（挽回）

问题：抑郁症大学生如何挽回师生关系？

（W: 下文中采用仿宋字体的内容引自题目描述）

本人女，24岁，今年刚刚大学毕业，但是我的大学生活过得并不愉快，因为我和我最爱的老师L（男，47岁）几近决裂。

什么是爱？

事情要从大二下学期说起，那个时候我因为整天头痛无法学习，就去找L诉苦，告诉他我患有抑郁症，并且躯体症状十分严重。

L当时安慰了我，并承诺不会把我生病的事情告诉别人。

为什么头痛无法学习，就意味着可以找L诉苦？为什么你可以直接告诉对方你患有抑郁症？你有无专业诊断书？如果有，为什么不应该寻求医疗帮助，而要去接向并无医疗资质和恰当训练的L寻求帮助？

这个就像一个人腿折了，不去医院却去找隔壁邻居求包扎，你求到人头上了，人皆有恻隐之心，难免勉力为之。结果事后你腿瘸了，对方算是造了孽。

其实对方应该免责的，但实际上你不会免ta的责。何止不会免责，甚至后半生稍有沮丧，还会产生“举报非法行医”的冲动。

L老师不明白这个道理，那是ta自己命数如此。

你们看这些话的人，要自己明白好歹。

道理你们可以讲，但不要轻易以为你们可以凭对这些道理的了解就能轻易“摆平”、“拯救”自称抑郁的人。

拯救的特权是要经过特殊的授予的，只有经过这种授予，你才能免于种种苛刻的追究。

当事人的父母/监护人有这特权，ta们本人有这特权，当事人在拥有民事能力前提下通过合法手段授权的人、法律所指定的特殊专业人员也有这特权。

没有这些，你是没有权利免责的，而这个责只要对方心头不快、口头自称你就会有。

但是转头L就跟分管学生工作的副书记说了我的情况，并且拜托副书记好好照顾我。

这本是对的，但该在对方开始倾诉之前提前声明。

“如果我发现你倾诉中有我认为严重的地方，我会向有关方面通告，例如执法部门、救护部门、相关负责人，以及你的监护人。你觉得没问题，就可以开始你的倾诉。”

对你而言，“答应保密”应该是一种极其罕见的现象，以至于绝不会轻易应某人的要求被动的同意。

谁要请你“对下面的话保密”，你99.99%都应该回应——“不，我不能保证。”

别的不谈，背负这种保密义务绝不可以没有对称的实质补偿。那0.01%的可能性，是出于对方本来就和你有重大利益相关，本来就令你有足额的盈余，以至于你猜测这份盈余足以覆盖为对方背负秘密的成本，于是你大胆押下的赌注。

而即使是这种情况，也要自行将这份负担的成本从对方带来的盈利中扣除。

要我背负你秘密，只会降低、贬损你在我心目中的地位，绝不会是提高。而我既然背负了你的秘密，我在你心目中的地位必须得到相应的提升——因为你欠我的。

如果你不相信对方对此有充分的自觉，就绝不要给对方机会擅自向你吐露秘密。事实上，为了充分、周密的自我保护，你最好把这个原则变得众所周之——因为有一些贪婪而不自知的人会一开口就把秘密丢出来硬塞给你，你要在ta有机会开口说第一句话之前，就让对方预期到你不欢迎任何不请自来的“秘密托付”。

抱歉，这是要批准的，即使批准了也是要“收费”的，即使收了“费”，你还要足够感恩的。

一些没有受到正确社会化教育的小朋友甚至会有这样完全相反的荒唐看法——觉得自己让对方背负秘密，应该对方向自己感恩、应该对方馈赠自己一些回报。

不但掠夺对方，还把掠夺当作恩赐，要对方感恩。

这种完全错乱的伦理观势必将在其后的人生中让当事人付出惨烈的代价。

一些人也许觉得这要怪父母没有好好教自己，所以自己不懂，实际上这是站不住脚的——因为养成“从对方立场考虑对方的得失”的足够能力是每个人不可推卸的家庭作业。这跟学会吃饭是每个动物不可推卸的责任一样。

父母没有教，你也一样要学会。学不会，社会不会也没有这个义务去找你的父母算账，而是会直接惩戒对这责任玩忽职守的你自己。

同样的，L不假思索的跨过这条红线，他也极大概率要为自己的傲慢和无知付出代价。

你们都是出于无知，但不知者无罪只适用于人类法，自然法是没有这种豁免的。

不知道万有引力定律的人，并不会免于重力。

紧接着又发生了一件事情：我晚上头晕、头痛、胸闷，去急诊科就诊，在急诊科崩溃大哭。急诊科医生打电话叫导员来接我回去，副书记和导员都来了。副书记把我母亲喊到学校去签署了免责声明书。免责声明书的大概内容就是，万一我在学校出了事，不与学校相干。

后来疫情越来越严重，学校开始了封闭管理，我每次出去就医都需要申请，并且学校会派辅导员跟着心理问题学生出校门，全程陪护，一直到回学校。出一次门需要在学校指定的酒店隔离三天，做三次核酸才能达到回校的标准。于是我在隔离酒店一连住了20多天，因为我频繁出去就医，所以干脆就住在那里了。前后有两个辅导员来陪护我。

在隔离酒店，其他所有的学生都是自己隔离，而且是单人单间。刚开始，学校要求我和女导员住一间房，被我坚决拒绝了。但是我拒绝之后，导员每天不分时间地给我打电话。有的时候我在上网课，不方便接电话。但辅导员就会不停地打，打到我接为止，不接就来敲我的房门。就算我跟她说了在上课，也还是一个电话接一个电话地打，而且并没有什么要紧事，只是为了按照学校要求，给心理问题学生嘘寒问暖。

但是事实上，我平时接人待物，生活作息都和正常同学无异。但是副书记和辅导员就是觉得抑郁症一定会自杀，所以他们把我看得很严，给了我很大的心理压力。

刚开始我对副书记和辅导员非常客气，去和他们交涉，让他们不要这样对我。但是他们完全不听，所以我就向有行政职务的L求助。L刚开始好言好语地和他们交涉，也没有用。后来我在巨大的心理压力下，情绪崩溃了，和副书记和L都吵了架。到这个时候，L才郑重地、很生气地向副书记提出，不要再管我了，并且向副书记承诺万一有什么事情，L自会做主。

抑郁迹象并不是“平时待人接物，生活作息和正常同学无异”就可以否定的。这一点当事人自己往往没有觉察的能力。

事实上，一个人抑郁的迹象是会从各种遣词造句、回应对话的方式中流露出来的。而且更糟糕的是——一旦你对人吐露自己有抑郁症，那么在负有看管责任的人的立场而言，就会立刻产生高度的敏感性和警觉心。这份敏感和警觉会驱使ta们加倍在意这些迹象，甚至开始想险恶处理解和想象你的话的背后含义，导致在ta们眼里到处是令人毛骨悚然的迹象。

因为ta们已经被通知这个风险，那么你出事ta们就会产生巨大的职业责任，ta们不可能不采取这样的立场。你对这个立场的不理解、不接受甚至斥责、反抗，只会恶化这种焦虑和恐惧。

当时我还面临着考研的压力，再加上副书记和辅导员给我留下的心理阴影，我的情绪彻底失控，开始不分时间地点地给L打电话，跟他哭诉，向L揭露书记的种种虚伪之处，并且指责质问L为什么当初要让书记来照顾我？

不分时间和地点的打电话，都能打得通，L老师付出的时间代价和机会成本是惊人的。

如果是对“正常人”，这样的骚扰电话哪怕是恋人、夫妻、父母打的，恐怕早就被拒接甚至拉黑了。但是对抑郁症患者，当事人往往恐惧不接电话的后果，实际上是被各种压力所胁迫而不得不就范。

“不分时间地点的打电话进行情绪轰炸，却都可以被接听”是一个极其危险的信号，几乎没有什么关系不会被这种行为重创甚至毁灭，因为这种经历的另一方一定会对这种被胁迫却毫无反抗之力的煎熬体验产生强烈的憎恶感，绝对不想再发生第二次。

而要保证不会发生第二次的绝对可靠办法，几乎只有彻底断绝关系一个选择。

一旦你“控制不住自己情绪”做了这件事，对方如果接了没两个就拒接了、你也停打了反而更好，这样就还算有转圜的余地，因为这样对方可以相信自己还有有效的、被承认的拒绝的权利，还受到最基本的尊重。

如果对方接了两个就开始拒接，而你的反应是加倍疯狂的拨打，当场拨几个还可以理解，但如果你是一直拨打，隔一两小时间歇性拨打，直到打到对方不得不关机或不得不接听（因为有些人的电话有公务或家庭责任不能关机）为止，那么你已经等于宣判了关系的死刑，只不过是延期到对方觉得安全时再执行而已。

这会直接导致你下意识的意识到延续当前的危机，避免对方得到安全到可以结束关系的机会是你唯一的延续这段关系的办法。于是你会转向用不断的制造新危机、不断的威胁要做更大的报复或更惨烈的自我伤害来剥夺对方的安全感。

把这关系毁灭得干干净净。

后文也果然印证了这一点。

接下来就是长达一年的漫长的争吵，我和L争吵不休。我总是要求L要相信我、保护我，但L就会回怼：“不要PUA我！我既不会完全相信你，也不会完全相信副书记！”

L的妻子对我的印象也很不好，非常憎恶我。

吵架次数多了，L就骂我：“我们只是师生关系，你的情绪上来了，不分时间场合给我打电话，我也不是你的父亲，我也有老婆孩子，我很恐惧你把我当父亲，我承担不了这份责任。我以后该怎么帮你，还是会不打一丝折扣。但是，你不该把父爱的缺失映射到我身上。我对你的感觉从一开始到现在，从来没有变过，只不过是老师对学生的责任而已。我帮你和帮别人是一样的。你这个样子也没法让人喜欢。我要平衡各方各面，自己的家庭、研究生，等等，不是像你只用考虑自己，我已经心力交瘁了。要是每一个学生都像你一样，对我过度信赖，那我就要垮了。”

其实这里涉及到了一个隐藏情节——那就是当事人有痛苦为什么电话轰炸自己的大学老师，而不是自己的父母？

显然，这种情况一般都是因为当事人已经和父母决裂了，或者对父母能解决问题已经不抱希望，所以才会跳过父母去寄望于外人。

所以，如果你一旦遇到这样的情况，你就要意识到这个隐藏情节——为什么不找父母，而要找我？

父母做错什么是可以几乎免责的，是解决这些问题最好的、正当的、首选的途径。为什么你要绕过父母，将父母的责任放在并没有父母特权的外人身上？

父母有此特权尚且解决不了，唯一的解释就是当事人会把父母描述成极端恶劣、愚蠢乃至邪恶的人，所以即使有免责特权和一切社会赋予的优势都解决不了问题。

但这种描述是单方面的，在你采信之前，一定要自己亲自去了解一下甚至接触一下，实情可能大大出乎你意料之外。

事实上，一旦你将亲自核实作为惯例性的sop声明，这类纠缠往往会自动退散，因为当事人会认为“你对我不够信任”，从而认定你不能解决ta的需求。

“无条件的信任”往往是当事人最为看重的基本要件，而且ta们的往往将父母不能解决问题的原因就归结为“不能无条件的信任我”。

所以当当事人倾诉父母的恶劣和失职时，你会不会无条件的照单全收本身就成了一个天然的验证手段。

你只要说一句“我会亲自去核实一下，看看有没有什么误会”，当事人要么会本能的阻止你，要么会说“ta们极其善于在外人面前伪装”这样的“伏笔之词”。而同时已在心中将你打上了“估计不能依赖”的标记。

这其中还有一点需要注意的常识——对方可能会说“父母很忙，无力照顾我”这样的话。

暂且不论这话的真假，这都不是你去自告奋勇顶替对方父母的充分理由。

父母无法负担抚养责任，按照社会法则，第一顺位的责任人是民政部门，你如果径直跳过这个顺序，那么顺位在你之前的责任人不但可以免除自己应分的责任，还可以指责你越权造成了严重后果，追究你越权的责任。

再说一遍——你未经授权擅自干了他们的活，ta们落得轻松，而你干得不好ta们还要来追究你的责任。

我不是说这绝不可取——真正有爱的人可以无畏这样的残忍安排，但是这意味着这这个责任被接受了，而不是出于无知和对付出爱的快感的贪婪而故意无视了，以至于真的发生了又要喊冤。

你要选，可以，但要自觉的、毫无侥幸的接受这个安排，做好“即使这样，我仍然要插手这件事”的决心。

这才是真正英勇的爱。如果L老师是出于这样的自觉和觉悟付出这份爱，身上自然会带有一份侥幸者所没有的刚勇和威严，说话自然会有更强的权柄和效力。

这种效力可以免除大量解释和安慰的必要，震慑住对方意识里的各种小心思小伎俩，甚至提前抑制住大部分的这类冲动。

比如“连续电话轰炸”就可能因为一次简单的警告而被抑制。

为什么？因为做好这个觉悟的人有接受后果的提前预备，在纵容这种无礼和接受后果之间，因为对后果早有预备，ta没有侥幸者此时的意外和额外恐惧。

你再这样我就中断关系，我可以接受因此带来的、我早就预料有一天会到来的来自全社会、包括你那“无力抚养的父母”的追究，你不信可以试。

这话不用明说，有这觉悟的人自然平时遣词造句、决断处事就会流露释放出来，受帮助的人自然也不会轻易起这种“只要我情绪上来就可以用电话轰炸”的妄念。

就算起了也不会得逞，因为觉悟者可以做到及早拒接。

但很显然，L老师并没有这样的主动自觉。

在这一年的争吵和辩论当中，我也很多次的向L保证，不会再提副书记的事情、不会再给他无休无止地打电话倾诉。但是道完歉之后，我又会反反复复地给他打电话，纠结以前副书记欺负我的事情。

总之，我心里就是过不了副书记那个坎儿，我甚至跟L说过这样的话：“既然你把我交给副书记照看，你觉得他们的管理是合理的，那我也让你尝尝整天被人打电话是个什么滋味！”

人要停止这类庸俗的“对等观”，即“你对我这样做，就意味着我可以对你这样做”。这只是一种极为幼稚的、脱离实际的、甚至干脆是出自臆想的伦理幻觉。

警察可以拘捕你，你不能拘捕警察。师长可以约束和决定你，你不能约束和决定师长。父母可以命令你，你不能命令父母。

平等根本不体现在“对等处置权”上，而体现在另外的两个维度上：

一个是特殊权力与特别代价之间的对称——父母有处置你的额外权利，就有因此而来的特殊责任；警察有拘捕人的特权，就要承担拘捕人的特殊风险和约束。

一个是身份无关性——别人当连长的时候有权命令班长，你当连长时也有权命令班长，而不因为你姓张或者你是蒙古族，你当连长就没有权力命令你的班长。

所谓“你如何对我，我就可以如何对你”根本是没有任何法律和现实支持的形式优美的虚空理念，仅仅是人打算为所欲为时可以方便的抄起的一根理论大棒罢了——单方面认定对方“这样对我”根本是不需要什么成本的，心念一转就可以签发一张判决书，连盖章都不需要。

之前师生关系平稳的时候，我会像小女儿一样撒娇，试探问L：“您会不喜欢我吗？”L对我说：“我要是不喜欢你，怎么会为你做那么多事？”L和我谈心，也都各自坦诚，工作上的事也会向我吐槽，他更是像爸爸一样，用自己的人生经验教导我。我有时犯错，他也会冲我大发脾气，直言对我很失望。而L也说过：“我对自己的学生和下属一般都不发脾气，因为我觉得，发脾气是很亲厚的人之间才能做的事。”

L师又犯了一个错误。这个“要是不喜欢，为什么会做那么多事”和“发脾气是很亲厚的人才能做的事”逾越了伦理界限，也就是俗称的get personal了。

这倒不是说你不能有私人感情，而是你无论有无私人感情，在这类公事关系中都不允许对对方明示。一经明示，对对方就成了有确定情报证实的私人关系，会对对方产生巨大的伦理推力，驱动对方迈过伦理界限，直接触犯社会规则甚至法律红线，而且会有很大的概率对你发生牵连和拖拽。

人不能先有利害关系再去横生私人感情，否则几乎必然因私废公，产生社会规则会加以严厉惩罚的罪尤。一旦有了这些罪尤，这些罪尤就会如同达摩克利斯之剑悬在当事人头上，其中一方稍有不如意，就会本能的意识到揭发这徇私情节可以成为一件有力的武器。

无论你是否真有私情，只要你公然承认私情，就等于拔出了石中剑，授人以柄——岂不闻“胸怀利器，杀心自起”？

对方年纪幼小，你放松对这种伦理利器的看守和封禁，对对方实际上是一种极大的威胁，实际上也果然酿成了恶果。

这顺带引出一个问题——徇私是不是善行的合法动机？

L师很可能觉得自己的选择虽然出自私人偏爱，但因为所行为善，所以可以救赎徇私的问题。

“只要我是在行善，是出于信仰还是出于私心有什么关系呢？”

很遗憾，这样说也许有些残酷，但确实有关系。尤其是你一旦把“喜欢”宣之于口，你原本自认为的“帮助特别困难的学生是我当然的职责”就会立刻被重新定性为“老师特别喜欢我所以对我偏爱”。

你用“她特别困难”来解释你的帮助，但对方是用“他特别宠爱”来领受。

你觉得对方应该因为自己特别的困难得到帮助仍然感激，对方却认为自己有特殊的魅力能赢得宠爱而颇感自信。

你在明知对方以宠爱受之的前提下不收起、不结束，你的“行善”就自行崩溃了。

因为宠溺和受宠溺是一种贿赂关系。这并不因为你在“输出利益”就有所改变。

没人会去问特蕾莎修女“您对我如此照顾，是因为喜欢我吗”，哪怕修女在冒生命危险救治ta的传染病。

也没人会问消防队员“你不顾生死再三冲进火场救我，是不是因为喜欢我”。

但是对方却在问你这个问题。这个问题只该有一种答案，就是“这是我的职责所在，我是尽忠职守。”

如果L师严守这界限，这场对双方都沉重的折磨也不会发生。

最后毕业的时候，因为L对待其他的学生比对待我要亲切得多，我醋坛子泼了，就又与L陷入了争吵和辩论。L在电话里面说了非常多刻薄和绝情的话。然后我危机感来了，不断地哀求L原谅我。最后L在电话里面大吼一声：“我们的关系到此为止！”然后他就挂断了电话。

我一时想不开，就给我母亲打电话，说我要吞药自杀。在寝室吞了药，把宿舍门反锁。

我母亲给L打电话，让他来救我。

L把我送到医院，并守护了我一夜。中途L通知了副书记。副书记赶到医院，想要进来看看我，被我拒绝了。于是副书记就在医院大厅里坐了一夜。

“吃醋”是一个非常愚蠢的行为，因为它从无好结果。

它从一开始就瞄准了要用自己的情绪作为对方自由的新边界——“惹我不高兴的事情，你不允许做”。

这样做的人没有考虑清楚一个基本前提问题——“一个这样对待我的人，我为什么要去在乎ta高兴不高兴？”

你算老几？我凭什么要围绕你高不高兴来生活？

只有不把自己的好恶作为别人自由的边界的人，才会值得别人主动考虑ta的好恶，才能在客观上达成其好恶得到照顾的实际结果。

跑去惩罚别人不考虑自己的好恶的人，哪怕一时得逞，也是在自寻流放。

“吃醋”就是这种典型的愚蠢行为——这个行为本身就否决了这个行为的目的，属于经典的拿汽油灭火的行为。

“我就是忍不住要吃醋” = “我就是忍不住要用汽油救火”。

那你去“救”吧，红孩儿。

经过这件事，L的妻子对我更加厌恶，并警告L不要再和我有联系：“她毕业了，你对她已经没有责任了，不要再和这种人来往了。”

我毕业回家之后，还是忍不住给L打电话来纠缠书记区别对待我的事情，然后L把我的电话微信都拉黑了，只保留了一个邮箱和我联系。后来家人把我送到医院治疗。医生也和L通过电话，告诉L不要把我的电话和微信拉出黑名单，因为反反复复重复过去的事情，对我的病情不利。

经过一段时间的治疗，我的病情趋于稳定，但是L就是不肯加回微信。L说，一接到我的电话，他就有应激反应。所以，就算我借别人的手机给他打电话，他一听到我的声音，马上就挂断了。

我现在非常后悔，深知我对L和他的妻子造成了非常深重的伤害，也不知道该怎么挽回我和L的师生关系。

我也道过很多次歉了，没用。L总是说：“我不需要道歉。”

L还说过很多次：“我也觉得很伤心，而且我有很强的职业倦怠，我以后再也不会对哪一个学生这样好了，也许一切遵循规则才是最好的安排。”

L甚至说过不想和我再有联系这样的话。

但是后来我说想和他修复关系的时候，L也说过：“什么时候你真真切切的进步了，我们的关系才有修复的可能性。”

至今我已经有三个月没提过往的烂事了，我在邮件里请求L给我打个电话，L就是不答应。这让我没有机会真切地和L进行情感沟通。而我在邮件里道歉示好，他一概都不回复。

我该怎么办？

编辑于 2023-12-18

<https://www.zhihu.com/answer/3326101761>

---

评论区:

Q: 我曾经因遭遇重大生死变故确诊了重度抑郁，过去2年内经历过吃药住院各种治疗手段。非器质性生理性的病变，这类的抑郁我更偏向称呼为心境障碍。在心境障碍的情况下，我很理解问者这一系列行为下的感受和想法，但可惜这份理解并不能成为溺水者的良药。真正能帮助我们游出那片湖泊的，是意识到作为一个真正独立的个体，我们与自己的关系。不掩饰的说，在那两年内我对当时的恋爱对象也做过类似的“pua”，但程度不会这样深，因为我内心始终有一个【尊严】的概念在栓绑着我的理性，并不断帮助我意识到反求诸己的意义，最终一路磕磕绊绊飞出那片沼泽。现在回想过去的自己和那段灰暗的时光，常常感到陌生，只有我知道自己改变了多少但是又有什么始终不变。现在的每一天我都充满感恩并欣喜于更多的察觉。尽管我的陈述苍白无用，但我的每一句都是在证明：和自己相处，不该有恐慌害怕和无助，不该感受到空虚无聊和迷茫，我们能给自己最好的爱，这份爱谁也拿不走，永远也割不断。不要去期望救世主这样的存在，没有，学会游泳去做那个自救的人是一种幸福。

A: 尊严意识是一个救生圈

---

Q: 答主这篇真的能救人一命，谢谢您。

看题主的描述时，我有种再次路过地狱的不适感。在我抑郁那几年，我也遇到过很想去依赖的师长。幸运的是，我意识到这样的依赖造成的不是良性的关系，总是沉浸在依赖情绪里也不能让我好起来，所以我能两周内从开始依赖到反思后尽量礼貌的中断这样的关系。感慨下，我从在抑郁中挣扎、痛恨世界到现在生活的幸福中、能成为别人的依靠，不过短短两年时间。答主和nell nell 姐对我有很大的影响，谢谢你们。[拜托]在抑郁时，我在尽量不给别人添麻烦，积极重建人际关系，为后续恢复和进入人生的新阶段重新开始做准备。

现在慢慢恢复了，我能感受到我的朋友在我抑郁时给予我很大很大的包容和理解，无比感恩。以及，别人眼中的男神/女神真的能成为我的爱人，原来真的有人能如此温柔而坚韧，我还在慢慢修炼爱的功课，我也想到这样生活，我也要到这样的人中间去生活。

我留在我身旁的人都是温暖而有爱的，与我相处的人都会用天使的一面对我。最近还在学习中慢慢感受到“在刻苦努力中得到极大的安全感和心灵安慰，一生一世都享用不完。”上瘾啦，停不下来。（我的专业有工程图学这一项，我前两天画出了简洁优美的正等轴测图，耶，但是会继续努力哒）

（请问这样回答有机会被收录到善哉集吗？不可以的话我可以下次精进的） (\*^▽^\*)

A: 宜去掉最后这一句。

---

Q: 不得不承认，这个女生的行为我很能理解，因为我也是这样的逻辑，包括现在，也没有完全去掉。我最好的朋友，以及我的爱人，都这样被我对待过，当然没有提问中那么极端和恐怖，但基本的逻辑是一样的，希望他们成为自己想象中的完美父母，无条件的接纳并爱我。理性去想，这当然很荒谬，没有人有能力做到无条件爱我，也没有人能够拯救我。

之所以没有发展到那么极端的状态，因为一直保留着对他人最基本的尊重，不管在什么情境下，别人拒绝我，我都觉得，他们有权利这样做，他们有权利拒绝我，我尊重他们的选择。但是这也不妨碍，有人递给我救命稻草的时候，我会不管不顾把他拖下水，因为在溺水状态下，真的就是本能，想拼命抱紧这个救命的稻草，期待他可以救我出苦海。

对于夺命连环call的问题，老师那种心理我也感同身受，别说电话，只要听到她的名字，他都有可能心脏突突直跳，瞬间进入到焦虑暴走状态，这种情况下，什么都不需要做，消失就行了，如果这个学生可以接受，她在这个老师的生活中彻底消失，那么，这个老师才有重新让她进入生活的勇气。放下才能得到，但真放下了，得到与否是不重要的。

A: 有缺点和遗憾其实不要紧，只要有清醒的自我认知，这些问题往往会得到足够的管理。

不给自己涂脂抹粉，实属难能可贵。

---

Q: 答主这篇真的能救人一命，谢谢您。

看题主的描述时，我有种再次路过地狱的不适感。在我抑郁那几年，我也遇到过很想去依赖的师长。幸运的是，我意识到这样的依赖造成的不是良性的关系，总是沉浸在依赖情绪里也不能让我好起来，所以我能两周内从开始依赖到反思后尽量礼貌的中断这样的关系。感慨下，我从在抑郁中挣扎、痛恨世界到现在生活的幸福中、能成为别人的依靠，不过短短两年时间。答主和nell nell 姐对我有很大的影响，谢谢你们。[拜托]在抑郁时，我在尽量不给别人添麻烦，积极重建人际关系，为后续恢复和进入人生的新阶段重新开始做准备。

现在慢慢恢复了，我能感受到我的朋友在我抑郁时给予我很大很大的包容和理解，无比感恩。以及，别人眼中的男神/女神真的能成为我的爱人，原来真的有人能如此温柔而坚韧，我还在慢慢修炼爱的功课，我也想到这样生活，我也要到这样的人中间去生活。

我留在我身旁的人都是温暖而有爱的，与我相处的人都会用天使的一面对我。最近还在学习中慢慢感受到“在刻苦努力中得到极大的安全感和心灵安慰，一生一世都享用不完。”上瘾啦，停不下来。（我的专业有工程图学这一项，我前两天画出了简洁优美的正等轴测图，耶，但是会继续努力哒） (\*^▽^\*)

（知乎好像吞我评论，修改后重新粘贴一版。另，我的相同内容的上一版想法里有几个收藏夹推荐，是我个人收集的还不错信息源）

A: 善哉

---

Q: 我和女友之间经常发生类似的拉扯，让我内心疲惫不堪。我们的争吵起点都是一些微不足道的小事，有时是因为我的不悦的话，有时候是一个表情，就会让她陷入巨大的情绪激动，在激烈的争执中我的情绪也被点燃，在相互争执中她会动手打我，摔东西，有时候还要跳楼，半夜三更跑出去在车流的大街上乱窜，有时干脆不见人影，我知道她在胁迫我，我内心不想被胁迫但又担心，害怕她赶出傻事，又要去阻拦她，从窗户边拦下来，在外面去找她，有时感到很无力和痛苦，一个很小的事最终会演变成她要死要活的寻短见，自残。她发完飙以后又会乞求我的原谅，我内心被折磨够呛不想理她，她会跪着磕头，我觉得对我简直是一种侮辱，本来就没有那么严重为什么要磕头，我选择不理她，她又说我都给你跪下磕头了，每次都是我的错，你没有一点错，你是大圣人，……我持续不理她，她会又一次亢奋再度爆发。一闹就是一天，要是晚上，会持续天亮就有可能。我现在内心开始麻木了，我不知道自己该怎么做了。我心平气和讲的话会成为她爆发时候攻击的利器，让我很难过和受伤。我不知道这段关系能持续多久很迷茫。

B: 你好，为什么不想早点分手呀？时间拖越久，投入的情感成本越多，分手越困难。你和文中的L老师多像啊，都被影响到正常生活了。除非你的目标就奔着拯救她去了，被拉下水同化也不在乎，可你后面的描述好像又不是这样。

A: 谈何容易

C: 他这些年的塑造的伦理都面临崩塌，分手谈何容易

亲密的恋人关系，其中一方苦苦哀求另外一方的时候，这种冲击不是谁都能抗住的。

爱一个人是极其复杂的心路历程。

Q: 谢谢你的补充解释，我好像有点知道了。

---

更新于2023/12/18