用愛迪生的方法從你們頭上走過去

## 林其蔚與《鬱言師》

文／高俊宏（䓨術創作 ，論述者）圖片提供／林其蔚

這篇文章原本是要談「行為藝術」與「紀錄」兩者的關係，我想，任何稍具常識的人都能理解，行為並不絕對依附於攝像紀錄機器，而機器也絕無法完整再現行為。但除了這種螺旋式辯證（其結果可能僅通往平庸的無解）之外，我們還能怎麼談？

## 用愛迪生的方法

2015年7月高美館「以身作則：身體行為藝術」開幕當天，我帶著這個疑惑前往展場，看見林其蔚《鬱言師》系列作品，並與作者簡短聊了一下，忽然發現某種事物貫穿兩者。因此我想先從與作者交談之間所傳遞的畫面，從《鬱言師》的發生過程，以及先前對林其蔚約略的理解，大膽地透過這位身上帶著難解印記的創作者，用一種或許更危險但不見得一無所獲的出離角度，談談存在於藝術自動地，反向產出的機器理性（Mechanism）裡面，看似理性，合群但複雜的機器與法西斯問題。先談談那件「電椅」的〔鬱言師二〕，林其蔚說：

「〔薨言師二〕其實是一個電椅，這個表演，借用愛迪生的三個發明（留聲機，電燈，電猗）讓觀眾進入現代劇場的權力關係，全場以錄放音機播放事先預錄好的『台詞』，台詞内容『預言』表演者將在表演結束前電擊觀眾，並指涉此一表演即爲猶太人被彪解至集中營的過程。二戰納粹政府彪解猶太人的行政的流程，是有法律依據和其『合理性』的，此一階段只有冷的行政暴力，有如卡夫卡『城堡』中的繁瑣行政流程……一直要到進集中營之後才出現赤裸裸的身體暴力。這個表演創

造類似的機制，觀眾一開始進場就被告知觀眾席其實就是電椅，電源開關設置在舞台正中央，表演者在表演過程中告知觀眾，表演的重點便是電擊，—切都已經被事先預告……但是在過程始終沒有觀眾採取行動，也沒有任何觀眾站起來，雖然事實上這様的電擊是會造成危險……爲什麼？我鲎得這是現代劇場的核心問題。」

在2005年臨界點白水劇場發生的〔鬱言師二」，林其蔚頭套絲裓，帶著面具，看起來有些變

態，身體扭扭動動搭配著一旁的錄音機播放模糊而充滿末世感的語句

錄音带．．．．．．．．是最棒地
（重複）
當時間到來的時候
袖就會來到
耶穌已經來了
可惜你不認識衪
（重複）
慈济••••••
（重複）
現在我要塐助你們看到袖
用最快最便宜最有效率的方法
用愛迪生的方法……
在一片宣教般的黑暗場景中，林其蔚走向角

落壓下220伏特的開關，「用愛迪生的方法」：交流電，電擊幾乎滿座的觀眾。隨後畫面一陣雜訊，根據林其蔚描述，現場有些人被電到，有些人衣著太厚而沒感覺。無論如何，參與者之一游荿記述道被「『大家都乘乘坐著，如果自己起身走人似平很蠢』這種想法所綁架」 ${ }^{1}$ ，扼要描述了在集體意諳的牽制中，「觀眾」如何成為最普遍意義，最為空白以至於能夠接「神視」（visionary）之下，所指定出的荒唐行為都視為救贖的「受眾」。

〔鬱言師二〕裡，不斷傳達要用愛迪生的方法「讓你們從現在開始不虚此行」的神諭，某方面來說，類似於六○年代美國的「米爾格蘭實驗」 （Milgram Experiment），以電椅實驗的方式探討二戰時期納粹成員是否真僅僅是盲目的「服從」。但我更感興趣的不但是「服從與快感」兼具的「執行




者」（「米爾格蘭實驗」中的「老師」），如何與機械合體，同時也是，機械如何在理性的面貌，換言之抽離「惡」的狀況下取代抽象的撒旦，成為等量於生命，度量，甚至懲罰生命的「東西」？

長期以來，對於林其蔚的作品稱不上熟悉，

但隱約總感覺一股異於「標準」西方藝術歷史的行為藝術脈絡，特別是他長期搜索非西方世界及台灣普凡文化的工作，更令人無法忍受將之貼上「主流」藝術風格，但我仍大膽感覺，他的骨子深處是「某種西方」的，一如情境主義者國際（S

I）的「非」位置，以至於令人感到不確定他是否因為對西方的迷戀而欲摧毀之（或相反），一如他有意識地藉由法西斯的方法來理解自身或他人（或相反）。一如前述的「東西」，我對林其蔚首先的感覺是「機器」，他的作品具有假西方古典機體
（械）唯物主義（mechanistic materialism），反射生活在台灣島嶼的人們所崇尚的莫名「理性」的意味。一如機體（械）唯物主義者拉•梅特利（La Mettrie，1709－1751）在〔人即機器〕（L＇Homme Machine，1748）一作中，以帶有反靈魂論的角度


提出：人的勞動與動物勞動之間並未帶有「突躍」 （abrupt），其甚至認為假如單單透過當時對自然，對真理哲學的研究就能通達真理的話，「那麼青蛙也會飛」。單就這派反靈魂，以身體行動透過複雜的機械機制，組織能夠形成某種「物質思想」（ mental thoughts）的古典唯物觀點，幾乎就能提供林其蔚（鬱言師二 ）裡面，觀眾與電椅粘附在一起那種奇怪景觀一個支撑點：物質秩序。

事實上，幾乎所有以抽象，心靈為名的事業都是以物質秩序作為唯一的開展，行為藝術與攝影

機具當然也存在於物質秩序之中，且幾乎自成一套「美學」唯物史觀。可是從林其蔚，亦從物質秩序，特別是自然作為工業化的資源夾說，人與自然之間的關係已非動物與自然之間的關係，而逐漸生成一套「逼索」的技術，從而派分成不同階層的勞動技術，最後「抽象」為資本主義的關係。因此，表象的物質秩序直指了「秩序」如何可能的「物質思想」，這與伴隨著自然「逼索歷史」同時發展的帝國製造物質性的土兵，身體極為接近。

「服從」不但意味著敬畏發號司令者，更有

著想要成為集體一分子，包裹在集體化下保謢金的想法，物化成石頭一般，即便這眾多石頭正在形成一股土石流。回到（鬱言師二 ）裡面觀眾的服從，從「米爾格蘭實驗」的概論看來，超過一半的参與者仍願意執行足以讓人致死的 450 V 電流，顯示服從的力量超乎我們想像。2005年在臨界點白水劇場的那場電撃秀，我設想，觀眾之所以仍堅持坐在椅子上，可能聯藏著某種身體對於古老秩序的記億，我們或許可以賦予它「戒嚴」之名，但我以為，根本上它與「文明」二字有深刻關聯，换言之，電椅的作品在所有仍虞於崇拜文明，秩序的國家操作（特別可能在所謂第一世界以外），結果或許都一樣。這裡面的問題是，從自然作為「逼索」的技術，工廠一一勞動身體的誕生，一直到帝國主義一一各種軍士（包含軍人，教育人，文化人．．．．．．）的產生，奠基的無非就是堪以反靈魂論指稱出來的物質秩序，而世界文明在某種程度既創造，發明了各式各樣的集體秩序，又同時反過來，以船貨崇拜（Cargo Cults）的模式一般，將作為秩序體的人予以土著化，反過來崇拜文明所形溝出來的大主體。

## 從你們的頭上走過去

然而，除了對以文明為名的戰爭或集中營或 IMF或WTO等現代機制大主體仰望而絕望之外，我們如何「思考」，或將成為我們如何面對大主體的重要前提。一如潛能所意涵的可能性，在林其蔚身上，或許法西斯的潛能（potenza）也許意味著更多。猶記幾年前一次在台灣南部某場合，参加林其蔚的《音腸》工作坊時，已經眲說過電㥓之作，那時候作者提及：「愈法西斯愈好」。如今回望「愈法西斯愈好」幾乎成為理解我們自身作為現代

文明體（土著）的唯一方式
在高美館的展場現場說明時，林其蔚提到了鄭捷。他認為鄭傑能一口氣在捷運列車上殺死那麼多人，某方面是因為同車廂其他乘客未在第一時間反應，有些人居然還在滑手機（某種日常沈醉，狂歡模式？），以至於我們產生了錯覺，懐疑那班通往台北的捷運車廂在某一層面上是不是就是猶太人
言師一 〕裡更顯尖鋭。這場發生在牯嶺街小劇場的表演，林其蔚帶著與（鬱言師一〕看來同一個的古怪面具，雙手帶起媽媽洗碗常用的粉红色乳膠手套，經由反覆對錄，桌上的小叮䓨䤼音機音質愈來愈差，最後播放出像鬼一般，或像小叮噹卡通裡的阿福被卡車壓扁以後發出的屚平音波，音波內容隱約是：「十分鐘之後，我將從你們的頭上走出去」：

林其蔚說：「（（夢言師一））持緒畨放『十分轾後我鍺從你们頭上走出去』，表演结束的時候，基本上我就是踩著蔇䍗的頭雊開劇場，事賓上我是穿皮拖鞋，照理束講这件事情應該是做不到
個人被橾到頭流血。

〔鬱言師一〕到底踩過了什麼？從林其蔚提供的錄像畫面看來，當他要踩上從觀眾的頭走出去時，剛開始前排一位女性觀眾似乎採取反擊，當他的企圖兩次失敗以後，他轉而攻撃其他觀眾，用突撃的方式，迅速的方式鑽入人群，然後一瞬問踩上不知幾位觀眾的身，頭，就這樣「出去」了

即便林其蔚認為「血」走在法西斯之前，能唤起身體，不過我還是感受到，〔鬱言師一〕過程中不斷交疊播放的 $\Gamma+$ 分鐘之後，我將從你們


畿言師一 〕 紀錄
的頭上走出去」的古怪音波，某種程度正像「歌曲」一般，揭示著或許是法西斯最本質，同時最接近於上述「服從」一面：「靜默的狂歡」。巴伯•佛西（Bob Fosse）1972年電影《酒店》 Cabrant）裡有一段畫面，後來被季傑克引為法西斯的討論：背景敘述1930年代一個德國鄉下地方的酒館裡，一位穿著土黃色納粹軍服的希特勒青年團 （Hitler－Jugend）少年站在台上唱起了「明天屬於我們」，台下原本狀似墮落，無精打采的群眾忽然感染了一股愛國氣息，大家紛紛追隨少年唱起了

這首愛國歌曲。在這個看似頌揚法西斯主義的場景中，紀傑克卻用非常尖銳的觀點指出法西斯與酒館本身所彌漫的犬儒，頺廢浂息的相似性：

真正「法西斯」的東西，並不是愛國的感染力本身。實際上為法西斯主義打下基礎的，正是因為自由主義對一切無條件的投入，一切對理想的獻身都感到懷疑。並將之斥為潛在的「極權主義」狂熱—也就是說，真正的問題在於，法西斯事件〔企圖要（重新）將秩序引進混亂之中的決斷〕和那種無能的犬儒而墮落的自我氛圍，實際上是共謀

## （complicity）的關係。

包含1995年的「台北國際後工業藝術祭」在內，「狂歡」幾乎被以一種本質性的方式揭露出來，進而形成難以名狀的弓詭場景：這真的是解嚴後「自由的」台灣嗎？可是卻是真的。於是我們理解，除了將法西斯解釋為極度幻覺之外（法西斯式的美學主體指認只是其一），法西斯裡面實實在在存在著某種奇怪而不斷遭受自由世界攻擊的「反身性」。從法西斯主義（Fascism）逐漸演化為反自由主義，反共產主義及反保守主義的脈絡來說，法西斯主義者嘗試依賴「集體理性」，藉以解除左翼賴以支撐的歷史唯物史觀以及上述古典機體（械）唯物主義，可是事實上，一如共產主義最終依賴列寧式階級封爭所引發的悲劇，法西斯同樣在二戰後被徹底汙名化為等同於奧許維辛集中營的畫面，換句話說，「法西斯的遺忘」與信仰自由資本的西方社會操作有所關聯，而致使這個「遺忘」本身是可疑的。

這也許解釋了紀傑克認為法西斯本身是一個「假冒事件」，或者根本只是一場狂歡，同時也聯繋到我對於林其蔚作品的初略理解，但我想，法西斯很可能只是他想要逼出「血」的一場事件。同時，我對紀傑克說法感興趣不僅是「假冒」二字 （畢竟今日哪個「真」的論述不都圍繞著「假」而造成「假」的過剩，剩餘つ）我感興趣的是如同那些坐在電椅，或者等待被踩頭的觀眾，他們的等待裡面可能有一種依賴彼此的心理，藉以抵御作者「邪惡意圖」的「狂歡」——這個在政治，社會軍事場合經常借用（甚至是本質性的）：「狂歡」——但同時反過來被文明動用「懲罰」所規範的詞彙，潛越了我們所理解的許多規範，計劃，甚至想像，換言之，假如法西斯具有一如阿岡本（G．

Agamben）所謂「黑暗的潛能」（potenza），它只有在「無法控制的喪失」 ${ }^{2}$ 之中存在，那麼，紛向兩極的，一方面朝向「服從」，二方面又（可能）掀開皮鸕，看見我們的身體

## 身體即場景

最後還是得說，關於服從，法西斯，血，我們依然理解得太少，其中一個原因是因為倘若無法從「自身」去理解這些，那幾乎都是空談，但如何從自身理解，則率涉到更複雜的認知技術問題。來到這裡，我們才稍微具體地回到「機器」的問題。舉林其蔚於此次高美館「以身作則」展出的作品為例，是因為人們長期對「行為」與「機器紀錄」畫分為二元論的觀點（這無異為另一種笛卡爾式的瞄准），但一如拉•梅特利的 《人即機器》，或者回到台灣場景，黃金麟在《戰爭，身體，現代性》裡長篇探討的「武化的身體系譜」，當然還有更多的更多指出，「身體行為藝術」除了作為一種補償西方過度仰賴「抽象」（abstract）系統的辯證之外在台灣島嶼之上，經由各種已被西方淘汰的現代性價值的「外銷遠東」進轉為「兜售亞洲」，它的機器性，物質性比起西方更是不證自明了。換言之在不藉由影像殘質，「盲目」地觀看林其蔚《鬱言師》系列，我依然可以從這種不證自明的，身體被各種抽象機器，如同古典機體（械）唯物主義在今日藉由保險機制，安全機制，警衛機制的擴延（換言之盖辱）中，深刻理解我們處於什麼樣的現代場景。

或者，身體即是現代場景的錄像機器。

[^0] 2 阿岡本（G．Agamben），《搢能》，p299


[^0]:    油前進 1 o ottp：／／neogenova．blogspot．tw／2013／07／blog－post．htm

