（宏大叙事）

问题：如何反驳「越沉迷宏大叙事的年轻人，越成不了事」？

这原是问题“人们为什么不喜欢宏大叙事”下面的回答，谢 [@刘静](https://www.zhihu.com/people/87e75a7b8cc05738b6b26d5659dc6008) 提醒那个问题被关。

转帖过来，略作修改。

---

“宏大叙事”本身不是问题，出问题的是“沉迷”二字。

这两个字定义了接收“宏大叙事”的方式。

“宏大叙事”可以被其他事物取代，比如“正统教义”、“标准答案”、“意识形态”……

这些东西接收得当的话可以给人生必要的结构和强有力的支撑。但不恰当的接收则会让人限于囹圄，固步自封。

“宏大叙事”本身具有横扫一切、以集体经验代替私人经验、将公共诉求凌驾于个体诉求之上的特质。而这种特质会吸引、也会进一步促使那些本身就缺少实践经验、热衷构造理论、习惯于不假思索接收某一思想体系的人更加脱离实际、好高骛远。

因此，对于接收宏大叙事的人来说，“沉迷”是最糟糕的态度。

可以接收，但要批判的接收，也就是说需要考虑理论与实践的关系，言说者与被言说者不同的立场，以及叙事产生和发展过程中的权力关系。

要理解这种批判的接收，可以先来看一下在社科领域所展开的对宏大叙事理论的批评。

---

近代对宏大叙事的批判，背景是二战以后，前殖民地纷纷独立，旧有的殖民体系被打破，新的世界格局正在形成。

在这种情况下，首先受到冲击的便是以殖民体系为蓝图的宏大叙事理论。

比如对人类文明的描述、对历史阶段的划分、对人种的分类、资本主义的兴起与扩张、世界市场的运作等等。

很多人误以为说对宏大叙事的批评就意味着宏大叙事理论一定是错的。

其实不是，社会科学和自然科学不一样，不存在证伪一说。

所谓的批评，不是要全盘否定这些理论，而是要挑战现它们的局限与偏差、增加一个思考维度、采纳一个新的视角、补充一种可能被忽略的阐释。

对宏大叙事理论的批评，是对知识的产生及其适用性提出了质问。

——也就是说，当一方掌握了话语权，ta在对包括自己和他者的处境做出诠释、和提出解决办法的时候，忽视了不拥有话语权的他者对自身处境的诠释以及改变自身命运的主观能动性（agency）。

而这种忽视，并非全然无辜。

它是由实力悬殊的权力关系、以及一方相对于另一方高高在上的霸权地位导致的。

---

举个例子，印度女性学者Gayatri Chakravorty Spivak在1988年写的那篇檄文《Can the Subaltern Speak?》，就是挑战宏大叙事理论最有代表性的论述。

这篇文章的写作背景是后殖民主义时期的印度，「他者」是殖民地的印度女性。

英国殖民者在西方启蒙文明的宏大叙事中立法禁止印度寡妇牺牲的传统。

这件事令Spivak意识到殖民地女性的命运一直是被统治者书写的。她并不支持女性的牺牲，但她希望借着这件事来思考西方知识分子如何以自己的宏大叙事建构他者的主体论述。

所以她的质问是：

——「他者」可不可以自我言说，可不可以言说自我？

印度女性作为该传统的主角，却无法言说自己的经验、无法发出自己的声音、无法宣告自己的诉求。她们是无声的subaltern。

替她们言说的首先是英国的殖民者，将废除印度传统视为欧洲白人拯救蛮族女性的文明成就。继而是独立的印度政府，将之视为印度社会现代化进程中的一项功绩。

在这个由西方领导、由印度精英接手的现代性宏大叙事中，唯有事件的主角是缺席的。

事件的主角是沉默的，是永远被代表和被言说的客体。在仅有不多的发言机会中，她们的言说也是不被殖民者和印度精英所认知和理解的。

而这种对印度女性主体性的忽视，并不是殖民者和印度精英故意为之。但由于持有构建宏大叙事的主导地位，使得他们从一开始就无法真正的感同身受、无法与女性建立真实的连接、无法察觉女性讲述自身故事的精妙和宝贵。

这是宏大叙事加在被言说者身上的锁链，也是构成言说者自身的困境。作为言说者，他们自己也难以摆脱权力关系对他们思维的禁锢和局限。

---

回到正题，为什么越沉迷宏大叙事越会令人在生活中无力？

就是因为不假思索地依赖宏大叙事，常常会造成个体在具体的实践中丧失言说自我、改变自身命运、以及掌握主观能动性的能力。

但是如果可以做到批判的接收，也就是在具体的实践中让你的经历和际遇去修正和改造你所接收的宏大叙事，让它来为你的人生服务，不把言说自我、改变命运的权利交在宏大叙事的手里，那么宏大叙事就会对你有益无损，并会给予你的人生最重要的支撑与帮助。

所以对于宏大叙事，可以接收，可以构建，但要允许解构，允许重建，万万不要沉迷。

发布于 2021-11-14

<https://www.zhihu.com/answer/2222602216>

---