#诚实#

问题：诚实有没有度？那个度是什么？

诚实到底是什么？

诚实是一种会导致别人的“诚实”评价的行为模式。

这看似一句废话，但其实完全不是。

因为你不从这个角度思考问题，

你很容易堕入类似“诚实就是说心里话”、“诚实就是说真话”这类抽象的原则中去。

抽象不是问题，

这些话根本没有可操作性，说了等于没说。

什么叫心里话？

你以为你爱ta是心里话，那么你恨ta就不是心里话？

你相信ta是心里话，你怀疑ta就不是心里话？

自以为了解自己的心，你知道这有多傲慢吗？

不然为什么那么多人要花那么大的价钱请心理咨询师来分析自己到底在想什么？

或者，你强烈“觉得”的，就是“真”的？

你强烈的觉得你应该减肥，你减了几斤？

你强烈的觉得你要好好学习，你考了几分？

你强烈的觉得该睡了，你不还是在熬夜看这个答案？

什么叫“真话”？只要不觉得是假话，就一定是真话吗？

你对ta解释了十年你为什么不能接受那种不尊重，ta永远一脸茫然加不耐烦的说“你说的什么我完全听不懂，太累了明天再说吧”——ta是真的愚蠢到完全听不懂，还是因为不想听懂，没有听，所以听不懂？说“这个太理想了，我不可能做到”——是真的因为能力不足所以没做到，还是因为不想做、没做，于是没有做到，于是才做不到？这些是真话，还是假话？

“我没有坏心思”，这是真话，还是假话？

那种“诚实就是讲真话”的方法论，必须要你自己能分辨什么是真话才能实行得了吧？

但你哪来这个能力？

——凡建立在这两个前提之上的所谓诚实的实践，从根上就是傲慢、虚伪和从根本上不诚实的。因为它连诚实的承认自己没这能力都做不到。

主张一个根本实践不了方法，诚实吗？

所以，你必须要循另一种方法论来指导诚实的实践，那就是“诚实是会导致他人评价诚实的一种行为模式”。你要去研究人们会把什么样的行为模式认可为诚实的，找到它们的共性，从这里去反向得出诚实的实践层面上的含义，而不能简单的通过抽象原则来确认什么是诚实。

所以开篇那句不是废话。

诚实是有规矩的，搞清楚这些规矩，并且按规矩行事，你才有实践意义上诚实的可能性。

问题来了，如果我根本不知道真相是什么，那么诚实意味着什么？

“诚实”在实践意义上是一种“事实保险业务”。

当你向人发出一项见证，你本质上是开发了一项专项保险业务。你就是承保人，你在向投保人保证某个陈述是事实。投保人在就这项服务向你支付好意、信用作为报酬，以此换取一种保险服务——如果该事项未发生风险，这份好意则作为费用由你获得；而风险一旦发生，你要负责兑付约定赔偿。

在实践意义上讲，“诚实”是指承保人充分向投保人履行其事实保险业务的承诺责任的状态。

你一但意识到这一点，就能看到它存在以下几个要点：

第一，保险事项要界定清晰。

你在提供的保障服务的内容——也就是你在向人担保其真实性的事实的具体内容是什么？一个保险合同向你担保你可以活到70岁，这一描述是非常清晰的。保险合同向你担保你在八十岁之前不得大病，它对大病做了精确定义，直接把清单都列给你。

你在向人担保“我爱你”，“爱”是什么？

你在向人担保“我真的相信你”，什么是“相信”？

你在向人担保“某甲在背后说你的坏话”，什么叫“坏话”？

如果你这些界定不清晰，你注定会得到“不诚实”的评价，绝无任何悬念。

因为在没有爱来压制ta自己自保的恐惧的前提下，对方一定会按照偏向ta的利益而非偏向你的利益的定义来认定事实。而你若没有爱，你也肯定会无意识的按照对你自己有利的定义来理解。

你们的定义范围不是交叠而是分离的，判定犯规的裁判权却在对方手上。

你一定会被判定犯规。

举个例子——

当你对人担保“今天公园风很大”的时候，你的想法是旗子一天都没静止过，还不大吗？而对方的标准是ta听了你的介绍带来的风筝居然需要助跑才能升空，这风还算大吗？

你跟对方争执起风大不大这个话题，ta若对你无爱，ta就要采用能让ta的损失产生合法追索权的定义。而使用这一定义的结果，就是对方会判定你“不诚实”。

辩解无效。

你意识到了这“事实保险业务”行业有多大的专业门槛了吗？

那么要怎么解决界定问题呢？

1）从技术的角度，要保证描述清晰，不是看你的自我感觉，而是靠提供一种判定赔偿责任是否生效的工具。你在描述“公园风很大“的时候，你就用错了表述的方法，你应该说“公园的旗子就没有静止的时候”。

不要说“ta病得很重”，而要说“ta已经进了重症监护室”。

不要说“这人很能打”，要说“这人目前战绩是九胜一平”。

不要说“这车质量不行”，要说“这车返修率比排行榜第二名高一倍”。

要说有准头的话。

你说没准头的话，那么就要以对方的自我理解为准，你最后一定会得到不诚实的评价。只有说有准头的话你才有可能不落入这个结局。

而“准头”的本质，是一种可供清晰界定是与否的鉴定工具。

2）战略性的讲，你要谨慎地避免向没有足够爱的对象提供这项服务。

有爱的人会较少的按照ta自己的利益来对事情做定性。

ta如果也按你的利益来对事实做认定，而不是像无爱的人那样南辕北辙的各执一端，你们的判定标准就极有可能互相接近，甚至重合，导致同样的结论。描述清晰一件事情是有成本的，成本还很高，而且最困难的是——这绝非你单方面努力就能迅速达成的，它几乎不可避免的要依靠长时间积累下来的人生阅历。

但好在在保证最后的结果正面的前提下，这个成本和对方对你的爱成反相关。

你开展“事实担保”业务的对象，越是有爱的人，你的成本越低，风险越小，收益越有保证。换句话来说，你在准确描述事实上的水平不足，可以靠对对方爱的水平的敏感弥补。

第二，赔偿责任要明确，以便充分履行你的担保责任。

再强调一遍，诚实在本质上是一种“事实保险业务”。你并不需要保证你所担保的事项是绝对事实，你真正的责任，是在该担保事项发生风险后，向对方承担赔偿责任。这就像保险公司并不能保证你不得癌症，它们对你的帮助，是在癌症万一发生时会提供一笔约定的保险金。

当你向某人为某件事情做见证时，你是在担保你所陈述的是一种事实，如果你不打算承担无限责任，那么你一定要界定清楚如果对方发现这不是事实时你会付出的补偿是什么，以便对方提前评估你这见证的保险度。

你要分清楚你所做的事：

1）你告知了对方一定的信息。

2）你对这信息的真实性做了一定的担保。

诚实具体来说意味着什么？

并非这信息一定正确——这你是保证不了的，而是“若它不正确，你承诺按照你的声言补偿对方”。同样，如果你是一名投保人，你要永远仔仔细细的认清楚“诚实”的真实含义，而不要有丝毫的误解和侥幸——并不是对方所言一定为实，而是对方有承担所言非实相应的责任。

同时我要提醒你把单纯的信息提示和事实担保这两种行为分开。事实担保——也就是你可以谈论诚实与否的那些见证性的言论——是存在正式的声明责任的。而信息提示，是声明过不承担担保责任，或由社会契约默认无可追责的。

再说一遍——人是否诚信，并不体现在对方告诉你的东西一定会被验证上，而体现在对方告诉你的东西若被验证为否，对方是否承担自己声明的——注意，显然不能是你给对方定义的——责任上。

这是小孩子们在诚信问题上最容易犯的致命错误。

ta们自认为所有的人都有义务要告诉自己绝对真理，并且自认为有权在一切“不应验”时自由裁断对方“欺骗”的罪。全然不考虑自己何德何能、有什么资格、有什么权利对别人做这样单方面的残酷要求。

你凭着什么就这样大摇大摆的坐在王座上，等着四方“臣子”向你进贡真理，不从者斩、不效者杀？我建议你想明白点，爱不是人家理所当然欠你的债，别人对你没有任何当然的告知、担保义务。单纯告知你，你已经赚了，你至少知道了一种说法。

验证它的真假，是你的责任。

让它兑现成为你自己的福利，是你的责任。

对方如果承诺此事如果不符合事实，会赔偿给你十元，那么这已经好过什么也不承诺，而你根本没有资格嫌少。

对方从一开始就没有欠你什么东西。

你更没有资格自说自话的在对方头上追加报复。

你唯一能指责对方不诚实的地方，不是对方所讲的话本身是否符合你自己找到的事实，而是按照对方给出的判定标准没有符合事实时，对方没有履行对方自己承诺的担保责任。ta说“这要不是真的，赔你10块钱”，结果事后证明这果然不是真的，到这一步为止，ta在严格意义上仍然对你没有不诚实的罪，是ta没赔给你这10块钱，才构成不诚实。

为什么？

因为人从根本上就不能保证所言为实——“确保所言绝对非虚”是全知全能的神才能做到的神迹，人类从一开始就不可能做到——任何把完美地做到这一点作为人类理所当然的义务的行为，从根本上就是暴虐的。

人若对你承诺了某种担保义务，那么人才能对自己所担保的真实性负承诺的有限责任。这份有限责任的多寡，其决定权必然在、也只能在担保者自己手中，而绝不可能任由ta自己以外的人随意去替ta决定。

家长们，你们仔仔细细地听清楚——这种行为是一种暴虐。

我再说一遍——当你发现你的子女所说的不符合你所认定的事实、不符合你所认定的真理——即所谓“不正确”——你就断言你的子女“不诚实”，你是在犯下一种暴虐的罪行。你在要求子女扮演神才能扮演的角色，履行神才能履行的责任，并为ta们不是神而惩罚ta们。

如果你这样做，你根本就没有什么公平和正义可言，你只是找了个借口在无穷无尽的折磨人取乐而已。因为你本质上是在要求子女举起泰山，然后很“公平”的因为ta们举不起来而判ta们道德罪，更加折磨。你必定终身失望而至于绝望，你的子女必定恨你而且觉察你的虚伪——因为你自己根本达不到你自己生成的诚实标准。

而更可悲的是，你的子女在反抗、谴责和报复你的同时，会不知不觉同样继承这样愚蠢而残暴的所谓“诚实“理念，拿去苛求——不错，实实在在地去苛求——ta自己和别人。ta苛求自己，为自己讲的每一句话并非真理而认为自己道德败坏，无可救药，沉浸在无限的阿鼻地狱里哀嚎。ta又同时苛求别人，为别人讲的每一句不符合ta所认定的真理的话而认定别人道德败坏、理应天诛。

当ta发现这个世界似乎并没有如ta所设想的那样天经地义、响应如神的在别人身上降下ta所认定的“欺骗”的“惩罚”时，ta将继承你的毒瘾，又气又恨，怨毒攻心，咒骂世道，诅咒ta人。

全然不顾是ta自己在妄图将一个残酷暴虐的法则强加在所有人身上。

讲得正确，理所当然，被ta们视为“做人的基本义务”。讲得不对——哪怕仅仅是ta们自认为不对——那就是“不诚实”，理当人人得而诛之。如此巨大的风险，ta们没有一丝一毫补偿的自觉，纯然觉得是别人的义务。上一个对ta们心软的人，因为讲话不够“正确”，被ta们判了“不诚实”的罪活活的咒杀了。

ta们觉得很“公平”。为什么？

因为ta们在你这里受过这样的折磨，别人就该在ta们这里受同样的折磨，这就是ta们所谓的“公平”。爹妈如何凌虐了ta们，ta们就自动认定自己有权如何凌虐别人，因为据爹妈介绍，这是“天经地义”的。

你们觉得别人看不见上一个受害人的惨状吗？你们觉得你们自己的子女要咒杀几个“不诚实”的人来教会ta身边所有的人不再ta这里冒任何险？

谁会跟ta们讨论这是不是天经地义、宇宙公理？

有多少人会直接将ta们视为“绝不可交谈”的信息贱民，直接驱逐？

你教ta这种残暴的诚实观，就等于给ta安排这样悲惨的命运。

你以前是不知道的，现在我已经一字一句的告诉你了，你已经知道了。

你要是知道了，你还不改，你凭什么资格对你的子女说这个“爱”字？

是你的观念不受挑战重要，还是你子女的命运重要？

---

说完爹妈说你自己。

为什么你要抛弃那个“大众的”、“流行的”“诚实”暴虐的诚实概念，转而秉持这个看似“低标”的诚实概念？

1）最现实的一点，你不改，将没有人告诉你义务以外的信息。

说对理所当然，说错罪该万死，谁活腻了肯跟你玩这种游戏？什么都不跟你说，什么也不多解释，自然也没有“不诚实”的罪名落在自己头上。人家没有义务告诉你任何ta没有义务告诉你的东西，等你去投诉了，你才知道人家有义务要告诉你的东西其实是多么的少。

少到几乎没有。

连你自己的葬礼，你都会是在追悼会上才知道。

2）所谓“大众”其实在绝大多数情况下只是“我们村”的代称——每个人都以为自己这个村就是人类模范村，全世界肯定都跟本村一样而已。

但事实上，几乎所有的概念都存在着两个版本——一个幼年版，一个成年版。

幼年版的概念，是人在幼儿期间所接收到的一个简化版本，它非常的简单粗暴，好处是“分明”，坏处是其实只能适用于人为控制的极其特化的环境——一个类似幼儿园、学校一样的环境。而成年版内容要比幼年版复杂得多，“含糊”得多，好处是它是真正适用于“旷野”的——它能真正有效的帮助你在丛林般的市场和社会现实里幸存和壮大。

而人类的社会结构几乎永远是这样——大部分的人，一生都被困在幼年版的认知之中，满足于自己是“主流”的安全感，但实际上ta们很少真正直接面对丛林和旷野。ta们是靠着别人提供的领导和管理服务，才使得自己脆弱不堪的价值观也能维持基本的生存。

但巧妙的是——ta们确实在数量上是多数——尤其是如果按照年龄阶段来划分，ta们在三十岁以下的青少年里面绝对是大多数。

只是在三十岁以后，因为不得不至少负担起自己家庭的领导和管理责任，不得不单独面对丛林和旷野，才会被逼得不得不面对真正的法则，才有更多的人被现实活活的叫醒，去认识到成年版的存在。这使得怀抱着幼年版概念的人，就总是可以理直气壮的认为“我相信的这个是主流/标准/常态”，因为ta们确实从古到今都是多数。

但是不要忘记，从古到今，不幸福的也是大多数、受制于人的也是大多数。

此大多数与彼大多数，难道不也正是同一个大多数吗？

所以，在谈论伦理的时候，你事实上根本不能将“大部分人都和我的看法一样”认定为“我的看法是对的”的充分依据。

因为恰恰是这一样的看法，才导致了一样的痛苦。

你要问的就是可以脱离大多数的命运的另一条路，而一旦这条路出现，你却又立刻要以这与大多数人的看法不同而宣判它是荒谬的。

什么叫抱薪救火、缘木求鱼？

这个暴虐版的诚实概念，的确是大多数人的通行观念，但恰恰是这个观念导致了人苦闷到要来问这个问题，也恰恰是这个版本导致了逻辑上根本没有可用的答案。

你要抱着它不放，你就不必再问，问也无用。

你等于在问“如何用负数相加得到100”，徒劳无益。

（未完，待续）

编辑于 2021-11-08 18:28

---

评论区：

Q: #Caritas Tips# #爱与自由# #淘金指南#

发现这些又被串起来了！是爱的法则在实践层面上的具体指导。

可操作、可检验、可持续真的非常重要。

Case1:

你们现在的客观模式就是在靠“绝对实力”解决问题。谈不上“检查逻辑和证据，信服科学结论”，而是靠谁手里握有更大的破局的筹码、更能承受破局的损失来决定谁可以坚持到底，而谁将不得不妥协。

你们要讨论清楚当彼此发生意见分歧的时候到底要怎么办。是照A的意见办、照B的意见办、还是抓阄、轮流？还是遵守严格的发起动议、执行听证、投票表决的流程？还是实行一票否决制？说句实话，其实真正能行得通的，只有一票否决制——也就是双方只要有一方认为某事不行，这事就无条件的不可行。双方共同面对此事不实行的后果，直到否决一方改变主意。

这本来应该是默认被执行的规则，是基于爱的关系不言而喻的协调方式。

它还有一系列的补充细则——

1）在没有明确意见的区域，应该提前沟通此处的指导原则；

2）在没有明确既定指导原则、也暂无条件沟通的地方，优先视为对方不同意；

3）在没有明确既定指导原则，也无条件沟通，且有明确而紧急的必要时，可以独断，但要视为临时的机变处理，而不可以以此为基础对外订立长期甚至永久的契约关系。

实施这些基本规则，即构成相互尊重的关系。但这不是终点——你们一定看出相互尊重关系的一个致命的问题——缚手缚脚、顾虑重重，如果不加补充，相互尊重这条原则毫无疑问会极大的限制人的自由，成为一种令人窒息的重负。

因此，在此之上，还有一个台阶——

我们之间，除了我们共同受其约束的法律之外，只有我明确表达过、你也明确同意过的约定将被我视为对你有约束性。这意味着一切我所认可的风俗、传统、惯例、“常态”、“规矩”、“天经地义”，在未经你明确认可的前提下，都默认对你无效。你只需要在意我们之间的明确约定，除此之外，再无任何其他“不言而喻”却又需要你遵守的东西。

在这之上，还有一个台阶——

我给你临机处置、便宜行事的信托。我如果表达了明确的反对，则我的反对应该生效。

但在我明确反对之前，由于你的临机独断造成的一切后果，我愿赌服输，风险自负。

在此之上，还有一个台阶——

因为我的反对而使你不能做的事情，我都视为出于我的软弱而对你造成的困扰。

我有责任将这种反对做最小化的规定——

1）在定义上做最精确的界定，并将一切模糊地带视为无限制。

2）在时间、空间、对象的生效范围上做精确的界定，并将一切模糊地带视为无限制。

3）无论定义、时间、空间、对象的界定，都按照我所能承受的最低限度来定义。

4）我将努力尽可能早、尽可能广、尽可能深的解除因我而生的对你的限制。

这三轮授权，是一层比一层深的馈赠。

没有这三重馈赠，“尊重”在亲密关系中是无法执行的。

这三层馈赠，只要明确的、清醒地宣诸于口，就是确定无疑的爱的宣告。

这是人所能行的至真至勇之事。

人间挚爱，无过于此了。

——zhihu.com/question/4448

Case2:

第一个问题——实话是不是一个必需品？

首先在这里加一个限定语——这里仅仅包括没有诚实义务的话、其责任不可追究的那些话，那些可说可不说、可实可不实，不说、不实也不怕你能追究责任的那些话。因为除了这些话，其它的话是有义务、有责任可以追究的，那么这些自然有那些司法救济乃至于个人暴力手段去处理。你的问题其实本来就集中在那些人们可说可不说，不说实话你也无可奈何的领域。

所以，再问你一次——这些没有法律和契约保障的实话对你真的是必须的吗？

第二个问题，是你用什么来让对方愿意说说实话？

这我要说一个至关重要的个人修养——不要允许自己对事实发怒。事实就是事实，如果事实令你难堪，那么该解决的是如何让你自己超脱难堪情绪，而不是为了避免难堪情绪的折磨而抹杀事实。你面对的问题始终是如何从这个现状里得到尽可能多的收益。

涵养不是凭空来的，它不是靠“忍”，而是靠真正的盈利的事实来支撑的。

只有你真正的赚了，你才会真的宽容。

所以，你听完这些话之后第一个合理动作，就是首先收割这批货里的首要价值——经过它的启发而获得的关于事实的新认识。把一切加工的成本（这包括了情绪成本）……统统放到事后审计里去处理。你首先要把这里面能捞到的新信息捞出来。

——zhihu.com/question/4916

#学好语文# #学好会计#

---

Q: 文章开端论述自我认识诚实的不可能性，在“意识上传”那一篇也有呼应的地方：

人对客观存在是绝对无知的。

人类根本不可能想了解自己设计的机器一样彻底的了解人类自身，这一点是由自指性在逻辑上绝对的锁死的。人类的文明没有可能进展到能【完全理解】人类文明自身的程度，这是逻辑的不可能。一个人自己也不可能进展到完全理解自己。

你根本就没有任何足以说明“实验成功”的鉴定方法。

而且这不是什么技术水平问题，是逻辑上原则性的不可能。

---

2022/9/3更新