#宏大叙事# Tags: Clan

问题：为什么有些人不喜欢宏大叙事？

年轻人为什么反对宏大叙事？

这是心理发育过程中的必然效应。

没人喜欢吃苦，一切说着“你应该吃某个苦”的东西，都会因为和这个苦联系在了一起而被受苦者憎恶。

任何这种东西，都会被冠以“宏大叙事”的名号，在“宏大叙事就是像苏联那样骗人”这一被美国当作战略手段、动员巨大的人力物力财力打造的“新型政治正确”语境下，这就是罪。

你只能宣扬享乐主义、物质主义，只有“为了更大的享乐，你应该忍受痛苦”是无罪的。

在这个语境下，找几个老手一起勘查筹备半年一年去银行里做个惊天大劫案、抢上两个亿不记名债券，或者巧妙布局骗到富豪的资产、或者收集宝物召唤魔王追求长生不死、或者发明或劫持战略武器成为世界统治者、或者削尖脑袋去钻营、串谋、伪装、拆台、梦想一夜成名，这种极端物质主义的黄色梦想，就可以免于“共产主义”、“救亡图存”、“争取独立”、“人类命运共同体”、“民族复兴”的待遇，可以不被叫做宏大叙事。

那叫啥？

叫“企业家精神”吗？

叫“务实”？

嗯，为了人类的共同理想而忍受痛苦，是白痴；

为了抢一个亿而忍受痛苦，叫牛x；

这还真“现实”啊。

你们知道现代人为什么痛苦吗？

这首先固然是因为痛苦是不可避免的——趁早断了不必劳累、不必担忧、不必焦虑、不必渴求的念想。

无论你有几个亿，这些东西一样都不会少，只是会换各种为你量身定做的花样而已。穷人总在幻想富人不必承受这些，拿着一些自欺欺人、甚至就是想要向你兜售幻梦的人的伪证支撑自己的希望。

其实等你真拿到几个亿，你会知道这话到底对不对。

痛苦本身不可避免，唯一的问题，是如何救赎它。

而唯一能真正有效救赎不可逃避的痛苦的，就是宏大叙事。

你免不了受苦，你越是拒绝受苦，你越是会落入更被动、更没有选择、更残酷的痛苦之中去。

你只能选择主动接受部分痛苦。

而使得你所主动选择的痛苦变得可以承受的唯一安慰，就是它们的意义。

如果你找不到这个意义，你就会选择回避一切痛苦——这通常意味着以毒品自杀，或者直接自杀。

你必须找到属于你自己的宏大叙事。

再说一遍——你必须找到属于你自己的宏大叙事。

真正的问题，不在于宏大叙事本身，而在于关心你的人知道宏大叙事是正面承受痛苦、乃至于化苦为豪、化苦为乐的唯一的出路，所以看着你一滩烂泥样，为你发急。

爹妈怕你自杀。

国家希望你有点人样。

顺便——说什么国家政府怕你躺平、希望你接盘之类的话，这么说吧——如果你说话算话，那么顺其自然让你去“躺死”怕才是最有利于经济发展的选择。真心不要觉得不接受任何宏大叙事的躺平一族没了国家就会完蛋。任何时候一个毫无斗志、只想躺着的人都是负资产，没有才是好事，没有谁会觉得这是宝贝要尽力挽留的。至于说一个只为自己的人混得走投无路死路一条，没有谁会去责怪国家没有尽到责任。

你没有自己的宏大叙事，只奔着所谓的权、名、利、色去“努力”，你一辈子也改不了投机的恶习，永远在挣扎怀疑眼前的苦是不必要的、不如及时行乐，你也永远改不了被一个又一个胡萝卜勾到一个又一个屠宰场的命运。

你坚持不了任何事，成就不了任何有真正难度的事，已是你永远不会有足够的安全感——因为你知道你做到的只不过是个体力好、条件到位轻而易举就可以办到的事——而你根本不是条件最好的那个。

你永远是可以替代的——因为物质主义者只有一种灵魂，predictable得像一颗标准螺丝一样。往左拧就退出，往右拧就钻入，如此而已。

到最后，你还是会发现，抛弃一切“宏大叙事”，只不过是抛弃了一切可以救你的宏大叙事，选择了那个为了阉割你真正造成改变的能力、顺便把你变成广告的焦虑标本和无人格尊严的商业奴隶的宏大叙事。

你不是真的没了宏大叙事，你只是被锁在一种自称不是宏大叙事的叙事里了。

那些谋求这个结果的人，远远没有那些用其他宏大叙事来“苛求”你的人——譬如你的老师、你的父母——来得高尚。这倒不是说后者的动机洁白无瑕，但是至少后者没有想阉了你养肥吃肉。

只不过，前者利用了你好逸恶劳的兽性弱点，而后者没法使用罢了。

不要去弃绝宏大叙事，那是自绝生路；

也不要想直接接受某种他人的宏大叙事模版，因为那没有救赎作用，只是额外的负担；

要找到自己的宏大叙事。

找到了，你的担子还是一样一百斤重，但你却会健步如飞起来。

幸福是靠对苦难的举重若轻，不是靠逃避苦难。

另外，建议你离那些把“宏大叙事”用在阴阳怪气的句子远点。

那点麻醉药，吃了不顶饿，而且是要伤肝的。

---

宏大叙事到底是什么东西？

简单来说，它是一种特定的历史观。

每个人都对人类从古到今的历史有自己的理解。这理解或者有水平高低，但是却是一个人世界观不可或缺的一部分。你是基于这个观点，而获得了自己的价值观念。

你是基于这个观点，来确信什么东西在下一步是会很受欢迎的、什么不会；也从而确信自己应该做什么、不应该做什么；也从这里来决定什么东西对你是珍贵的、什么东西是多余的。

这个对人类历史的宏观理解，是你确认自己是站在历史潮流的顺向还是逆向的地图，是你对你自己作为的信心根源。

没有这个稳定的根源，你随时随地会怀疑自己做的事情不符合历史潮流，发生无法克服的绝望，从而丧失一切继续坚持的勇气。

谁能独立抵抗历史的潮流呢，这跟想拿盆装水往上游泼来逆转长江一样徒劳。只要你的意识里确认了这样的事实，你的力气会立刻流失得一干二净。不管你在奋斗什么，都必定会中断。

宏大叙事是宏大的，但是它对人的影响是非常现实而日常的，绝不因为它本身的宏大，就是与你无关的。

某种意义上讲，“宏大叙事”就是“世界观”的那个“观”。这意味着没有人是真的没有自己的宏大叙事的。

很多人会说——我从来不关心历史，我没有历史观；我也从来不关心世界，我也没有世界观。我从来不整那些虚的，最重要的就是多挣钱。

但你要顺着ta的话问下去——“为什么那些都是虚的？为什么挣钱最实在？”

ta当然是有根据的——比如隔壁老张家的儿子就读了个哲学硕士，啥都会说，整天这理想那理想，但是却要啃老，完全没用的废物。

你可以进一步问ta——就是因为老张儿子这一个案例吗？

ta会告诉你，才不是，是这么多年ta见得多了，都是真人真事，所以ta接受了教训，自己儿子要说这些大话而不务实，一定打断狗腿。

问题是——“这么多年见得多了”的这些案例（显然还包括ta没提到的古往今来的多少同样类似案例，比如“纸上谈兵”的赵括），本身就是历史事实。

“不要说那些，埋头赚钱要紧”本身就是基于这些历史事实的串接而进行的对自己讲述出来的叙事，从而得出的价值观。

自称“反宏大叙事”的人，根本就是在不自知的遵循宏大叙事的逻辑、得出了“反宏大叙事”的结论。

换句话来说，ta们反对的根本不是宏大叙事的方法论，ta们反对的只是基于某一方这个方法论而得出的结论。

ta们只是反对别人的宏大叙事，要树立自己的宏大叙事的正统性罢了。

何以见得？

你看着吧——ta们会毫不犹豫的把自己的宏大叙事和建立在这宏大叙事上的价值观向自己所“统治”的“子民”强行输送——比如自己的配偶、子女、下属、乃至于依赖自己赡养的老人身上。

于是，ta又与ta所嗤之以鼻的宏大叙事者有什么本质的区别？

不但酒没有换、瓶都没有换，只是换了瓶子上贴的标签纸罢了。

为什么会这样？

因为人类的合作的根本基础，就是共同价值观。

比如，我认为人要言而有信，你认为人言而有信就是傻x，我们肯定不能合作。

我认为账目清晰、流程严格是必须的，你认为账目清晰流程严格是坏的，突然增加成本。我们肯定不能合作。

但要是客观现实要求我们必须要合作呢？不合作肯定要一起完蛋呢？

接下来一定会进入讲理环节。你列出你的案例论据和规律演绎，我列出我的案例论据和我的规律总结。但是你到最后就会发现——其实就是在拼案例。

“拼案例”，就是拼叙事。

谁赢得叙事，谁的价值观就成为共同价值观，成为主导决策的准绳，谁就掌握权力。

所以这些自称“反宏大叙事”的人，绝不会在需要用自己的叙事去压倒别人的时候有丝毫的客气——尤其是对家人、子女、下属这些ta不能失去的合作者。

因为ta们也需要合作，不是靠靠成本的暴力威胁的合作，而是靠基于对同一事实（实际上是叙事）的信服、在同一价值观频谱上的低内耗的合作。

否则内耗本身就会吞吃掉一切利润，最后结局还是大家一起死。

问题是，为什么要把这些叫做“叙事”，而不叫做“事实”？

因为人类的思维存在天然的有限性，根本不可能做到“全光谱采集”——此即全知、“全要素表达”——此即全能。人不是全知全能的，势必只能在自己接触到的一切信息中进行挑选剪裁，得出一个成本可承受、逻辑可接受的简述版。

这已经不再是客观事实本身，而是基于对客观事实的主观认识而说出来的一种故事。

嫌弃也没用——因为人最多只能做到这样了。

而承认这是故事，人就会正确的认识到这只是叙事；不承认，才会主张自己说的就是全部事实。

人有没有可能真正的抛弃宏大叙事呢？

这么说吧——你真的主动的“抛弃”它，只要听到这个词、疑似沾上它的边就唾骂、逃跑，你得到的将绝不会是一个“无宏大叙事的人生”，而是一个“只有残破的宏大叙事的人生”。

宏大叙事为什么成了一种人的困扰？

因为作为人类最大规模的合作组织，国家、政党、宗教出于维持生存所必需的深入而强力的合作的强烈必要性的驱使，无不本能的在构造叙事上投入重大的战略资源，打造了一个个宏大的宏大叙事。

看清楚这个要害——任何对整个历史认知进行的叙事，本身就已经是宏大叙事，哪怕这就是你一个人在心里完成，而没有告诉任何第二个人，也并不改变这个本质。

而政党、国家、宗教——甚至包涵企业、某些民间组织例如帮派——投入了大量个人不可能对等投入的资源而做出来的宏大叙事，实际上不只是宏大叙事，而是宏大的宏大叙事。

它们所引为依据的事实，在数量上浩如烟海，看起来远超过个人所敢于自信匹敌的水平，而这些叙事背后的精英的思想深度，也令普通人望而生畏。

在这两个因素背书下的这些超级宏大叙事，不能不对普通人自己的宏大叙事产生深刻的影响，使得普通人不能不看到一条显而易见的捷径——你似乎可以通过直接认同这些现成的产品来完成自己的宏大叙事。

因为你再怎么读书历世，你也不可能有人家上百年乃至上千年的积累深，你再怎么聪明，你也不能假定你比这些惊人的思想巨人更深刻。那你还挣扎啥呢？你直接选一个下单就可以了。

你这样做了，你就会一并接受那个超级宏大叙事所指向的价值观，无形中成为那个价值观所指向的历史性计划的一部分。

真正的问题是，因为你是直接买的现货，这现货并不是为你个人定制的，不是你自己开发的，你会抱怨。

于是这就出现了一个奇妙的现象——正因为能力不足，所以人才会没有选择要倒向某种既有的现成成熟产品；而又因为既有的成熟产品并非为个人定制，人又会嫌它不够体贴自己而抱怨；但是要这个无力自我开发的人抛弃这些既有产品自己另起炉灶，ta们又办不到——办得到的话，哪来第一步？

而ta们又没有办法不用它。没有wifi只不过不能刷剧农药，没有宏大叙事和建立在它之上的价值观，人将丧失一切价值感，什么困难都扛不住。

于是发展出了一种适应—— 一边骂，一边用。

天天打到死，打死也不要离。

---

要解决这问题，计将安出？

第一，停止那种“宏大叙事控制我”的糊涂念头。

你说的那是“超级宏大叙事”，并不是宏大叙事。宏大叙事是属于你的，你真正的问题是在超级宏大叙事面前丧失了勇气，自卑到自弃。

是因为你软弱的放弃了自己构建自己的宏大叙事的义务，才使得你不能不受制于这些制成品。

这“受制于人”的痛苦的首要和最终责任都在于你自己，不在任何别人。

而它绝对不可能靠进一步彻底的放弃构建自己的宏大叙事的自我责任来“解决”。

那何止是不能解决，那本质上是放弃了唯一能解决的希望，完完全全的背道而驰。

属于你自己的宏大叙事是不可或缺的东西，要么你自己做，要么你就只能用别人的，没有第三条论存在。而你越自称摒弃，你就越是更加不能不去用别人的。

第二，一个从头到尾没有丝毫侥幸，把构建自己的宏大叙事视为绝对任务的人，很自然的会把现有的成品看作极好的资源，会把不深入接触、广泛了解，看做一种难以理解的浪费。

开发个操作系统本来就够难的了，你还要一个现成系统都不摸的去开发？是不是发烧了啊？

人家就是没有源码，你也要跑一跑吧？更何况还有源码给你研究，你真的打算纯清一色自摸？

反而是你把“我必须完成我自己的宏大叙事”的位置摆正，去孜孜以求，你最容易良性的、健康的处理你与这些超级宏大叙事之间的关系。

从实用的角度来说，你本来就没有必要非要达到同样的广度和深度。

但是从收益的角度来说，你绝对是越接近越好。

因为你会发现一个至关重要的问题——你将来能引领或加入多大的团队、社区，拥有多少真正可以交付后背的同志，在极大的程度上依赖于你的宏大叙事是否与ta们各自的宏大叙事契合一致。

这是不可能靠“给够钱”来取代、绕过的。

而这样的团队、社区，才是你真正的归属所在，是你一切孤独、迷茫、脆弱的后盾。

要知道，所谓的恋爱关系，也只是两个人的团队而已。

---

这其实是美苏冷战的一种余波。

将“宏大叙事”污名化，是打击共产主义阵营——尤其是苏联——的主要手段之一。

社会主义运动、共产主义运动，充满了史无前例的理想主义激情，是不折不扣的宏大叙事。它所动员起来的力量，尤其是所激发的人类为长远福祉忍受代价的勇气是令既有秩序的既得利益国家胆战心惊、夜不能寐的东西。

如果不利用人对痛苦的天生厌恶去击垮这种决心和共识，这些国家最终肯定是会被席卷的，没有任何悬念。

别看ta们在宣传“共产主义是愚蠢的”“共产主义不经济”，但其实ta们更害怕在付出了早期必要的代价、吃足了迷茫期的苦头之后对方能从这些苦头里面吸取足够的教训，而这个教训并非“共产主义不可行”，而只是“共产主义不能以某种方法去行”。

如果不消除人类为了这个宏大理想支付一切必要代价的决心，这个代价迟早会被付足，经验迟早会积累足够，到那时基于资本主义“自由经济”的社会架构就会真正的垮台，借由先发优势无限的通过“自由交易”，让人自由的被奴役的可能性就会不复存在。

ta们无法想象那样的世界要如何运行，更糟糕的是，ta们并不打算去知道。

因为现有的世界对于他们而言是非常满意的。

<https://github.com/itrewub/jh-notes/blob/main/titled/%E5%AE%8F%E5%A4%A7%E5%8F%99%E4%BA%8B.md>

---

更新于2022/12/27