#极端的实践标准#

问题：因为我说了句日本人都该死，女朋友和我大吵，

说我不该仇视现在无辜的日本人难道我的这种想法真的很极端吗？

告诉你一个判定极端行为的实践标准——

你主张了一种政策，你就是主张了一种政策背后的理论。你立刻就对所有观察者承担了这样一种义务——解释清楚“为什么无论在你的哪位同志眼里，你/你们都不属于这种理论或者这种政策的打击对象”。

如果你解释失败，你就会被观察者判定为极端。

比如你主张“日本人都该死”，你就需要解释你这个会推算出所有日本人都该死的定罪算法是什么。

确定好这个算法之后，你就需要解释为什么这个算法不管由什么人来运用，都不会导致当前当前观察者被判有罪。

为什么要设定“不管什么人”这个规则呢？因为正义具有对象无关性。

一种定罪逻辑如果是正义的，比如“张三杀李四有罪”，那么“张三杀王五也有罪”、“王五杀张三也有罪”。

也就是说，你主张日本人都该死，等于自动的声明——如果某个人根据同一理论可以推算出你的女朋友该死，只要ta套用无误，你将会投下赞成票。

她就会判定你极端。

尽管做这个推算的是张三而不是你，你也将扮演这个理论的赞成者的角色。只要你扮演了这个角色，对于她下判断来说已经足够了。

你的任何主张、任何理论、任何伦理观念，在任何评判者面前，都受到这个实践标准的约束。

不管你自己觉得这理论有多优美、你有多正确、或者你有多坚决的“为伟大理论大义灭亲”的坚定信念，只要你过不了这个标准，你都会很现实的得到“极端”的评价。

而且，我必须提前警告你——这些评判者会冲动，会傲慢、会缺少耐心……ta们很可能给出错误的判断。

但是只要ta们做了判断，哪怕是错的也罢，ta们都会按照这个判断去行事。

比如ta们可能是因为误判，没听你说完，就认定你极端。

但认定了就是认定了，判了就是判了。

决定分手了就是分手了，决定解雇了就是解雇了。

你有不满意、不服气只能去跟阎王、上帝或者马克思讲。

其它部门不受理。

这带来两个直接的逻辑后果：

1）一旦你提出一个凶狠的结论，你就给自己制造了大量警惕的观察者。

这个是全地图范围的超大规模术式，你一广播这个咒语，所有听到这个咒语的对象就自动启动对你的审查过程。

其中，绝大多数人会因为没有精力亲自询问你，而自行在脑海中替你补充一个辩词。这种自己替你脑补的“司法援助辩词”在绝大多数情况下都相当成本低廉，辩护方向一般都是“我们认罪，能不能看在我们节省司法成本的面子上别判死刑？”

也就是说，这些观察者会无声的替你“辩护”三秒钟，然后完成对你的缺席审判，判决结果一般都是“社交流放”——也就是认定“此人不可交”。

2）各种各样的利害相关而又情愿支付这个沟通代价的人——这一般都是至亲好友——会向你提出很多你做梦都想不到的驳论，几乎肯定会压倒你的应对极限。

这种压倒分两种情况——

第一种，是这些亲朋好友会提出大量你思虑不周没有发现的有力驳斥。

大部分情况下，因为ta们自己感同身受，往往提出非常有力的、有切实论据的反驳。

一点不夸张，就是言之成理——或者至少以你的能力完全看不出破绽在哪——让你做声不得。

第二种，是这些亲朋好友会提出很多跟他们本人的切身处境根本无关的，脑洞大开的，有时甚至让你感到不可理喻的诡异反驳。

这一方面是因为ta们对你的这些狠话极端焦虑，已经慌不择路，对逻辑严谨性的自我要求自动下调。

另一方面是因为ta们出于对你的忧虑，不但害怕你不能在ta们面前自圆其说，更怕你不能在ta们所想象出来的各种人面前自圆其说。

ta们要替你模拟那些ta们深知根本不会有心情跟你讲道理的对手，希望让你知难而退。

一言既出，你如果不是被爱的还则罢了，如果是被爱的，爱会自然的驱动千军万马，把你这些漏洞百出、左支右绌的鬼话直接踏平。

不光是逻辑上令你哑口无言，甚至在体力上都要让你无力应对。

那些爱你的人自己都克制不了这种冲动。

说白了，所谓的“极端”，就是这种漏洞四出，会轻易被爱在逻辑上摧毁的东西。

能站得住脚的东西，自然而然的浑然天成，天衣无缝，以至于闻者不恐，爱者不惧。

自然而然的风平浪静，从容不迫。

即使引起忧虑，也是那种犹豫的、不坚定的忧虑，容易凭借有力的论述说服和安抚，重造信心。

这个，就是“极端”的实践标准。

编辑于 2023-01-16

<https://www.zhihu.com/answer/2847232983>

---

评论区;

Q: 各种各样的利害相关而又情愿支付这个沟通代价的人——这一般都是至亲好友——会向你提出很多你做梦都想不到的驳论，几乎肯定会压倒你的应对极限。我也是过了很久才能接受这是亲友们“爱人”的方式，即便我不极端，一旦引起了ta们的忧虑，那真是“围剿”。以至于后来在外跟陌生人发生争辩，我一般也不生气了，想到ta可能也是出于友好想提醒我。

真实世界里，爱的方式千奇百怪，你不留意就会错过，然后误以为世界很冷漠。

---

Q: 读了三遍后基本明白了。

假如你在微信群里有人说了一句，舔狗不得好死。

你回复：少说舔狗，这样不好。

就会有一大群人质问你，怼你，或者喷你。

好的应对方法是，你要说出一个群里其他人无罪的或者少罪的说辞来避免一群人针对，说你的想法太过极端。

B: 其实你无论说什么，只要你有「反对这个人这样的说法」的意思，你就是在制造这个群里大家去孤立审判这个人的法庭。就是在挑起一场决斗。先搞明白这个决斗是否一定要进行，你挑起决斗的战略目的是什么。先衡量一下值不值。随便挑起决斗要么你受损，要么ta受损。

除非这个事情的打赢有在更大范围内的战略价值，否则换成是我的话，我会回复“晚餐吃什么”多过“你这样不好”。然后私信这个人“你这样说不好”然后把你的想法交过去。一对一，没有审判席。这是爱。

---

Q: 所以说，笨人就没资格提理论，还加上“绝对”、“都是”等字眼。

A: 这不是“笨人”的问题，谁都没法聪明到能为“日本人都该死”做有效辩护的程度。

---

更新于2023/1/23