#爱你的仇敌#

问题：如何做到爱你的仇敌？

这个问题的核心，是担忧说爱自己的仇敌是否会导致自己被害而无还手之力，甚至更可怕——因为这种“不设防”的策略，平白无故就会引来人害自己，谋夺自己赖以安身立命的财产。

这样岂不是越是主张爱的人，越是灭亡得快吗？这岂不是一种“找死”的活法？

这个问题不解开，爱怎么能行得通呢？或者至少说——这种“连仇敌也要爱”的行为怎么行得通呢？

---

这里的第一个问题是——人为什么非要学会爱自己的仇敌不可？

因为世界上最容易成为你的仇敌的，就是你所“爱”的人。

即使是不成熟的幼稚的爱，人也总能在付出时本能的感受到巨大的自由和快乐——我连牺牲都可以甘之如饴，我可以为这人坦然接受死亡，世界上哪还有我不能战胜的东西呢？这是何等样的自由，何等样的如释重负？

既然这是无比快乐的，谁能不上瘾呢？于是自己一头享受、沉迷着“付出”，在另一头却积累着“我付出了这么多，受了这么多委屈，多少总该换点什么”的理直气壮。

对方是不可能永远满足你这无限自动加码的“你起码应该”的。

一旦满足不了这“起码”的要求，那就“满腔的热血都被辜负”了。

比一开始就是恶棍的敌人伤你更深。敌人不过是害，负心薄幸之人有仇，不是仇敌，还能是什么？

ta若喜欢，则必爱上；

若爱上，则必付出；

若付出，则必欣喜；

若欣喜，则必沉迷；

若沉迷，则必远超过可不计较的极限；

若远超过可不计较的极限，则必计较；

若计较，则必失望；

若失望，则必怨恨；

若怨恨，终必成仇。

幼稚的爱是一条从欢爱起始，直奔仇恨的单行道。你们可能以为这里要谴责幼稚，要求你们成熟，但这却是猜错了。

首先，人是绝对幼稚的，再“成熟”，也只是相对的不幼稚，也就是说这个进程缓慢一些而已。

其次，人几乎是不太可能不经幻灭凭空提高成熟水平的。即使你看了这篇东西，完全认同、全心努力，你仍然有极大的概率仍然要把这错犯个结实。甚至在自认为已经接受教训之后，再犯个结实。

绝大多数人最后真正“改正”的，其实是再也不爱、不付出了，而不是能“爱而不入地狱”了。

你看出人要学会爱仇敌的必要了吗？

人如果不爱仇敌，认定“对仇敌就该冷酷无情”，则越是这样认定的人，其人的爱越会更快、更无意外的走完这个过程，越确定的兑换为对所“爱”之人理直气壮的仇恨。

ta的“爱”在事实上只是一种仇恨的卵，一种不久后就会发作的可怕的诅咒。

只有“即使仇敌也要爱”这种简单而清晰的信念，能真正有效的在你尚不够成熟的漫长时间里，为你所“爱”的人留一条活路。

它还有另一层绝对凶险的诅咒附加其上——如果一个人问你“仇敌该不该爱”，你说“爱仇敌荒谬而愚蠢”，然后ta表示赞同，你们更因为共同的仇恨互相引为知己。

那么ta恰恰也是这样一个必由爱生恨、将来也必会对你如秋风般无情的人。

你是，ta也是。

你们会双倍的自信、双倍的快乐、双倍的沉迷、双倍的怨恨，双倍的恨之入骨。其恶性循环之快、发作之猛烈，如同正反馈的音爆一样快到超过你的想象。而且是双重命运锁定，哪怕有一方在半途醒悟都没有意义，另一方会把对方拖回原轨道。而ta自己醒悟时，被ta拖回原轨道的这位也容不得ta独自脱身。

ta的引线会点燃你的引线，你的爆炸会触发ta的爆炸。

而那些比较确定能给你出路，能比较确定能让你至少安全脱身的人，ta们能做到这一点的原因，首先就在于ta们深知这句话的重要性。

ta们自己守这句话，心知肚明结局如何，却肯跟对这话嗤之以鼻、以为“脑残”的你进入将来只有你会安然脱身，ta们自己却可能被你仇恨的关系，你想想，概率大吗？

若是依然如此，那是对你爱得有多深？

从一开始，那就是奋不顾身。

所以，不要有丝毫的侥幸——“要爱你的仇敌”绝不是一种“你要追求高尚才需要学的屠龙之技”，而是你爱的人能活命，以及有能爱人的人来爱你的致命的关键。

除非平安和幸福对你是可选项，否则它是必修课。

明确了是必修，再看如何让它可行起来。

---

让“连仇敌也爱”可行起来的第一个前提，是管理仇敌的定义，控制敌人的产生。

第一个诀窍，是严守对事不对人。

你反对与抗争的对象只能是罪行，抗争的目的是停止罪行。抗争和反对的不可以是具体的人，追求的目的不能是消灭具体的人。

在追求停止某事的过程中，你始终要保持着面向和解的可能性。你希望停止的事停止了，这个人就要让ta能活。该产生的赔偿和惩罚是另一回事，该索赔索赔、该惩罚惩罚，但是一旦那行为停止，对你而言可反对的东西就停止了。

不过，如果对方逃避赔偿责任和公平程序生成的惩罚，这两件事会成为另一轮要受反对的行为。

直到对方停止逃避为止。

但这仍然是只对这种行为，不是对这个人。

侵害的行为停止，承担应有的责任，哪怕这责任尚在偿付中，并未付完，关系也一样可以正常化。

这没有勉强你要友好话、亲密化——你如果真有这份胸襟，那你绝非凡物，但没有就是没有，也勉强不来。

你做得到正常化，乃至于做不到、只是追求正常化，你也算及格了。

你站定了这个原则，那么可以这么说——你的敌人天生就基本都有一个保质期，过段时间敌意自然会降低甚至反转。

于是让你艰难万分的试炼自然也就被限制在了一个普通资质的人可以管理的水平上。

第二个诀窍，建立吓阻体系，让想要以你为敌的人想想清楚后果。

这包含几条。其中主要的技术部分，见这里：

怎么培养安全感？

<https://www.zhihu.com/answer/1764795653>

除了这个之外，你有必要让对方明白一个客观存在的危险——虽然你自己会坚守爱的原则直到最后一刻，但是人力有时而穷，这不能保证你绝对不会忍不住反击。

（未完，待续）

有些事情的确无可逆转，你能做的是尽可能的推迟和避免这些不可逆转的做法。不主动升级对抗，不寻求过度报复，更不追求彻底毁灭谁。

一个停止了罪行的人，即使曾经欠下种种伤害的债，对于基督徒而言都一样要是帮助和接纳的对象，而不是“有待讨还血债的仇敌”。别人所不愿原谅的，你们都有义务去原谅。

我把话说直白一点——凡不守此原则，皆为违背基督教最根本原则的冒名者。不管它历史多悠久、势力多强横、人数多庞大，它都算不上基督教，不过是另一个最终必会败亡的自欺欺人者而已。所以这里不谈论“不接受这一点的‘基督徒’”。

如此，哪里有“仇敌”呢？世界上应该只有以你为敌的人，并无你以之为敌的人。如果对于你而言存在后者，那么你已经偏离了基督的道路，理当尽力回归，而不是去研究如何巧妙的攻击。

仁者无敌，不是说仁者谁都打得赢，而是说仁者没有敌人可言。后一条路，才能做到无敌。

所以，仇敌不该包括你所愤恨的对象。合法的来说，这句话里的“仇敌”只是指那些单方面以你为敌的人。

对于你所愤恨的，如何消化你对他的愤恨、消解你自己的攻击冲动，那是一个漫长的心理构建过程，自然有全部制怒自控的功课。你去努力的做这番功课，矢志不渝的克制自己的攻击欲望和消解自己的愤恨心，就是对对方的爱。但不要误以为你需要词卑意谦，低声下气，曲意逢迎。你的合法权利你有权合法运用，在你的合法权利之内拒绝服务于对方的意愿，是你正当的权利，是受世界允可的应许。无论如何，在你的权界之内行使你的自由是不会触怒上帝的。

举个例子来说，你可以一声不吭的拉黑，可以不予回应，可以拒绝服务，可以拒绝行便利，可以在你的自由裁量范围之内作出对对方不利的判决。对方将这些定义为“攻击”，只是一种不正当的定性，本身只是一种对自身侵犯的正当化，在上帝面前没有分量。作为这“没分量”的证据，你会发现这种“自入人罪”的行为在哪里都不受支持——支持这种行为的社会，会自我毁灭。

但是——注意这个但是——但是，上帝盼望你在你有权做的一切之中，尽可能的容让和宽免。

一分不让，你没有过错。

让得一分，就是爱。

请相信，对于那些欺压人成性的色厉内荏之辈，基于个人自由的拒绝就已经是很大的“攻击行为”了。他所指望的“起码态度”要比这条线低得多。于是你完全可以在“完全顺从攻击者的期望”和“权界之内一分不让”之间取到任意中间态度，从而达到既让对方不敢轻慢，又已经实质的有爱的两全之美。

这个空间不但存在，甚至当你经验积累到一定程度，你还会发现它简直可以说广阔的很。不但可以足够你游刃有余了——甚至够你“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”了。

但我仍然建议你以上帝为重，在你的心灵能承受的前提下尽可能的从“权界之内一分不让”尽力向内走远一些，多免一些人的债。并且将这种承受力作为自己长期追求的目标。

---

这问题的第二个出口，是依赖旁观者。

作为一个有所作为的基督徒，你理当对你所在的社群有重大的贡献，理应有无数人深深受惠，乃至于要依赖你的贡献生存。你的受逼迫，是一种安排至为巧妙的考验。

层面A——它在考验你所提供的价值是否真的得到珍视。人们是否会珍视它到不息为了维护它而直面邪恶，与之抗争。尤其是——按照直观的“爱仇敌”的教诲，同为基督徒的其他教内者是不该出手的，这意味着只有非基督徒有担当这武力保卫者的资格。你的价值对于非基督徒是否同样珍贵？在需要付出代价包围你时，会见真章。这是任何虚与委蛇的客气所不能替代的烈火的检验。

层面B——如果一个群体仅仅只享受你的输出，而不愿挺身而出施以保护，那么很自然，他们就会失去你。或者是以你被消灭的方式，或者是以你的信仰崩溃的方式，或者是以你不得不迁移的方式。不管是哪一种方式，他们都将回到没人会自愿为人牺牲的“以眼还眼、以牙还牙”的状态中去。他们的群体动力学必走下坡路，在热力学上必然趋向低级混乱——实则那是另一种无声的判决——你若不保护不设防的贡献者，你便不配拥有这贡献。若无这贡献，你便将灭亡。无论这放弃自卫的善者是因为什么样的理由放弃自卫，只要他确然是行善的，则无论你是否认同什么，你都负有天然的责任去保护他。否则你就会失去他。失去这样的人，社群必然被削弱，一定胜不过拥有这种人的其他社群。无论是经济上的竞争、还是文化上的竞争，甚至武力上的竞争，你必将被拥有这保护意识的社群压倒。

这与你自己是否相信基督信仰无关，是否认同有神论无关，仅仅只是赤裸裸的社会动力学，纯的数学逻辑——最终意义上，这是由自然规则决定的。

从一神论的立场上，既然自然规则来自于神的设计，那么可以说——上帝事实上为一切旁观者下了命令——“护卫放弃自卫者”是一种无论你是否赞同，也不论你是何文化背景，是何意识形态，只要你不想灭亡，你就必须主动承担的绝对义务。甚至这都不适用于“不知者无罪”的条款——不管你知不知，也不管你是有意还是无意，只要你没做到，你就将灭亡。

只要你拒绝，必受诅咒。其强制性等同于无论你有意还是无意，只要你滚落悬崖，一定要面对重力的惩戒一样。

这就是所谓的“旁观者义务”。上帝在叫你爱仇敌之前，已经对旁观者下了必须保护你的绝对命令。换句话说——仇敌攻击你，处在最大的危险之中的，反而不是你，而是那些平时受惠于你，此时却缩头袖手的食利者。你大有可能自有出路——惹不起，你还躲得起。但那些自以为占了便宜又逃了义务的人们，自然会因为他们的作为付出长远的代价——你就像长着脚的矿产资源。

前提是，你之前的确有实在的贡献。

你的爱就是你的铠甲和武士。

（未完，待续）

编辑于 2021-09-29

<https://www.zhihu.com/answer/2142249088>

---

评论区:

A: 重温。

这篇没过万赞是可惜的。

---

Q: 请问连仇敌都要爱的话，能不能这么说，就是尽力去尝试爱所有人，对不同的人，只有爱多爱少的问题，没有爱不爱的问题？

A: 对

Q: 那这个回答<https://www.zhihu.com/answer/1681849717>（#亲子冲突#）的末尾有一段话：

“人类的爱，并不是一种美德，而是一种自私自利、自说自话的罪行。它是靠着被宽容、被饶恕、被成全而运行的。

这才是你为什么必须爱一个爱你的人的原因。

因为只有爱你的人，才能宽容、原谅你的爱。”

这段话是不是可以这么理解：举个例子，爱的界限是 1 ∽ 100 分，对仇敌的爱是 5 分，那么90 分以上的爱只能给对你的爱同样达 90 分以上的人？

A: 大于零，就随便你了

---

Q: 我想请教下答主，如果是怨恨我，敌对我，也或者仅仅是因为不爽，而将ta与我的关系正常化看作一种耻辱，一种失败的人，我应该爱ta吗？我应该朝“将我们之间的关系正常化”方向努力吗？还是应该“顺了ta的意”，“两边清净”呢？

A: 后面会讲的

---

Q: 所以我想向答主请教，如何处理“知道道理但做不到”的问题

A: 没法处理。只能说尽量让跟头栽得有效一点。

最好栽两三次跟头就形成警惕，而不是栽了七八次还自欺欺人。

---

Q: 空谈，而且不对，不同意。强奸犯拿枪指着你，你怎么爱？

不管事实，只道理能讲通是不行的。现实是很残酷的。

B: 不矛盾，对强奸犯有爱的行为就是让他接受法律制裁。不管是放他逍遥法外还是出于憎恨把他关起来虐待都是无爱行为。

A: 讲的啱啊

C: 对强奸犯有爱？ 先问问自己到底有没有爱，再来理论性的讨论吧。

A: 不让ta逍遥法外以至于觉得这样做没有后果，以至于犯下更严重的罪，这本身也是爱。

C: 我犯了“诛心”，向B致迟到的歉意。

---

Q: 比起无法原谅别人，我其实更加难以原谅自己。我难以原谅自己的无能与软弱，难以原谅自己犯下的错误。与其说是难以原谅，不如说是贪婪与恐惧。不错，我确实无能又软弱，贪婪又恐惧，但我是否是在自居为神，把被赐予的当成我应得未得的来愤恨？我有没有尊重自己犯错的自由，有没有尊重自己不认可的选择？

有对自己选择不认可的地方自然要改，但既然我做出了这样的选择，我就应该尊重它的存在，正视这种存在。在这个基础上，我才能谈论做出不一样选择的可能。换句话说，我是否相信我不认可却切实存在的选择中，饱含我难以理解的善意？不只是我的无能，还是“时候未到”，“功夫不到家，我不能放你过去送死”。

我的每一个选择的结果都可以被解释为饱含我难以理解的善意，但我不得不尽力从中挑出我认为最好的。即使我没有选到最好的，这依旧可以是最好的安排，不是吗？所以，成，也好，不成，也好，我不必因为失败而害怕被上天抛弃，失败只可能是一种方向性的提示。

世上只有与我为敌的事，没有与我为敌的人。我对人有盼望，又注定会死，会失去一切，我又何惧用失去我的一切，来换人有望变得好一些呢？

既然注定要死，要失去，那就要多多的换，拿我一分的自由，换人百分，千分的自由，我要用我的得失，在人心里刮风，我要带来自由与希望。

---

Q: 我觉得您说的很对，我会按这些逻辑和规则行事。而我现在遇到了难以应对的问题，之后的决策将可能产生重大的家庭变故，我祈求得到您的指导，拜托

A: 我只能回答公开提问的问题。你想想该怎么提问吧

---

Q: 还有，人生经验是靠每个人在成长中摸索出来的，而不是靠鸡汤浇灌出来的，数学题尚且没有一种方法应对所有提醒，何况是为人处世，所以，别幼稚了

A: 建议你把我的一千多答案看全，再来评估你能不能用这语气说话。

---

更新于2023/9/3