则需动用价格工具，预计2019年存在1~2次存贷款基准利率下调空间。

汤淳

15140220024