#真正想做的事#

问题：如何确定你真正想做的事情到底是什么？

标准的奋斗模型是这样的——选择一个自己喜欢的事情，然后牢记初心，把一切路上的困难都看作是为了获得最后的欢愉而不能不忍受的代价，延迟享受、不断奋斗，直到如愿以偿，赢取最后的胜利。

这个模型的要害在于——如果你选择的这个“最终目标”没有在过程中给予你足够的快感反馈，你就会一直在想——我现在忍受的痛苦真的在将来可以兑换成终极满足吗？

万一不能呢？

万一我所选择的路不是我注定该做的事 / 适合我做的事 / 有真实前途的事 / 能做成的事 …… 那么我忍受痛苦、延迟享受，岂不是最后会转化为纯粹无谓的损失吗？

更进一步的，这个模型的脆弱性更在于——即使它曾经给你造成过一些具体的成功经验，曾经在你面前确确实实的自我证明过，只要它也同样失败过，那么这些成功也抵消不了它“确实也有可能会失败”的阴影。

既然真有可能会失败，我怎么知道我这次的忍受不是白白在忍受？

更要命的是，很多父母们在通过人为操纵的手段培养子女们“延迟享受可以获得更大的快乐”的体验，想要靠人为的安排去塑造这种体验。比如故意布置一种困难，如果子女在过程中表现出了足够的“意志力”，就在故事的最末尾如天神般降临，赏赐ta做梦也想不到的冰激凌、玩具枪和迪斯尼之旅，反复再三，想通过成人的优势给子女烙上这样一种思想烙印、塑造出一种“正确的下意识”。

ta们或多或少的深信，这就是“教育”。

不过这个教育本质的问题，不是这里的主题，我们另外再谈。

我们只谈这个本题——这能不能解决问题？

不能，这抑制不了这种折磨人的自我怀疑的产生（废话，人又不是傻瓜，眼睁睁的怀疑怎么强行否定？），只会反而增加这些怀疑的威力——在原本的游移不定之上，额外加上自己下意识里生出的自我厌恶。

一边忍不住的怀疑，一边鄙视和唾弃自己的怀疑，为自己的怀疑和动摇咒骂和痛恨自己。

怀疑已经消耗了能量，这些无休止的自我咒骂和自我辩解还要再把消耗放大几倍。这些能量耗尽了，事情在事实上就的确没有令人鼓舞的进展。

而事情没有进展，本身又刺激出更深的怀疑和对自我怀疑的痛恨。

实在不能再忍受对自己软弱的自我指责了，人就要转向另一个可以将放弃合法化的出口——“你说，我是不是不适合做这个？”

只有事情本身是错的，我的动摇和“贪图享乐”才不会是可耻的。

“你说，会不会是因为这不是我真正想做 / 命中注定该做的事情？”

---

答案并不重要。

因为即使有人如你所愿给了你想要的解脱，你换了另一个事业，只要你的模型没变，你只不过争取到了半年左右的喘息期而已。

一切将会卷土重来。

下下次甚至半年都没有，甚至可能三个月都不到。

你不可能通过“找到真正想做的事情”来解决这个问题。

因为错的根本就不是它，它只是一个错误模式的耗材。

它只是自己生养时也对人生的总体策略并无通透思考的慌乱的父母们被大叙事所无意中传染的一种精神副效应——因为ta们成长时，中国作为一个国家正处在卧薪尝胆、百年生聚的民族长征状态。

注意，我不是在民族长征本身是错误的模型——因为对一个亿万人口、有着救亡图存这么明确的、硬性的奋斗目标的民族而言，这个延迟享受、忍受痛苦、追求幸存的目标是清晰的、现实的，没有什么臆测可言的。

它的问题是，这是对民族而言如此、对同样面临亡国灭种的危机的民族成员也是如此，但却并不适用于现在的普通人。

叫你为不被人屠杀、不被人奴役而延迟享受，在每天都有新战事、隔三差五出现大屠杀、大饥荒的时代，你是没什么好犹疑的（除非你生活在繁华而远离战火的大都市）。

但在一个和平的年代，叫你为一个上市后不知道会不会被市场接受的新产品 / 一个将来不知道能开多久的企业 / 一种不知道会不会突然被结构性淘汰的职位忍受痛苦、延迟享受，这是另一回事。

所以也不要去责怪父母——责怪的能量本身也是损失。

---

要害在于不走这个模型，替代的策略是什么？

替代的策略，有两层。

第一层，是从自己的价值观层面重新考虑自己一生追求的价值应该是什么。

但这是一个慢方子——这其实是三四十岁有足够阅历之后才有能力真正去做的事情。在这之前你将不可避免的按照自己被环境写入的价值观行事（这在很大程度上取决于父母的教育）。

第二层，就是从技术性的层面来说，是学习欣赏和享受困难本身。

也就是不要与快感为敌，但要建立起更强健的快感机制。

你要像用“闻过则喜”来击败对批评的恐惧那样，建立起对“困难”的新的感情。

也就是首先学会鉴别何谓可用的困难、何谓不可用的困难的鉴定方法，然后对“可用的困难”本身建立新的鉴赏机制。

有的苦是美味的、有的辣是通泰的、有的酸是舒爽的。你的要害是要培养出识别哪些酸、苦、辣是有毒的，哪些不但无毒而且有益，然后对有益的那些不但不是忍受，反而学会品鉴和欣赏。

天天喝咖啡、吃麻辣火锅、蘸醋吃饺子的生活如果对你不是苦不堪言的、而是不同于吃蛋糕、喝果汁的另一种享受——它甚至会成为一种更高、更深的享受。

这样，你就不会再问“这个辣椒适合我吃吗”、“这种咖啡我受得了吗”，而是反了过来——没吃过、没喝过，反而遗憾。

这才真的将你解放了出来——并无所谓什么事情是你真正想做的这种概念，而是世界上有一些幸运的困难，你如果懂得欣赏，则它们中的任何一种都值得你好好的品尝一番。

你遗憾的将是人生有限，你没机会把它们都尝遍，某些东西你只能浅尝则止。

“如何知道我真正想做的是什么”这个无答案的问题，只有转化为“哪些事情是值得拼死一做的”，和“如何最深最好的享受正确的困难”，才会有你想要的答案。

这里才是驱使你问这问题的痛苦的出路。

（未完，待续）

编辑于 2022-09-03 11:09

<https://www.zhihu.com/answer/1382427219>

---

评论区:

Q: 看了前一半，五雷轰顶。这代表着我必须砸烂前半生的几乎一切东西，去寻找抓住一个没有任何承诺和保证的浮木，第一次用自己的脚去走路。

这是可怖的，灾难性的。又是充满希望的，被吸引而不得不做的。这是我选择的，被吸引的，不可违背的命运。

B: 砸烂的只是海市蜃楼

C: 我的前25年 没什么可砸烂的 有的只是一堆让我喘不过气的执念 我的认知连一个婴儿都不如

D: 刚刚看了【高等教育】那一篇，仔细一想，学了20多年到本科毕业，本质如同一场“级别更高的扫盲班”，赞同你所说的“没什么可砸烂的，不过一堆执念”，一起加油！先从个人社会化教育开始补吧，共勉

---

Q: 前面对于奋斗模型的批判是足够透彻的，但是后面的两层替代策略就有明显的不足了。而且并没有真的回答了问题，对于“真正想做的事情”没有明确的定义以及说明。

A: 你要看过我名下所有的答案，就知道为什么这里不怎么写

---

Q: 也就是首先学会鉴别何谓可用的困难、何谓不可用的困难的鉴定方法，然后对“可用的困难”本身建立新的鉴赏机制。

这个能力和心态很关键，一直在学习，愿同看到的人一起加油。

---

Q: 我想了一会儿关于有益的困难和无益的苦难的区别。

区别似乎是从结果来看的，比如有益的苦难是我克服了之后是更坦然更信任自己的。无益的困难的话，克服了之后，会对自己产生怀疑。

---

Q: 问题来了，我们应该怎样得知我们享受的是正确的困难和苦难而不是最后又绕回变相的第一个模型——把一切错误的苦难当成享受正确苦难中的一环呢。

A: 还会更新

---

Q: 想不出哪些事值得拼死一做，拼尽全力的也没有，蓝瘦

A: 就是你此刻手上这件事

B: 手上这事就是工作，想出国读书，考上就离职

C: “此刻”

D: 能不能展开讲讲

C: 每一件事都值得做到最好，没有不重要的。

D: 生活里打扫卫生。工作里写那种歌颂类的报告。

这种明显对个人能无提高的事，也做到最好吗

C: 是，尽力而为，不懈怠。

---

Q: 订阅下，啥时候能更新这篇啊？

A: 最近很忙

---

Q: 硬着头皮做原先不感兴趣的事系列10:

进展很不顺利，原先在学校老师会给出宏观的学习框架，跟着她走就行了，今天上xx内容，明天复习，后天交作业。一直以为自学的定义是：不在学校跟着老师学习，自己课下去搜索材料学习。但是，它并不准确，现在要更正为:自学是指学生以自己为中心，主动对学习过程进行管理，达成预期的目标。

在学习新技能的过程中，一直希望谁能告诉我要怎么做，现在应该干嘛，但是没有人可以告诉我。因为别人也不知道你现在什么状态，有什么资源，可以接受什么难度的练习。那么谁最清楚你现在什么状态，有多少精力，过去学了什么，有什么基础呢？

只有你自己，你得扛起这个责任，以前没有练习过，现在真的很迷茫，各种不顺利。

---

Q: 答主相关文章：“自视” “理想”“元技能”三篇

根据以上文章糅合，可以推出一个人找到自己想要做的事的过程：

前期，定目标，不断用可用的困难来锤炼自己，直到确信“自己具有一切必要的天赋和能力来做好任何事，只是看上天把我放在哪个位置罢了”。并以此来不断点亮技能树 拓展人生疆界，从而凝练出自己的元技能。继而与自己愿意为之而死的“理想”不期而遇。此时，也就正式完成了快方子向慢方子的过渡。

今晚再看一遍，给自己打打气。

---

Q: 前辈问要不要学新的技能，她教，然后丢来几本书让我了解一下。翻开书当场就想跑路啊，令人恐惧的要素齐全，要学数学，学难懂的软件，学一堆看不懂术语，要非常细心不然就会出错。就像进了又有贞子、又有富江的恐怖片片场。

看书后，本想说自己不适合学这个，又想起这篇，行吧，管他是不是真正想做的事，是不是适合做的事。一直很不擅长学习乍一看很枯燥的东西，说不定刚好是个机会克服这一点，心里其实知道这是可用的困难。明天去和前辈说要学。（打出这几个字都觉得胃痛）

更新，今早搬了个小凳子，坐在前辈旁边看她工作。工作内容需要很强的专注力，不然会出错，不敢打断她。自己先在笔记本记下疑问，等她做完了一个节点，开始下一个节点前再提问。提问也非常困难，我们的对话就像学霸教学渣。

“为什么要做xx操作？背后的目的是什么？”

她:“嗯......本来就是这样啊。”然后解释里又出现更多听不懂的名词。

她很认真地想教会我，但我不知道怎么提问，是我提问的方式有问题，提问也好难。

自学时会遇到很多不懂的名词，不断打断阅读一个个去查词很难坚持下去，所以换了种方式。当成在猜谜，一个个猜词语的意思，很难懂的术语由能够理解意思的字+搞不懂的字拼成，从能够理解的字开始猜，这个术语到底讲什么，把自己猜的词义写出来，全部完成后再去查词典核对答案。

现在究竟在干嘛，对这个东西没兴趣，也不是很想做，做起来不快乐也不痛苦。

以往做的事都是有兴趣的事，一下子跳到这个模式感觉好怪，观察下之后会发生什么吧。

最难的是，教学时很多事不是用语言表达的，是观察他的行动学的，可以说是隐藏技能。全程和推理一样，猜她这个步骤到底在干嘛，真的太困难了。

以前朋友叫我教她用ps钢笔工具抠图，教完她自己做了一遍，一直吐槽。

“等等，你之前干什么了？为什么图片就被选中了？”

答:“按了快捷键ctrl+A。”

“你又干啥了？为什么钢笔锚点就移动了？我自己做的时候点其他地方，钢笔工具就乱连到外面了。”

答：“按住ctrl，鼠标左键按住锚点不放就可以移动了。”

“怎么扣得平滑？我自己回去做图片坑坑洼洼。”

答:“一般能用一条线概括图形的就不用两条线，线有三种形态，c形，s形，i形直线，你可以用这三种线条来概括图形。比如这个边缘，用一条直线就能概括，你用了三四个点，可能产生小尖角，边缘就坑坑洼洼了。”

同学:“为啥有那么多隐藏的坑！！！”

今天跟前辈学习也是这种感觉，好多隐藏技能，好难啊。

A: 要先讲原理再讲操作

---

Q: 硬着头皮做原先不感兴趣的事系列11:

自学新技能一段时间了，始终不敢实际做一个项目。

前段时间遇见老师，她询问进展如何，然后说了一顿，大意是：你光在岸上摆姿势，这样想学游泳怎么可能？还不快去把自己丢到水里，实际去做项目。

她转头丢过来一个过去的项目，说按照商业标准去完成，完成后给我当年其他人做的正确答案。

开始真的很害怕，好多不会做，硬着头皮熬了好久做完了，在工作内容旁边标了很多笔记，想着到时候去问老师会比较方便。

她看见交付物就吐槽：你能拿这种带着一堆笔记的东西去给对方看？写了那么多全是白做工。

她的态度真的很温柔了，但控制不住生理反应，眼泪要掉下来了，拼命忍住，集中精神去听她说为什么做错，到底是哪里错了，要怎么改。

最大的差异在于，我把这个当做练习看待，而她认为要把作业当做是交付给甲方的东西。

她点评时说如果我有不确定的事可以打给当年负责这个项目的同事问细节，而做项目时我想着只是在做练习，怎么好意思打扰在工作的人。

当做“练习”本身就是错，二者会导向完全不同的结果。

第一次作业被老师骂得狗血淋头，当做交付物改完，第二次点评又被骂得狗血淋头，出现了第一次点评没显露的问题，回家郁闷了一顿，现在在修改第三版。

真的迈出了一大步，原来以前很多事做不好，是因为我把它当成“练习”，而不是“作品”。

A: 总有个过程的

包括适应甲方这种不耐烦的训斥

---

Q: 硬着头皮做原先不感兴趣的事系列7:

总结:没有理工科基础应该怎么学，知友有没有资源推荐。

照常上网课，听不懂的去问老师。

她边叹气边笑着吐槽：“这个也不知道吗？你真不是学理工科的料啊”

答主有篇关于“自我审视”的回答，从小到大都认定自己没啥理科的天赋，没有投入过严肃的资源。

所以“没有理工科基础”这个状态是被维持下来的，改变的代价太大，而忍耐付出的成本虽高，但也没到不可忍受。

没有形成可用的意识资产，所以学习这个技能处处碰壁。

B: 先找找教材呢，我看了第一推动丛书的一部分内容，但是有的地方还是需要对一些基本概念要理解的，即使我懂一点，对很多内容还是不明白，只能囫囵的看了。

Q: 谢啦啦！！！！我去查一下

---

Q: 以苦为乐是不是受虐狂

A: 当然不是

---

更新于2023/2/27