#零分卷#

问题：妈妈感染了新冠后回家，让全家人阳了，

我说她传染了全家，她大哭说我没良心，我错了吗？

题目描述：她也是被别人传的，发烧回家单间隔离，当天晚上搬去了另一个房子，但第二天还是都阳了。妹妹还小，当时高烧烧到快40，不住气的哭，喊着要妈妈，我就说就是妈妈把你传的，她把全家人都传了。妈妈回来后妹妹告诉她，她就非常生气，说以后谁生病了她要拿刀赶出去

今天又说她自己在另一个房子的时候爸爸都没问她，只有外公外婆关心她。我说妹妹病的厉害，爸爸也感染了状态很差，忙的晕头转向没心思顾她，她说，我还不是病了，她重要我不重要是吧

我可能也有点生气了，我说是你传染的，她就大哭说我没良心，她也是被人传的啊，她是不是得了就是全家的罪人。我说我说的是事实，你带回的病毒就不许我有点不满吗，何况我没说你什么。她更生气了，又吼了什么然后把门摔上了

我不知道怎么说，也不知道我是不是错了。她想得到别人的关心，言语上的慰籍，但我爸确实是一个“说不出口”的人，我也是，所以我能理解我爸，他不会言语上的关心，但他会把她爱吃的蹄膀放到她面前。我跟爸爸太像，所以我总是下意识为他辩解（也可能是因为每次发脾气的都是她，还会骂人），妈妈就认为我是拉偏架，从而更生气

我这种心态是不对吗？我实在不知道怎么处理她的脾气和情绪，她对着我骂爸爸我实在接不了，有什么办法解决吗？

“能坦然接受一切事实”是一种超凡入圣的境界，绝大多数人都是做不到的。

张三去参加满月酒，看着小宝宝叹了口气——“这娃可能活不过一百年”。

这话说的是不是客观事实？当然是，还是很严谨的客观事实——加上“可能”把意外情况也都覆盖了。

如果这宝宝的父母能有这个心胸，因为“这的确是事实”就淡然若素，言笑自若，那么这个宝宝那可真是一脚跌进金窝里，福寿不可限量。

但是遗憾的是，绝大多数人在尊重事实方面都没有这个运气受到客观际遇的磨练，并不能管理住自己听闻“不方便的事实”时的情绪反应。

这种磨练往往意味着你要当一当“孤家寡人”，在孤立无援的前提下完全的为一个事业的成败负责——例如主持一个项目、独立创业、指挥一场作战之类。

坐过这样的驾驶席，你就会更担忧没能及时对危险因素做出有效反应，而反过来警惕自己对“委婉含蓄”、“报喜不报忧”的过度偏好。

可惜的是，这样的磨练机会是和领袖的职分绑定的，而领袖的职分无论怎么算都是相对稀少的。

所以客观上绝大多数人都没有这个机会在成为一家之主之前受到足够的磨练。

不错，“成为一家之主”是大多数人都无法逃过的领袖职责，只有到了这个时候，人才会发现自己训练不足。

就像这个问题中的母亲一样。

从你自身的角度出发，你自己的最佳选择显然是既然迟早都要当司机，那么你就不该等到命运把你抓到驾驶席再去学开车，而是一开始自己就要主动的学会一个司机该有的全部技能。

你自己要主动的学会听到任何事情，先考虑“这是不是客观事实”。如果是，那么不对客观事实的部分做惩罚性的回应就是你要主动修满的必修学分。

这种高度自觉的自我克制，外显出来是一种令人难以抗拒的“绝非池中之物”的领袖气质。

对方自然而然的会感应到这种震慑，反而会自动收敛，在你面前正襟危坐，谨言慎行。

这个气质会自动的端正对方的言行态度，反而绝不敢滥用你所授予的“事实察举权”。

你听到的夹枪带棒的胡说八道会比别人少得多。

我能接受一切事实，你不能。仅凭这一点，你就本能的知道不能无谓的触发我的敌意，因为你会为自己招来无法战胜的敌人。

这跟我的社会地位和掌握的资源无关，因为无论多肥的盲羊也无法在无论多瘦的明眼的狼面前勇敢。

这就是“不怒自威”的实质。

从这个母亲的角度出发，她最好的反应不是去哭诉子女多么不公平——事实上，你要以“向任何人类私下哭诉不公平”为一种个人的耻辱，不过这是另一个话题了——而是告诫子女在外人面前不要这么白目，因为并非所有人都有这个“尊重一切事实的雅量”，很多人会对“不会察言观色”的“事实使者”处以极刑。

那可不见得只是斥责驱逐了事，很多是要斩首示众甚至抄家灭门的——很不幸，这不是打比方，而是历史上斑斑可考的事实。

这根本不是说“你不能说事实”，但是你在说事实之前没有仔细的考察对方接纳事实的能力、也没有针对这个能力对事实表达的形式作出恰当的管理——没有尊重“人类难以接受事实”这一事实。

这是我教育的严重失职，也是你自己的堕落。

你的所作所为，有问题的不是“说事实”这部分，而是对“人有固有的缺陷”这一事实缺少必要的尊重。

世界不是在惩罚你“讲述事实”这一部分，而是在惩罚你不尊重祂所造就的事实这部分。

就像一张卷子，你悲愤控诉说你题目都写对了为什么是零分。

老师告诉你答案——你卷子没写名字，不是零分该是几分？

你不停的强调每一道题你的结果都对，对你这个零分没有任何意义。

这个零分对你没有任何不公平。

如果这个母亲懂得这个道理，子女自然就不会轻易的犯这个错误了。

相应的，她平时与人沟通，会自然而然的事半功倍，响鼓不用重锤。

而不会因为“说了不见效”而不断的加大音量，把自己的影响力无谓地挥霍一空。

这种透支，是无法靠“疾言厉色”找补回来的，最后只会导致影响力的枯竭。

编辑于 2023-01-02

<https://www.zhihu.com/answer/2825636383>

---

评论区:

Q: 能坦然接受一切事实真的是需要一生修行的功课。

最近爸妈双双羊了，仔细一问才知道基本没做防护（防护的物资家里都备好了就是懒得用），开放了之后还每天出门遛狗子逛超市，回家进了门也不做消杀。之前说的已经做好防护，原来就是小朋友骗家长在学习一样，糊弄我的。

讲了三年防疫的重要性，阳奉阴违地其实一句没听进去，就喜欢听砖家说没事的。现在难受了知道厉害了，问ta们当初为啥不听，说“专家说的让人心里舒服，你发的那些消息都太吓人了。”又心痛又气到脑壳子疼，还得安慰ta们。

B: 从这个角度说，您才是父母，他们是需要您呵护的小朋友呢

Q: 互爱的关系基本都是这个样，互相把对方当小朋友。

---

Q: 并不是每个人都有平静地接受现实的能力，

极度否认、避而不见是常见态度，

不能去苛责他人，哪个人不脆弱？

但不能放松对自己的要求。

不要沉迷于向他人讲述事实，

也不要对他人的逃避态度进行审判，

刀刃向内，审视自己：

我是不是也难以接受（某些）事实？

不要哭诉，克制自己，接受现实，

因为你已经有成为领袖的念头，

至少，把这份觉悟，传递下去。

参考阅读:

<https://www.zhihu.com/answer/1823819516>（#接受现实#）

<https://www.zhihu.com/answer/2235939694>（#观点与事实#）

<https://www.zhihu.com/answer/2232852752>（#说实话#）

---

Q: 这篇回答的主题很对 但跟此事无关啊

A: 有关

---

Q: 这是篇我会反复阅读的回答，每次结合自己都有新收获。

回看一月份我留下的记录，当时我认为，应尊重体谅他人不能接受事实道理的可能。

现在回看，我的笔记写得太过高高在上了，要我现在再做评价，我不会使用尊重体谅这些让自身感觉良好的词汇。

‘人类难以接受的事实’这就是一条客观事实。什么尊重？什么体谅？评估对方能接受的程度再予告知，这并不是一种尊重体谅对方来体显得自己站在更高角度的行为。

这是条保命的红线。

A: 善哉[拜托]

---

Q: 我觉得不是他说的是事实就一定是没问题的。很多年前我的一个前同事她的腿有些问题，对一个二十多岁女孩子来说，这是她非常自卑，极力要掩饰的缺陷，但是当时有另外一个同事，天天以“那个瘸子”指代那个女孩，项目上要出差，本来那个女孩子也是项目的参与人员应该要一起去的，他就说“带个瘸子去多不方便”。他说的确实是事实，但是里包含的冷漠和恶意是个人都能感觉到。

回到题主的这个问题，他说都是妈妈把病毒带回来，传染了全家，也许这是事实，但是他的表达方式和她对妈妈病情的不闻不问，这些行为都让她妈妈感受到孩子对自己的冷漠和缺乏爱意，这也是他妈妈生气的原因。

A: 这个问题不属于事实问题而是隐私问题。这是两码事。

B: 这个女孩的腿部问题并没有给其他人带来困扰的记录，而你那个男同事说带她出差如何的不方便时，显然这种不方便还并没有成为事实，这是用想象中的事实来侵犯了别人的自由。

Q: 哇，答主亲自回复我了

但是我还是有一点没有理解哦，为什么这属于隐私问题呢？因为虽然我的前同事她会极力掩饰她的腿的问题，她左腿比右腿短一些，她一般都会在左腿加增高垫，走路的姿势也会尽量调整到接近正常，但是她的走路姿势还是一眼可见的不同于常人，特别是遇到台阶等不平坦的地面。这种人人可见的情况不属于事实吗？

---

Q: 说句政治不正确的话，但事实如此，在家庭生活中，proletariat的视角都是以“我”为中心：我看到的、我的感受，我的想法······，唯独没有“我的这个家”、“我作为家长”或者“我作为家庭成员”、“我作为家庭成员，将来也要成为家长”——“应该”如何如何。

B: 家庭成员却没有意识自己是家庭里面的组成部分这一身份。不会察言观色又或者是因为，忽视自己作为家庭成员的责任。只专注于自我这一身份。

Q: 不是作为家庭成员时没能做到符合要求，而是一开始就是作为原子化个体企图通过家庭这个习俗的平台获取资源。我觉得这才是不幸和冲突的根源。

C: 人，也许没有作为家庭成员的某种初始自觉。但好的家庭氛围，会让每个成员都有一个学习的环境。需要一个过程，需要每个人的努力。

Q: 是一开始就要以原子化为耻辱，以忠于家庭为荣。

C: 有精神内核的人，才有力量抵御原子化。但并不是狭隘地忠于家庭，而是忠于正义。家人在一起生活，是一个互相矫正，互相学习的过程。每个人都是有成长性的。父母长辈也是一样。

Q: 你说的这些，人们做得怎么样呢？还不是一个理想加上一地鸡毛？其实，不用说那么多，清清楚楚标明边界就好了。不是一样人，不进一家门。他们是他们，我们是我们。家庭就是正义的堡垒。

C: 不必管别人做的怎么样，首先做好自己。认识自己的需求，从呵护家人开始，可以爱家庭内外的每个人。从物化的角度说，每个人是原子，每个家庭也是原子。那又有什么关系呢？我们知道自己有血有肉有感情，是可成长的有机体，不就可以了吗？不需要以堡垒之名来抵御联系。原子化只是一个过程，并不是结果。

Q: 不是管别人怎么样。是说，大家都是社会性的，有阶级的，有文化归属的，是渴望共同体的。忠于自己的共同体。原子化的个体是因为缺少共同体才幻想一个抽象的大共同体让自己的破坏行为与幻想的大共同体不发生冲突。不是与堡垒之名抵御联系，而是以堡垒之名抵御解构。家庭和家庭之间是有强有力联系的。原子化，没有未来。

C: 完全同意[赞][赞]

Q: 谢谢理解。现实的确让人担心。能说出呵护家人这几个字的，就不是秩序消费者。赞。

---

Q: [赞同]尊重事实是个好品质。

世人最需要增长的就是“shixiang智慧”。

面对事实大多时候会“诛心”，谁缺了柔软的心，谁越不能承受“诛心”之痛。

一切痛苦从人为了逃避心痛而扭曲看待事实开始，不知道人什么时候才会改。

B: 再痛我也接受，然后开始变好

---

Q: 提出一点异议。事实，除了自然的、物理的“事实”之外，也存在通过一般社会交往而形成的“事实”。例如，张三在过年的时候跑到人家里拜年，进门第一句就是“你们全家必si”，是不是事实？他说的话是一个物理的自然的事实，所有人到最后都必死，没有问题，这句话很客观；但他“说出这句话”的行为同样代表着一个社会观念上的事实：这个人对你家抱有敌意。任何有基本社会经验的人都可以轻易判断出，在重大节日里到人家家里去说“你们必死”是多么失礼、多么令人不快的事情，张三在明知这一社交共识的情况下仍这么做了，意味着他对“令人不快”这一结果是有主观追求的——除非有证据可以表明，张三因为某些合理原因对一般社交尺度和社交方法确实缺乏最基本、最起码的认识，又或者他是作为医生参与到某家庭煤气中毒的事故中进行急救、这句话是作出了一个职能上的专业判断。

这个意义上，我不是特别赞同答主说的“人们不能完全接受事实”这一观点——当然，这个观点本身是对的——但很多时候，人们听到“事实”而发怒，也不是因为不能接受事实而愠怒，而是不能接受对方借助事实传达过来的“敌意”，不能接受你故意做出一个伤害我的举动。

类似的，像大家喜欢在过年、生日什么的时候听“福如东海、寿比南山”，喜欢听“万事如意、心想事成”之类的绝对不符合事实、绝对不客观、绝对虚假、绝对不可能实现的话，是因为人们更能接受虚妄吗？我觉得只是这些“吉祥话”所代表的一些善意的传达令人开心罢了。

B: 你说的与答主说的，是两件事。

答主指出的是事实判断，不谈别的，只谈事实：人会死，是不是事实？

你说的是价值判断：他说人会死，他说的是事实，但他不懂事、不懂礼貌、不懂社交…我完全有利于认为他有问题，他不该说这种话，他对社交缺乏基本认识…

事实判断有一个很基本的特征：无论指出事实的人是谁、有什么问题，只要他说的是事实，就认账。

他不懂社交不懂礼仪，这是他的问题——但他说的仍然是实话，我承认他说的是对的，并接受。

事实判断是「只对事，不对人」，不管人如何，只要事是如此，就认。

价值判断是「先对人，再对事」，不管事如何，只要人有问题，就先聚焦这个人，先“关照关照TA”。

C: 你可能没有理解层主的意思，这不是事实判断和价值判断的问题，这是语言交流中所传递的多重信息的问题，一个人说一句话，所传达的信息，往往并不只有这句话的字面意思。“你们全家都会死”只是表面，一个人在节日期间跑到他人家里故意说出这句明显会让他人不悦的话，这个行为所表现出来的攻击性，才是本质。人们会因这句话而生气，不是不接受事实，而是对他人表现出的攻击性的自然反击罢了。至于这句话是什么，是不是事实，其实并不重要，因为说的人，和听的人，他们所传达和接收的，都并非这句话本身。

D: 感觉答主应该是和Q一个意思的。

全回答分了两部分，于己要有坦然接受一切事实的能力，这点不多说了；于人要有合理阐述事实的能力，就是答主讲的对母亲建议那点，他认为当时那位母亲最重要的是赶紧告诉她的孩子，像那样说话会害了她，是这个社会大部分人难以接受的，而不应该是在那伤心生气之类。

而这位母亲要做到这个建议就必须要求她首先是个能坦然接受一切事实的人，同时在日常生活中还是个懂得表达技巧的人，因此答主也才会说，如果她母亲懂这些她孩子也不会说这种话，毕竟言传身教是最好的教育方式。

---

更新于2023/10/22