#说服力的重量#

问题：说服他人的能力太强怎么办？

人对人是有操纵能力的，其中最主要的操纵能力就是说服力。晓之以理、动之以情，你可以以相当大的概率在很大程度上改变他人的立场或者态度。这在很多人心里都是梦寐以求的能力——不知多少人在想“要是我能说服任何想说服的人就好了”。

但如果你真的有了这种能力，你才会发现这个能力本身就是一种重担。

因为你会干预到人的命运。

举个例子，通过抑恶扬善，你完全可能说服你侄子从理科改学文科。通过巧妙的剪裁资料和安排时机，你完全可以说服某人恋爱 / 分手 / 结婚 / 离婚。你可以轻而易举的利用自己的影响力，轻飘飘一句话就让人对自己的工作做看右看都看不上眼，最后不能不跳槽。

当你真的有了强大的说服力，这些事情都不是什么神奇的梦想，而的的确确是伸手就可能触及的果实，这会带来很多复杂的影响——首

先，你是否打算承受这其中的道德压力？不要用“人的命运应该自己负责”来推卸责任，假装这种压力完全不存在。因为即使你毫无责任，人家听了你的而要面对某种艰难——尽管那种艰难很可能是必要的而且不可避免的——你也毕竟是导致这种艰难的原因之一。

如果对方因此有所怨言，你要怎么面对？

是的，从法理上讲，你没有任何责任，甚至是埋怨的人自己没有为自己的人生负全责，过错在对方。但是你毕竟是造成这种令人呼痛的重大困难的原因之一。

上帝为了保护弱者的缘故，设置了一种本能，令一切直接造成他人痛苦的人，无论有无过错，都无一例外要承受内疚的痛苦。（只有这样才能避免人类自己发明某套说辞将某种制造他人痛苦的方式说成完全正当的。这种说辞势必将发育成“无需内疚的奴役手段”。）因此，你不要指望“法理上没有过错”就可以逃过这种心灵的痛苦。

这一点，父母在管教子女的时候都自有感同身受——我教ta这样那样，将来ta在生活和工作中遇到不顺利、感到绝望和痛苦时，我虽然可以自我安慰“天下哪有完美的父母，我已经尽力了”，但怎么可能因此就心安理得，毫无自责和痛苦？

甚至可以说，找寻这种“我在法理上没错”的理由对这个痛苦几乎没有消解作用。久而久之，父母们都懒得找了——找了也一样痛苦。

开口说服人，就必然要不可推卸的背负他人的命运。他人命运中不可避免的痛苦，只要你知道了，你就必然要负担一份。你说服的事情越重大、越根本、影响越全局，这份叵测的痛苦可能也就自然而然的越大。

不要想逃避，因为没得逃避。

所以，开口说服人，必须有充分的、值得扛这份痛苦的理由。

实话跟你们说——如果这一点都没体认到的人，也很难有真正的说服力。

但这并不是故事的全部，因为“值得背负痛苦的理由”存在别的方案。

其中之一就是通过系统性的组织方法来加以回避和消解。

说得直白一点——所谓心理咨询师的督导系统，实际上就是一个借助组织庇护、同侪安慰来消解这种痛苦的机制。它大大的加强了“这不是你的错”的安慰强度，增强了咨询师对同等强度的关切心的钝感，使得ta们变得比较“耐久”。

另一种方法，就是获得足够的物质补偿。痛苦既然不可避免，那就把补偿金拿足，免得枉担了这份折磨。

好歹是个安慰。这也是很多靠说服力为生的人对抗痛苦的基本方式——抱团互相说服“这不是你的错”外加“适当收费”。

如果你不打算走这条路，就只有另一条路——靠愿赌服输甘愿承受痛苦的志愿、识别有独立人格者的眼光，辅以保守而被动的表达来管理这种痛苦——严格依此顺序。

甘愿承受痛苦的志愿是绝对必要而优先的准备。

因为没有任何办法——放弃幻想，没有任何办法——可以靠什么智慧摆脱这种负担。

甚至，想要**彻底**摆脱这种痛苦本身是不道德的。

先接受这痛苦，再管理这痛苦，你也才能真正有效的管理这个痛苦。如果你管理这痛苦的目的本身就是为了拒绝这个痛苦，你的管理注定会让你走向前一条路，并且最终会迈向尝试靠彻底泯灭良知而“降低运行成本”，“提高利润”。

在接受痛苦的前提下，你要学会识人。默默观察，看人是不是能清清楚楚的知道听取别人的意见决策的责任仍然完全在自己。

完全为自己负责、听了任何意见而出了任何后果都仍然知道无人可以责怪，人就成了自己的王。

只有经过再三观察鉴定被确认的这种王者，才有资格得到你额外的考虑。遇到刘备你才能做诸葛亮，大部分人没注意这点，ta们遇到了曹操，变成了杨修；遇到了袁绍，变成了田丰——其实这时ta们本应该做徐庶。

不用说，“刘备”是极其罕见的——如果出现在很年轻的人身上就更是稀少。你如果觉得这样的人比比皆是，只会是因为你评判的标准还过于天真和宽松。

于是绝大多数时候，你要靠第三种办法来管理问题——就是“不问不说”。

要么把各种分析和意见放在大路上，随人自己搜寻和拾取；要么只对公众而非具体的个人的问题给出意见。

因为前者是完全被动和无知觉的而后者是非个人的，你可以在很大程度上免于主动干预ta人命运的负担。

---

其实，最奇妙的一点是，真正能撼动人心的所谓说服力，并不是来自那种舌灿莲花的口才和博闻强识的智慧。仅仅只有上面两条的人，常常会发现ta们的“说服力”有多强，人们的警戒心就有多强。这种警戒心常常可以无视一切雄辩，甚至压倒基本的理性判断，去消解基于绝对逻辑、来自基本理智的强制力——你说得都对、且无法辩驳，但恰恰就是因为这种无法辩驳的强制力，反而令对方提起十二万分的警戒心——“我找不到破绽，看起来都对，但我绝不轻易采信，因为那更可能只是因为我笨，而不是因为ta对”。

真正的说服力不是来自于万人的方言，也非天使的话语，也非来自先知讲道之能，或明白各样的奥秘，甚至并非来自全备的信，或者移山倒海的成就——那些所达成的，只是被贪婪和崇拜蒙蔽的盲从。

真正能造就人的“说服”，是世界上最大的奇迹，它只会是出于

**爱。**

编辑于 2021-05-20

<https://www.zhihu.com/answer/1406379618>

---

评论区:

Q: 我走大家的路，穿大家的鞋，感受旅途的疼痛，慢慢自己也能从容漫步。复杂的肌肉记忆，疼痛教训还是留给养老院吧。假如是同道的旅人，我愿搀扶，愿递水。假如他流连风景，我也不贪图他相伴，祈愿他享受。数不清的偶遇轮回，让我相信无论是哪条路，我们都会在终点相见。

Love & peace Never too late.

A: 小算盘打的叭叭的

---

Q: 然而这个世界上存在即使伤害他人也毫无愧疚知心的人。以极端的父母为例，青海苏丽案件。不过这些人似乎都有一个特点，因为从未把被他们伤害的人视为和自己一样的生物所以觉得毫不在意。

---

Q: 我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。 我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。

---

Q: 一旦知道一些事，闭嘴沉默和开口说服，这无论怎么选择其实都痛苦，逃不掉的。

前者一样也会拷问自己的良知。

---

Q: 要成长到别人冒着被误导的风险来请教，要成长到即使意识到被误导也应该自己完全负责。

优秀的管理者必先自我管理，一个王必先是自己的王。

---

Q:“完全为自己负责、听了任何意见而出了任何后果都仍然知道无人可以责怪，人就成了自己的王。”

---

Q: 我对于有说服力的人承受着巨大痛苦的说法十分赞同。我不自谦地说一段关于我自己的事，我在半年前发现我对于制作“罐头笑声”的能力与质量在圈子中几近无敌，甚至连我某些年过50的职场老油条亲戚也会被我的罐头笑声所带去一种虚妄的欢乐中。一开始我觉得这是一种卓越的能力，并为此感到欢欣。直到前阵子我开始发现朋友跟我能分享内心真实感受的珍贵，罐头笑声会是他们向我流露这部分情感的巨大阻碍，我感到痛苦，因为我的独特能力让我离我想要的东西愈来愈远。希望答主能看到一条冗长的评论，为我指点前路，若过于困难，可不必给出具体的做法，启发性的言语即可。感谢

A: 罐头笑声是啥？为啥希望别人流露情感？

Q: “罐头笑声”一词源于《影响力》里面提到的一个概念。原意是，在脱口秀表演等电视节目时，节目组最初便制作好的一段听起来很假的笑声，在节目中将其穿插在各个段子或梗之后，以求做到引导观众笑的目的(据统计，经过播放这种许多人觉得一听就是假的罐头笑声，现场在发出笑声的比例明显比不播放要高。但这种的变化大多是因为人们对不确定环境的从众，让自己显得不那么奇怪，真情实感甚少)。关于我想看到更多他人真情实感的流露的原因，我想大概是因为：我觉得真情实感是最能打动我的，也是于我而言影响较为“隽永”的。我有一些家庭环境极好的朋友，他们分享的物质上的优越确实会惊艳到我，但这种感觉留在我心里时间很短，看多了也觉得平常，变得麻木。而一些朋友用平白的方法(大多只是对客观事实的描述，不直接说爱)偶然分享的内容透露出极强的爱，给我留下的印象与感觉是前所未有的强烈，我大概好几年都没有忘记当时看到后的感觉，这也是我目前认定的在生活中最真实、动人的碎片，我想留住却由不得我留住，现阶段只能不断地看别人流露，才能满足我内心这部分需求，尽管这样的需求更像是一种上瘾。ps 近期的相当一段时间以来，我都没能在社交网络上(主要是微信)看到能透露着爱的内容，让我十分沮丧，切实的说，我有些想逃离社交网络，因为近来我看到的太多都是表面的、不算真实的，这仿佛让我从侧面看到了生活的残酷和人的伪善(纯脑洞，不保证我这么说能向您准确传达到我想表达的意思) 最后 能被您翻牌真是太开心了，我一直很喜欢您的内容hh. 第二部分的分行不小心打掉了(手残)，看起来有些费劲

A: 你真正不会失去的，是隐含在冥冥世道里的那一位对你的爱。

人类的爱是不堪你的厚望的，也是无法做任何苛求的。使用各种方法，希求人类多爱你一些，最后的结果基本都是会让你痛苦失望，而非得到满足。

唯一的出路是看懂那一位的爱已经足够了，而且让你自己有多余的爱可以分给ta人。

你对人的爱有了，人对你的爱就轻松了，也就多了。

另外，你回复自己我是看不到的

---

Q: 有时候都不是我去对别人说了什么，而是我对着空气说了什么，对方就用上了。他妈的怎么这么拿我当回事，要真理解我的意思就算了，你不要边曲解边用啊。着急。越来越不敢随意表达，不知道会影响到谁。

---

Q: 同意其他但是“直接造成他人痛苦的人，无论有无过错，都无一例外要承受内疚的痛”也有很多伤害到他人却以此为傲，把这个当做自我价值来看，不如说这种惶恐到放弃为人的才是多数。怂恿自杀、PUA、“人格咨询”，然后炫耀，出事了也只会因为害怕舆论才沉默。要是“直接”的定义严格一点，直接煽动孤立、身体暴力他人的，要说那其中一点后悔也没有的人，也是存在的。（不会回避、不会找借口说被欺负的人错，而是爽快的承认自己就是喜欢）要说放任这种心态不加忏悔会使他们最终导向毁灭——又有种“恶有恶报”式思维的嫌疑。我可是真诚的体会过、真诚的熟悉这种“纯粹的恶的享受”真的存在这种善良过度的机制吗？人真的会有这么高等的同情吗？真的会有（而且把扭曲的我渐渐引向正轨），但也许只是一部分人拥有罢了。

A: 那些人是病人，自然会因为病理性的失调受到别的恶果。

---

Q: "爱是对我们所爱对象生命和成长的积极的关心。"请问您怎样看这个定义的？

A: 这个到后来很容易反目成仇。

只是说起来很美丽。

健康的爱是一种对自己不配得的幸运的还债。

---

Q: 原来咨询师督导系统是这样子的

A: 还多一个传授经验纠正错误的功能。

但是强化信心、消除焦虑是根本目的之一。

---

Q: 这个内容不错啊，为什么会被折叠

A: 因为我先写了个挖坑待填

---

更新于2022/12/27