#脱困#

问题：为什么有人会想要过一种连自己都嫌弃自己的生活？

题目描述：为什么有人宁愿主动地恶化自己的生存境况，也不愿意追求更加幸福美满的人生呢？

为什么有人对幸福生活既向往，又仇恨？

为什么有人想要自毁，也不去和周围环境斗争，宁可死在自己手里？

他们为何选择这样的人生？

首先有一点要搞清楚——所有没有被人身禁锢的人，都在过自己想过的生活，哪怕ta在说“我不想过这样的生活”。

这个就像一个有手有脚、可以走动的人坐在一块石头上，却宣布自己“不想坐在这块石头上”一样是不成立的。如果不想，就不会只是口头一说，却没有站起来迈开腿。

坐在石头上说“我不想坐在这块石头上”，意思并不是ta不想坐在石头上，而是“ta想既坐在石头上，而且同时说这句话”。

任何人身自由而身处“困境”之中，又没有有效的行动去改变这个困境，只是在不断述说自己多么“不想呆在这个困境里”，多么“嫌弃”这困境里的人，都和这位坐在石头上的人没有本质的区别。

答案很简单，这个“困境”，只是“可以说处在困境中的人才能说的一些话，享受处在困境中才能享受的一些待遇”的“必要代价”。

有很多周期性向朋友哭诉可怜的女性——注意，不包含没有行动能力的那些——在已经明确被告知了如何做就可以脱离这个境地的情况下，不选择终止这个可怜的状态，而选择继续可怜着，继续哭诉，她们就是在选择“为了保留诉说困境的资格，附带保留困境本身”。

这是一个事实。

因为人类的天然属性，身处困境中的人在文化上有一种非常特殊的属性，就是会免疫于一切责任，免疫于一切要求，免疫于一切责怪，优先获得关注、无代价获得照顾、无条件获得宽容和原谅。

在很多情况下，小孩子们都会在漫长的成长过程中通过各种各样的机缘巧合发现只要自己处在困境里——比如生病、受伤、被鉴定为心理障碍、考试严重失常……等等等等，原本严厉的父母、老师不但会放下原来的令人痛苦的“为你好”的苛责，而且会给予一段无责任、无条件的宽待，更不用说对于亲戚朋友外人更是如此了。

这是一种很大的特权。

而无要求、无责怪、无代价的照顾、无条件的宽容和原谅，这听起来耳熟吗？

这听起来是“爱”。

爱是无价之宝，与之相比，那些早已适应了的“困境”、“自我嫌弃”……当然是微不足道的。

只要忍受那些就可以换得到“爱”，显然这是一个非常理想的策略。

为什么这个“爱”要打引号？

因为这个“爱”和真正的爱有一个至关重要的区别——

那就是这些在实效上确实无条件、无代价的付出和宽容，是别人受限于“受苦人“的身份和自己生而为人的本能而不得不给予的，是对方不自由的结果。

而真正的爱，是因为愿意给而给的，是对方自由的最好的实现和使用，而不是因为出于任何的限制不得不如此，是他人完全自由的结果，每一点每一滴都必须是。

而微妙的是这两者之间存在交叠。

也就是在开始人总是愿意的，是在后来发现坐在石头上的人其实是自己愿意坐在石头上，而导致整个事情的性质扭曲了。

从发现这一点之后，绝大多数人都会转向不愿意。

这在坐在石头上的人看来，可以很简单的归因于“人的爱始终是有限的”这种万用逻辑。

人的爱当然是有限的，只不过这里的关系转向的主因并不是因为人的爱是有限的，而是因为在觉察到这一点之后继续在被迫的心态下给予这些东西根本就不是爱，而只是无力解除这种受迫状态而已。

因为爱虽然出于人的本能，但却不可以是出于人对本能的无能。

对这些觉察到了的人而言，这只不过是一种受骗上当，而且一次次的呕心沥血提供帮助，要帮助人离开那块石头，却似乎是泥牛入海，没有结果。

每一次似乎都可以被解释为“不了解对方的难处”，“低估了对方困境的复杂性”。但谁能知道这和“对方自己其实不想改变”的区别？

试得越多，沉没成本越大，这种困惑就必然的越向后者移动。总有一天，对方会不能不认定这其实就是骗局——因为自称“处在困境中”的人的行动实在无法在最低的限度上解释其人的意愿的真实性。

认定为骗局，为什么还要继续受骗？这不是爱，而是无能而已罢了。

而这件事的危险之处在于——它本身是可以借着这世界上无限存在的不知情的人的默认的同情本能而无限延续的。

只要坐在石头上的人仍然衣食无忧，没有受到什么无法绕过的硬物理限制而无法持续，而且也满足于这种爱的等效物——尤其是其前半段还确实是真的爱——的无限供给，这件事是没有出口的。

其代价不过是自己做一个绝不能有能力承担任何责任的人，因为一旦有任何能力，就无法再享受这个特权了。不但不能享受这个特权，原则上还必须要回报之前的付出者，这岂不是一个巨大的亏损吗？

而“保持绝不能有能力承担任何责任”，就是选择做一个绝对意义上的废人，那么，作为一个绝对意义上的废人，一旦真正出现供给的断档，后面那个硬物理限制迟早要到来。因为长期的维持无能状态，会让任何平平常常的生活日常挑战越来越变成不可逾越的困难。

迟早有一天，赚到一天的吃饭钱都会成为弱不经风者不可能完成的巨大困难。到了这一步，“饭都吃不上”的硬限制岂能不近在眼前？

追根到底，世界被做了“最终不允许人做这种选择”的设计。

这个世界的规则设计是滴水不漏的，爱是预定了会给你的，但是滥用绝不会被永久的容忍。

对弱者的同情和爱是绝对的义务，否则人不会那么容易发现这个“漏洞”，但是如果人打算有意或者假装无意的利用这个“漏洞”来榨取爱，后面自有自动发生的、没有任何人能替你免掉的后果。

那些同情者最后的离开也罢、愤恨也罢，其实都不过是人生的一段小插曲，ta们原不原谅，其实无关大局，一个没了，自然还有下一个。个个都没了，至少在几十年的漫长岁月里总还有无处可躲的父母和亲戚。

但总有一天，无可回避的物理硬限制会到来，它不会对长期这样做的人有丝毫的同情和宽免，不会听取人一切“值得同情”的、“微妙的”、“高雅的”理由。而只要它到来，它就是公正的。

除了它之外，时间越久，那份无法自欺的自欺欺人也会在你面前越来越稀薄。

你在做什么，只有你自己的行动才能对你自己证明。

你到底是真的无力从石头上走开，还是在沉迷于坐在石头上的福利故意不从石头上走开，你在任何时候都可以用自己的行动证明是前者。

每一次“努力失败”你都可以说我是真的没有这个能力，没有任何人类可以说“我比你了解你自己，你不是这个情况”——确实没有人比你了解你自己，说这话永远可以说是“站着说话不腰疼”。

这也是这样做的人可以长期不费力的维持这种努力但无实效的状态内在机制。因为让帮助的人看到满头大汗是有效延长福利期的自然手段，而代价只不过是承认另一层无人可以责怪的无能。

非不愿也，实无能也，无能怎么责怪？

但是，是不是真相如此，你自己时间久了，自然知道。

最后回答整个问题——

这是爱的机制的一种天然的“漏洞”，它同时造成了以下事实：

1）它通过人类自身的演化，内嵌了人类同情的本能，从而确保了困苦弱小者有机会得到无条件的帮助。（这获得帮助的资格甚至不限于人类同类，可以延及动物。）

2）它确保了一切心理健康的人类都必须承担基本的扶弱济困的义务。

3）它确保了一切心理健康的人类都对错误利用这一漏洞者的识别能力和本能回避。它通过无限造成利益、情感、人格上的必然损失而惩罚那些贪图爱的荣耀而拒绝服从回避本能的人，甚至最终对坚持拒绝服从这一禁令的人予以处决。——这事实上把“禁止对利用漏洞者滥用爱的资源，以保留不恶意利用者可获得的份额”上升到了自然法义务的高度。

3）它给了利用漏洞者足够的时间自行悔改，当最后的“无可回避的硬物理限制”到来，即使是利用者自己也会知道这无任何ta人可以责怪。值得玩味的是，如果这时候ta还在责怪人类对ta不够同情，ta在此时的困境只会孤立而更险恶。

4）它在整个路径上不断的给了人悔改的机会——只要你站起来走一步，你就离开石头了——哪怕只是一毫米。几年几十年了，你还在石头上坐着，你无法解释为世界不给你机会。

5）它最终并不允许人一条道走到黑。

它并不是通过给予作弊者额外的恐怖灾难来给予惩罚，而是在完全同样的待遇中给予作弊者单独的痛苦。

同样的“物理硬限制”，对于心知肚明是自己的所作所为招致的这最终结果的人和只是被分配到这个问题要面对的人而言，前者的感受如在地狱。因为那些逃不过的生活任务不过是所有人都在履行的普普通通的东西。只是因为ta为了维持作弊福利而必须维持无能状态，一旦打破无能就不但要失去福利还要受到偿付责任的追索，这些普普通通的生活任务变成了不可逾越的地狱般的困难。

每多利用这漏洞一天，地狱就会越收紧一分。一路向下，直到敬酒不吃吃罚酒，或者干脆无声的、没有任何人同情的自然毁灭。

而对后者的感受则不过是打工人普普通通的一天，上网吐吐槽，刷一下帖子就顶过去了。至少不会没有基本收入，不会纯要靠别人吃饭、看人脸色。

记住，在最终意义上，不是人类不允许人对爱作弊，而是这个世界不允许。

而这个不允许是写在自然规律里的，不以任何人的意志为转移。

幸亏如此。

编辑于 2021-05-15

<https://www.zhihu.com/answer/1885361656>

---

评论区:

Q: 的确是如此。确实是巧妙的受虐骗局且求助者一般很难意识得到。他们把自己都骗了，于是能够骗过帮助者。求助者一般有两个自我欺骗的显性想法：

1.我是想要改变的，这种痛苦的状态我不想要。

2.我是没有能力改变的，我自己不知道该怎么办。

求助者在某种循环的受虐体验中。简单来说，其中有三个动作：

一个是持续受虐并忍受；一个压力剧增到顶点而寻找外援支持；一个是得到外援的帮助且压力衰减；那么继而回到第一个动作，达成循环。

只要三次就能看出这个模式，在痛苦的顶峰无法忍受，去寻找帮助者的支援而获得某种解压，能量获得补给又回到受虐动作中，直到下一次痛苦的顶峰，再去寻找支援。这条路一旦走通，求助者就觉得可以继续忍受这种生活状态了，一边忍受一边喊着“我不要”。

这被喊出的“我不要”是一种继续“我要”的开关。因为帮助者会听到并且给予帮助，这一帮又一帮，实在是帮助他们继续“我要”。这种情况下，对于帮助者的开导也好劝慰安慰也罢或者其他支援也好，求助者大多数会显得乖巧和配合。

请注意，超过三次却依然重复发生的痛苦，那可能就是求助者重新踏入受虐循环，而帮助者的帮助会是这个循环加速重复的燃料。

此时，帮助者就应该警觉起来去想，在支援过程中，这个求助者只是在表现成一个“好的求助者”，一个看起来上进而努力且积极的要从困境中挣扎的人，让帮助者认为这件事是可以改变的，而自己也在爱人和助人上得到了“好的体验”。

在此基础上，帮助者持续投入帮助便会更积极，这意味着求职者会更加积极的频繁的进入TA的受虐循环，一遍又一遍的。这时，帮助者相信这个求助者是要改变的愿望的，判断求助者只是慢，只是弱。然而，一旦帮助者这样认为，那么一个新的受虐者就产生了。

这个受虐者就是帮助者。帮助者和求助者达成关系，就是新的受虐关系。能看到，一个新的受虐循环产生了。帮助者不断的在自己的生活里靠自己获得能量，又来到求助者这里进行给予，于此往复一次又一次。

而帮助者的“重复帮助”带来帮助者的痛苦。闭上眼睛就能看到，帮助者和求助者之间的交缠，就是一条正弦曲线和一条余弦曲线的交缠。有重复求助的痛苦，就有重复帮助的痛苦。人生肯定是充满了痛苦的，但是重复一个痛苦就是缺乏生命力的卡顿状态。这就是为什么有些痛苦叫做受虐，有些痛苦是健康的痛苦。

不是要批评什么人，只是说要注意，当自己作为帮助者的时候，要注意不要受到“引诱”，对彼此都不好。

可能这就是答主说，不接受没有行动的许愿。

对于帮助者，爱之初心不做评论，但爱之行为必警觉清醒。

而对于求助者，先来把这文看了。<https://www.zhihu.com/answer/1413609374>（#懒散#）

---

Q: “人一旦迷醉于自身的软弱之中，便会在众人的目光下倒在街头，倒在地上，倒在比地面更低的地方。”

---

Q: 写做自然法，读作天之道

---

Q: 让我想起了，失恋向朋友诉说，朋友告诉你如何做，自己不做，还跟朋友诉说痛苦的情景；还有，按部就班看起来跟着我学习流程走，但是没有提高成绩，仅仅做样子的情况

A: 不错。这属于典型情况

---

Q: 自杀的人怎么看？

他离开了原本的石头，是反抗者还是顺从者？是拥抱爱还是逃离爱？

A: 这个只能问上帝了

---

Q: 这三天反复看了好几遍这个答案，还是没有想通透，但是又抑制不住想说些什么。人的认识有阶段的限制，行为受认知水平和熟练度的限制，决策的效率不是无本之木。摸着石头一路过来，总会有望着水何澹澹出神的时候，总有蔫或死的抉择。当面前只有一条相信神迹还是想明白了再做的选择时，相信敬鬼神而远之，接受自己的结局有什么问题呢？绝望之人坐在石头上，劝你一把All in的人，有多少是赌场的码仔？

A: 你这几天性情大变啊……遇到啥变故了？

Q: 怎么说呢……感觉给人装了，正准备就此认个傻X打住。。一想对方肯定是你这套说辞，直接卡住了。主要问题还是怪我没学到位，就是我们认识水平在这个事上也的确不一样，他的设计对他没问题，但是只要有丝毫恶意我就GG了，他又从不吝对各种阴谋诡计和特权的称赞。因为我拒绝往下学，拒绝承担代价要半途而废耽误别人，这个怨念的威力感觉又挺大的。

A: 啥啥啥？没看懂啊。去掉隐私信息，来点瓜吃。

Q: 和人合伙创业，我是小股东、注册法人，公司注册下来以后大股东切换赛道做批零贸易，那部分业务我没有经验和能力参与，资产比较重，政策风险也比较大，我不认为能跑出来，不想参与。如果去做，之后公司很可能会有比较多的负债，而现在用章决策董事会还没有把职权划分清楚，有啥损失完全可以视为未经董事会授权的个人决定，现在注资又都打算按企业向股东借款来，不实缴，如果经营不善，这些损失就可以视为公司对股东的负债，而决策没有依照章程去设置总经理和签字权，如果现在用签章做任何事都是未经董事会决议的法人擅自决策，如果任其发展我就有造成经营损失被全权追责的风险，我觉得这个设计权力和责任不对等，对这块业务也没信心，而如果要捋清楚就需要投入大量精力去做没有收益的事，我小孩才8个月，我又不能断收入，又不能承担经营风险，所以现在打算商量放弃这部分股权和法人身份。

A: 哦，你这不是门儿清吗。

另外不要轻易的想“不能断收入”。

至少没必要为“孩子还小”把这事想得太严重。

Q: 谢谢谢谢，我就是本能地给自己往猥琐了弄，往可怜了弄，企图省力偷懒，但是没这么干哈（正想这么着呢看到你更新了）所以这两天想办法把事盘明白，给人交待清楚。但是现在才跟人说，可不是之前没下功夫吗。。。所以怄得慌。

A: 找个律师把潜在责任捋清楚先。

---

Q: 想起这句——“时间是最高维度的证伪。”

---

Q: 有很多周期性向朋友哭诉可怜的女性——注意，不包含没有行动能力的那些

这里可以看出，你已经承认了客观条件对人的主观能动性的限制——但为什么“有行动力的那些人”是“完全自由人”而没有受到客观条件不足的负面影响？——你在默认“身体健全者拥有相同的主客观条件 遇到的是相同难度的问题”——这显然是错误的

A: 我什么也没有认定。

坐在石头上的是自己，是不是这个情况，自己去对自己交代。

至于说我怎么看——你说你是不得已你就是不得已，您慢坐。

Q: 哈哈，我倒不是来抬杠的，只是看到了你回答里的漏洞而指出来的——我也看到了你回答里积极的一面和你试图说明和指出的有益方向

A: 这并不是漏洞。

从头到尾都排除了没手没脚的人。

---

Q: 重看这一篇，原本的刺痛隐去，新的接受开始。我没有解开的那个结，也算是开了。我参加的那个团体，是以集体开悟来带动人类为方向的。而我并不是为了开悟而来，也因此没有把自己的信念杀死又复活再来无数次，没有为他人将自己碾成粉末的决心。所以我无论奉献了什么，不等于我就有资格在那里祈求交换爱。他们的确表达过对再三跟不上节奏者的责备，说这是浪费了创始人珍贵的心血，也是浪费自己的生命。而我没有听进去。所以，我，不是那个在需要决断时站出来承担一切的领头羊，不是那个可以为了人类的大明白而不顾自己受到的任何委屈的强者，不是那个可以接受世界的一切真实又憎恶一切恶的圣人。我，早该承认这一切，离开那块石头。而不是被赶走。那里不属于我，我只是渺小的普通的混沌中的一个人类而已。

A: 他们如果是这样定位，需要的努力就大了。这些决心都没有什么不好，但是容易化为对普通人和自己人的苛刻。对人类慈悲了，但是对具体的个人苛刻了，这是个悖论。

---

Q: 那么做为这样的人的父母亲戚等无法逃开的人，是永远给予无条件的爱吗？对他们来说，怎么做才是最正确的？

A: 不给钱，给ta挣钱的机会。

不给同情，给ta赢得别人尊敬的机会。

以工代赈。

---

Q: 真能写。换个类似的问题，炒股想挣钱却一直亏钱，该怎么办。真想知道你还是这么懂吗

A: 这有何难——停止炒股。

---

Q: 捉虫：

1）「试得越多，沉迷成本越大，这种困惑就必然的越向后者移动。」——「沉迷成本」是不是打错了？看26键中“I”和“O”毗邻，您要说的似乎是“沉没成本”。

2）「同样的“物理硬限制”，对于心知肚明是自己的所作所为招致的这最终结果的人和只是被分配到这个问题要面对的人而言，感受如在地狱。」——「感受如在地狱」似乎是有漏字？根据后文，这里的意思更像是“前者的感受如在地狱”。

W: 已修改至此文档。

---

更新于2023/3/1