#最好的陌生人#

问题：我的孩子说要拿刀把我戳死，吓得我久久不能平静，

我要怎样引导孩子有个健康的心理？

父母对待子女的尺度原则是什么？这是千古大哉问，今天我们来做一点探讨。

排除掉我们的社会文化对亲子关系的粉色包装，父母和子女仍然在本质上是一种长期交往关系。仍然是一种某甲和某乙的交往关系，是两个人之间的交往关系。

它仍然遵循人与人交往的基本模式——即你来我往。你给我一个反馈，我给你一个反馈。对所有交往模式的探讨，都是在探讨你如何对对方给你的反馈进行再反馈。如果是陌生人给反馈S，你要做反馈A，如果是朋友，你做反馈B，如果是你父母，你做反馈C，如果是亲戚，你做反馈C、如果是老师，你做反馈D……以此类推。探讨的范式也就是你要做什么样的反馈，可以对应上“你的子女给你反馈S”这个前提条件。

而在做这种探讨之前，给你们一个最基本的探讨方法——那就是一切的其他伦理，都是对陌生人伦理的修正。

如果这是完全不认识的、没有利害关系、没有伦理羁绊的陌生人对你这么做，你要如何回应？以这个为基准。

其他的人对你这么做，你要做的回应，实际上都是基于基准回应，做了方向和力度上的修饰而成的。

我们基于这个基本方法，一次给父母划定这条界线——父母要做子女最友善的陌生人。

父母承担着一个天然的使命——通过自身对子女的反馈，为子女构建一个与陌生人交往的期待极值。当子女在估计一个陌生人的善意的时候，ta的期待上限，是无意识地由父母平时给ta的反馈定义的。

在没有特殊理由的情况下，子女们会下意识的假设陌生人对待自己不会比父母在同样情况下给予的反馈更好。而即使有了特殊理由，也只是会在父母设定的上限上下再做修正。

别看子女们似乎对你们的行为不以为然，屡屡突破你们容忍的极限，但那极少是真的反叛的结果，而是从你们的极限向上修正的结果，你容忍的极限是100，ta们偏不服，也只能修正到110。

这种“上限决定效应”是原理性的，是父母从亲子伦理里“公认当然的爱”的身份里直接承袭的权柄和责任。

这个结论意味着两个要害：

1）你有责任比一般陌生人对ta更宽容、更多授信、更多原谅、更多善意。

完全陌生的人的平均水平，是你对待ta们的下限。

如果你低于这一条线，就会因为你的“上限”身份，导致ta们对陌生人的期待比实际的悲观。

这会使得社会在ta眼里变成一个比实际更逼仄、狭隘的地方，使ta产生很多不必要的谨慎和自我限制。这会严重的损害ta的实际竞争力。

2）你不应该比可能的最友善的陌生人更友善。

我再说一遍——对子女不要比最友善的陌生人更友善。

如果一件事，最友善的陌生人也不会容忍，你就不可以容忍。

如果一件事，最友善的陌生人也不会接受，你就不可以接受。

因为你的子女会拿你的容忍和接受来估计陌生人对自己行为的反应。因为ta们一般都在保护性的环境中长大，ta们常会做乐观估计——也就是会不由自主的往上限靠拢。而这个上限实际上是由你的行为标定的。

你如果标定得太高，会根本的影响到ta们对于“什么样的行为是别人可以接受的”的估计。这个估计错误——尤其是错误的偏高——是巨大的人生隐患。

这是父母们最常犯的错误，就是本着“父母对子女要竭尽所能”，比着“再忍忍也不会死”的“尽力观”去给予“耐心”、“宽容”，最后导致子女对社会关系的预期上限高到荒谬的程度，以至于在社会交往中屡屡作出荒谬的社交决策，招致ta自己完全始料未及的惨败。

败也罢了，关键是“始料未及”的突然性，常常会一举击溃一个人“我只要稍微修正一下就行”的信心，诱导出“我完全是错的，不知道能从哪里开始改”的绝望。

导致严重的抑郁症。

---

在确立了“不要超过最友善的陌生人”的标准之后，父母们也可以从“极限忍辱”“极限受累”的神坛上解放出来了。

搞这些极限运动，本质上是在想要尽可能的超越一切陌生人，以尽可能的让“父母”和陌生人变成截然不同的两种角色。但是这“陌生人”实际上包含的是整个人类集合，这意味着这个想法实际上是在逼着父母变成超人类——

变成神。

以人僭神，从无善果。

一定要奉行这种错误的做法，只会把为人父母变成不可能完成的、必然会破产的任务。实实在在的害人害己。

你没有必要超越最友善的陌生人，你有一个可以让自己安心休息的终点，你的担子是有限的，所以是可以有效担当的。

但这带来了一个额外的问题——

那么，最友善的陌生人有多友善？

这标准是什么？

在确定这个标准之前，你要意识到确定这个标准的方法论是什么。

它存在一个采样范围——你为子女选择的栖身之地。

这个最友善的陌生人，实际上是你为子女选择的将来的栖身之地范围内的最友善的样本。

这个采样范围，并不见得与你自己身处的这个环境重合。

举个最现实的例子，你自己在乡村生活，你希望并计划让子女进城谋生，那么你这个采样范围要以你所认识的城市为准，而不能以你所在的乡村为准。

你自己在2000年参与社会，你对的子女在2030年参与社会，你要按照2030年的最好采样为准。

你必须考虑这个前瞻性，这个才是这个方法最复杂的地方。

你自己生活在2000年的农村，你怎么知道2030年的城市里最友善的陌生人会如何对待人？

你自己是1996年的蓝领工人，你怎么知道2021年的学术圈里最友善的陌生人会如何对待人？

这里带来的另一个问题，是你凭什么替子女预设“城里”、“学术圈”这样的前途？

凭你是ta爹/妈，凭上帝把这个灵魂交到你的手里而不是别人的手里，就凭这个。

这种预设，有比没有总要好，但却无论你怎么选都有一定不完美、一定有错。凡遇到这类“选择都是错的，但不选一定比有选更错”的终极困难，就纯看权柄。有权柄的人做出的决定，就是命运的决定，正确的错误。无需纠结。

你是ta天选的父母，老天安排的最大。你的选择是上天给ta的安排的一部分。

上天安排的，还不够你臭屁的？

同样的，你怎么准确的做出这个预测？

很遗憾，在本质意义上你只能用猜的，用赌的。

但也不必气馁，别看是赌，赌也分聪明的赌和愚蠢的赌。

第一，你选什么采样范围都可以，要害是你要有机会实际接触和调查这个范围内的真实情况。

你是想办法加个群也好，是交一下在在这个圈子里生活的朋友也好，是自己去打打工也好、订阅这个领域的研究期刊也好、跟踪这个人群的统计结论也好……怎么样都好，你要有某种真实的依据、某种可以反映真实的方法。

你不能纯靠自己的想象。

第二，你要高度重视人类的普遍共性。

无论是哪个圈子、哪个时代，人类有一些稳定了几千年几万年的共性，是不会因为短短几十年或者一点经纬度变化而有本质的改变的。无论哪个圈子里的最友善的陌生人，只要还是个人，就会受到人类的客观条件的限制。

你要对人类到底是什么样，对人的原理有一个自己的看法，并且要对这个看法不断地反思和研究。

这看起来似乎是一个可怕的负担，但事实上却并非如此。

因为即使不为你的子女，只是为了你自己，这也是你逃不过的功课——它本来就是你的人生必修课。

谈完这全部的根结，回到这个问题本身上来。

这件事，你要做什么反应？

你先想想，你心目中对人最友善的陌生人会如何对待“要拿刀把自己戳死”的人？

这个答案是什么？

是不是“假装没有发生，安慰自己这只是随口一说”？

这个答案，得看你自己，你只要不自欺欺人就行了。

祝你好运。

编辑于 2025-01-25

<https://www.zhihu.com/answer/2155711537>

---

评论区:

Q: “在没有特殊理由的情况下，子女们会下意识的假设陌生人对待自己不会比父母在同样情况下给予的反馈更好。而即使有了特殊理由，也只是会在父母设定的上限上下再做修正。”

我认为这个也是为何很多被父母苛待过的小孩与其他人的关系始终局限在“疏离”的界限的最根本原因。单纯的用受过心理创伤来解释为何一些人形成了冷漠防备的性格，不如答主的解释透彻见底。

---

Q: 感谢jh帮助确立子女和父母之间界限，随着互联网和经济发展，人越来越娇贵，父母被要求成神，被不断职责的情况不断发生，网络扩大这个阴暗面，这个也导致了人觉得生育是令人恐怖的，不仅仅该不要求回报，而且要毫无错误，比肩神明，这会导致生育越发恐怖。

必须要有界限，盲目扩张自己的权利只能带来群里灾难。

B: 对于父母，其实没有比肩神明的要求，反而是有要勇于认错、勇于担责的要求。认为要比肩神明的确实别生孩子比较好，对自己的能力有“不切实际的期待”必定承受不了最后的幻灭。事实上，不能习惯性地在错误中学习成长，对“犯错”过度敏感的玻璃心人不适合做父母。这是一种面对现实挫折情绪管理上的不成熟，而这恰恰是要示范给子女的最重要的技能———坚定不移地、有价值地、犯错。

---

Q: 就“陌生人伦理修正，做最友善的陌生人”这件事，这个原则我想也适用于情侣关系趴[发呆]

A: 不错，一样适用

---

Q: 我属于在“判断陌生人善意”这个课题中挣扎了很久的人群。

“这会使得社会在ta眼里变成一个比实际更逼仄、狭隘的地方，使ta产生很多不必要的谨慎和自我限制。这会严重的损害ta的实际竞争力。”

看到这句话觉得真切实啊，成长路上多少挣扎就藏在这句话里——有时严重到和同班同学、舍友一学期不超过5句话的程度。

我们之间没有任何矛盾。我的功能完全，在必要时也能发言、组织活动。但我难以主动去推进我的想法，因为不敢信任ta们的善意。这种不信任称不上理智，但我很难控制。

我也很幸运。

正是在家长给的压力下感到无所适从甚至痛苦，才会试着反思、更正自己从前常常给别人造成压力的行为模式。

即使习惯性内敛，也有朋友和老师看到我身上的闪光之处，愿意给我特别的关注，让我在进入另一个陌生环境时知道我还有一小块儿留守地，我要求自己时不时向ta们汇报近况。

大学校园的老师和同学更是有着超乎我预期的善意，第一次带头把想法落地时，ta们没有表现出一丝我预想中的烦躁、推诿、指责。

“当子女在估计一个陌生人的善意的时候，ta的期待上限，是无意识地由父母平时给ta的反馈定义的。”

如果子女意识到了这一点，在评估陌生人善意时，ta是否可以自觉地带入身边那个“最友善的陌生人”（不一定是父母）呢？

我感觉自己能做到一点儿了，一点一点在累积，有时会倒退，但总体在累积。

谢谢你的点醒，使我知道问题的症结，祝我自医。[赞同]

---

Q: 之前看过训狗大师西萨·米兰《报告狗班长》这个节目，里面有很多主人因为狗的不良行为困扰。

节目提到很多时候狗出现问题都是主人有问题，主人用人类的语言对狗说你不要这样，不准做那个，不准跑，不准叫。

对狗来说，行动是更为有效的语言。比如说有狗霸占了沙发看电视，不让人换台，不停地狂吠。

主人就在旁边无力地喊：“快下来啊，不要坐那里。”

狗纹丝不动。

西萨走过去用坚定又不含敌意的动作把狗牵下了沙发，狗下来后又跑到沙发上，他再次把狗牵下来。

这样循环了好几次，狗就老实了，不再狂吠，变得很温顺。

狗更能理解行动的语言，并下意识寻找家中的领袖，如果主人表现出软弱的态度，狗就会认为自己是家族的领袖。

被宠坏的孩子其实也获得了很大的权力，仿佛一家之主，家长告知他什么都可以做，一边行动上又逼着他上学去补习班。

他并不是什么都可以做，被摆在一个错误的位置上，这个孩子本身也不会舒服的。

---

Q: 这一篇是极为重要的，父母必读。

---

Q: 以此类推，请问是不是对另一半的态度不能好于当下最好的朋友？

B: 不吧，自己对另一半并没有天然的教育义务？[思考]

A: 对，不过不是没有教育义务，而是没有教育权。

没有教育权，就没有必要走这个逻辑了。

---

Q: 小时候经常听老人家说xx孩子要被宠坏了。

曾经去别人家做的，孩子对妈妈做的晚餐不满意，就开始辱骂他的妈妈，说想吃两公里外的炸鸡。

观察到很震惊的一点，孩子妈妈一边言语上说：“你不要这样，既然晚餐做好了就吃嘛。”一边低头穿鞋，开门去买他想吃的食物。

言语上不赞同，但行为上确确实实表现了赞同和容忍，原来人是会这样的吗？

在这个场景里孩子没有伤害到家人以外的人，所以旁观者说：“这孩子要被宠坏了。”原来这句话翻译过来是：“将来出社会，其他人会因为你不满意就忍受辱骂，自己忍受损失去换你满意的方案吗？”

---

更新于2025/2/8