觀念，三民主義思想與臺灣之經濟發展

費景漢
觀念，三民主義思想與臺灣之經濟發展

費景漢

導言

臺灣過去三十年的經濟發展，從早期的「進口替代時期」（一九五○年至一九六二年）進化到當今之「出口導向時期」（一九六三年至一九八○年）是一個為人所熟知的演變，這個演化可以用各種統計資料說明。例如：平均國民所得、貿易、儲蓄、投資、生產力以及農業、非農業部門之勞動力就業比重等等。這種演進帶來生活素質的提高，也可以用所得分配的平均度、識字率、教育普及率、國民平均壽命、健康指標與消費數量（例如：每千人之電話、電視機具數等）來衡量。隱含在這些『數字』和『指標』背後的，是三十年來（一九五○年至一九八○年）一千多萬人民的「生活方式」的變遷。可是，這種大時代的變遷並不能完全用數字來描述，因爲還有『意識型態』也就是『觀念』的轉變。

我們在探討意識型態的問題時，首先要問：「意識型態」和生活方式的巨變到底有沒有關係？有一些『現實主義』的人，也許認爲『觀念』和『思想』是那麼抽象和空洞，一定不會和生活方式的轉變有什麼密切的關係。對這種玩世不恭缺乏幻
想的人，我們最好請他讀凱因斯在「一般理論」中結尾的幾句話：

「……經濟學家和政治哲學家的觀念，無論他們是「對」或者是「錯」，都具有普通人難以想像的影響力。說實話，只有極少的別的「東西」能夠主宰我們的世界，有些自命不凡的人以爲他們自己從沒有受過學術理論的影響，而其實這些所謂「經驗主義」者，往往是一些已經死去的經濟學家的奴隸。有一些瘋狂的政治領袖以上帝代言人的身份說出許多教條，而這些金科玉律無非是他捨人牙慧的讀了一點過時的教科書而產生的狂想。我相信如果拿「觀念」對我們的潛移默化的影響來對比，既得權益的「勢力」，未免過於為世人所誇大。觀念的力量，往往不能馬上可以看出來，而總得經過一段時間以後才能流露出來；因爲經濟學和政治哲學方面的知識，年齡超過二十五或三十歲，而仍能受新理論影響的人並不太多。所以政府首長、公教人員、立法代表、甚至「專家」們對於當前問題所發表言論的理論依據，絕不可能是最新的。無論「好」「壞」，觀念始終將比既得利益更具高度的危險性。」

因此，根據凱因斯的說法，意識型態幾乎是無所不能和無所不在的控制我們，「好的」觀念會促進我們的發展，「壞的」對我們就有妨礙，可是無論「好」「壞」都嚴重的影響臺灣的過去、現在和未來經濟發展的型態。

分析「思想」和經濟發展的關係時，最重要的是必須由歷史發展的觀點先瞭解臺灣過去三十年經濟發展的特徵。當代許多開發中國家，都從戰前的農業傳統中，在戰後（一九五○年至一九八○年）經過一段「過渡成長」的時期，逐漸邁入「現代的成長紀元」。意識型態在這一變遷過程中扮演著極特殊的角色，這就是本文要討論的主題。

我認爲意識型態可分為三類：第一類就是一個國家的傳統文化特徵、價值觀念。這種傳統觀念可以有助於「現代化」，但是也可以成爲「現代化」之阻力。我們要證明的是，中國傳統的價值觀念完全符合現代化的要求（第一節）。第二類就是
一國的政黨所標榜的具有權威性的主義。比如國民黨在臺灣所施行的三民主義和共產黨在中國大陸標榜的共產主義就是典型的例子。主義之所以重要是因爲在過渡生長過程中，決定了經濟制度或組織方法的特徵（第二節）。最後一類就是所謂知識份子之意見，它對於經濟發展政策的形成有極大的影響力（第三節）。

分析意識型態的困難處並不僅僅因爲意識型態本身的分歧和廣泛。困難的是我們必須討論兩種問題才能勉強的使我們的討論有某一點深度。第一種問題是探討思想的「起源」。以主義來說，我們可以不假思索的說，孫中山先生是三民主義，馬克思是共產主義的創始人。但是辨認「傳統文化特徵」和「知識分子意見」的「起源」就很麻煩，不是我所能勝任。第二種問題是：一種思想的價值，必須和其他思想相互比較才能正確的評估，三民主義和馬列主義的對比就是一個明白的例子。基於這些困難，我絕不能深深地感到本文是一篇膚淺的文章，僅能粗枝大葉的談一點「印象」。我必須把本文的焦點擺在意識型態和成長變遷這個狹窄主題上。我真不知道應不應該「感謝」本次學術會議的主辦單位給我一個獻醜的機會。

第一節 傳統價值與現代成長

現代經濟成長

十八世紀後半葉，發生在英國的工業革命，開啓了一個經濟成長新紀元。顧志耐（Simon Kuznets）教授稱之為「現代成長紀元」（epoch of modern growth），到現在為止，這種生長只有「短暫」的兩百年歷史（一七八O年至一九八O年），並且有很明顯的特徵和工業革命前的幾世紀的農業社會生長大不相同。從經濟學的觀點來看，現代化的經濟成長帶來一種嶄新的生活方式，工業革命以前的生長可以追溯到「定居式農業」（Settled Agricultural）的古代文明（即：埃及、中國、美索布達米亞）下的生活方式。這種古老的生活方式在地球上起碼延續了有八千年之久，現代生長紀元很明顯的「創時代創新」就是人類學會了習慣性的運用科學、技術去影響工業和農業的生產藝術。使人類第一次將單憑自己的能力，就有連
續不斷的提高生產力和增加全社會物質福利的可能性。現代化的生長就是「科技時代」的生長。

顧志耐教授的經典之作的名字是「現代經濟成長——成長率、結構和擴散」（Modern Economic Growth-Rate, Structure and Spread），這書名的標題指出現代經濟成長的基本特色：也就是「生長的速度出奇的快」。人口成長率、資本累積率與每人平均所得之增加率等都長的快，和「結構劇烈變遷」比如農業部門就業比重之降低。這些都是能以統計數字可以度量的現象，顧志耐教授就這樣「恆量」而得到諾貝爾獎。但是對我要討論的主題來說，我必須強調的是，現代成長的那種如火燎原似的擴散蔓延的現象（Spread），在十九世紀初期從西歐到北美，又在十九世紀末葉傳到德國、加拿大及日本，更在二十世紀初期，傳至東歐和蘇聯。這種傳播的過程最後輪到當代的開發國家。中國，包括臺灣和大陸，在二次世界大戰以後的經濟發展，不過是現代成長在東亞地區繼續的擴散、蔓延到日本以外的亞洲區。近代化的生長「觀念」在英國開始以後，一直蔓延到世界各地，臺灣現在的生活型態和鴉片戰爭以前大不相同，主要是因爲近代化的生長「觀念」的蔓延。

傳統思想與現代成長

從「比較歷史」的觀點來看，現代化的成長是從傳統的農業社會演變而來的。但各地區受這「觀念」的感染，有個「先來」「後到」的區別，問題自然出在傳統社會的意識型態（文化特徵與價值觀）是不是有助於現代成長的降臨。對這個問題，顧志耐教授在他書裏表示幾點意見：

「傳統文化有利於現代經濟紀元降臨的因素，可以用三個名詞來概括：現世主義（Secularism）、平等主義（Equalitarianism）、和民族或國家主義（Nationalism）。所謂現世主義，就是全社會把注意力集中在現實生活而不認為「浮生若夢」，而把希望寄託在「來生」的天國。並且在注意現世生活時，特別強調經濟方面的成就。如果傳統文化阻礙大眾職
業自由選擇、自由追求經濟利益就有反現世主義的傾向。

平等主義，則是否定人類一切的「世襲」的差異，除非這些差異能在人類的活動中表現出貢獻。平等主義相信的是這種貢獻決定政治權力和社會地位，這樣就會使更多的人力資源（天才和努力）投入經濟成長的行列，而在其他非經濟性的活動上浪費。

民族主義是「社會感情」團結的表現，這種感情導源於共同的歷史和文化傳統，於是每個人都能對一個「大團體」和「國家」效忠，甚至可以對「外國」發生對立的感覺。……在現代經濟成長的時期，國家和民族主義的傾向是非常明顯的事。」

現世主義、平等主義和現代成長的相輔相承是顯而易見的。如果現代成長的「最終產物」（也就是連續不斷地增加物質福利）不受重視，或是很多有創造力的人被剝奪了在這方面公平的表現機會，現代化的成長自然會受到阻礙。在民族主義的號召之下，效忠團體的精神使全社會容易的接受犧牲，取得一致性的對外政策（例如臺灣限制進口，課徵關稅），而且在國內因為「同種同文同統同倫」「文化相似」「彼此熟悉」，能使各成員團體很容易的達成「經濟契約」的協議（例如：香港的繁榮就不能說他受極端狂熱的對外民族主義的影響）。

中國傳統價值觀念

我們中國人心目中自己認爲我國文化特徵包括二倫、三綱五常、四維、八德種種「美德」。其實從比較文化的觀點，西方的歷史學者沒那麼「客氣」，經常客觀的把傳統中國的文化特徵歸納成以下四點：(1)特有士大夫階級；(2)具有社會導向的政治哲學；(3)「一統帝國」的政治理想；(4)擴張式的「家族制度」。這些文化特徵，可以用顧志耐教授所提出的三個標準來作個評估，以鑑定我國傳統文化是否有利於現代化的生長。

在所有的傳統社會裏，平等主義，首先反映在他的階級性質和階級流動性，在
一個傳統的農業社會裏，土地所有權是區分社會階級的主要標準。也就是包括上層的地主階級，和下層的無產佃農階級，用以維持社會的「聲望」、「地位」和社會秩序。孔子充分了解這種需要，所以提出「禮」的觀念。禮就是「適當的階級性的行為標準」。每一傳統的農業社會中，都有這樣的階級結構，毫無例外。孔子之所以偉大是因為他正式肯定這種制度的理性，可以說是中國所獨有的文化特色。

利用土地所有權來劃分的階級制度，往往受到別的社會制度的影響而喪失階級流動性，例如世襲的宗教規定（如印度）、血族關係（如日本）、兵禦或武士（如古代中國）的世襲，使階級分野加強，會產生不合理的或不符合平等精神的階級流動障礙。中國傳統階級結構的最大特色，在於它利用教育作階級分野的標準，去時時重新調整各階級的成員，最上層的是受教育的佔有土的士大夫階級，而下層的佃農的子弟也可以由取得教育作手段而得到土地成為士大夫。在這個制度之下，每個人都可以為了想提高社會地位而追求教育，並沒有法律或觀念上的阻礙。平等主義，從高度社會階級流動來看，在中國真是極為明顯，可以從唐代以降，以至當前的考試制度上看的出來。如果教育是一個基於科學與技術的現代社會的基礎，那麼中國傳統社會的階級結構下的公平競爭的教育制度早已給現代化之發展做了充份的準備，中國這種階級制度在世界各主要文化中實在是獨一無二的。

至於中國文化的現世主義色彩可以追溯到儒墨、道法這些主要的思想流派，在先秦的學術文化黃金盛世，這些學派的共同思想就是如何在「今世」建立一個理想的社會，絕少浪費時間去思考有關「鬼神」的「來世」問題。如果撇開中國悠久的歷史不談，就會發現人類歷史中其他的重要文化，幾乎都是浸淫在無休無止的宗教爭執和宗教戰爭之中。現在在中東還打個沒完沒了，現世哲學觀下的中國人變得非常的實際，關心現世的事務，為了求生存，小心翼翼的處理有關日常生活的細節，因此，除了中國人是「最現世的」這個理由以外，我們簡直無法解釋這麼一個歷史悠久的民族為什麼能夠適應地球上各種自然環境而成為擁有最多人口的民族？

中國的政治理想是建立一個「以中國為中心的天下為公之大帝國」，從漢朝開
始建立許多制度（法律、軍事、考試制度、行政、經濟等）歷經兩千多年的考驗一直流傳至晚清。與其他文化比較起來，中國是最具有歷史觀念的民族，我們深刻的察覺到民胞物與之愛，並且善於保存歷史文獻。根據顧志毅教授的說法：民族主義就是「社會感情的要求，乃是由共同的歷史和文化傳統所促成的」，那麼有意識的歷史感，無疑是中國文明的主要特徵。

由此可知中國的傳統理論和價值觀，若從現世主義、平等主義和民族主義的觀點來看，是完全符合現代成長的要求。中華民族的傳統智慧可能是當前低度開發國家中，最適合現代成長的民族，而臺灣過去卅年成功的發展經驗正足以證明這種理論。

第二節 「主義」與過渡時期之成長

第一次大戰後開發國家過渡時期之成長只有很短暫的歷史。這種成長一方面是農業殖民時代的結束，而同時也是現代化的開始。「過渡」的意義說明了「成長法則」在不穩定時時更變，逐步演化的許多新的制度（工業組織、金融制度、財稅制度、進出口管制等等）在過渡時期逐步建立。「主義」之所以和卅年來的成長息息相關，主要是因為它給過渡時期制度建立提供了基本指針。

一套由官方正式支持的「主義」，描繪出一個理想社會的遠景的輪廓，這種遠景永遠有一點「革命性」的理想成份。各種主義之不同在於如何制定調和「個人」和「社會」兩者利益的最佳方案，使人互相關心。主義的理想，透過政黨提出的明確政策加以執行。三民主義是革命家國父所倡導，在臺灣由國民黨執行。大陸的共產黨以更緊密的黨組織來執行共產主義革命。臺灣和大陸這兩種不同的革命方式隔海對立，說明了「主義」的確能使過渡時期的成長採取迥然不同的社會組織方式也得到不同的生長成果。
中國大陸的共產革命

我們要討論共產黨的組織方法，最好是想到一支馬戲團中的烏鰲，這支受過訓練的「烏鰲」能在頭上頂著一本聖經（馬列主義毛澤東思想）並且能用它的「手」（黨支部的幹部）指舞著無數駱球（學校、工場、鄰居組織的單位）裏面裝滿了螞蟻（每個單位裏面的羣衆），以「馬列主義」為最高指導原則，由幹部領導羣衆進行革命，共產黨對「互相關心」最基本的解釋，不僅強調生活和工作都在一起的紀律，並且「互相負責共同批判」，以使「思想統一」，不許人有絲毫的自尊和自愛，需求的不只是一心一德而是情緒一致，人格看齊，就好像人類生的是螞蟻的遺傳因子。共產黨這種組織方法，的確有它的優點，因爲他的輸灌思想的「政治工作」特別有效，並能強調「國家」的目的，現代成長的初期所需要三大經濟功能也可以輕易達成。這第一它是一個有效的勞工動員的制度，促進勞動參與率，組織勞工從事於生產社會結構式的投資。（例如：道路、灌溉系統之修築、清掃城市街道、消滅蚊蟲、普及教育等），能實現大規模生產的經濟效益，而能達到在其它社會中唯有軍隊才能達到的效率。另一個優點是履行節約，把消費維持在最低的水準，並且能抑制人口成長率，共產黨用的辦法是藉重「單位」內的羣衆「鬥爭」。

在這樣的烏鰲體制之下，勞動力動員、節約消費和人口控制等三大經濟任務的效率遠超過任何其他社會制度。共產制度的優點，在一九五〇年至一九五七年間充分表現，經濟發展的確給人深刻的印象，不幸的是那時共產黨的「勞工價值觀」使他們昏了頭，沒有及早注意節制人口上昇，否則共產黨早期的黃金時期，可以延長很多年。

在戰後早期的著述中，認爲上述三項經濟任務是「起飛」的關鍵，然而在現代化的經濟成長過程中，顧志耐教授告訴我們科學和技術早晚會變成發展的關鍵。那三件事成爲「次要」的事。

共產黨是否能夠順利達成「科技現代化」？我們可以用顧志耐教授的三個尺度
——國家主義、平等主義和現世主義——去衡量一下。民族主義遭到了嚴重的破壞，因為社會主義和共产主義價值，就好像在二十世紀一個外來的觀念（馬克思主義）沒有侵襲以前，中國人渡過了三、四千年文化尊貴的野蠻生活！這種自我貶值的論調，實在十分可笑！但是我們笑不出來，因為這是一個悲劇，何況臺灣的經驗告訴我們，傳統中國文化和現代化的需要，一點兒也不衝突！

顧志耐教授指現世主義的特質是「在社會容許的尺度下，允許個人選擇職業，以及追求經濟利益的自由」，中國傳統文化中本來鼓勵這種競爭上進的精神，可是共產黨治下的賤值把一切人類的自尊自愛當作罪惡，共產黨本來不是一種宗教，可是有一個權力瘋狂的人「以上帝代言人的身份說了許多教條」，硬說「自愛是罪惡」，於是那烏魚立刻揮舞它的萬靈的手使單位內的羣衆對這瘋狂的人的「玉照」清晨三叩首，早晚一爐香。我常懷疑共產黨和羣衆接近的中下級幹部是不是真相信，使用暴力就可使現實的中國人盲從？這種摩登的迷信，把中國人的傳統自由一網打盡。

平等主義是指機會平等，顧志耐教授說它能「吸引更多的人才和精力於經濟發展，以免在其他方面浪費」，而共產黨妄想用階級鬥爭的暴力去更改人性，不知道浪費了多少人的時間精力。

在實驗過程中，科學技術在一國生根需要「知識和意見」在知識份子間，並且在知識份子和工商企業界間，自由交流以發掘科技知識的前線。科學技術的發掘，注重的是一種試驗和容忍的精神，這種尋求真理的精神似乎和共產黨的「烏魚精神」有點格格不入。

現在共產黨領導公開承認三大信仰危機：即信仰危機（對馬列主義）、信任危機（對當幹部的領導）和信心危機（對宣佈太遲的四個現代化）來一筆勾銷卅年來於馬克斯主義旗幟下所造成的混亂與人力的浪費的一篇爛帳，任何重建制度的努力都必需宰割那條「烏魚」。有人認爲中下階級幹部會抵制這種改革，因為改革勢必要奪去他們的唯一重大資產——就是無比的權力和特權。但是我不以爲然，因為我同
意凱恩斯的看法「既得權益的力量和觀念的潛移默化比較起來，未免太為人所誇張了」。事實上，「三大危機」無非是觀念改變的開始，這種觀念的改變正在威脅著共產主義，是它破滅和死亡的預兆。

三民主義在臺灣

孫中山先生在撰寫三民主義時，就已經很清楚地知道中國的現代化勢在必行。國父主張現代化的民主政治改革，並且強調基於國家主義的世界，各國應當和諧的共存。在經濟方面，國父看到農業社會的土地所有權不平均乃是現代化生產的阻力，而且體會到工業結構中國營事業可以占適當的比重。國父看到社會基本投資之重要，在心胸裏繪出一幅藍圖，把幅員廣大的我國疆土用鐵路、河流和港口連接的一種雄偉的工業大國的氣派。用這種寫實的鏡頭對我們作長期遠景的鼓舞，充份的顯示我國的現實主義的傾向和國父的明哲。然而最令人驚異的是，這些雄大的構想都遠在六、七十年前已經完成。

就現代化而言，三民主義完全符合中國傳統價值觀念。在現代化的生長過程中，我國的家庭觀念就有很積極的社會經濟功能的含意，在人口趨向都市化、職業化、地域高度流動化的現代社會中，許多社會經濟任務，像社會保險、儲蓄和融資、教育、護理與保健……，本來就能很方便的通過傳統的家族系統而獲得解決。和共產黨在大陸浪費許多時間和精力於破壞家族制度相比較，顯出國民黨「固守倫常」的智慧。

三民主義中對「社會關心」的解釋似乎是平均地權與節制資本。隨著時代變遷，這些主張也隨著社會輿論對經濟成長的要求，漸漸有了新的政策性詮釋。早年的土地改革轉變成當前鼓勵土地重劃、聯合經營。因為「聯合經營」多少有一點耕者「無」其田的意味，於是三民主義理論家一定會採行一種「三民主義進化論」把「土地利用制度改革」和早期的「土地占有制度改革」相提並論。公營事業過去、現在和將來都能開放民營，這些措施不是對國父思想，陰謀反叛的「修正主義」，更
重要的是國民黨並不把民生主義當作不許人討論的「教條」、「語錄」，而是常從實用主義的觀念來作彈性的詮釋。共產黨從國民黨學到這個真理，最近才說「我不管『紅貓』、『黃貓』，我要個能捉老鼠的貓」。因爲「三個信仰的危機」，也許共產黨早晚會承認最會捉老鼠的貓是三民主義。

三民主義下的經濟組織，完全肯定在一一個平等而受市場制度協調的自由社會中，個人的前衝的創造力可以充分的激發。凱恩斯這樣說：「我相信所得和財富的不平均，有『社會』和『心理』上的正當理由，雖然像今天所見到的不平均，也許有點『過度』。好些有價值的人類活動果實的豐收需要私有財產制度所創造的環境下的賺錢動機。而且賺錢機會和私有財富的存在，可以使人類的危險的劣根性在比較沒有害處的活動上發泄。如果我們不用這種方法來這種人性得到滿足，它們會使人更殘酷的，不擇手段的去追求個人權勢，以滿足自己的誇大狂。與其讓一個人去對他的同胞殘暴，不如讓他去對他自己的銀行存款帳戶殘暴。雖然有人認爲後一種方式無非是達到前一種方式的手段，但是它也可以『代替』前一種發洩的方式。」（一般理論，374頁）

他這段四十多年前所講的話，對當前問題之洞察是多麼的恰當而貼切！對人性和社會關係的瞭解及對三民主義和共產主義制度的對比，有多清楚的認識。我們現在雖然懷疑凱恩斯自己的貨幣利率理論，但是我們想到國父的遺囑——余致力於國民革命凡四十年，其目的在求中國之自由平等——，尤其在我們和共產主義隔海對抗時，我們多麼懷念凱恩斯這個熱愛自由的人。

第三節 知識份子的觀念和成長

知識份子觀念

「主義倡導者」在字典上的定義是「一個空想的，不切實際的政治理論家，或是一個理論化而沒有充分考慮實際的人」。在「四人幫」失勢以後，美國報紙上有一個卡通漫畫。「四人」垂頭喪氣的坐在監牢裏，標題是「哎！毛語錄怎樣沒教導
我們如何越獄逃走？」原來理論和教條講的是原則，不管實務細節。經濟發展的實際政策問題，例如：匯率、關稅和進口配額如何調整，利率、租稅如何訂定……等等。如果想在三民主義或國父的其他著作中尋找答案的話，一定也會緣木求魚遭遇困難。其實那些耗費決策當局，百分之八十以上的時間和精力的問題，往往在「主義」裏找不到答案。這些主義「管不着」的政策措施，對於最近卅年臺灣經濟的發展過程，具有決定性的影響。而影響政策措施的是另外一種觀念。

過渡性成長是一個演化過程而有演化的階段性。例如臺灣的「出口擴張時期」是從「進口替代時期」演化而來的。這種階段性的演化，必然涉及許多政策的改革，例如臺灣和南韓、貶值和利率自由化等，啓發了出口導向階段，但是隨之而來的卻是：工資上漲、勞動力短缺等新問題，逼着我們必須朝向一個更新的階段演變以注重人力的有 效運用和科技發展。回憶過去在進口替代時期，我們從前的問題是失業、美援、外匯短缺與糧食自足。這些當時認為最嚴重的經濟問題，現在想起來正如昨日黃花，恍如隔世，「主義」和「傳統價值」都不足以應付這些瞬息萬變的經濟發展政策問題。

經濟發展性政策的採納取決於知識份子的意見，這些學有所長的「知識份子」包括政府首長決策當局、學者、經濟學家。在一個民主社會體中，他們的見解，經由記者和大眾傳播媒介的宣揚而成為公眾的意見，因而決定了發展策略和有關的政策。這不是訴諸「情緒」的教條或傳統價值的觀念，而是訴諸理智和思考以後而得的智慧，往往是常識和經濟理論的結晶。

自由市場或政府管制

經濟學家的意見的「分歧」和「不一致性」是鼎鼐有名的。在許多低度開發國家中，包括過去和現在的臺灣，意見上爭執最多的是：在一個市場制度下，政府管制的成效到底有多大？於是就出現兩個「陣營」的對抗，一個是受過訓練的專業經濟學家，他們主張的自由化的觀念，可溯源到亞當斯密，這是「自由陣線」。另
外有一条「官方防线」，是由一些最受人尊敬，有管理经验的政府高官官员所组成。好像两个阵营的意见永远处于「斗争」的局面。

一个显著的例子是，民国七十年八月四日在台湾经济研究所的「中华民国经济与金融机构自由化」研讨会上，二十位参与会议的经济学家在一份一致署名的「宣言」上，开头就说：

「我们一致的结论是，『计划性的自由经济』是，八十年代的最佳制度。由于工业结构之转变，问题的复杂性使得政府不能再经由管制，——有效的加以解决。『计划性自由经济』首要之道在建立自由的市场制度，经由长、短期措施解除政府的干预。」

这份宣言并建议政府从四个方向着手：(一)银行体系和金融机构的自由化；(二)外匯制度自由化；(三)租税制度自由化；四公营事业自由化。他们在现阶段，干预现象繁重时所作的建议无非是希望能有一自由的市场体系，让合理的价钱重新扮演在一个自由主义国家应扮演的角色。

管制的观念

我们可以很容易的把自由主义的观念追溯到亚当斯密，但是「管制」哲学的起源就很困难。我相信把「管制」和「国父思想和民生主义」放在一起是一种完全没有根据的说法，很明显的史实是在廿世纪最后廿年，许多低度开发国家渡到现代成长的过程中，多半都采一种「市场」和「管制」混合的体制，不曾接受「国父思想」指导下的印度，选择的公营企业包括钢铁、铁路和银行……其种类之繁多决不在台湾之下。韩国则藉著类似「社会主义」的口号取締所有私立补习学校——在台湾补校无法受到一些管制而已。而台湾也从来没有利用过菲律宾的「最低工资法」，如果台湾现在也有这种百害而无一利的「最低工资法」，受误解的准是国父。国父也一定不赞成纳税人长期的给赔钱的国营事业贴钱！没有「起色」老赔钱的生产事业，无论国营民营，让他倒了算了，经建会过去列举许多国营事业缺
乏效率的原因，可是沒人說經建會是違反「發展國家資本」的政策邏輯的「反叛」。我們雖然可以從許多角度去解釋管制哲學的起源，也許一本書都寫不完，可是必須提出兩件事。第一件是前面提過的「國家觀念」在過渡生長時期的加強熱忱的民族主義思想的表現不止是抽象的一心一德的「全國的目的」，而是政府首長必需顯出具體的處理：「照顧」人民的意願。飛機失事、大專聯考、水災地震、少棒冠軍、過年過節、物價上昇，行政院長都必需有個「聲明」有個「管制」就算有個「關心」，連美國總統都這樣關心！問題是在開發國家中，這種「關心」常會漫延到政府必需「關心」每一家生產事業，拍拍他，獎勵獎勵，安撫安撫他，鼓勵鼓勵，管管它教育教育，把工商業當個小孩兒。國家主義在這種地方的表現是管制觀念第一個來源。第二件是仍舊是觀念的傳播和模仿的本能，也就是說混合制度在開發國家中流行大致是吸取了自由市場制度和蘇俄的計劃經濟制度的經驗以後綜合起來的觀念。

管制與干預的觀念，經過卅年的實際執行，大致上已被肯定。一項抽樣調查顯示，臺北的國立政治大學主修經濟學的學生，絕大多數贊成「公營事業」「福利立法」，反對「壟斷」反對「自由競爭」。大學生從小受到干預哲學的薰陶，早就有了一入為主的觀念，很難被大學的經濟課程所影響而改「觀」。

若是有人呼籲政府解除干預，特別是這種聲浪由弗利德曼（Milton Friedman）或是別的外國教授發動，官員很少這種從學術化或理性的立場去作辯白；通常是拿「不明國情」來「擔塞洋人」自我解嘲。可是說實話，我國的「國情」多少有一點神祕的色彩，因為誰都能給它下個明確的定義。也許「神祕」是對於「理性主義」最好的擔塞，可以一手蓋天的把一切經濟理論打倒，不過「管制」的神祕多少也有一點是因為「認生」或是「懼怕陌生的觀念所造成的不安全感」。

自由市場的運行

對當代的混合經濟體制來說，弗利德曼教授認爲發展的成效和市場自由的程度
成正比。我想臺灣過去卅年的成功，主要的原因是「官方陣營」在執行發展政策時
「言行不一致」，可能無心的採納了自由市場經濟，而充分的利用了私人企業家的
創造的精力和天才。其實這是李國鼎先生和高希均博士，在一本即將出版的卓越著作中所論證的主題。他們在書中仔細的評估了卅年來的發展政策。臺灣的成功是因
為能在對外貿易發展的趨勢相配合，來輸出勞動密集產品，當然這種出口必須在我
國完全不能控制的世界市場價格下競爭。在六十年代的初期，朝向自由化所作的改
革（貶值與利率合理化）促使國內價格體系合理化。外銷退稅制度，更把所有的人
為之價格干擾全部消除；人為的出口障礙更因加工出口區的設立而徹底消滅。這些
實際的措施的運用，很巧妙的擺脫在國內到處泛濫的經濟干預，帶來製造的出口生
意興隆，這是百分之百的自由市場制度的勝利。「自由陣營」唯一的遺憾是，管制
學派不能從這些寶貴的經驗中吸取一個抽象的教訓。

結 論

知識份子的意見對政策形成影響力，可以用另一個例子來說明。我們事最
近在報章雜誌上有一些關於通貨膨脹的爭辯。對自由陣線而言，銀行體系和金融機
構的自由化是唯一抵抗通貨膨脹的辦法。他們認為政府把利率壓低在一個人為的低
水準上，就不能吸收儲蓄存款，因此必須藉助貨幣數量的擴張才能增加銀行投資放
款。這一觀念源於「可貸資金理論」。另一方面，所有支持「官方陣線」的論
調，基本上都是屬於凱因斯學派，認為「貨幣是一種財產」「利息是一種成本」，
所以「低利率」有助於投資活動促使經濟繁榮。知識份子的意見爭辯最後總是經濟
理論，概念的「好」與「壞」的問題而已。就像凱因斯所說的：無論是「對」，
是「錯」，先入为主的觀念總是那麼的有勢力，吸引一大羣熱忱的支持者。

「傳統價值」和「主義」的理念的特性是它的「永久性」，分歧和不一致的程
度非常的低，因為人在感情上不能容忍異己。知識份子的意見就大不相同，因為它
是「活著」的東西——也就是「可以死亡」的東西，這種意見的本身在一一個鼓勵爭
辯的社會環境中可以澄清、傳播、生長和消失。人類的確是「先入為主的意見的奴隸」，但是人類的可愛就是因爲人知道這件事而時時想掙斷這條無形的纏縛而得以解脫。人和螞蟻到底不同，民主政治之所以為現代的制度就是在這種制度下，所有的人「觀念鬥爭」可以在互相容忍的精神下公開講理的討論而得到一個好結果。這個好結果就是進步。這豈不就是人和螞蟻不同之所在？