#与世界为敌#

问题：孩子住校晚上打游戏到深夜影响别人，对舍管指正批评过度敏感，

遇此类事觉得全世界和他做对，家长该怎么办？

本来写了一半了，被知乎吞了。看来是上天不允许我那样回答，那我换一个方向说吧。

社会是有秩序的，其中最大的秩序就是个人自由。你侵犯了别人的合法权利，那么所有对维护这个合法权利有责任的人就不得不行动起来与你为敌。如果这些人行动起来还是无效，那么还会有更高更多的力量被动员起来与你为敌。

从这个意义上说，的确是全世界都要与你为敌。

这不是你觉得如此而已，事实就是如此。

只是这并不是“少数统治阶级的阴谋”，而是因为不遵守这个逻辑的社会在现代化的竞争里会毫无战斗力，会被别的社会形态吞没、统治和同化，到最后还是会稳定在现在这个现状上。

换句话来说，这是通过物竞天择的路径展露的天意，和万有引力把所有苹果都拉着往下掉没有本质的区别。

你觉得公平也罢，觉得不公平也罢，事实就是如此。你接受也罢，不接受也罢，事实就是如此。

你这样做，世界就会与你为敌。它会不会与你为敌这个部分你是改变不了的。你丢块石头到水里，你不能要求水不起波纹。

要么你打败世界。

这不是不可以尝试——毕竟我们的社会秩序并非没有过改变。不能接受现有秩序，将它推翻，重建一个新秩序，这不是没有人做到过——不然哪来的新中国呢。

但是那需要同志，大量的愿意紧紧团结、舍生忘死的同志。

那样的话，对同寝室同学和宿管的团结失败至少需要有一个大的多的群体与你团结成功作为有效的抵偿，否则它本身就是一种净失败。你接下去的行为应该走向更有效、更广泛的团结。

你在做的是什么呢？你在向我抱怨，哭诉你的不满。

我本来就是站在你这边的，不用你哭诉，我的立场也不会有改变。哭诉的确可能会导致我支持你的动机变强，但是假设折算成打算为这件事承受的损失，它并没有提高这个上限多少。

换句话来说，这就算不是无效的，至少也是低效的努力。

它唯一的净效果，只是给你造成你已经做了足够努力的幻觉，让你比较容易接受随之而来的失败而已。

你生气，没什么问题，等你成年了，也没有人能来跟你说你的什么想法对或者不对。

所有的问题都在于你能不能做得到，是不是打算承受你自己愿望的全部重量，是不是把整个事情想透彻了。

仅仅发一顿脾气，向我、向宿管、向世界表达一番强烈不满，这是希望只要表达了强烈的愿望，世界就如你所愿。

这不全怪你，这先要怪我。

是我在你成长的过程中没有让你清楚的明白这个世界的游戏规则，让你误以为只要对我许愿，我就能帮你实现。我不能忍受你困苦和不足，看到了就会觉得痛苦。为了最快的缓解我自己的痛苦，我常常直接帮你实现你的愿望和需求。

这对我有好处，但却是以牺牲了你学习努力处理自己的不满足的机会为代价。

我为了我的脆弱，而牺牲了你的成长，我只是贿赂了你的欲望，让你成了我的同谋而已。

所以，这要怪我。这一笔记下来，我会在我的遗产里面对这一点负起我应有的责任。

但是你也要明白，这种事情，终究是两个软弱的人私相贿赂，出卖了一个本来可以伟大的灵魂。

你以前是不知道这一点的，作为受教育者，这是我身为教育者的失职，所以今天之前的你是没有责任的。

但是今天你已经知道了，从今天起，你要负起看守你自己灵魂的责任。

我要负责停止行贿，你要负责停止受贿。

---

你没有学会熟练的做上面这些计算，这也要怪我。

我可以接受你的计算结果是错的，水平不够，但我要问的是——

你选择“发脾气”这个反应之前，做过这个计算没有？

如果你没有做过，那么你可以怪我。

这的确可以理解为是我没有给你足够的教导，让你没有学会让理智凌驾于情绪。毕竟，对于未成年的你我负有一切的教育责任。

你如果选择怪我，我没有任何自我辩护的余地，必须接受。

那么，你要选择认定这全是我的责任吗？

很好。

现在是公元2021年1月3日13点33分。

记住此时此刻。

你在这个时刻，在可以合理合法的推卸掉全部责任的时候，选择了自己承担起一部分责任。

因为这个选择，从这一刻开始，你有权利直呼我的名字了，你也可以在任何时候禁止我用你的小名称呼你。

因为你开始为自己承担责任了。

在可以不承担的时候，决定承担起自己选择的责任，这就是一个人尊严的根基。不是ta造成破坏的能力、不是ta尊贵的父母、不是ta的学历、才干，而是“在可以不担当的时候，能明智的选择担当”这一条为人带来尊严。

在该担当的时候，想办法推卸责任，或者呼叫出父母买单的人，则会失去尊严。

尊严是什么？是他人对你价值的本能敬畏。一个不能分担ta人生活的重负，反而会加重ta人负担的人，有谁会尊重ta的想法？你会吗？

这样的人，每个人都会本能的看成自己身边待清扫的垃圾、待卸下的包袱，难道还追求让ta待得乐不思蜀，流连忘返吗？人们凭着本能的反应就会加以排斥和攻击，ta们甚至不需要清楚的算清楚到底吃了多少亏，仅仅凭着吃亏的感觉就已经要发动攻击了。

你怎么可能不遍体鳞伤？

所以，你现在看到应该怎么做了吗？

告诉我你打算怎么做。

你记住，人可以怎么生活，其实不是什么统治阶级、或者父母、或者老师、或者敌人可以规定的。

世界里埋藏了决定所有人行为方向的规则，是这个规则在给你回应，你放开苹果，苹果就会往下掉。你推卸责任，增加人的负担，人就会用轻蔑、攻击来排除你。

世界的奖惩机制其实已经在对你说话，它其实已经告诉了你应该怎样过一个有尊严、受尊敬和爱戴的人生。

但不要轻忽这个奖惩机制的复杂性，这本身就还需要你用尽一生去慢慢理解。即使身为你的父母，比你多活几十年，我也并没有完全明白它的全部要求，时常被它教育。

我会陪着你慢慢去理解和摸索，而且将来你会有你的领悟会启发我，可以做我的老师。

现在，我再次向你道歉，很抱歉我没有在这之前尽到应尽的教导之责。

我很感激、也很自豪于你勇敢的选择自己承担部分责任，减免了我对你的亏欠。

现在，去做你刚才决定要做的，然后我们来看看你结果如何，以及接下去应该怎么办。

去吧。

编辑于 2021-05-16

<https://www.zhihu.com/answer/1658465775>

---

评论区:

Q: 最初的时候，我想要满足你尽可能多的欲望。因那时的你的一切都是强烈的生存欲望，我想要让你觉得，你的本身是被在乎的，这个世界是值得活下去的。

慢慢的，你有了自己的一点力量，开始面对世界的不完美，欲望的不满足。你开始挣扎，开始尽自己所有的力量重回伊甸。但你必然要面对失败与沮丧，面对自我怀疑，面对对世界、他人和自己的愤怒。我便是你受伤时的保护者，沮丧时的陪伴者，怀疑时的安慰者，愤怒时与世界间的缓冲。

直到你累了，停止野蛮冲撞，开始接受世界与自己的不完美，在这种破碎下隐约形成自我的轮廓，形成自我与世界间的脆弱平衡，然后略微安静下来，向内探求自我的成长，向外探求世界的尺度和规则。

在这个过程中，我是你的供养者，安慰者，以及世界规则在你身边的具现者和诠释者。

我将面对和处理自己的软弱，在支持你与约束你之间找到动态的平衡，即当下“合理”的那个点。为此我要懂得更多的“理”，世界的理及人的理，才能足够明智地制定、足够清晰地指出、足够坚定地执行规则。我也知道这个过程中必然要面对你的渴望、你的怨怼、你的反抗、你的迁怒。我不可被你的渴求和脆弱诱惑，不可被你的怒气激怒或压制，因为你的需求满足度和情绪阈值本应在制定规则时已经考虑过了。

愿你的生命是鲜活有力的。愿你清晰地直面欲望与规则，在挣扎中找到安抚自己的方式，并且找到存在的意义，找到自己乐于走的修行之路。

---

Q: 关键是【打游戏到深夜】和【全世界都我作对】

这两个描述，只能说这孩子内在太孤独无助了…他现在是需要队友提供感情支持，需要陪伴、关怀和爱。“来，让爸爸抱抱你，爸爸陪你一起打游戏”。成年人才需要听到一遍遍的道歉，孩子需要的战友，尤其是他觉得孤立无援的时候。

B: 好温暖。看到你的评论我才意识到，这个问题其实很不完整。孩子是偶尔还是经常？其他人是不是也打游戏？他有没有被针对，所以感受到”全世界都与我作对“？这位家长对孩子的心理并不感兴趣，而只是想快点解决问题而已。整个问题描述里充满了指责。

想起我一个亲戚，对待孩子简单粗暴，曾经因为孩子暴饮暴食，三天不给他吃饭，最后孩子跟ta动了手。现在已经休学在家三年了。非常痛心。

---

Q: 这不全怪你，这要先怪我。

---

Q: 在可以不承担的时候，决定承担起自己选择的责任，这就是一个人尊严的根基。

在该担当的时候，想办法推卸责任，或者呼叫出父母买单的人，则会失去尊严。

之前在为他人承担责任时，一直遇到对方求助时授予权利、舒心后又反悔。思考再三，我只是悟出权责对等，心理上没有稳定授权能力的人、不应当得到我的帮助。

今天才明白他们说的“你身上有一种从骨子里散发出的自信”是怎么回事，原来责任和尊严也是对等的。选择为自己以及父母的问题买单的那一刻起，莫名地就拥有了领袖气质，也有了一群同龄甚至跨辈的追随者。但问题是，分不清奸佞，照单全收，最终一定会不堪重负被祭天。

---

更新于2023/8/12