近代中国的信贷约束与出口商品质量
——以茶叶贸易为例

张跃1, 王大中2
(1. 浙江大学宁波理工学院 经济与贸易学院, 浙江 宁波 315100;
2. 中山大学 管理学院, 广东 广州 510275)

摘 要: 近年来, 提高出口商品质量已成为提升中国对外贸易竞争力的迫切需要。文章从茶叶贸易中市场主体之间的关系分析入手, 剖析了制约近代中国出口茶叶质量的关键力量, 进而构建了一个两阶段动态博弈模型, 以分析作为贸易和金融中间商的口岸茶栈对茶叶质量改进的影响。研究认为, 口岸茶栈是影响近代中国出口茶叶质量的关键因素之一, 但其对自身利益的追求与茶叶质量改进之间是冲突的, 而形成了对出口茶叶质量的制约作用。究其原因, 最重要的是口岸茶栈与制茶号(生产者)之间难以形成长期的合作关系, 进而导致制茶号只能得到口岸茶栈的短期利益以保证茶叶数量的供应, 而难以获得长期信贷以提升出口茶叶质量。进一步地, 文章对近代中国出口茶叶质量低劣的原因进行了更为全面的历史分析, 发现出口茶叶质量不仅受制于制茶号改进质量的激励不足, 而且受到了来自中间商与金融制度的多重信贷约束。此外, 晚清政府无法提供有力的产业政策和财政政策支持也是制约因素之一。文章的结论为当下中国对外贸易“由量到质”的转型和加强供给侧结构性改革提供了一定的启示。

关键词: 近代中国; 信贷约束; 出口商品质量; 茶叶贸易


DOI:10.16538/j.cnki.jfe.2016.11.002

一、引 言

近年来, 提高出口商品质量已成为提升中国对外贸易竞争力的迫切需要, 而制约出口商品质量的重要因素是什么? 其微观影响机制又是什么? 虽然现有文献已经认识到了信贷约束对出口商品质量的影响, 但仍旧缺乏对其微观机制的分析, 更缺乏较为全面的历史考察。近代中国的茶叶贸易正是由于商品质量低劣而导致衰落的, 因此探讨近代中国茶叶质量低劣的成因能为当下的出口商品质量升级提供一定的借鉴。19 世纪 70 年代之后, 中国茶叶在国际市场上逐渐丧失了竞争力。除了相对价格高昂等因素之外, 质量低劣是重要的原因之一,“华茶外销衰落的原因, 与其说是由于其他各国的茶产兴起竞争, 不足说是由于中国的茶叶不争与人争胜, 而中国茶业之所以不能争胜, 第一是因茶叶的
品质过于低下”。① 陶德臣(1997)、彭南生(2006)、刘礼堂和李时磊(2016)等经济史学者分别从商人的短期寻利、市场的残酷竞争、政府监管失效和技术落后等角度考察了茶叶质量低劣的原因。上述观点均有一定道理，也为我们研究茶叶质量提供了不同视角。但是，已有的经济学研究鲜有从借贷约束的角度来考察借贷约束对茶叶质量提升带来的负向影响。而关于借贷约束通过怎样的市场机制来影响茶叶质量的考察更是付诸阙如。


理论和实践均表明，要解决逆向选择而引致的商品质量低劣问题，市场需要中间商，因为它扮演着专家的角色，它有动机协助生产者提高商品质量。然而，在近代中国的茶叶对外贸易中，作为最重要的中间商——茶栈——却没有肩负其责任，“为今之计，似不如由茶商团体自行办理，易得同业信仰。若再固步自封，绝无良策。此则弊害所欲为同业诸君垂涕而道也”。② 然而，对时人的苦劝，茶栈置若罔闻，毫不理会。为什么当时的茶栈没有和产制者一起改进茶叶质量的动机？基于史料和理论分析，本文研究表明：为实现收益最大化，自有资金不足的茶栈产制者——制茶号——虽有改进质量的动机，但由于制茶号的存续不定，口岸茶栈之间的业务竞争对质量投资并不能显著改变茶叶的相对价格以及其他经济体有更长的投资机会等因素叠加在一起，致使口岸茶栈的未来预期收益得不到保障，并进一步使他们缺乏为改进质量进行投资的激励，因而造成他们不愿向制茶号提供改进质量所需的贷款，从而最终抑制了茶叶质量的改进。为保障稳固收益的实现，口岸茶栈更倾向于通过信贷关系将茶叶质量维持在低质量水平上，造成茶叶质量得不到改进。因此，因质量低劣而导致近代中国茶叶出口衰落的历史表明，需要依靠金融支持和政府政策支持，激励市场主体做出有利于商品质量改进的行为选择，从而促进出口商品质量的提升。

本文的贡献主要体现在：(1) 相对于现有关于近代出口茶叶质量低劣方面的文献，本文将其与信贷约束联系起来，并构建了一个两阶段动态博弈模型来分析信贷约束对出口茶叶质量的制约作用；(2) 相对于现有关于信贷约束影响出口产品质量的文献大多注重实证检验不同，本文更多地将基于信贷约束影响出口茶叶质量的微观机制分析和茶叶质量低劣成因的历史分析。

① 引自陈仁仁，《中国今日茶业之复兴问题》，《东方杂志》1937 年第 34 卷第 4 期。
② 引自《总会商会为茶商自设检查所》，《银行周报》1924 年第 8 卷第 18 期。
二、茶叶贸易中的市场主体关系

近代中国的茶叶出口至少要经过“茶农→制茶号→口岸茶栈→买茶洋行→外国购买商”等环节，其中，口岸茶栈、买茶洋行作为最主要的中间商而存在。对中国茶商而言，所谓的出口即是将茶叶卖卖给在华洋行。因此，在中国市场上，可将洋行视为贸易的终端购买者。在这一贸易结构中，口岸茶栈对待茶叶质量的态度，将从根本上决定质量的走向。理论上讲，作为代购者和代销者的口岸茶栈，“富有鉴别茶品经验，货款又属稳妥”，①这也是洋行假手茶栈最重要的原因之一。然而，实践证明口岸茶栈并没有肩负起这一历史责任，“茶栈为华洋交易枢纽，迄不为同胞力争上游，奈来源杂乱，好赖并陈，价之高低，有徵为力，货之高下，爱莫能助”。②也就是说，口岸茶栈除了没有起到把关的作用，更没有起到助推行栈号进行茶叶质量的作用。为更好地说明问题，有必要先介绍一下华茶对外贸易中的市场主体地位、对质量的态度和信贷机制。

1. 买茶洋行（在华购买茶叶者）。由于茶叶品类繁多，检验手段仅凭感官，洋行很难对茶叶质量进行有效鉴别。19 世纪 60 年代，洋行曾推行“内地收购”制度，不久就以失败告终，即可说明这一点，“由于我们接近了产茶区，也就严重地增加了对任何一种中国茶叶的品质作出鉴定的困难”。③ 自 19 世纪 70 年代开始，虽然洋行逐渐控制了中国“土货”的出口权，但他们仍不得不依赖买办和行栈等中间商，“虽然中国商人处于被动地位，但是将从内地收集所得之货品，运输至沪，交付洋商这一系列环节目实却仍然非中国商人莫属”。④ 洋行离不开买办和行栈等中间商的主要原因之一，就是希望借助它们获取稳定的商品货源和商品质量。

2. 口岸茶栈（代售者和转售者）。口岸茶栈不仅是撮合制茶号和洋行进行交易借以赚取佣金的贸易中间商，也是向银钱业借款转贷给制茶号的金融中间商。茶季届，制茶号向口岸茶栈预支货款，茶栈以经验之判断，庄号之信用及私人之友谊，而决定是否贷款以及贷款额度多寡。为办理贷款事宜，口岸茶栈派人进驻产茶区，专司其事。口岸茶栈向制茶号贷款有两个目的：一是借贷货物合约控制货源；二是赚取借贷利差。对口岸茶栈而言，放款规模越大，能够获得的贷款权就越多，从而才有更大的获利可能，“茶栈家收其栈租，得其行佣金，领其金，坐享其利，生意之大小，以放之之多寡为数”。⑤ 因此，口岸茶栈只有获取较多的货源才有较大的获利机会。为争抢货源，口岸茶栈之间存在激烈的业务竞争，“沪上茶栈，为竞争佣金增加，对客放款，大多松紧无度”，⑥这使没有资本的人也能参与茶叶贸易。为争抢货源，口岸茶栈之间甚至互相诋毁。例如，梁泰祥茶栈与陈人和茶栈互发公告相互指责彼此制造假货而争抢房源。⑦

3. 制茶号（借贷者和产制者）。制茶号为茶之精制者，属茶业之中坚分子，多数为临时
组织之性质。它们普遍缺乏资本，“经营资金之来源，全赖茶栈贷款及投资方可应付”。① 然而，由于制茶号多具临时性质，无固定资产可言，因此，“一旦茶价跌落，制茶号亏本，既不能处理制茶号的资产以为抵偿，结果唯有划入账簿了事”。② 由于茶叶价格波动大，制茶号亏本概率较大，导致它们因盈亏不定而存续不定，“数年来，海外市场，畅销不一，茶号盈亏，彼此互见，谚云‘茶叶两头尖，三年两年要发疯’，此兴彼仆，岁所常有”。③ 同时，由于近代中国是一个“转型”和“分化”的社会，信息分化严重，“信用调查有不确实、不及时、不完备三大弊”。④ 在此社会环境下，一些制茶号通过隐匿信息或更改牌号等手段，试图骗贷或另投别的口岸茶栈。因此，口岸茶栈和制茶号很难建立长期的贷款关系，即它们的贷款关系基本上是逐年确立的。

口岸茶栈与制茶号的短期贷款关系，有助于口岸茶栈控制更多资源，同时也有利于规避放款风险。但是，这种短期信贷关系制约了制茶号对茶叶质量的改进。这是因为，尽管制茶号有改进质量的意愿，“无不日夜频频，悉心求审”；⑤ 但是，由于制茶号与口岸茶栈之间不能建立起长期稳定的贷款关系，同时，由于近代中国既有的金融制度的内在缺陷以及无力的政府产业政策和财政政策等对制茶号提供改进茶叶质量所需的长期资金，从而导致制茶号对茶叶质量改进的投资不足。有关茶叶质量决定的理论模型和内在机理在第三部分将详细阐述。

### 三、茶叶质量决定模型

（一）制茶号为何受到制于资金约束

在分析近代中国茶叶质量改进的投资不足的原因之前，有必要先介绍一下其他主要产茶国为改进茶叶质量而进行的技术和项目改进，这有利于我们明确茶叶质量改进的方向。需要说明的是，茶叶质量改进是一项复杂而长期的过程。梳理史料后发现，其他主要产茶国对茶叶质量改进的投资，主要体现在以下几点：第一，十分重视优良茶种的培育与推广，对老化的树种进行更新。日本和印度，茶叶种植者十分注重培育优良茶种和对茶树的更新换代；第二，十分重视机器的使用与研发。在印度和锡兰，从 19 世纪 50 年代起，英国人就不断研制出各种不同的茶叶机器，并积极运用到生产中去。⑥ 日本根据自身茶业特征，改造与研发出适合自身茶树的机器。机器的运用在提高茶叶质量中的作用是显而易见的，“以前台湾茶业生产之不外此也”。⑦ 第三，对茶叶质量的研究和普及进行投资。印度和锡兰的茶业协会，专门设有人才齐备、设备优良的科学部，用以研究茶叶生产过程中有关的各种问题，“1930 年，科学部经费达到 327538 卢比，由协会会员筹集而来”。⑧ 日本也投入相当可观的资金，用于茶叶栽培及制造的所有科学研究以及教育、指导茶叶生产的工作。⑨

---

① 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
② 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
③ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
④ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
⑤ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
⑥ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
⑦ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
⑧ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
⑨ 引自《民国茶叶调查》，《国际贸易导报》，1937 年第 9 卷第 4 期。
张 超、王大中：近代中国的借贷约束与出口商品质量

当其他主要产茶国为茶叶质量的提高进行积极投资时，近代中国茶业在以上方面的著作却是微乎其微的，“茶树的精心培育和制茶机器的采用，可以有效地改进茶叶质量。然而，到目前为止，中国人在这方面并没有做什么”。①何以至是？依据经济逻辑，当国际茶叶市场因竞争而发生变动和技术冲击时，如果对质量改善进行投资，进而提高中国茶叶在国际市场上的竞争力，无疑对制茶号是有利的，但前提是制茶号受到资金约束的程度不那么严重，才能对质量的改善进行较好的投资。但是，如史料所示，制茶号受制于资金的约束非常严重，其原因概括起来如下：一是其自有资金普遍短缺；二是兼具贸易和金融中间商的口岸茶栈没有激励向制茶号提供长期贷款；三是近代中国的信用制度不完善，既有的金融制度难以提供改进质量所需的长期贷款；四是近代中国政府无力的产业政策和财政政策，也不是为其提供茶叶质量改进所需的长期资金。这些因素叠加在一起共同构成了制茶号的资金约束。接下来，本部分将重点考察口岸茶栈缺乏向制茶号提供长期贷款激励的内在机理。有关其他因素是如何制约制茶号的质量改进的，本文将在第四部分进行历史性分析。

在自有资金缺乏及从金融机构和政府那里获取资金困难的背景下，制茶号营运资金大多是靠兼具贸易和金融中间商双重身份的口岸茶栈借贷的。然而，这并没有改变制茶号为改进茶叶质量而面临的资金约束困境，因为口岸茶栈没有动机推动制茶号进行质量投资。直观上讲，虽然推动茶叶质量的改进可以提高中国茶叶在国际市场上的竞争力，作为生产剩余分享者的口岸茶栈也将获益，茶叶质量的改进似乎是一个帕累托改进的结果；但是，对口岸茶栈而言，茶叶质量改进的收益可能是无保障的。尤其当制茶号因市场价格高而其存续不定或口岸茶栈无法长期垄断代销权时，口岸茶栈很难有激励向那些想改进茶叶质量而缺乏资金的制茶号提供长期借款。此外，史料显示，口岸茶栈经营者通常将积累的资本投资于其他行业以谋求高额收益。这在一定程度上也说明茶栈通常有其他投资机会。外部选择（outside option）也抑制了茶栈在茶叶行业上的投入。

（二）两阶段动态博弈模型

接下来，我们构建一个两阶段动态博弈模型来分析制茶号和口岸茶栈在质量改进上的投资行为以及两者在茶叶对外贸易中的生产和销售行为，具体而言：第一阶段，口岸茶栈决定用于质量改进的贷款额度；第二阶段，口岸茶栈向制茶号投放生产资金，制茶号基于已有技术进行生产，并将成品茶叶委托给口岸茶栈代售，口岸茶栈和制茶号分享创造的剩余。

在正式分析之前，首先作以下几点假设：（1）口岸茶栈和制茶号的谈判力是外生给定的，分别为θ和（1−θ）。 （2）假定茶叶质量分为高质量和低质量两类，市场价格分别为p_L和p_H。尽管洋行和制茶号之间存在着有关茶叶质量的信息不对称问题，但作为市场中介的口岸茶栈可以通过一定的检测手段，对茶叶质量进行鉴定和识别，这在一定程度上降低了买卖双方质量信息的不对称程度，提高了洋行对高质量茶叶的支付意愿。因此，被鉴定为高质量茶叶的市场价格要高于低质量茶叶，即p_L>p_H。 （3）结合之前的史料分析可知，茶叶质量改进的途径主要是种植研究、机器设备研发或改进以及技艺等人力资本积累。茶叶质量改进的效果主要表现为高质量茶叶所占产品的比重z。在不引起混淆的前提下，可将高质量茶叶的占比称为制茶号的技术水平。而质量改进的程度依赖于前期的资金投入，质量改进投资I越高，第二阶段的茶叶生产中，高质量茶叶占比也就越高，也就是说，z(1) > z(0)；但质量投资对技术改进的边际贡献趋于递减，即z′(i)<0。需要指出的是，若不进行质量投资，优

质茶的比例为 \( \tau(0) > 0 \)。 (4) 日常经营成本（如原茶采购、人工支出等成本）可视为成本。给定茶叶的总产量，可变成本往往是给定的。生产 \( q \) 单位的茶叶，制茶号的可变生产成本为 \( C'(q) \)，且满足以下条件：\( C'(q) \geq 0 \)。具体的经济含义是，制茶号面临递增的边际成本。 (5) 制茶号所进行的其他投资款项主要来自于口岸茶栈的贷款。相应地，该贷款将会给口岸茶栈带来成本负担。不失一般性，可将此类成本理解为口岸茶栈的机会成本。例如，口岸茶栈可以将该款项用于制茶号的生产性资金，进而获取利息和代销佣金等收益。此外，如前文所述，口岸茶栈也面临其他行业的投资收益带来的机会成本。因此，不妨假设口岸茶栈的质量投资成本为 \( L'(I) > 0 \) 且满足 \( L''(I) \geq 0 \)

接下来，我们将分析一种理想的经济环境——口岸茶栈与制茶号之间可以保持长期稳定的合作关系，并将其作为比较标准，以此分析口岸茶栈和制茶号之间合作关系的不确定性对质量投资的负面影响。

1. 可以长期合作

由于制茶号受到资金约束，通常来讲，质量改进的投资规模依赖于口岸茶栈的借贷规模。如果口岸茶栈和制茶号可以在茶叶质量检查方面维持长期的合作关系，口岸茶栈则可以分享茶叶质量改进所创造的剩余。口岸茶栈与制茶号之间可以通过某种关系模型来维持长期的合作关系。以下我们将假设我们能够通过价格来实现这种模型。首先，利用 Nash 谈判模型来分析口岸茶栈和制茶号各自在第二阶段的利润。① 用 \( v \) 表示口岸茶栈的全部利润。\( v \) 则表示口岸茶栈的外部收益，即口岸茶栈将资金投放于其他生产可获取的收益；\( p \) 表示制茶号的收益。因此，口岸茶栈的 Nash 谈判模型如下：

\[
\max_{v} (v - \pi) \quad \text{s.t.} \quad v + \pi = \max_{p} [\tau(I)p + (1 - \tau(I))p] - C(q)
\]  \hspace{1cm} (1)

从而可以得到：\( C'(q) = [\tau(I)p + (1 - \tau(I))p] \)。令 \( w(I) = [\tau(I)p + (1 - \tau(I))p]q > C(q) \)，则口岸茶栈和制茶号的谈判收益分别为：

\[
v(I) = w(I) + (1 - \theta)\pi, \quad \pi(I) = (1 - \theta)w(I) - v(I)
\]  \hspace{1cm} (2)

从中不难发现，口岸茶栈和制茶号在第二阶段的收益取决于第一阶段的质量投资。由于 \( v'(I) = (p_{1} - p_{0})q \tau'(I) > 0 \)，因此，第一阶段增加质量投资会提高口岸茶栈在第二阶段的收益。此外，表面茶的价格差异明显，质量投资的边际收益就越高；茶叶总产量越高，质量投资的边际收益就越大。假定不存在折现问题，进一步分析口岸茶栈在第一阶段的最优投资。此时，口岸茶栈的目标函数可以写成：

\[
\max_{v} [v(I) - L(I)]
\]

不难看出，口岸茶栈在第一阶段的最优质量投资 \( I^{*} \) 应满足以下一阶条件：

\[
v'(I^{*}) - L'(I^{*}) = 0
\]

由该条件可知，如果优质茶和劣质茶的市场价差 \( \Delta p = (p_{1} - p_{0}) \) 不明显时，口岸茶栈将没有激励为制茶号进行的质量投资行为提供贷款。需要指出的是，当市场充斥着劣质茶叶时，买卖双方（包括作为中间商的口岸茶栈）往往面临着产品质量信息的不对称，因此买卖洋行应对外贸茶和劣质茶的出价比较接近。这类似于 Akerlof (1970) 对“柠檬”市场的论述。尤
其在面临日本、印度以及锡兰等其他茶产国家竞争的背景下，中国茶叶价格的走低，也挤压了市场对优质茶和劣质茶之间的价差，进而降低了口岸茶栈为质量改进者提供贷款激励。此外，茶叶生产的人工成本增加以及原茶价格的波动降低了第二阶段的茶叶产量，并降低了第一阶段质量投资的潜在收益。如果质量投资对优质茶叶生产的促进作用不显著，那么质量投资的收益更是无法保障。最后需要强调的是，随着质量投资机会成本的上升（如当期市场茶叶需求的旺盛或者投资其他行业收益的增加）也会降低口岸茶栈对制茶号进行质量投资的贷款意愿。

2. 长期关系难以维持

由史料可知，制茶号的存续具有不稳定性，通常表现为破产、变更字号以及藏匿等形式。使口岸茶栈与制茶号之间的长期关系通常处于不稳定状态。此外，由于市场中优质茶叶的稀缺性，口岸茶栈会争抢那些拥有一线技术而提供优质茶叶的制茶号。口岸茶栈之间的竞争，也使得制茶号与茶栈之间的合作关系表现为短期化。接下来，我们将进一步通过模型来分析口岸茶栈与制茶号之间合作关系的不稳定性对质量投资的负面影响。

制茶号在第二阶段获得与其他口岸茶栈合作机会的可能性与其生产技术水平有关，因为它的生产技术越高，会有更多茶栈谋求与其合作，因此得到新的合作机会的可能性也就越大。而技术水平又取决于当前的质量投资，质量投资越高，技术水平也就越先进。因此，制茶号与口岸茶栈合作的可能性与其质量投资额度直接相关。令 $r(I)$ 表示制茶号寻找到新的合作茶栈的概率。

此外，还需说明的是，如果口岸茶栈在第二阶段失去与原有制茶号的合作机会，通常会寻找其他制茶商向其提供生产贷款。不妨假设，新合作的制茶号并未进行质量投资，其技术水平为 $r(0)$，相应地，口岸茶栈的收益为 $v(0)$。因此，当断与原有制茶号的合作时，第二阶段的收益变为 $v(0)$。

如果口岸茶栈与原有制茶号的合作关系得以顺利延续，类似于第一种情况（可以长期合作的情况），那么口岸茶栈的均衡收益为 $v(I)$（由式(2)给出）。因此，给定质量投资 $I$，口岸茶栈的期望收益为：

$$Ev(I) = \mu(I)v(0) + [1 - \mu(I)]v(I) \leq v(I)$$

不难发现，口岸茶栈与制茶号之间的关系是不稳定的，这使得口岸茶栈针对质量贷款的收益无法保障。为了进一步分析两者之间关系的不稳定性对口岸茶栈质量投资放款规模的影响，回到第一阶段。结合其贷款的成本函数 $L(I)$，口岸茶栈在第一阶段的目标可表示如下：

$$\max Ev(I) - L(I)$$

因此，口岸茶栈在第一阶段的最优贷款 $I^*$ 满足以下一阶条件：

$$v'(I^*) - L'(I^*) + [v(0) - v(I^*)]\mu'(I^*) - \mu(I^*)v'(I^*) = 0$$

由于 $v'(I) > 0, v''(I) < 0, L'(I) \geq 0$，因此 $I^* < I$。这表明合作关系的不稳定性导致口岸茶栈对制茶号进行质量改进的贷款是不足的，进而抑制了茶叶质量的改进。概而言之，口岸茶栈的利益追求与制茶号的茶叶质量改进之间是冲突的，这就导致制茶号只能从口岸茶栈那里获取短期贷款，而无法获得用于提升茶叶质量的长期贷款。同时，不难发现，制茶号找到新的口岸茶栈进行合作越容易时，口岸茶栈将越来越惜贷。因此，在其他条件不变的情况下，制茶号需要借助于某种承诺机制与口岸茶栈建立长期稳定的合作关系，方能促使口岸茶栈对质量改进提供贷款以提高茶叶生产量的质量，进而实现双赢的局面。
四、制约质量改进的历史分析

毫无疑问，商品质量改进是一个长期而复杂的过程。信贷约束是影响质量改进的主要因素之一。正如本文第三部分所指出的，除了口岸茶栈没有激励制茶号提供长期贷款之外，中间商对茶叶贸易的操纵、既有金融制度的内在缺陷以及政府无力的产业政策和财政政策等因素叠加在一起，共同造成了制茶号对出口茶叶质量改进的激励不足和资金约束。这些因素制约茶叶质量改进的逻辑关系如下：首先，在近代相当长的一段时期里，中间商主导着中国的对外贸易，它们操纵价格、贷款和交易规则，导致自有资金不足的制茶号难以从质量改进中获取合适的收益；因而缺乏改进质量的激励；其次，兼具贸易和金融中介角色的口岸茶栈难以从茶叶质量改进中获得稳定的预期收益，因而不愿向制茶号提供质量改进所需的长期贷款；再次，制茶号的质量改进行为不仅难以从口岸茶栈那里获得长期贷款的支持，而且由于近代中国的信用制度很不完善，既有的金融制度和机构也无法向制茶号提供长期贷款；最后，制茶号的质量改进行为不仅面临中间商和金融制度的双重信贷约束，而且还得不到政府在产业政策和财政政策上的支持。接下来，我们将针对上述几个制约茶叶质量改进的因素进行更为全面的历史分析。

(一)中间商操纵贸易致使制茶号改迸质量的激励不足

商品质量改进需要得到 Likewise推动质量改进者提供足够的激励是重要前提之一，否则质量改进很难实现。近代中国的茶叶贸易环境不能为制茶号提供足够的激励，也是制约制茶号改进质量意愿的重要因素之一。近代中国的茶叶贸易是由洋行、买办和口岸茶栈等中间商共同主导的，整个过程都脱离不了他们在华茶贸易中的利润揽撤。甚至可以说，在华茶贸易的整个过程中，制茶号与这些中间商并非处于对等的地位。凭借垄断市场定价权、出口权和贷款权和制定贸易规则权、洋行、买办和口岸茶栈对华茶贸易进行操纵，迫使茶叶价格极不稳定，导致制茶号不能预测其市场盈亏。由于无法预期盈利可能的概率，加之自有资金不足，制茶号不愿对茶叶质量改进进行投资，相反，只能采取消极态度。

例如，“免税亦大可客商之利，然内中亦有根本问题存焉。制成之茶，一任茶商（洋行、买办和口岸茶栈）之操纵，年年受此禁令，贩茶者则随势把持，左右市价，而所余之税，仅使茶商得益，于生产者未得丝毫之利。此不得不谓之消极的茶业政策。”

洋行割价严厉，贷款利息高和期限过紧等威胁制茶号“不得不设法（掺假作伪，低价贷款）以求利”。机器制茶是茶叶质量改进的必然趋势，但洋行、买办和口岸茶栈对茶叶贸易的操纵，使制茶号无法从投资机器的行为中获取合理收益和形成稳定的市场预期，以致它们对行之有效的制茶机器漠然视之。“机器能否制造，茫然无把握，商务购用，力多不及，承办无人”。19世纪末20世纪初，一些地方曾掀起过使用机械改进茶叶质量的小高潮，但很快又重新回到传统手工生产和制造的方式中去。这说明中国茶叶质量改进困难的主要因，不是人们现代化意识不足的问题，而是既有的市场环境和贸易制度不能为有意愿推进茶叶质量改进但自有资金不足的制茶号提供足够的激励。

①引自葛鼎庞，《经济与社会的近代化》，《中华人民共和国史》，1923年第37期，第38-39页。
②引自《上海关务局管理章程》等，1886年2月28日。
③引自《经济与社会的近代化》，《中华人民共和国史》，1923年第37期，第38-39页。
张 超、王大中：近代中国的借贷约束与出口商品质量

（二）制茶号面临口岸茶栈长期放款不足的约束

近代中国各大产茶区的制茶号在市场上的存续是极不稳定的。例如，“浙江各地的制茶号变迁迅速，仆役兴，年有增减。各地制茶号一有亏损即不能维持，股本一次改组，牌号即有一次变更，其能继续经营数十年的，是不大有的事。大多盈年则制茶号增，亏年则制茶号减，这差不多就是浙省历年演进的公式。”①其他各产茶省区的情况也基本如此。正如本文第三部分中所分析的那样，由于制茶号存续不定，口岸茶栈很难与之建立稳定的业务关系，口岸茶栈不能从制茶号的质量改进中获取稳定的预期收益，因此，口岸茶栈不愿意对制茶号改进质量提供长期性的、稳定的贷款。

由于不能从茶叶质量改进的投资中获取预期利益，因此口岸茶栈将利益的获取集中到控制更多的货源上。口岸茶栈主要的两项收入是佣金和放款利息。这两项收入的实现，都要求口岸茶栈控制大量货源。为实现这一目的，口岸茶栈有两种手段：一是对没有接受贷款的制茶号提供各种便利，“内栈（制茶号）之未向外栈（口岸茶栈）借款者，外栈亦例须迁就，所谓稳赚佣金是也”。②二是对需要借款的制茶号降低借款门槛，“只要有一茶号并不问其有无资本，多少箱额，竟随意付用，甚至有未设号者与否，亦劝劝用强至者”。③这造成一些制茶号隐瞒私有信息与多家口岸茶栈建立业务关系，以实现向多家口岸茶栈借款，从而达到骗贷，不还旧欠和另找别栈的目的。在上海茶业公会档案中，存在众多口岸茶栈争夺制茶号货源的例子，如某信昌茶栈和某盛昌茶栈为制茶号胡义隆改牌为合兴隆所起的冲突，公开永栈和某丰润茶栈为制茶号正成永改牌为正成祥所起的冲突。④这充分体现了口岸茶栈之间的竞争导致了口岸茶栈与制茶号之间的合作关系是不稳定的，“外栈（口岸茶栈）对于招徕内栈（制茶号），迎新送旧，无异娼妓”。⑤

口岸茶栈对制茶号的迁就和降低短期贷款门槛，造成制茶号对质量投资的激励不足，尤其在中国茶叶处于被外国茶商竞买时期，虽然茶叶的品质较优，但是由于外国茶商的竞买，仍能被很好地销售出去。《华商茶栈》曾有这样一段报道，“一般而言，成交对茶商商人有利，因为品质较差而被一位购买商拒绝的茶，立即被另一购买商所买去。”⑥19 世纪 80 年代后，口岸茶栈和买茶洋行结成了稳定的利益共同体，对外它们排斥竞争，控制代售权，对内进行业务和资金绑定。因此，接受口岸茶栈放款的制茶号的茶叶，即使质量低劣，在大多数年份基本都能被推销出去。但这造成制茶号对茶叶质量改进的激励不足，“他们不愿正视中国茶叶在美国消费量持续下降，以及要恢复其地位的唯一希望是改进制造方法这一问题”。⑦

（三）制茶号面临近代中国金融制度内在缺陷的约束

近代中国有两种金融制度：一种是传统金融制度，以典当和钱庄为代表。由于信息不对称严重、资金稀缺和交易成本高昂等因素的制约，传统金融的借贷利率普遍高于新式金融。在投资报酬率不能提高的情形下，传统金融机构的借贷规模，尤其在农村地区，总体上
在社会历史背景环境下，即使制茶号有动机提高茶叶品质，但由于受制于既有的金融制度的内在缺陷，也很难进行质量投资。主要表现为以下几点：① 难以满足资金的需要，利息支出为二分至三分之利高，以税赋而论，以四分之三为利高，能够得到自由之供给，其不利之甚。② 制茶号必须高成本高收益才能维持。一旦减产，一般制茶商以经济缺乏，便不得不将其制造茶条废止，但其影响于茶叶的生产。③ 二是借款期限短，限制了制茶号的质量投资。④ 口岸茶栈对制茶号的放款多以 6 个月为期限，月息在一分五至二分之间。⑤ 高昂的借款成本和严重的还款期限，迫使制茶号不得不急于出售茶叶，而洋商易于知其弊，故多方委托，价格便宜。茶商负债累累，不求能偿还，而成本之轻重，不能支付，一经亏折，即至倒闭。其资本充足者，势不能不随众贱卖。茶务之坏，多由于此。⑥ 三是借款门槛高，制茶号的质量投资。茶叶贸易是一种风险较大的行业，加之茶市里的银钱业对茶叶市场不熟悉。因此，城市中的银钱业不敢直接贸然地向制茶号放款。史料表明，借款门槛高，限制制茶号不能得到充裕资金用于茶叶质量改进的投资上。如果制茶号能得到便宜的贷款，是能改进茶叶品质的。“上海合公司，为沪银行界张公权等所组织，其营业范围，完全购办国货，自运国外销售。去岁，该公司茶叶部，在沪制茶载重等高，在箱箱茶，运销英法各国，为数不下万余箱。”

（四）无力的政府产业政策和财政政策制约了茶叶质量的改进

美国经济学家赫克托认为，至少在相当部分落在的国家，资金是短缺的，并且处于分散状态，人们在相当大的程度上对产业活动不信任。要发挥产业的作用，为产业投资服务的银行领域的实践必须被视作为国家银行推进工业化的特殊手段。① 要发挥银行促进经济发展的作用，要求政府有能力预先提供经济发展需要的现代银行。近代中国茶叶贸易的衰落以及茶业的困难，已充分证明改变固有茶业金融制度的必要性。要挽救华茶，提供必要的金融服务是近代中国政府的职责之一。而晚清政府在财政上的困难，以及对金融管理与政策制定上的无能，很难为茶业发展提供必要的制度保障。北洋政府无论是在财政上还是在行政控制力上都比晚清政府更弱。它连企业和银行都控制不住，当然更谈不上有能力去扶持经济发展了，自然也不能为茶叶质量的改进提供金融服务。

尽管近代中国政府已意识到茶叶质量的改进需要政府有所作为，但受财政困境和能力
不足的制约而作用有限。茶叶贸易具有季节性，需要设立适合茶叶贸易的金融机构。对此，中国官员早有筹设银行的提议，但由于晚清和北洋政府财政策短，它们未能建立其真正的足以扶持工业发展需要的近代银行体系。这与政府统筹、调拨全国财政收入的能力不足有关，美国学者傅正通对此有精辟的总结，清政府的无能主要体现在财政的管理与政策的制定方面：清政府的财政制度陈旧而过时，这种体制仍然以农业税收作为整个财政收入的基础，各个省份在完成中央政府规定的赋税之后，余下的部分为各省份自己留存，用以维持各省的用度。这种财政收支既无预算和审计，更没有中央的计划与调控可言。在其他财政政策方面，近代中国政府，尤其是晚清和北洋政府也表现得相当无能，“茶叶出口的减少在很大程度上是因为中国的出口商品面临着重日本和印度日益激烈的竞争，而又不能在茶叶和中国其他商品间实行质量标准”。总之，在扶持产业发展方面，“十九世纪后期的中国政府肯定是没有能力提供积极的支援的。意识形态、传统的财政措施以及收支的格局，都是对采取相应形式的行动的障碍”。

综上所述，由于近代中国的贸易环境和制度无法为制茶提供足够的激励，无法促进茶叶制茶和制茶offer长期贷款，加之既有金融制度的内在缺陷和政府产业政策和财政政策的无力等因素，导致制茶对茶叶质量的改进投资不足，也抑制了茶业的变革与发展。

五、总括与启示

本文从信贷约束的角度，对近代中国茶叶质量改进的困难及其原因进行了考察。研究表明，茶叶质量改进是一个长期过程，需要长期稳定的和利率低廉的信贷服务。由于茶的天然性质，其栽培、加工、出口的时间和地域都受限制，而贸易环境恶化，使茶叶市场风险巨大，这些因素叠加在一起导致了资本薄弱的制茶业的生存极度困难，也最终导致茶叶生产链很长。因此，口岸茶商不能顺制茶业提供长期稳定的贷款用于茶叶生产的改进，同时，由于口岸茶商资金来源的有限性，其它贷款者常采用降低贷款门槛和高息的手段，以实现控制更多资源的目的，结果导致以下制茶没有足够的激励去改进质量。相反，制茶行业利用一切可能的机会进行低劣制茶，同时，口岸茶商在其他领域有更高的投资机会，因此其参与质量改进的机会成本较高，从而缺乏向制茶提供改进茶叶质量所需贷款的动因。此外，近代中国信用制度的缺失，既没有金融制度的内在缺陷和政府财政的困难决定了制茶业改进茶叶质量的努力在资金、政策和制度上都得不到满足。

本文的研究结论对当下中国商品质量体系的构建、对外贸易政策和金融政策的制度性改革提供了历史经验借鉴，具体表现在以下三个方面：

首先，政府应从深层次上进行金融体制改革。除需要加强市场监管和鼓励创新之外，政府更需从深层次上进行金融体制改革。改革方向应以提升出口企业融资能力、降低融资成本与门槛为目标。尤其在对从事农产品出口的企业提供信贷服务时，应充分考虑这些企业普遍存在资金不足和农业生产具有季节性强周期相对较长的特点。这要求金融机构向农产品出口企业贷款时，应降低信贷门槛，使贷款具有周期相对较长和利率相对较低的特点。
基本特性，以促进长期信贷的发展。

其次，政府应为金融机构和从事商品出口的企业提供激励。在当前国际市场高度融合的背景下，商品质量提高所需的技术和原材料，大部分都可通过市场获得。在此国际市场背景下，某些商品的质量低劣并不能归因于技术和原材料的不可得，主要是因为企业进行技术改进的资金能力和市场激励不足；一些企业虽有提升质量的意愿，却受制于资金不足；一些企业虽有提升质量的资金能力，但出于对当前收益和未来预期收益的不确定性而不愿进行质量改进。因此，政府应促进金融机构加大对有意愿进行质量改进的企业提供便利的金融服务，同时，政府应保护市场主体之间的契约执行，以增强交易主体之间的市场信任和预期。

最后，政府应为促进质量改进的技术革新提供便利化服务。毫无疑问，现代政府在技术革新与进步的过程中有着独特的作用，尤其对落后国家而言意义更为重大。“国家越落后，政府开拓的余地越大。需要政府来支持研究、请移民来建立新工业、保护新兴工业、支持外贸工作、建立农业推广服务、低息提供贷款等等”。本文研究表明，由于资金短缺和提供公共服务的能力不足，近代中国政府不能为茶叶质量提高所需的技术革新提供便利化服务。此案例为我们提供了如下历史启示：在当下中国推进供给侧结构性改革和对外贸易“由量到质”转型的背景下，政府应着力培养推进技术创新的市场主体，完善技术革新所需的基础施设和社会环境，为技术革新提供政府应该承担的便利化服务。

有关信贷约束与商品质量关系的研究，学界虽然取得了一定的进展，但仍有很多问题有待继续研究。在未来的研究中，可进一步聚焦两个研究方向：(1) 在近代中国对外贸易环境中，在信贷约束的条件下，为攫取最大化收益，各市场主体之间进行了激烈的市场博弈。那么，他们之间是如何博弈的？博弈又是如何扭曲市场价格的？扭曲的价格又是如何制约商品质量的？(2) 如何克服信贷约束促进质量的提高？从一般意义上讲，政府推出怎样的产业政策和公共服务才能有助于商品质量的提高？在促进商品质量改进过程中，如何准确地处理好政府与市场的边界问题？

感谢匿名审稿人的建设性意见。当然，文责自负。

主要参考文献：
[1] (美)丹尼尔・F・斯平维尔. 市场的微观结构：中间层组织与厂商理论[M]. 张军译. 北京：中国人民大学出版社，2002。
[5] 汪建新. 贸易：近代中国茶叶贸易的历史命运[J]. 财贸经济，2015，(5)：84－95。

① 引自阿瑟・张斯，《经济增长理论》。周师铭等译，商务印书馆1999年版，第507页。

* 30 *
Credit Constraints and the Quality of Export Commodities in modern China: Taking Sino-foreign Tea Trade as an Example

Zhang Yue¹, Wang Dazhong²

¹(1.School of Economics and Trade, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University, Ningbo 315100, China; 2.Sun Yat-sen Business School, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: In recent years, the increase in the quality of export commodities has become the urgent needs to improve the competitiveness of China’s foreign trade. This paper starts on the analysis of the relationship among market participants in tea trade, explores the key barriers to the quality of tea export in modern China, and then builds a two-stage dynamic game model to analyze the effect of Ch’a Chans as the trade and financial intermediaries on the tea quality improvement. It finds that Ch’a Chans are the determinant affecting the quality of tea export in modern China, but the conflict between the private interests of Ch’a Chans and the tea quality improvement has become one of the main obstacles. The reasons basically lie in that it is difficult to form a long-run cooperation relationship between Ch’a Chans and tea manufacturers, thereby leading to the obtainment of only short-term loans from Ch’a Chans by tea manufacturers to ensure the supply of tea quantity and a lack of long-term loans to improve the quality of tea export. Furthermore, it conducts a more comprehensive historical analysis of reasons for the poor quality of Chinese tea export in modern times, and argues that the quality of tea export is subject to tea manufacturers’ lack of incentives to improve the tea quality, and is hampered by multi credit constraints between intermediaries and financial system. In addition, a lack of the provision of powerful industry and fiscal policies in the late Qing Dynasty is also a restriction factor. The conclusions provide some enlightenment to the transformation of current China’s foreign trade from quantity to quality and the enhancement of the supply-front reform to some extent.

Key words: modern China; credit constraint; quality of export commodities; tea export