#内务班底#

问题：该不该把保姆当家人看待？

这是家族系列的重要的一篇。

这里，我要先谈论一个基本概念——内务班子。

如果你的家族还只是在第一代，那么你目前还谈不到这个概念。

但如果已经是第二代第三代，你势必已经要面对过于复杂的政商关系和家庭关系。这个时候，你几乎必须要有能足够信任也足够得用的两套班子，一套内务班子，一套外务班子。

外务班子另外谈，今天先说内务班子。

内务班子，是对你的家务事、个人私产负责的一群人。包括了保安主管、私人会计、私人律师、私人医生、私人科学顾问、以及私人管家。

而这里这个“保姆是不是能当成家人”的问题，其实是这个私人管家的职权。

答案是不言而喻的——当然不能。

这只是一个你观察你的私人管家是否称职的窗口。保姆过线，管家就受训斥甚至安排退休。

但是注意——是退休，不是“解雇”。

解雇内务班子的成员是大忌，选择了就是性命相托，没有“分手”可言。可以下野、可以退休，但是你必须要保证对方的一份平安喜乐。这是上对下的忠诚。你没有这份忠诚和觉悟，内务班子成员就必然有自我保护的本能。他们自我保护起来，大出血的一定是你。

而从另一面来说，既然你已经明了内务班子一旦选定就是终身“雇佣”，只能荣休，不能再“解雇”，你就要明白这是何等的重器，选择要何等的重要。

那是要在无数次诱惑面前站住脚，在无数次机会面前证明能力的一番试炼。

这番试炼，我们另文探讨，因为这对内外班子的标准是一致的。某种程度上这也是成为“家族”成员的统一标准。这是一篇独立的大文章。

我们还是回到本题——内务班子，外务班子，是不是应该视为家庭成员？

甚至更进一步的，是不是应该干脆视为预定的联姻对象？

很多领袖都忍不住想要把自己看重的部属、辅佐牢牢的抓住，于是干脆动起了结拜兄弟、收义子、纳婿、联姻的对象。既然都动了这样的心思，不言而喻是选了当成亲人来看待的方案。

你们可以回头去翻翻历史数据，看看有多少真的有好结果。

其实几千年的历史已经给了提示——此举不祥。

我是不建议走这个路线的。

这样似乎看起来特别矛盾——难道你不是说过应该将这些与家族正常运作直接相关的核心人员视为家族成员吗？

并不矛盾，这里面有两条：

第一，家族成员，不等于家庭成员。要注意，我不是在说家族成员要比家庭成员更疏远，更次要，更“可牺牲”。我只是在说他们不同，他们适用不同的管理规则。这不同的规则，各有各的严厉、也各有各的温情。

他们会这山望着那山高，子女觉得老爹对下属更好，下属觉得老爹还是对子女更好，但是你要他们换，能换他们也不见得肯换，因为子女受不得下属挨的训，下属也受不得子女挨的罚。

第二，现在绝大多数人对待自己家庭成员的方式是错的，是一种极无原则、极无远见、进而是极不负责任的毁灭性的放纵。这种待遇，其实是一种伤害。尽管人类的本性都会羡慕那种泡蜜饯式的对待，乃至于会不假思索的以为“像对待家人一样”一定是一种享受的提升。

但问题是首先你就不会选择那种注定会把一时的侥幸变成三世而斩的灾难的对待家人的方式。

你对待至亲家人的方式，既然就不会是一种“甜蜜蜜”的做法，那么争取获得你的家人待遇，本身就是一种勇敢者游戏。没有特殊的人生观、价值观的育成，把这种爱加诸于实际上只想要宠爱的人们身上，本身甚至是一种残忍。

你又何必对别人这么“恶劣”呢？

这甚至是道理上说不太通的。

所以答案同样是否。

即使这些下属深深的明白你对家人的爱的可贵性，明白这之中的挑战与代价，仍然心向往之，你也要保守对待，不要主动的寻求让他们接纳这种待遇。

你自己的亲骨肉是你自己生出来的，天然有不可推卸的责任要教养成人的，所以你才有不容置疑的资格去为他塑造能受得住这些大任的价值观和强健人格。

我警告你，你不要把这话理解为是要去用斯巴达手段、用选蛊的策略在你一堆合法不合法的子嗣里面筛出个心狠手辣的变态。凡这么干的蠢货，最后的结果都不是给自己的事业找到了一个继承人，而是亲手造就了一个葬送者。

你要教的是慷慨、宽仁。教的是强大的能力，以至于自己能创造大量的价值，所以可以轻松的牺牲一些去宽免可以宽免的债。

要练出这种能力，你将需要一次次的用无可逃避的诛心之问把小兔崽子心里本能会有的谎言、逃避、自欺击碎，一次次把真实的他自己呈现给他看，一次次让他在被洞察之后感到惊恐、一次次在被原谅后痛苦忏悔。一次次把他从常人完全可以接着“无伤大雅”的自欺维持的舒适区的赶出来，让他直面将来的现实。

一次次让他看到你如何原谅他绝不可能饶恕的凶恶。如何化敌为友。如何不必靠阴谋算计，靠信仰和实力让恶意的攻击自行瓦解。

这整个过程，你要适可而止。即使是你的血脉，也未必就能受得住。要继承这个位置，这些历练是不可回避的。优先训练你自己的骨肉，可以算是你真正的一点私心。这是最可令人的一生不虚度的直路，有可能的话，当然要尽量让你的子女试一试。

但是这也是一条寻常人会觉得很痛苦的路。你也不能勉强。

对自己的子女，也只是优先而不能勉强，何况是一些仅仅自以为当你的继承人一定吃香喝辣的普通人呢？

只有一种例外——深知其难，仍然坚贞不屈的愿意接受一切必要的磨练，愿意接这个责任的人。

这样的人，应该会在你的这个圈子里。这样的人，但你确认他不是贪图所谓的权力和荣耀，而是确实打算选你的路，你可以如他所愿，让他进那个家人的道场。

这才是可被你当做家人，而不会招来诅咒的人。

这人有可能之前是个保姆之类的仆人，但绝不是因为ta是个保姆或者近身侍从而“自然”获得的这个资格。

以上。

编辑于 2021-05-25

<https://www.zhihu.com/answer/1047183701>

---

评论区:

Q: 感觉就是另外一个世界，和我没有任何交集

B: 要先有自己是祖宗的自觉

---

Q: 答主是这样的家族的后代或是开创者吗……

A: 我石头里蹦出来的[嘘]

---

Q: 为什么我已经走上了慷慨、宽仁，父亲还用斯巴达的手段想让我变残忍

A: 不好说，可能怕你不够狠受欺负吧。

很多人不相信宽厚是有力量的，这个是一种时代伤痕。

---

Q: 扯点离题的，关于以血缘为基的中国传统家族。王国维的《殷周制度论》里说，周公改商朝的兄终弟及制为嫡长子继承制，是中国几千年来文化得以传续的基础。嫡长子继承制以嫡长子血统的天然的唯一性为基础，避免了兄终弟及制的兄弟之间的互相纷争，因此能长期稳定。因此，发展出了很悠久的敬祖的传统，某种程度上成为无宗教的中国的超越性、神圣性来源。

由嫡长子制推演出宗法制，敬宗（尊敬同辈中的嫡长子、甚至自己儿子中的嫡长子）就是尊祖。

由嫡长子制推演出丧服制，织就了一张由内而外、层层相扣、严谨清晰的亲属关系大网，每个人都身处多个这样的大网中，理想状况下，每个人都能以亲属关系确立自己对任何一个由近及远的人的责任，确立自己在社会中所处的身份和位置。

婚嫁丧娶的仪式活动，也起到了亲属之间的经济支持作用。

对于这种传承制度，有一些超越性感受。比如一个人遭遇生老病死时，是可以通过祠堂里的祭祀活动，与祖先的牌位说说话的，仿佛身边有祖先灵魂的荫庇。

但这种对于血统的尊敬，我很多时候只能从理论上去理解，无法从感受上去理解。作为一个有点重男轻女的家族里的孙女，我也难以在日常生活中建立对于祖宗的亲近感。我常常感觉，相比于不熟悉的太爷爷，我熟悉的历史人物更能引起我的认同，我更愿意选择那些历史人物做精神祖先，笑。

有些社会学家认为，中国社会的一个矛盾在于，传统亲属制瓦解了，进入现代生活又有多种困难，这是传统与现代的张力，同时西方文明与东方文明之间也有张力，这产生一种断裂感，导致中国人在精神认同上的困难。请问您的看法呢？

A: 中国是有宗教的。

祭天躬耕，天坛地坛，祥瑞，谶讳、巫蛊、正统国祚、宗祠、族谱这些概念都是基于这个宗教的教义。

---

Q: “保姆”，通常从陌生人中筛选而来，而内廷班子，至少已经足够得到信任了。对于初创的家族而言，内廷班子如果有，多半也就一二个保姆吧？

那么对于家族的初创期而言，内廷班子的筛选和通过机制是怎么样的？是聘任保姆的那一刻就算是成为内廷班子么（未免缺少审核）？或者是怎样呢？

A: <https://www.zhihu.com/collection/378738313>（家族答集）

---

更新于2023/10/6