## 4G 时代的竞争

读罢财新《新世纪》周刊2013年第17期封面文章＂4G加速度＂，笔者认为，4G牌照发放加速，是中国移动在 3 G 时代面临中高端客户持续流失和 2 G 网络对移动互联应用不堪重负下的一场自救，但想依托4G重回2G时代一枝独秀局面，已不大可能。在三家运营商内部竞争加剧的同时，它们更需要面对移动互联时代微信等 OTT 应用的挑战。

从 3 G 发展的情况来看，相比网络的建设，手机终端培养周期更长，对用户选择影响更大。这也是移动必须全力促成今年 TD－LTE 牌照发放的原因。以今年发放牌照来算，TD－LTE手机在广度（可选品牌）和深度（明星机型）上形成目前 TD－ SCDMA 手机终端规模，需要最少一至两年时问。届时，联通和电信3G 用户规模将分別达到1．2亿至 1.5 亿左右，将瓜分移动手机高端用户和中端用户共 4 亿人群的三分之二，基本形成三家鼎立的局面。

移动互联时代，不仅是运营商内部的洗牌，也是整个生态链的变革。运营商主导地位逐步削弱，在管道化趋势下，如何保证自身的利益是更为棘手的难题。

顾军 自由投资者，曾在神州数码任智慧城市解决方案 SBU•市民服务业务咨询总监

# 户籍改革路线图 

从2015年开始，所有大中小城镇，首先向外地大学毕业生开放，然后向有熟练技术又有稳定就业的农民工开放，再逐步有序地向其他农民工开放

（－陈金永｜文

如何推行有深度的户籍改革？笔者有一个初少构想的路线图与时间表，从2015年开始，用大概15年时间，解决流动人口问题。具体做法是：所有大中小城镇，首先向外地大学毕业生开放当地户籍登记，然后向有熟练技术又有稳定就业的农民工开放，再逐步有序地向其他农民工开放，最终使所有的流动人口＂市民化＂，可以举家永久性迁移。

## 落户名额分配的先后次序

2012年，城镇流动人口（包括大学毕业生）约有 2.3 亿。粗略推算，到2030年，以农民工为主体的流动人口会达到 3 亿多。以 15 年计，平均每年要解决大约 2000 万人的户籍问题。

每年2000万个名额如何分配？可以借鉴国外吸纳国际移民的做法，参考深圳积分人户的构思，建立一个人户的优先程序：年轻的大学（含大专）毕业生第一优先，然后是熟练技工及稳定的自我就业劳动者，最后是低技术农民工 （包含＂普工＂等）。

这是个先易后难的方案，比较符合中国的情况与财政经济可以接受的能力，以及社会的期望。

大学毕业生是社会福利的主要纳税者，他们落户定居能够产生的社会经济利益是显而易见的。但目前各地对外地

大学生每年吸纳的数目都非常有限，只有深圳在去年通过积分人户的途洤，接纳了十几万人（主要是大学毕业生）
＂农民工市民化＂在第二阶段。中国的产业要升级，走向高端层次，迫切需要大量受过良好教育的熟练工人。给有技术的农民工＂1：户口＂会促使大量农民工向技术工人的方向转变。

用七八年时间解决上述两个群体的户籍后，从2023年开始，再集中精力解决其他农民工的户籍问题。

届时，随若总体教育水平进一步提高，年轻人口逐年递减，教育水平低的非熟练工人会大大减少，加上中国国力更加富强，可以为解决普通农民工户籍问题提供有利条件，为低收人农民工提供多一些福利。

## ＂市民化＂成本能否负担得起

一个普遍的看法认为农民工转户进城成本太大，社会（政府）难以负担。相关研究估算，每个＂市民化＂的总成本约在 8 万到 10 万元左右。以上限 10 万元，每年大约转换 2000 万人来算，每年总成本是 2 万亿元，占 2012 年国内生产总值的 $3.8 \%$ 。但这一算法是假定流动人口在一年内把 10 万元社会福利，公共服务都花光。实际情形不是这样。目前，农民工的平均年龄为 27 岁 -30 岁，假设他们的＂余生＂是 40 年，即每年要用 2500

元。每年要转换 2000 万人，总成本是 500 亿元，约占国内生产总值的 $0.1 \%$ ，国力应该是完全可以负担得起的。

撤开数字的讨论，现在大部分农民工都很年轻，对社会福利，主要还是处于付出，缴费，而不是享用的阶段。年轻农民工的社会福利贡献，还可以填补由于户籍人口老化所造成的城市福利财政的口。更加重要的是，农民工进城工作为城市创造的＂社会产值＂，远远超出市民化的成本及他们的工资，他们为城市创造的红利会更高。

## 户改中的中央政府角色

在户改中，中央必须起主导与推行的角色。目前，户改基本放权给地方，局限在非常小的行政范围内。在许多开放户䈷的地方，其政策对象基本只限于本省 （市）的农业户口农民工，基本没有触及核心群体即外地农民工；就算对本地农民工放开，很多条件也很苛刻。有些还被扭曲成＂农民上楼，政府卖地＂的政府工程。

因此，户改迫切需要中央统筹与介人，不能单靠地方有限度的户改。目前，农民工在城市落户遇到的问题，一大部分是广义的生活保䧛问题，这是全局性的问题，需要中央统筹，不能单靠地方。实质性户改要求打破地域界限，不可避免地涉及各行政区域的事权，财权，人口管理问题，需要在一个更高的层次统筹规定与执行，中央可考虑成立一个有权有责的户改领导机构，长期专职推行户改事务。

近年来，国务院提出实行＂分类户口迁移＂政策，鼓励农民工到中小城市落户，最大的 40 个城市户籍不开放。这是一个误区。

现实情形是：国家的投人主要仍然向大城市倾斜，大部分农民工并没有按照政策往小城镇走，而是按照就业岗位往大城市走；在目前以土地收人为主的

## 时论

## 靠提价能解决＂打车难＂吗

－赵坚｜文

5月7日，北京市发布出租车调价听证方案，听证会将于半个月后召开。这是北京市政府为解决＂打车难＂出台的八项措施之一，也是引起争议最多的一项。

北京交通拥堵状况日益恶化是造成打车难的主要原因。提高运价确实可以在出行高峰时段减少出租车司机的亏损，但不一定能挣钱，司机在高峰时段继续＂欹点儿＂，在非高峰时段拉活儿则可以挣得更多。因此，提高运价无助于缓解上下班高峰期的＂打车难＂问题。

出租车是公共交通的补充，应大幅增加北京出租车总量。但十多年来，北京私家车增加约 300 万辆，出租车却维持在 6.6 万釬左右。要从根本上缓解交通拥堵，应增加拥有和使用小汽车的成本，提高公共交通和自行车出行比重。

出租车提价的另一个理由是，过去7年北京市社会平均工资增加了 $60 \%-70 \%$ ，而出租车司机收入只增加了 $15 \%$ 。这个理由并不充分。在对出租车公司的合理成本，合理收入，合理＂份子钱＂水平没有认

真审计和明确核算的情况下，不能轻言提价。

此次，北京市还提出，将出租车的特许经营权逐步统一到6年，出租车报废年限由 8 年改为 6 年，存量车报废更新时，经营权随之变为 6年，这意味着出租车要加速折旧，不仅为出租车公司提高运价提供了合理依据，还会促使出租车公司把加速折旧的成本转移给出租车司机。

北京交通管理部门首先应当对出租车公司的成本收益严格审计，确定合理成本水平。

出租车公司要向监管部门报告成本和收入分配情况，政府要对出租车公司的成本，收入和＂份子钱＂实施监管。政府还应通过引入竞争来提高效率，降低出租车公司的运营成本，并探索出租车个体经营的管理办法。

如上述举措还不能提高出租车司机的收入，理顺利益机制，社会应当接受出租车运价的提高。

## 作者为北京交通大学经济管理学院

教授地方财政，地方政府也没有能力开发小城镇，因为小城镇的地卖不出价钱。所以，实质性的户改要同时在所有的城镇推行，包括北京，上海，深圳等特大的城市，因为有更多的就业机会。

在这户改的 15 年，我们可以通过检视城镇流动人口的增减，来判断户改的

进度。如果流动人口少了，那就是代表前进；如果增加了，那就是后退。

作者为美国华盛顿大学地理系教授，曾担任世界银行，联合国城市化及人口迁移项目的专家顾问。全文详见即将出版的财新《中国改革》第6期

