# 灵魂栖息何处

## ——试论泛媒介时代自我与主体性的探寻

物理学院 庄易诚

**摘要：**科学的进步与互联网的发展使我们进入了泛媒介的后现代化社会，随之而来的是消费主义的泛滥，个体被动地被他人的评价和大众的行为模式所同化，深陷社会的焦虑之网。本文试图从《逃避自由》中弗洛姆的观点入手，结合福柯的微观权力和阿尔都塞的意识形态理论分析现代人焦虑和迷茫的症结所在；以此为逻辑起点，揭示现代人所面临的内在困境：逃避自由与追问意义。运用这一理论，试图分析泛媒介时代个体逃避自由的几种典型表现，着重阐述后现代消费主义对个体的影响。反思其背后的实质；最后，从弗洛姆的“积极自由”出发，试图构建一种积极的社会图式，对人与社会的关系做出新的探索，为陷入焦虑与迷茫的当代青年提供一条重塑主体性的道路。

**关键词：**《逃避自由》；微观权力；泛媒介时代；社会关系；积极自由。

大众媒介和互联网的发展使我们进入了泛媒介的后现代社会，与现代性相对，后现代代表的是一种现代性和主体性的断裂。在这一背景下，人通过“消费” 和 “占有”“物” 来证明自己存在的价值，被消费社会运转的抽象逻辑所同化。[[1]](#footnote-0)

媒介不断创造和变换着个体的需求，使商品最初的功能被媒介创造的符号价值所取代。更进一步的，人们将自己也包装成商品，逐渐用互联网中的虚拟形象来代替真实的自我，被动地接受着信息洪流的冲蚀，努力的改变自己以显得与他人合群。个体似乎被钉在了社会的观念和结构之网中无法动弹，人们深感焦虑与迷茫。究其原因，是人们“逃避自由”的选择。

《逃避自由》是法兰克福学派社会学家[艾瑞克·弗洛姆](https://baike.baidu.com/item/%E8%89%BE%E7%91%9E%E5%85%8B%C2%B7%E5%BC%97%E6%B4%9B%E5%A7%86/3338698?fromModule=lemma_inlink" \t "/Users/huanye/Documents\\x/_blank)创作的社会学著作，它运用社会精神分析的方法描述了现代人自由与孤独的内在矛盾，对由此产生的“逃避自由”的心理机制做了详尽的分析与批判。为了更好地理解“逃避自由”是使人异化的过程，本文将先探究一个更为基础的问题：人如何被社会结构？

## 一、逻辑起点：个体何以被社会结构？

**（一）微观权力**

福柯认为，社会对我们的影响并不是来自于上层的宏观控制，而是一种微观的，分布于我们周边角角落落的力量，即“微观权力”。区别于一般意义的权力，微观权力以一种积极主动的方式呈现，它会表现为舆论，常识，道德，潜规则等各种观念，它并不直接作用于我们的外部，而是在内部发生，在我们习以为常的生活中影响着我们。在“微观权力”中，命令和命令者都消匿了，个体无法找寻权力的发布者，因而它不是依靠暴力去压制个体，而是使个体自愿接受它的统治。它并不是某些人刻意制造的，而是在群体中自发产生的。

在《逃避自由》中，弗洛姆借用了福柯“微观权力”的概念，并把它称为“匿名”的权威。弗洛姆提到：“‘匿名’权威取代了公开权威实行统治。它装扮成常识、科学、心理健康、道德与舆论。它不言自明，根本用不着发号施令，它仅仅靠温和的劝说，根本不用施加任何压力。”[[2]](#footnote-1)随着社会现代化的推进，个体似乎摆脱了外在的强迫，但却又无时不刻受制于匿名的权威。

1. **从“常人的统治”到意识形态**

但是福柯的“微观权力”侧重于解释社会对个人的规训和规训机器的运作逻辑，而“匿名权威”则将其推广为意识形态对个人的结构作用。福柯把微观权力的运行机制解释为“监视”，社会个体暴露于一种持续的可见的状态之中，从而不得不把自己塑造成“应该成为的形象”，不断地与本真的自我相异化。

通过海德格尔“常人的统治”的理论，我们可以更好的理解“微观权力”的运行机制。在日常生活中，我们按时起床，按时到达指定的地点去工作或者学习，休息时，我们和别人一样出去购物，或者去看一场电影，并且对此习以为常。似乎是别人怎么样活着，我们就怎么样活着，别人怎么样追求快乐，我们就怎么样追求快乐。对此，海德格尔说：“人之所以使用‘他人’这个称呼，为的是要掩盖自己本质上从属于他人之列的情形，而这样的‘他人’就是那些在日常共处中首先与通常‘在此’的人们。”[[3]](#footnote-2)在这种意义下，自我与他者的界限不再那么分明，自我也成了“他人”的一部分，这里的“他人”就是“常人”。“常人”试图把社会平均化和同质化，它行使着微观权力，使得个体庸庸碌碌，它用“公众意见”来压制个体的意见，仿佛它就是真理的象征。它抹杀了差别，人们不需要深究它的本身，只需要接受它，接受它就能获得安全感，接受它就能逃避自由。在常人的统治下，责任被消解了，即使群体意见是错的，那也是很多人一起犯错，自由也被消解了，作为个体的“我”不需要做出选择了，于是人们就逐渐地接受了微观权力，被常人所统治。

常人的统治背后是群体的意识形态，这里的意识形态是阿尔都塞意义下的。简单地说，意识形态就是群体观念的产物，但这种观念不是被确切表述出来的标语，而是一种隐藏在幕后的“无意识”。阿尔都塞指出：“意识形态是个人与其实在生存条件的想象关系的‘表述’。”[[4]](#footnote-3)这就是说，意识形态不是对现实的表述，而是一种群体无意识的“幻象”。虽然它是一种幻象，这种幻想背后却没有一种更高的真实，比如自由主义者渴求的那个“绝对自由的个体”。我们需要通过“意识形态”来与世界发生交互，并且镜像式地确证自己的存在，因而个体不可能脱离意识形态独自生存，另一方面，如果我们被动地接受意识形态的统治，就成为了“常人”的一部分，失去了个人的创造力。如果这种意识形态是积极的，生产性取向的，它客观上能促进人的发展，但如果被消费主义等所裹挟，就会使主体陷入焦虑与虚无的困境。

## 二、矛盾揭示：主体的两重困境

**（一）自由的困境**

弗洛姆在《逃避自由》中认为，自由是人类存在的一项本质特征。自由的人首先意识到他与世界和他人的异质性，并且他有选择的权力，他可以通过选择执行不同的行为来达到自己的目的，满足内心的冲动。自由意味着创造力，正是这种自由带来的创造力给社会带来了向前发展的内在驱力。

在人的个体化进程中，人的自由不断地增长，与此同时，人的孤独感也与日俱增。二者的冲突构成了“逃避自由”这一心理机制的基础。具体来说，脱离了自然和社会母体与此同时个体也失去了确定性和安全感，这意味着他必须不断地做出选择，作为选择主体的人也就要独自背负选择带来的结果，更多的时候这种结果是痛苦的，一些人出于对孤独和责任的恐惧选择了逃避构成其本质的自由，试图退回到母体中去，但母体不存在了，因而他们转向对微观权力的认同，自愿地接受“常人的统治”，以寻求失去的安全感。

于是自由成为了主体的一重困境。但矛盾的是，逃避自由并不能给主体带来真正的安全，在“常人”中找到的安全感和确定感注定是虚伪的。当人成为独立个体的那一刻，就意味着人与世界的原始连接已经断开，断开了就不能被修复，“微观权力”只能给我们安全的错觉，责任可以被一时的逃避，但并不意味着逃避了就不存在了。其次，这种逃避不是没有代价的，它放弃的是自由所蕴含的人格的独立性和整全性，是个体的创造力和潜能的实现。于是，我们看不到主体，看到的只有群体的意识形态。

**（二）意义的困境**

逃避自由，接受“常人的统治”缓解了个体的不安全感，但却是对自我潜能释放与发展的阻碍。沉沦意味着主体性的逐渐消解，但人不能承受无意义，所以伴随着的还有生活的空虚感。于是主体会不断地追问意义。一开始，主体会追问自我，向内寻求意义，但因为主体已然逃避了作为他本质的自由，向内只能看到他者与镜像，而看不到那个本真的自我，因而只能导向虚无。另一方面，人是符号的动物，意义也是符号的，这意味着意义只有在社会中才能得以实现，但对他们而言，个人与社会的关系已然变得僵死，个体被微观权力所结构，而没有任何的能动性，于是主体在社会中失去了自我，也找不到意义。由于当下的意识形态又生产着焦虑，被意识形态结构的个体也同时感到了痛苦和力不从心，这又加强了个体的不安全感。失去自我又使主体陷入了空虚，主体却没有能力去填补这种空虚，只好更加疯狂地寻求来自外部的认同，迫切地寻求意义，更加依附于微观权力的统治。

其次，即使不去选择逃避，主体只要做出选择，就会产生“我应该选择什么”的问题，这实际上是在寻求一种正确而普适的价值尺度，但当主体意识到自己身处于意识形态之中，所寻求的价值尺度是特定意识形态的产物，而不存在一种绝对的统一判断，就又会陷入矛盾之中。这种矛盾包括但不限于：理智的觉醒和潜能的释放是个体化的，但自我价值的确立需要我们走向社会；生命的有限性和单向性意味着主体注定不能实现所有的潜在可能性。主体必须要直面这样这些无法消解的矛盾，这意味着真正的主体始终处于一种不平衡的，在途中的生命状态。

## 三、现实观察：泛媒介时代的反思

**（一）认知缺位：自我虚构**

在社交媒体上，青少年往往会给自己设立某种“人设”，有意无意地通过倾向性的信息公开与发布，来塑造自己对外的形象，从而使自己展现成别人希望自己成为的模样，比如社交媒体上的个性签名，朋友圈的动态。其本质是寻求社会的认同，从而得到安全感与满足感。微信，qq等社交媒体上的相互点赞与评论，就是一种具体的体现。个体将自己虚构成了一种社会认可的理想状态，就是“自我虚构”。

这种“自我虚构”虽然看似是出于个体对成为更好的自己的愿景，但这种“更好的自己”是被意识形态所规定的，并不是我们所说的“目标”或者“理想”。在市场取向的影响下，个体甚至会将自己的人格包装成商品，伪装成谦逊，耐心等形象，在互联网上发布视频，博取关注和认同。也就是说，“自我虚构”往往伴随着“自我欺骗”。个人把那个社会给予的“大众想法”误认为是自己的想法，另一方面，个体用“超我”的快乐代替了真正的快乐，在发朋友圈时，个体更多的在意“他者是否认为我是快乐的”，并把它当成了自己真实的快乐。所以，“自我虚构”呈现的是人的认知缺位。

媒体信息的庞杂性、信息渠道的多元性、消费主义的盛行、现代性导致的安全感的缺失，多因素的影响下，微观权力不断地加强，人们逐渐淡化了本真的自我，努力地塑造着“被社会认可的形象”，他们隐入人群，思想趋同。

**（二）主体缺位：机械趋同与表演型人格**

“自我虚构”会带来“机械趋同”的危机。弗洛姆认为，机械趋同是“逃避自由”的方式之一。“个人不再是他自己，而是按文化模式提供的人格把自己完全塑造成那类人，于是他变得同所有其他人一样，这正是其他人对他的期望。”[[5]](#footnote-4)个体放弃了内心本源的个性和创造力，他的思想被社会希望他所扮演的角色所取代，每个人似乎都是一模一样的机器人，他看似在为自己的利益和想法而行动，自我却早已被外界的意见所取代。它反映的是现代人的主体缺位[[6]](#footnote-5)。但主体同时也面临着意义的困境，所以主体又总有一种想要挣脱出来的倾向，但当主体真正的挣脱出来时，会感到更大的不安。就像是冬天里的一团燃烧的烈火，主体需要靠火堆取暖但又不敢离它太近。所以人们会用一些有着反叛意义的行为，来宣告自己并没有那么的合群。但是，这种反叛并不意味着挣脱，反而是更深的“自我虚构”，反叛行为背后的意义本身也是意识形态的一部分。比如青少年穿着奇装异服，将自己塑造成一个传统的反叛者的形象，或者发表一些新的风格的评论来引起人们的关注，这仍然是一种“机械趋同”的体现。但青少年却误以为这是自己的个性，于是陷入了更深的“自我欺骗”。

另一种挣脱的尝试是表演型人格[[7]](#footnote-6)。他们在现实生活或者网络上中遇到不顺时，在发现自己无法承担的某种生活方式时，会通过贬低它的方式来获得自洽，并试图在群体中获得一致的意见，以此维持一种似稳的平衡，比如一会儿去听取各种的心灵鸡汤，一会儿又斥责专家建议的愚昧，并在社交平台上以抨击他人的观点为乐，并把这种悖论性的“表演”当作自己的理性。这不是真的理性，而恰恰说明了个体“逃避自由”所带来的主体缺位与意义焦虑。

1. **价值缺位：后现代消费主义分析**

学者麦克卢汉用“延伸与截除”这一对对立的概念来概括媒介对人的作用，“延伸”是指媒介对人的拓展，“一切媒介都是人的某种官能——心理或身体官能的延伸……任何感知的延伸都使我们的思维和行为方式发生变化我们感知世界的方式因此而变化。”[[8]](#footnote-7)，而“截除”是对自我认识的限制，“自我截除不容许自我认识。”[[9]](#footnote-8)人越是依靠于延伸体的功能，人的本体就越会被抑制和截除。互联网看似极大地拓展了我们的认识范畴，但实际上它也限制了我们的感知。它成为了一种生活形式，一种结构之网，支配着我们的生活。

近年来，公众号，“短视频”潮流的兴起，个体“自恋式麻木”地接受者媒体灌输的信息。这种信息裹挟着消费主义，源源不地生产着焦虑。诸如短视频平台上“几道必吃的美食”，“几个必去的打卡圣地”，朋友圈里精修的照片，分享吃过的大餐等等，互联网的发展使得消费主义逐渐由物质的消费转向了对符号和概念的消费，也就是后现代消费主义。在这样一种观念的侵蚀下，主体和主体间性都发生了异化，前者表现为人的价值和区分变成了符号的价值和区分，也就是我们为自己贴上了各种各样的标签，把它当作了人的本质，后者表现为人与人的互动变成了符号互动，因而实质上是对现实的否定。

对此，法国哲学家鲍德里亚提出了“拟像理论”。拟像是一种摹本，但没有与之对应的原始的东西，它有如下特征：1.它是对某种基本真实的反映。2.它掩盖和篡改某种基本真实。3.它掩盖某种基本真实的缺场。4.它与任何真实都没有联系，它纯粹是自身的拟像。[[10]](#footnote-9)“拟像”试图将媒介营造成一种“超真实”，使个体沉浸其中，鲍德里亚看来，后现代消费主义的盛行正是因为拟像的泛滥，媒介与现实的界限模糊了，人们越来越追求符号的消费。人们把符号的享乐当作是真实的快乐，比如朋友圈里分享的照片。讯息逐步地吞噬了其自身的内容，大众媒介已然从信息的传递者转变成了价值生产的场所。在这个过程中，个体仿佛被吞进了一个生产焦虑的意识形态之中，人失去了自己的价值尺度，逐渐成为了马尔库塞笔下的“单向度的人”。

## 四、何以破局：出离与重构

## **（一）积极自由与生产性取向**

面对自由带来的不安全感和沉重的负担，个体除了逃避自由还有另外一条出路，也就是“积极自由”，这一观点最早在弗洛姆《逃避自由》中指出，并在他的《为自己的人》中展开了详尽的论述。与“消极自由”相对立，“积极自由”要求人们积极发展自己的能力，通过生产性的活动，重新主动地建立一种与世界的联系，为自己在世界之中找到栖息之所。简言之，积极自由是“一种将个人与世界联系起来，同时又不消除其个性的关系”[[11]](#footnote-10)的能力。

“积极自由”要求我们热爱自己。爱是一件需要有意识去努力的事情，它不仅仅是一种具象的，与特定人的关系，更是一种对生命、社会乃至整个世界的积极和负责，是一种变革性的力量。在自爱的基础上，我们才能发展自己的个性。

于是，人被当作是一种目的和结果，而不是任何人或任何事的手段。它要求我们把个体的孤独凌驾于普遍性之上，把一切的意见都悬搁起来，亲自去面对生存中的选择，这时，生存激情和创造力到达了顶点，也就有能力去重新审视那些过去结构着我们的观念之网和意识形态。

与此对应的是“生产性取向”。在弗洛姆那里，生产性被理解成人的潜能的实现，是人所能运用的力量的自发实现。生产性取向注重物质，思想与体验的创造，建立一种生产性的物我关系。生产的过程即是创造的过程。这意味着人要下沉到生活的本身，生活就是目的，生活的价值不可能高于生活，而是蕴含于生活之内。成为一个人意味着我们首先要像人一样生存，自由在剥夺人的安全感的同时也给了人们创造性和可能性。人应该积极地用自己的行动和生产去构建社会，而不是随波逐流，被社会所结构。

**（二）社会关系的重构**

笔者认为，以上现象发生的根源在于个人与社会关系的倒置。在“逃避自由”的模型下，我们只能看到社会对个人的结构与影响，个人一方面寻求着庇护，另一方面被动地接受着意识形态对观念的塑造，从而迷失了自我。在他们的世界里，社会就像一个巨大的交织网络，个人被粘黏其中无法动弹。但是，社会是人与人通过关联形成的有机整体，它的运作需要人去维护。所以，在一张积极的关系图上，人们与其被动地被社会建构，不如主动地投入到社会的建构中去，发挥自己的主观能动性，从中获得生命的意义。以下是具体的论述。

首先，我们要认识到，“积极自由”并非一种自私的利己主义。利他主义必须要以肯定自我利益为前提，如果一个人不珍视自我的利益，那么他向他人奉献的利益也毫无意义。所以爱他人必须要以爱自己为前提，越是肯定自我的重要性，舍己为人才会显得越崇高。“自爱”是重构社会关系的前提。

其次，“积极自由”也不是一种自由主义，相反，它反对自由主义。弗洛姆所说的人逃避的原初自由不过是我们回溯性建构的产物，社会性是我们与生俱来的属性。人生的意义就建立在意识形态之上，“自由主义”所推崇的绝对自由也是特定意识形态的产物。我们生存的社会往往是多种意识形态并存的，弗洛姆要我们做的，不是穿越社会意识形态的幻象，而是要我们以积极的，反思的态度去融入社会，去选择生产性的，积极的意识形态，重构人与社会的关系，而不是被动地被意识形态所结构。

要强调的是，自我的意义只有在社会中才能实现。意义是符号的产物，人也是符号的动物，脱离了符号就没有意义可言。换言之，生命没有先验的意义，意义是在个体与社会的互动中被建构的产物。“建构”意味着社会不会自发性的赋予主体意义，而需要主体自己去探寻。所以逃避自由就要注定面对意义的焦虑，只有个人主动积极地融入社会，对社会做出贡献，在社会中发展自我，才能建构出个人的价值。

人的创造性潜能只有在社会中才能得以实现。因为创造性离不开生产活动，而生产活动只有在群体中才能得以发生。个体在实现了社会价值的同时，个人的价值也得以实现。在生产性的社会中，个人价值与社会价值必定是同一的。

马克思认为，社会关系同时也是生产组织的方式，生产活动是所有社会关系的背景性秩序。阿尔都塞进一步提出：“意识形态将个体询唤成主体，从而保证社会关系的再生产。”[[12]](#footnote-11)在这个论述中，主体是离心的，意识形态要先把人变成主体，再由主体组成社会，这种“唤询”实际是通过某些“仪式”来发生，小到在路上与别人打招呼并相互寒暄，大到我们职业的选择。“这种仪式证明了我们确实是个别的、具体的、可识别的以及不可替代的主体，使得人成了社会关系中能动的一方。人既不是绝对自主的原子式存在，也不是结构之网上那个僵死的，不能动弹的个体，而是可以主动选择的，参与社会建构的一方，在这一过程中，主体真正的“在社会中实现了个人的价值”。

面对泛媒介时代下互联网带来的冲击，我们所能做的，就是选择积极的自由，意识形态不过是个人与其生存条件想象关系的“表述”，这意味着我们有能力拒绝意识形态生产的焦虑，去选择另一种积极的，生产性的意识形态，甚至人可以生产自己的意识形态，去回馈和影响社会。

**（三）反抗符号依赖：寻找主体性**

在这种图式下，自我与社会间的主客关系发生了翻转。从理论回归现实，面对后现代的消费主义和社会充斥着的观念之网，我们如何对抗焦虑，建构主体性？其关键在于反抗对符号的依赖。我们要做的，是将物与物的关系还原到人与人的关系，唤醒人的主动人格，用“重生存”的价值观念去抵抗“重占有”的消费主义逻辑，最终达到自我精神的重塑。我们要意识到，我们不是一个个标签的集合，也不是被他人的评价所塑造的虚设自我，而是一个活生生的人，在符号之外，我们仍有爱的能力。

## 结语

为了找出现代人焦虑和迷茫的症结所在，我们从福柯的微观权力理论出发，结合了海德格尔的“常人的统治”和阿尔都塞的意识形态理论，阐释和延伸了“逃避自由”的原因和机制。并以此为逻辑起点，揭示出主体的“自由”和“意义”的困境，主体害怕孤独因而逃避自由，但主体又不能承受被社会同化后的无意义，因而始终处于着一种矛盾的状态——机械趋同但又试图挣脱。运用这一理论，我们分析了泛媒介时代人逃避自由的几种典型表现，着重阐述了后现代消费主义对个体的影响。最后得出结论：焦虑和迷茫的根源在于个人与社会关系的倒错，个人变成了完全被动的那一方。基于弗洛姆的“积极自由”理论，我们构建了一种积极的社会图式，个体选择生产性的意识形态，并主动地参与社会的建构，在与社会的互动中构建人的价值，并通过对符号依赖的反抗和“重生存”价值的重塑去寻找主体性。

究其本源，这还是要求我们正视自我，去反思那些结构着我们的意识形态，然后以积极的，主动的态度面对人本质的自由，肯定自我的价值，继而在社会中创造价值。以萨特对自由的论述作结“人首先存在，与自身相遇，在这个世界上崛起，然后才规定自己。人不是别的，只是他自己所造就的东西。”[[13]](#footnote-12)

1. 尤月露：消费主义视域下人的主体性异化问题.载《国际公关》,2023,No.158(02):62-64. [↑](#footnote-ref-0)
2. [美]艾里希·[弗洛姆：《逃避自由》，刘林海译，上海译文出版社，2018年，第111页.](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CBBD&filename=9787020145072000&v=MzAxMDR6eFVTbURkOVNIN24zeEU5ZmJ2bktyaWZaZVZ2RXludFVyckpJbG9XWEZxekdiTzZIdERJcW85Q1p1c1BEQk04&uid=WEEvREcwSlJHSldTTEYzWEpEU3VpTnI5R01BYnVQL0RROWZ2OXRSZ3pIOD0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!" \o "弗洛姆.逃避自由[M].北京：人民文学出版社，2018:123+126+169." \t "https://kns.cnki.net/KXReader/_blank) [↑](#footnote-ref-1)
3. [德]马丁·海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映，王庆节合译，三联书店，2006 年，151 页 [↑](#footnote-ref-2)
4. 李桐.：阿尔都塞意识形态理论研究，哈尔滨师范大学硕士论文，2021年。 [↑](#footnote-ref-3)
5. [美]艾里希·[弗洛姆：《逃避自由》，刘林海译，上海译文出版社，2018年，第123页.](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CBBD&filename=9787020145072000&v=MzAxMDR6eFVTbURkOVNIN24zeEU5ZmJ2bktyaWZaZVZ2RXludFVyckpJbG9XWEZxekdiTzZIdERJcW85Q1p1c1BEQk04&uid=WEEvREcwSlJHSldTTEYzWEpEU3VpTnI5R01BYnVQL0RROWZ2OXRSZ3pIOD0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!" \o "弗洛姆.逃避自由[M].北京：人民文学出版社，2018:123+126+169." \t "https://kns.cnki.net/KXReader/_blank) [↑](#footnote-ref-4)
6. 在这里，“主体”不等同于“个体”，指的是那个在微观权力之外的，真实自我的认知。 [↑](#footnote-ref-5)
7. 尤月露：消费主义视域下人的主体性异化问题.载《国际公关》,2023,No.158(02):62-64. [↑](#footnote-ref-6)
8. [加]马歇尔·麦克卢汉：《媒介即按摩》，北京:机械工业出版,2016年：第24-39页. [↑](#footnote-ref-7)
9. [加]马歇尔·麦克卢汉：《理解媒介》，南京:译林出版社,2011年，第59页. [↑](#footnote-ref-8)
10. [法]让·鲍德里亚: 《仿真与拟像》，载汪民安等主编《后现代性的哲学话语》，杭州: 浙江人民出版社，2000年，第 333 页。 [↑](#footnote-ref-9)
11. 王芳：《在没有好转迹象的世界里，如何自处？ 》，搜狐网，https://www.sohu.com/a/537582269\_206804 [↑](#footnote-ref-10)
12. 李桐.：阿尔都塞意识形态理论研究，哈尔滨师范大学硕士论文，2021年。 [↑](#footnote-ref-11)
13. [法]萨特：《存在与虚无》，陈宣良等译，北京: 三联书店，1987年，第61页。 [↑](#footnote-ref-12)