#黄色玩笑#

问题：为什么有的男生喜欢在女性面前开黄色玩笑？

很多人喜欢用冒犯被容忍的程度来试探关系的可靠度。在真正懂得这个策略的老手而言，这种试探常随后辅以真金白银的利益输出作为平衡对冲。

简单来说，ta们在用冒犯试探值得投资的关系题材，那些受得住冒犯的，才会获得ta们的资源倾斜和接纳。这个策略在中国蔓延之广、渗透之深，远远超过“对女生讲黄段子”这个层面。酒桌灌酒、当众调侃、恶作剧、取外号、借钱不还、有意冤枉……林林总总，不一而足。

这种思路的总的逻辑，是“不能接受侮辱的，必然会因为长期关系中迟早会发生的或有意或无意的负面体验而闹翻，因而只有被证实受得起一些显而易见的小侮辱、小委屈的人，才有值得考虑长期关系的必要”。

这个逻辑本身不是没有一定合理性的——至少看上去的确如此。并且，它之所以能流传如此之广、渗透如此之深，也是因为它的确有足够多的有效案例，足以令人在没有更好的思路、更强的策略之前寄托信仰。

为了讨论方便起见，我们首先把完全不懂事的无意识模仿者们排除掉——大部分这么做的蠢人都只学会了冒犯试探这一半，没有意识到还有利益输送的另一半，所以ta们做出来的结果是纯粹陷自己于社交绝境，最后被人憎狗嫌的流放。

我们只讨论那些明白全部做法并在积极实施这个策略的那些情况。这个策略存在几个致命的问题——

首先，它严重的依赖于试探者的利益输送能力。配合你这个伦理的人实际上是在把忍受侮辱的代价作为一份交易定金，一份投名状。

但谁的定金也不是白给的、也没有哪个山贼闲得发慌的到处交投名状。你发的这一球我接住了，那么接下来你拿出来的平衡物最好不要让我失望。

如果你让我失望，我对你最仁慈的处置也是给你贴上“不懂事”的标签把你打入另册。如果不仁慈，那么根据习惯法你就已经合法的成为了我出卖求偿的对象。我报复你将无损于义理，从这种报复中获得我忍受侮辱应得的补偿也不违人情。

更何况，如果我放任你的“不懂事”不受教训，明天你恐怕还会继续“不懂事”下去——大家都是老江湖，你装什么糊涂？我不让你受到足够教训，别人看在眼里，我将成为不知多少人的“测试对象”。

所以你有必要被痛击——也因此只是放逐你的确是一种仁慈。

在这个逻辑之下，你要伸手试人，你最好手里有足够的实力为你的试探兜底，否则你就犹如插标卖首，送肉上门。

也因为这个逻辑的默认存在，并且接招者事实上立于不败之地，所以在这个逻辑统治的文化圈内，被冒犯试探是受欢迎的。

因为那意味着对方在以受惩罚的风险做抵押，准备和你建立对你承诺了利益输出的合作邀请，而你要付出的不过是配合演出的一场“我接受”的戏交出你的部分面子作为合作押金。

受试探的一方反而是主动方。

这种伦理实践还有一个变种，就是你冒犯我一点，我还一另一种对称的冒犯，我也接受你冒犯，你也接受我的冒犯。结果就是我们有了双向的投名状和默契。

接下去我们就可以在一定强度内信赖我们的关系了，也就可以有一定的合作了。

它还有第二种风险——它不可靠。

这种靠双向交投名状而建立起来的关系，其抗压能力自然受到投名状大小的约束。这种微妙的尺度很容易导致人误判——你以为你们能开那种程度的玩笑意味着你打算拜托ta的事情肯定没问题，结果可能令你非常意外。

什么样的试探对应什么样的信号，什么样的关系能承受什么样的考验，这个机制之复杂，不亚于破解密码。误判是常事，甚至是一个想走这条路必然经过的阶段。

问题是，也不知道有多少人在这个阶段就已经折戟沉沙了。

第三个，也是最大的缺陷，是这个策略不能兼容真正的能人义士。

能人有足够的本钱，足以“恃才傲物”。四面八方求着ta的人多了去了，你挑一下眉毛、疑似翻了个白眼你就被踢出排队名单了，谁跟你谈什么什么鬼投名状？要交投名状，也只能是反过来你交投名状。

讽刺的是，“恃才傲物”这个词本身就是一种侮辱。

更讽刺的是到处用黄色笑话、强行劝酒收别人投名状的人，在这些软硬不吃的能人面前完全是另一副样子，规规矩矩、礼敬有加，唯恐对方误以为不够恭敬。

显然ta们并不是不懂这个道理，自然也会忧虑自己无差别的乱试探可能会失去关键人物的支持。于是客观上“用侮辱测试来试探”这个行为本身就意味着对方排除了对你能力的稀缺性的认可。正是觉得你没有什么不易替代的价值，所以ta才选择走第二条路与你建立关系。

ta的话本身的侮辱性是次要的，ta做出的这个判断才是真正的侮辱所在。而对接球的人，接球本身并没有多大的受辱，是接受了对方的这个判断才是最大的屈辱所在——人已经接受了“我没有什么不可替代性”这种判断，把自己看作一个可以搬来搬去的零件，所以才走这条路以为进身之道。

再来看义士。

什么是义士？义士就是一些确实有原则、有理想、有信仰、乃至于真的可以威武不能屈、富贵不能淫、贫贱不能移，能舍身取义的人。

在这里，我们不取褒义，只取中性义——这些人所为的义是不是被主流价值观认可，先摆在一边。总之这些人是做好了觉悟，处在一种可以为某些原则和理想不惜受损、甘于负重乃至于牺牲生命这样一种客观的状态。

这种人为自己的原则和理想负重、受损，是不会拿来跟人换什么东西的，也不会因为尽义而计算谁欠了自己什么债，也不会因为吃亏、委屈就转变立场。

只有这样的人，才能去攻坚克难，去做那些你没有办法靠“重赏之下必有勇夫”逻辑来做的事。

有些事情是非常核心而要害的，干得不好就能危害你整个事业，因此只要安排人负责这些事，这些人就事实上掌握着你的生死存亡。这些事未必有很大的技术难度，甚至未必很稀罕、很尖端，可以说任何大一点的事业都会有大量这类说起来平平无奇，但是出乱子就会致命的岗位。

手一歪就能决定你的生死存亡的人，该拿什么“重赏”来保证对方不这么做？无论你给多丰厚的贿赂，对于真正唯利是图的人来说，都不如等你上了船把船划到江中心请你吃板刀面。

板刀拿出来，何止你打算给的那点小贿赂会落在我手里，还可以叫你全都吐出来再去借高利贷好么？

这些事必须有人做，所以要做大事必须有非以利相结的义士不可。

如果一个人是可以被收买的、可以看在一点现实利益的份上忍受侮辱，这人就不能被委以这样的责任。

你若胆敢自信的认为已经喂饱了ta，让ta操船，你就不要到了吃板刀面的时候感到意外。

你也不要以为你是强哥，实力强大可以有效报复对方，对方一定不敢。划到江心既然对方敢把板刀面端出来，自然已经做好了准备让你没机会报复——对方可能根本没打算留你活口。你已经毁灭了，你报复谁？

所以，这些地方非义士不可。

而义不受辱。

你如果普遍应用“侮辱测试”为构建关系的先导手段，就等于已经放弃了真正成就什么大事业的基本资格。因为义不受辱。

你必定缺少义士辅佐，于是一切对你有真实威胁的事你根本不敢托付与人。

而一个人再牛气冲天，毕竟还是一个人，就是把你搓成粉又能包几个汤圆？

于是你能有什么出息？

看明白没有？

你也许看不明白，或者你可能不信。但是有些人能看懂——那些真正成就过事业，知道这事是怎么做成的人在用这个标准看待你。

在这些人眼里，一个人拿黄色笑话撩妹、用侮辱性外号跟人套近乎已成习惯、已成风格，绝不是什么“会来事”之类的好评价。

“不是不能用来跑腿打杂，但是不能做任何重要的事。”

还要不要这样，自己掂量着办吧。

（未完，待续）

编辑于 2021-05-25

<https://www.zhihu.com/answer/1486320041>

---

评论区:

Q: “很多人喜欢用冒犯被容忍的程度来试探关系的可靠度”，这句话我感受太深了。曾经从社交app上加过一个男性，一开始即表明了立场说当前只想做互相了解从普通朋友开始，对方也同意。然后他一开始的聊天中就特别喜欢用一些诸如“打屁股了”这种词汇。出于礼貌，最开始他说这张种词汇的时候我不予回应，然后他说的多了我就和他挑明了我不喜欢这种聊天方式，希望他能明白。然后他回我的就是他一开始就感觉到了我不予回应是不喜欢这种词汇，但他觉得不停用这种冒犯的词汇可以用来试探我的对他的好感和态度，我真是服了。最后在我明确和他说了两次我不喜欢这种词汇后他还继续使用，我就直接拉黑了。拉黑后过了几天他还试图加回我，加好友的话是“你消气了么？”，估计还在通过这种问题来试探他在我心里的重要性吧，不过我没理他了。

A: 躲过一劫

---

Q: 我领导就是用侮辱来试探每个人，我现在是全部门唯一公开和他对立的，本来时常觉得日子不好过，担忧未来了，看到这个回答，又燃起了信心，他成不了大事，我才能成大事！

A: 成大事不是靠怼，而是靠你不用侮辱试探也能建立很牢固的关系

---

Q: 没有分清楚。酒桌文化的冒犯本质是欺凌，因为只存在上级对下级中。而生活中的冒犯，是平级的。比如朋友之间互相叫对方“狗”，“儿子”，生病时也是问对方死了没有，这些东西和等级制度中上级对下级的侵犯不说完全不同，起码也是有很大差距的。

A: 酒桌上大部分都是平级之间。

---

Q: 虽然说的很有道理，但是貌似跑偏了，，因为，这些男人这时候并不需要能人义士啊，他只不过就要个辣妹罢了，对吧。

A: 单这点事就懒得答了。

---

Q: 怎么样才能更好的结交能人义士

A: 物以类聚

---

Q: 众人遇我，我故众人报之。国士遇我，我故国士报之。

---

Q: 很有道理，某种程度上类似于“彼此掌握对方见不得人的秘密，才能真正当自己人”

---

Q: 总是被作者手术刀一样精准的文字惊艳

---

更新于2023/10/28