经济分权、人口迁徙与大国发展之路
——基于人均产出增长地区差异的实证分析

张焕明1,2, 陈年红2
(1. 北京大学 应用经济学博士后流动站，北京 100871；
2. 安徽财经大学 统计与应用数学学院，安徽 蚌埠 233030)

摘要: 文章从分权式改革的视角分析了中国改革开放 30 年来的经济发展道路。总结了中国经济高速增长的主要成功经验在于政治集权下的经济分权。但是经济分权并不能有效缩小城乡、地区与贫富差距，其原因在于中国人口不能自由迁徙，对落后地区的地方政府不能实现“用脚投票”效应，从而影响了对地方政府的监督与激励作用，文章指出只有在人口自由迁徙的条件下，政治集权下的经济分权才能有效激励地方政府，特别是落后地区地方政府发展地方经济的积极性。在认清分权式改革与人口迁徙关系的基础上，正确认识下一步改革方略，有利于中国真正走出一条大国发展之路。

关键词: 经济分权；人口迁徙；大国发展之路

中国分类号:F120.3；F061.5 文献标识码:A 文章编号:1001-9952(2012)01-0004-13

一、引言


收稿日期: 2011-11-20
基金项目: 国家社会科学基金项目(10CTJ008); 教育部人文社会科学研究项目(10YJC910012); 安徽省自然科学基金项目(090416222)
作者简介: 张焕明(1973-),男,湖北蕲春人,北京大学应用经济学博士后流动站研究人员,安徽财经大学统计与应用数学学院教授;
陈年红(1962-),男,湖北汉川人,安徽财经大学统计与应用数学学院教授。
国的经济增长速度显著低于日本。比较中、日两国 30 年经济高速增长后的社会贫富差距情况，2008 年中国的基尼系数为 0.48，而日本 1984 年为 0.252；比较两国经济增长的质量，日本 1984 年单位 GDP 能耗为 0.192 千克标准煤/美元，而中国 2008 年为 0.675 千克标准煤/美元；比较两国的产业结构，日本 1984 年 GDP 中三次产业增加值比重为 3.2：36.5：60.3，中国 2008 年为 11.3：48.6：40.1；比较两国城镇人口比重，日本 1984 年城镇人口比重为 72.3%，中国 2008 年为 44.9%。对工业化阶段划分的人均 GDP、经济增长质量、三次产业结构与城市化率四个评价标准，经过 30 年的高速增长，中国进入了工业化中期阶段，而日本则进入了后工业化阶段，目前中国的工业化进程仍落后于 20 年前的日本。

目前世界上人口在 10 亿以上的国家有 11 个。中国与日本这两个国家，文化传统与地缘相近，经济崛起之路却大相径庭。1984 后，日本经济从高速增长期转入了相对缓慢增长时期，后来还出现了所谓“失落的十年”。与日本一样，中国也经历了 30 年的经济高速增长期，现在是否会被同样进入一个增长缓慢甚至停滞的时期，特别是目前又面临全球金融危机的不利环境。尽管目前中国中央政府对经济的控制与推动能力仍然存在，固定资产投资、房地产与出口等刺激经济持续增长的手段仍然有效，但经济增长与社会和谐面临着一系列难题，如城乡和地区间的收入差距持续扩大、地区间市场分割、公共事业公平缺失等。王永钦（2008）认为中国只要继续完善分权式的经济改革，其城乡、地区和阶层的收入差距将会缩小，中国有可能走出一条可供借鉴的大国发展之路。近年来，中央政府基于分权理论也陆续出台了一系列必要的改革措施，如财政分权、费改税、社会保障制度改革、省管县、撤乡并镇、加强农村基层民主、引入舆论监督等，但成效甚微，各种社会矛盾远远没有得到根本解决。本文认为中国现行的经济分权改革、政治晋升制度缺少有效的制约，王永钦（2007）所言的居民对地方政府的“用脚投票”机制实际上并不存在，而导致此问题的主要原因在于中国当前所实行的限制人口流动或迁徙的落后制度。

在过去的 30 年，与日本相比，中国农业增值值比重较高，农业从业人员比重大，工业化与城镇化的进程较慢。一般来说，市场经济要求经济要素如资本、劳动力等能够自由流动。而中国的实际情况是资本的流动性较高，而劳动力的流动性较低，家庭人口随劳动力的流动性更低，居民户籍的变更受到诸多限制。中国的人口流动呈现“候鸟”特征，户籍与常住地分离。中国流动人口对户籍所在地的政府有投票权但无法行使，而对工作地的政府没有投票权，因而对两地政府都不具有实质意义上的监督权，不能做到如王永钦（2008）所言的“用脚投票”，这样经济分权改革就达不到预期的效果；流动人口为工作地贡献税收但不能索要福利，其不向户籍所在地贡献税收但索要福利。一般情况下，流动人口大多由经济落后地区向经济发达地区流动，流动人口工作、纳税
与福利上的分离实际上增加了流入地的财政收人，加重了流出地的财政负担。如果说户籍是居民拥有居住地投票权的依据，而投票权是居民享有居住地教育、医疗、失业等社会保障的基础，那么户籍是制约居民流动的形式要件，而投票权则是保障居民社会保障权利的实质要件。目前，我国流动人口的投票权，福利与劳动者本身是分离的。为区别起见，本文将投票权(户籍)同时流动的人口流动定义为人口迁徙。本文要论证的命题是在人口自由迁徙的条件下，经济分权才能真正实现所谓的“用脚投票”效应，有助于大国经济发展。这样不仅可以“做对激励”，还可能“做对价格”(指人们通过自主选择居住地评价地方政府的执政能力)，从而引领中国走出可供借鉴的大国发展之路。

二、人口迁徙与经济分权效应

(一)人口流动(迁徙)的经济学解释及中国人口迁徙制度的变迁

1. 人口流动(迁徙)的经济学解释。在发展经济学中，关于人口流动或劳动力转移的讨论颇多，主要有刘易斯模型、拉尼斯-费景汉模型、乔根森模型和托达罗模型(王洋，2006)。这里简单回顾一下刘易斯模型与托达罗模型。刘易斯模型假定发展中国家普遍存在着“二元经济结构”，即劳动力生产率极低的农业部门和劳动力生产率较高的工业部门。经济发展依赖于现代工业部门的扩张，吸引农村人口向城市转移。而在托达罗模型中，农民是否迁往城市取决于对城乡收入差距的预期，以及进城后找到工作的可能性(即就业概率)和在城市中的停留时间，即使城市失业相当严重，农民仍不断涌人城市。这些理论模型解释了市场经济中人口流动的一般性特征，即人口从农村向城市流动，由低收入部门向高收入部门流动。以中国为样本，刘娜(2008)、段平忠(2008)等研究了人口流动对经济增长及区域差异的影响，证明了典型人口流动模型在一定程度上可以用来解释中国人口流动的驱动因素及对缩小地区收入差距的影响，但不足以解释事实的全貌，如不能解释城市人口规模对人口流动的正效应，也不能解释中国西部地区人口流动对收入差距扩大的推动作用。这是因为一般包含人口流动要素的经济模型都假定是同质的生产要素，市场经济中人口流动是完全自由的。

2. 中国人口迁徙制度的变迁。在中国，落后地区居民受教育的机会低于发达地区居民；各地政府对人口流动采取了诸多限制，对本地户籍居民与外来人口往往采取不同的福利政策，如子女教育、住房、失业、养老、医疗保障等。外来人口在福利保障上通常要低于当地常住居民。目前利用发展经济学理论模型对中国的实证研究均抽象掉了人口或劳动力的一项基本政治权利——投票权或监督权。这是因为大多数市场经济国家在户籍管理上采取的是居民自主登记或备案制度，人们有自由迁移的权利，而投票权是依附于人口，当然也是依附于迁徙人口的基本权利。1966 年的《公民权利和政治权利国际公约》
中规定公民有四项基本权利，即国内迁徙自由、选择自己居住地的自由、离开一国与移居他国的自由以及回国自由等。中国政府对人口迁徙自由的权利的认
识经历了三个时期，即 1958 年以前肯定迁徙自由的时期、1958－1977 年间对迁
徙自由否定的时期以及 1978 年后对迁徙自由逐步肯定的时期（梅乐书，2008）。
目前中国户籍制度改革仍以各地方政府为主。在地区经济差距日益扩大与经
济分权、政治晋升机制下，中央政府放权给各地方政府来实现“彻底放开户籍管
制、实现人口自由迁徙”，无疑是不切实际的想法。

（二）不考虑人口迁徙因素的经济分权对经济增长的影响机制

1. 经济分权的经济增长效应。中国是一个在疆域和人口双重意义上的
大国，由政治体制决定的自上而下的监督机制面临着极高的成本与极低的效
率。经济分权是这样的一个大国在平衡成本与效率时采取的一种妥协模式。
关于分权式改革的收益，国际经济学界有许多细致的解释。Tiebout（1956）
认为地方政府具有信息优势，居民根据地方政府提供的公共品质量选择居住
地，可以形成用脚投票机制，促使地方政府提供优质公共品。Buchanan
（1965）和 Oates（1972）认为地方政府分享支配财政收人的权力将有利于提高
经济效率，加快地方经济发展，进而推动全国经济增长。具体到中国，Qian
（1998）认为分权式改革不仅能硬化中央政府对国有企业的预算约束，还促进
于中国改革开放后的分省数据，发现中国的财政分权对经济增长的影响存在
跨时差异和地区差异。以中国为样本的实证研究结果存在分歧的原因有二：
一是数据与计量方法上的问题。比如，衡量经济增长的人均 GDP 指标存在以
户籍人口或常住人口来平均的问题，对动态面板数据的计量方法选择也存在
较多不同的理解。二是对中国经济体制的特殊性认识不足，在借用经典计量
模型来分析中国经济增长时忽略了重要的解释变量，如人口流动或迁徙
因素、与经济分权密切相关的政治晋升制度等。

2. 中国经济分权改革对各地经济增长影响的差异性。中国经济分权制
度意味着中央政府与地方政府目标的差异性。Tsui（2004）认可政绩考核的有
效性，认为中国经济区不强的财政分权和垂直控制的行政管理体制提供了区
域经济增长的动力，每一级政府都有意愿或动力分解辖区内 GDP 增长目标，
并以完成目标作为下级政府官员职位晋升的交换条件。陆铭（2004）则认为这
种以 GDP 为考核目标的政治晋升激励未必有效。在以 GDP 为主的相对绩效
评估机制下，经济发达地区的官员可以享受到收益递增效应带来的晋升可能，
而经济落后地区的官员则因先天不足而丧失了升迁机会。Cai（2005）指出落后
地区官员在预期晋升可能性较小时会失去努力工作的动力，甚至寻求其他补偿
方式，如寻租、腐败等。陆铭（2004）提出，对经济落后地区官员的不良预期，中央
政府可利用财政转移支付功能，根据各地经济发展比较优势，科学规划国有企
业的产业布局，为落后地区发挥后发优势创造条件，提高落后地区官员付出对应回报的预期。王永钦 (2008) 提出了对地方政府多目标考核的解决之道。


（三）考虑人口迁徙因素的经济分权对经济增长的影响机制

经济增长而忽视长期的经济发展，中央政府、地方政府与当地居民间的目标存在不一致性或矛盾。由于中央政府与地方政府间的信息不对称，这种矛盾或对立带来的负面后果最后由中央政府承担。原因在于中国的政治组织结构与西方民主国家相比有很大的不同。中国的政府由选民间接选举产生，地方政府的直接委托人是中央政府。居民对自身利益的保护通常要通过中央政府对地方政府的纠错机制实现。这种保护机制的效率较低，耗时较长，范围有限。在人口不能自由迁徙的条件下，地方政府在自身及两个委托人构成的三方博弈中追求自身利益最大化的选择，就是对直接委托人负责而不对间接委托人（居民）负责，当然在决策时就较少考虑当地居民的利益。

王永钦（2008）断言对中国转型期经济而言，重要的是做做激励，而不是做做价格，并将做做价格理解为完全市场经济条件下的要素或产品价格。事实上，对地方政府做做价格应理解为委托人对地方政府的认可程度。在中国，地方政府有上级政府和当地居民（或选民）两个委托人，做做价格就意味着上级政府与当地居民对政府政策的认可。Tiebout（1956）指出在居民可以自由流动的机制下，可以通过“用脚投票”形成地方政府间的选择。中国的事实证据部分支持了这一论点，每年中西部落后地区都有大量的劳动力流向东部发达地区，表达了对落后地区政府效率的不认可，但这并未对落后地区政府产生任何冲击，落后地区政府反倒是积极帮助本地区劳动力外出务工。原因在于对劳动力流入地政府来讲，可以使用廉价劳动力且不用承担流入人口的社会福利保障，有利于保持地方经济的竞争优势；而对于流出地政府来讲，流出人口的投票权（户籍）保留在当地，有利于继续享受上级政府的转移支付（财政转移支付额与人口数相关），同时流出人口的收入有利于拉动当地消费，从而或有或减少带动当地经济。因此，无论对落后地区政府还是对发达地区政府来讲，维持现有户籍管理制度都是有利可图的。但从全国来讲，这种管理制度有极大的弊端：一是流动人口难以维护自己的合法权益而长期处于一种低收入水平；二是减轻了地方政府的竞争压力，延缓了城市化和工业化进程。当居民投票权或户籍随人口流动时，或者说实现了人口自由迁徙时，落后地区人口的持续减少将直接影响地方政府存在的必要性，一些地方行政区域、政府机构可以合并或撤销，推动政府官员的危机感或竞争压力将加大；而对于发达地区来讲，新增流入人口的社会福利支出将大大增加，规模的扩大对执政能力提出了更高的要求。也就是说，只有实现了人口自由迁徙，“用脚投票”机制才能真正实现，流动才体现出对地方政府执政能力的评价，或者说“做做价格”。

2. 人口迁徙、经济分权及其对经济增长的影响机制。本文所言的人口迁徙不仅包括高技术人才，也包括普通劳动力，以及他们所供养的家庭成员。目前在中国，人口流入地的地方政府对投资商和高技术人才的迁入都是敞开大门欢迎，而对普通劳动力的申请人籍则是大门紧闭。在人口不能自由迁徙的
条件下，以 GDP 为单一考核目标的晋升激励机制使地方政府倾向于扩大投资与减少民生支出。我国的政治体制决定了自上而下的监督机制（与民主国家自下而上的监督机制不同），地方政府主要不是对下负责而是对上负责。中央政府监督省府、省府监督市、县府，依此类推，形成自上而下的金字塔式的监督机制，每一级政府都要监督众多的下一级政府，换句话说用少数人来监督多数人，这样上级政府对下级政府监督的考核指标就不可能太多。如果考核指标太多，上级政府监督的成本会大大提高。投资商和高技术人才是稀缺资源，而普通劳动力则是廉价资源。地方政府给投资商和高技术人才的完全开放政策有利于吸引外来投资，促进本地经济增长，而对普通劳动力的限制入籍政策可以免除地方财政对他们的社会保障支出。而对于不带有户籍或投票权的人民流动，人口流出地和流入地的地方政府都是大力支持的，因为流动人口可以为流入地提供廉价劳动力，也能提高流出地的居民收入和消费水平。总之，经济分权有助于人口流动，但不利于人口迁徙。

而在人口自由迁徙的条件下，“用脚投票”机制将得以实现，地方政府的考核主体由中央政府转变为本地居民。实质上地方政府应该是为当地居民服务的，落后地区人口的大量外迁让当地政府失去了存在的必要性。但落后地区居民的外迁速度与地区间收入差距及其变化相关。因此，地方政府的任务就是要发展地方经济，降低本地居民对地区间收入差距的预期。与陆铭（2004）的观点不同，在人口自由迁徙的条件下，落后地区的政府官员不会因经济基础薄弱而失去努力工作的动力，因为他们的首要任务是保住现在的位置，其次才能考虑政治晋升。当然，一定规模的人口外迁也为落后地区经济发展创造了有利条件，因为人口的减少直接提高了落后地区的人均资源占有量，这显然有利于促进落后地区的经济快速增长。同时，一定规模的人口迁入也为发达地区政府提供了政治晋升的直接激励。从长期来看，人口流动是基于市场规律选择的结果，发达地区政府对外来人口的社会保障支出基于外来人口劳动成果（税收），并不会损害原有居民的经济利益。综上，在人口自由迁徙的条件下，落后地区与发达地区的经济差距将会缩小，从而实现共同快速增长，这才是真正意义上的大国发展之路。

三、大国发展之路的实证研究

为简单起见，在实证研究中本文仍将大国发展之路的主要含义集中经济增速上，要验证的基本命题是经济分权、人口流动和人口迁徙对缩小地区经济差距有促进作用。基于上述的理论分析，设计如下计量模型来验证中国人口流动或迁徙、经济分权对经济增长（或大国发展之路）的影响：

\[
\frac{\text{log} y_{it} + \text{log} y_{it}}{T} = C + \beta_1 D_{it} \text{log} y_{it} + \beta_2 F_{it} + \beta_3 P_{it} \times F_{it} + \beta_4 P_{it} \times F_{it} + \epsilon_{it}
\]

其中，i 表示截面单元，t 表示时间，T 表示时间间隔。y 为人均产出，通常用人均
GDP 来表示。等式左边的含义为 T 期间隔内人均产出的平均增长速度，通常也可直接用经济增长率来表示。等式右边的 logy 用来表示初始的经济环境，D 为哑变量，取值为 1 表示发达地区（包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东等 8 省区），取值为 0 表示落后地区。PF 为人口流动规模，以本地区迁入的非常住人口数占总人口数的比重来表示。PE 为人口迁徙规模，以本地区迁入的常住人口数占总流入人口数的比重来表示（因外地迁入并未取得本地户籍的统计数据未知）。FD 为经济分权变量，以财政分权度来表示。这是因为对于地方政府来讲，经济调节手段主要是财政收支（李永成，2008）。财政分权度的计算方法是人均地方财政支出占总支出的比重（周永安，2008）。PF×FD 和 PE×FD 分别表示人口流动或人口迁徙与经济分权的协同效应，本文选取的样本为除港澳台外的其他 31 个省、直辖市和自治区，时间跨度为 1996－2008 年。

(一) 人口迁徙、经济分权与经济增长的相关性分析

根据样本数据，本文将在分析初始人均 GDP、人口流动或迁徙、经济分权等解释变量与经济增长的相关关系和长期均衡关系的基础上估计各变量对地区经济增长的影响。各解释变量与经济增长率的相关关系如表 1 所示。

<table>
<thead>
<tr>
<th>样本</th>
<th>logy_{it}</th>
<th>FD_{it}</th>
<th>PF_{it}</th>
<th>PE_{it}</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1996－2008 年</td>
<td>全国 0.261***</td>
<td>-0.005</td>
<td>0.045</td>
<td>-0.006</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>发达地区 -0.002</td>
<td>-0.347***</td>
<td>0.019</td>
<td>-0.079</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>落后地区 0.556***</td>
<td>0.147**</td>
<td>0.125**</td>
<td>0.026</td>
</tr>
<tr>
<td>1996－2002 年</td>
<td>全国 0.122*</td>
<td>-0.059</td>
<td>0.238***</td>
<td>0.067</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>发达地区 -0.233</td>
<td>-0.383***</td>
<td>0.186</td>
<td>0.048</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>落后地区 0.258***</td>
<td>0.044</td>
<td>0.236***</td>
<td>0.055</td>
</tr>
<tr>
<td>2002－2008 年</td>
<td>全国 0.055</td>
<td>-0.221***</td>
<td>-0.224***</td>
<td>-0.141*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>发达地区 -0.497***</td>
<td>-0.580***</td>
<td>-0.619***</td>
<td>-0.683***</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>落后地区 0.266***</td>
<td>-0.041</td>
<td>0.190**</td>
<td>0.051</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。下表同。

从表 1 可以看出：(1) 1996－2008 年我国各省区经济增长率与初始人均 GDP 对数值的相关系数为 0.261，显著为正，说明样本期间我国各省区的经济增长率总体上呈扩大趋势。但这种增长主要体现在发达地区内部，而发达地区间的差距在不断扩大，表现为在此期间发达地区各省区的经济增长率差系数为 -0.497，而落后地区间的增长差系数为 0.266。我国的大国之路是以总体增长与两极分化为主要特征的发展之路。(2) 2002－2008 年各省区经济增长率与财政分权变量的相关系数为 -0.221，显著为负，说明随着各省财政分权度的提高，其经济增长速度减缓。但财政分权变量对发达地区与落后地区各省区经济增长速度的影响不尽相同，它不利于发达地区各省区经济的进一步快速增长(三个时期二者的相关系数均显著为负)，而对落后地区经济增长速度的提高有一定的促进作用(1996
一2008年两者的相关系数显著为正。其原因在于我国各省区的财政支出中投资支出占较大比重，而投资存在边际收益递减的规律。（3）经济增长率与人口流动量的相关系数由1996－2002年的0.238（显著为正）变为2002－2008年的0.224（显著为负），说明人口流动的作用从推动逐渐转变为阻碍各省区经济增长。2002－2008年发达地区和落后地区的经济增长率与人口流动的相关系数分别为0.619和0.190，说明人口流动对两类地区的经济增长有正或负的影响。其原因在于发达地区与落后地区的外来人口规模存在较大差距，外来人口流入有规模不经济和规模经济的不同效应。（4）2002－2008年全国和发达地区的经济增长率与人口迁移量的相关系数分别为－0.141和－0.683，显著为负，说明随着人口迁移规模的扩大，经济增长速度减缓。比较2002－2008年经济增长率与人口流动和人口迁移两变量的相关系数，前者比后者显著较大。原因在于当前外来人口的本地化比重还较小，短期内人口的本地化会增加流入地的社会保障支出成本。

（二）人口迁徙、经济分权对经济增长影响的计量分析
1. 变量间的均衡关系与因果关系。变量间均衡关系的计量方法包括各解释变量与经济增长率的协整检验和因果关系检验。本文主要采用Breitung、Im、Pesaran & Shin和Fisher PP三种方法对各变量进行平稳性检验，检验结果如表2所示。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Breitung</th>
<th>Im, Pesaran &amp; Shin</th>
<th>Fisher PP</th>
<th></th>
<th>Breitung</th>
<th>Im, Pesaran &amp; Shin</th>
<th>Fisher PP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>logya</td>
<td>3.089</td>
<td>0.851</td>
<td>20.390</td>
<td>Δlogya</td>
<td>-2.679***</td>
<td>-0.500</td>
<td>108.417***</td>
</tr>
<tr>
<td>FDa</td>
<td>3.390</td>
<td>-1.817***</td>
<td>100.393***</td>
<td>ΔFDa</td>
<td>-11.284***</td>
<td>-1.146</td>
<td>227.344***</td>
</tr>
<tr>
<td>PFa</td>
<td>1.444</td>
<td>-0.291</td>
<td>42.510</td>
<td>ΔPFa</td>
<td>-5.761***</td>
<td>-3.459***</td>
<td>113.561***</td>
</tr>
<tr>
<td>Pea</td>
<td>-1.844**</td>
<td>-1.157</td>
<td>19.299</td>
<td>ΔPea</td>
<td>-7.041***</td>
<td>2.251***</td>
<td>84.227***</td>
</tr>
</tbody>
</table>

由表2可知，变量FDa为平稳序列；变量logya、PFa和Pea为非平稳序列，其1阶差分序列为平稳序列，即logya、PFa和Pea均为1阶单整序列。对序列logya、FDa、PFa、Pea与Δlogya进行协整检验，其Pedroni ADF检验统计值为－2.083（同质面板）和－4.041（异质面板），Kao检验统计值为－7.077。在5％的显著性水平下，以上检验均拒绝零假设，即五变量间存在协整关系。于是建立五变量间短期均衡关系的ECM模型，其中ECM项的系数为－16.053，显著为正，说明变量间长期均衡关系对短期波动存在反向的纠正机制。也就是说，从短期来看，我国各省的经济基础、财政分权、人口流动和人口迁移等变量对经济增长率存在影响。本文进一步选择HIC和法分别对FDa、PFa、Pea与Δlogya的因果关系进行检验，F检验值分别为5.42、1.48和7.06。而显著性水平为5％时，F检验的临界值为1.479。F检验值均大于其临界值，因此拒绝零假设，即FDa、PFa和Pea是Δlogya的原因。

2. 经济分权对经济增长的影响及人口流动和人口迁移的协同效应。利用(1)式进行面板数据回归，得到全国、经济发达和经济落后地区的经济分权
对经济增长的影响及人口流动和人口迁徙的协同效应，计量结果如表 3 所示。

表 3 1996—2008 年的计量结果

<table>
<thead>
<tr>
<th>模型</th>
<th>模型 1</th>
<th>模型 2</th>
<th>模型 3</th>
<th>模型 4</th>
<th>模型 5</th>
<th>模型 6</th>
<th>模型 7</th>
<th>模型 8</th>
<th>模型 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>logyn</td>
<td>0.0232***</td>
<td>0.0195***</td>
<td>0.0231***</td>
<td>0.0417***</td>
<td>0.0438***</td>
<td>0.0428***</td>
<td>0.0559***</td>
<td>0.0506***</td>
<td>0.0590***</td>
</tr>
<tr>
<td>FDn</td>
<td>−0.0246***</td>
<td>−0.0293***</td>
<td>−0.0239***</td>
<td>−0.1011***</td>
<td>−0.0919***</td>
<td>−0.0946***</td>
<td>0.0132</td>
<td>0.0079</td>
<td>0.0129</td>
</tr>
<tr>
<td>(−3.1402)</td>
<td>(−3.8868)</td>
<td>(−5.9316)</td>
<td>(−5.346)</td>
<td>(−4.5849)</td>
<td>(−0.8728)</td>
<td>(0.4839)</td>
<td>(0.7751)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PEn×FDn</td>
<td>−0.0349***</td>
<td>−0.0349***</td>
<td>−0.0068</td>
<td>0.04139</td>
<td>0.0272</td>
<td>0.0295</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(−2.7272)</td>
<td>(−2.3377)</td>
<td>(−0.5314)</td>
<td>(1.1916)</td>
<td>(1.4839)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PEn×FDn</td>
<td>−0.0193</td>
<td>−0.0035</td>
<td>−0.0092*</td>
<td>0.0499</td>
<td>0.0524</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(−1.5215)</td>
<td>(−0.3474)</td>
<td>(−1.2083)</td>
<td>(1.1689)</td>
<td>(1.4852)</td>
<td>(1.5992)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：模型 1, 2, 3 基于全国各地区，模型 4, 5, 6 基于发达地区，模型 7, 8, 9 基于落后地区。

由表 3 可知，各模型中 logyn 的系数显著为正（显著性水平为 1%），说明在样本期内全国、发达地区和落后地区各省区的经济差距在进一步扩大。模型 1 至模型 6 中 FDn 的系数为负，而模型 7 至模型 9 中其系数为正但不显著，说明从全国来看，财政分权政策不利于各省的经济快速增长，对发达地区过多的经济分权也不利于其经济的快速增长，但财政分权可以发挥财政的转移支付功能，有利于落后地区改善经济环境，从而推动其经济快速增长。模型 1, 模型 3 中 PEn×FDn 的系数显著为负，说明人口流动有利于全国各省区经济差距的进一步缩小，原因在于流动人口的主体是由落后地区流向发达地区的廉价劳动力，这既为发达地区开辟了新的税源，又提高了落后地区的人均收入水平及降低了落后地区政府的财政负担；而模型 4, 模型 6, 模型 7, 模型 9 中 PEn×FDn 的系数不显著，说明人口流动并不能促进发达地区或落后地区内部各省区经济差距的缩小，人口流动促进全国各省区经济差距的缩小主要表现为发达地区与落后地区间经济差距的缩小。模型 2, 模型 6 中 PEn×FDn 的系数为负，而模型 8, 模型 9 中为正，说明人口迁徙有助于发达地区内部及发达地区与落后地区间经济差距的进一步缩小，但对缩小落后地区内部各省区的经济差距作用不明显，其原因在于落后地区的人口承载力较低，大规模吸纳外来人口的能力有限。为保证结论的稳健性，基于上文各变量的相关性分析结果，本文还利用 2002—2008 年的数据进行估计，计量结果如表 4 所示。

表 4 2002—2008 年的计量结果

<table>
<thead>
<tr>
<th>模型</th>
<th>模型 10</th>
<th>模型 11</th>
<th>模型 12</th>
<th>模型 13</th>
<th>模型 14</th>
<th>模型 15</th>
<th>模型 16</th>
<th>模型 17</th>
<th>模型 18</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>logyn</td>
<td>0.0127***</td>
<td>0.0042*</td>
<td>0.0545*</td>
<td>0.0015</td>
<td>0.0159</td>
<td>−0.0101</td>
<td>0.0106</td>
<td>0.0164***</td>
<td>0.0150***</td>
</tr>
<tr>
<td>(2.8568)</td>
<td>(1.3814)</td>
<td>(6.7369)</td>
<td>(0.0760)</td>
<td>(0.8625)</td>
<td>(0.6930)</td>
<td>(1.6476)</td>
<td>(2.7543)</td>
<td>(4.570)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FDn</td>
<td>−0.0215***</td>
<td>−0.0308***</td>
<td>−0.0159***</td>
<td>−0.0182</td>
<td>−0.0158</td>
<td>0.0206</td>
<td>−0.0283***</td>
<td>−0.0228***</td>
<td>−0.0191***</td>
</tr>
<tr>
<td>(−2.1974)</td>
<td>(−2.1793)</td>
<td>(−2.8479)</td>
<td>(−0.5060)</td>
<td>(−0.4080)</td>
<td>(0.6233)</td>
<td>(−2.5943)</td>
<td>(−2.0865)</td>
<td>(3.3801)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PEn×FDn</td>
<td>0.0543***</td>
<td>−0.0379***</td>
<td>−0.0610***</td>
<td>−0.0177</td>
<td>0.0927</td>
<td>0.0085</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3.3605)</td>
<td>(−3.1353)</td>
<td>(−3.5288)</td>
<td>(−0.6944)</td>
<td>(2.2402)</td>
<td>(0.4752)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PEn×FDn</td>
<td>−0.0092</td>
<td>−0.0221*</td>
<td>−0.0845***</td>
<td>−0.0705</td>
<td>0.0115</td>
<td>0.0609</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(−1.1209)</td>
<td>(−1.8334)</td>
<td>(−3.3566)</td>
<td>(−1.6117)</td>
<td>(1.0196)</td>
<td>(0.7174)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hausman</td>
<td>1.642</td>
<td>0.536</td>
<td>11.585</td>
<td>2.321</td>
<td>0.8247</td>
<td>18.758</td>
<td>2.445</td>
<td>0.704</td>
<td>29.803</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：模型 10, 11, 12 基于全国各地区，模型 13, 14, 15 基于发达地区，模型 16, 17, 18 基于落后地区。

由表 4 可知，模型 10 至模型 18 与表 3 中对应的模型 1 至模型 9 的结论 • 13 •
较一致。logy_0的系数显著为正，说明2002-2008年全国及落后地区各省区间的经济差距在进一步扩大，而发达地区各省区间的经济差距没有显著变化。模型10至模型12，模型16至模型18中FD_0的系数显著为负，而模型13至模型15中不显著，说明近年来财政分权对发达地区经济增长的影响不明显，同时财政分权有利于发达地区与落后地区间经济差距的缩小。模型10至模型15中PF_0×FD_0和PE_0×FD_0的回归系数显著为负，说明人口流动或迁徙有助于缩小全国及发达地区各省区的经济差距；而模型16中PF_0×FD_0的系数显著为正，模型17，模型18中PE_0×FD_0的系数为正但不显著，说明人口流动或迁徙不利于落后地区各省区经济差距的缩小，但总体上人口流动或迁徙的协同效应存在规模收益递增的规律，故人口流动或迁徙有助于推动落后地区经济快速增长。

本文所讨论的大国发展之路是考虑到地区经济差距缩小的整体快速增长，论证研究结论表明人口流动和人口迁徙对地区经济差距的缩小均能促进作用，但人口迁徙的作用较人口流动更显著，经济分权对缩小地区差距的作用逐渐减弱。但结论没有支持人口迁徙对落后地区各省区经济差距的缩小有促进作用，原因在于：一是落后地区外来人口和外来常住人口占本地总人口的比重较小；二是受统计资料的限制。本文用来表示人口流动和人口迁徙的统计指标仅考虑到外来人口占本地人口和本地流入人口的比重，而没有考虑流出人口所占比重。事实上，落后地区的人口流出规模要高于人口流入规模，如果表示人口迁徙的统计指标包括人口流出规模数据，则实证中人口迁徙对落后地区经济差距缩小的促进作用将更加显著。

四、大国发展之路与大国之道

经济分权的含义有：一是中央政府给予地方政府一定的经济决策权；二是随着经济的发展，中央政府本身经济决策权的变化。这说明中央政府在分权改革时要审视有多少合法的权利可分，应该怎样在各级政府中分配权利。中国自1998年就加入了《公民权利和政治权利国际公约》，承认本国公民享有自由迁徙的权利。而近十年来中国的人口流动政策却以地方政府为主进行改革，结果是各地制定的人口流动政策差异性较大，因此这种分权的合理性值得商榷。中国的分权式改革在一定程度上做对了激励，促进了中国经济转型的成功，但随着中国的人口红利期渐入尾声，由贫富差距引发的社会矛盾有激化的可能，甚至可能引发社会动荡，目前中国社会在产权、教育、医疗、政治改革等方面也积累了过多的矛盾。中国能否走出一条大国发展之路，有赖于分权式改革的进一步深化。根据上文的分析，下一步的改革方略应在人口迁徙、地方政府绩效评价与角色定位等方面有较大突破。

1. 人口自由迁徙是公民的一项基本权利。中央与各地方政府要加快居
民户籍制度改革，维护流动人口合法权益。目前一些大中城市对外来人口上户制定了较高的门槛，如一定面积的自有住房和稳定的工作以及若干年连续居住时间等。户籍制度直接限制了外来人口不能享受与当地居民同等的住房、教育、医疗和失业保障等各种福利。要消除现有户籍制度对城市化进程的障碍，具体应对措施有：一是做好城市的廉租房建设与公开、公正的租房管理制度，保证城市低收入人群居者有其屋；二是建设学校与医疗机构，保障公民最基本的教育与健康权利，同时鼓励、扶持与监督民间资本办私立学校与医院，满足高收入阶层的需求；三是建立健全失业保障与社会救助体系，鼓励与监督非政府机构参与社会救助体系；四是加快农村土地所有权制度改革的进程。

2. 在保障人口自由迁徙的基础上，改变对地方政府的效益考核机制。中国当前的改革主要是部分运用了“用脚投票”机制，使地方政府为追求 GDP 和吸引内外资展开竞争。在竞争过程中，地方政府官员预期即使不能实现政治上的晋升，在自上而下的监督体系下，至少可以有低风险寻租与腐败的机会，因为分权式改革赋予了地方政府掌控地方经济资源的较大权利。有些专家提议改进对地方政府以 GDP 为基础的相对绩效评价体系，更多地引入其他评价目标，如社会发展、环境保护等。这或许是一个理想化的思路，但不是问题的关键，因为上级政府与地方政府信息不对称，单一的 GDP 或多指标的综合评价体系都有造假的可能。关键的解决之道在于改变地方政府间接委托人的地位。如果当地居民或选民对地方政府的监督权得不到有效保障，单靠上级政府的智慧无法实现对地方政府的有效监督。

3. 建立高水平的服务型地方政府。地方政府经济决策权的大小取决于中央政府对地方政府的控制水平。中国中央政府对地方政府的控制能力较强，拥有任免地方官员的权力；但在过去较长时期内，中央政府一般不直接干预地方政府的经济决策，地方政府的预算内外约束软化，在一定程度上激励了地方官员发展地方经济的积极性。但随着市场经济体制与法律体系的不断完善，地方政府的角色应从干预经济逐渐转变为服务经济，以减少地方政府利用权力寻租的可能。主要措施有：一是将预算外资金纳入预算内且将预算内约束硬化；二是降低中央政府在全部财政收入中的比重；三是减少政府干预市场经济及司法的权限；四是加强当地居民、选民或选民代表对地方政府的监督权力。

参考文献：
Economic Decentralization, Population Migration and the Road to a Big Country: Empirical Analysis Based on Regional Differences of Output Growth per Capita

ZHANG Huan-ming\textsuperscript{1,2}, CHEN Nian-hong\textsuperscript{2}

\textsuperscript{1}. Postdoctoral Station of Applied Economics, Peking University, Beijing 100871, China; \textsuperscript{2}. Institute of Statistics and Applied Mathematics, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China

Abstract: This paper analyzes China’s development road since reform and opening-up from the angle of decentralization reform and concludes that the rapid economic growth in China is mainly due to economic decentralization under political centralization. But economic decentralization cannot shorten the gap between urban and rural areas and the one between the rich and the poor under population migration without freedom because people cannot vote local governments in backward areas with their feet, thus affecting the supervision over local governments. This paper points out that only under free population migration, economic decentralization under political centralization has effective incentives for local governments, especially in backward areas. Based on the recognition of the relationship between decentralization reform and population migration, governments should correctly design next reform strategy, which helps China to be really on the road to a big country.

Key words: economic decentralization; population migration; the road to a big country

(责任编辑 许 柏)