The Adaptability Problem behind the Elder Child’s “Peeping” Behavior in Two-child Family and Its Reflection

ZOU Bing-xuan, ZHANG Geng-li

(School of Education Science, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China)

Abstract: The adaptability problem caused by environmental changes is a common problem in the process of children’s growth. If not solved in a timely and effective manner, this type of problem may endanger children’s physical and mental health development. However, it has not been paid sufficient attention by educators. This paper presents a case study of the “peeping” behavior of the elder child in a two-child family and interprets it through phenomenology method. It is considered that the self-identity crisis caused by existential anxiety is one of the main manifestations of children’s adaptability problems. And Noddings’ care theory can provide a suitable strategy for educators to solve similar adaptability problems effectively to a certain extent.

Key words: “peeping” behavior; adaptability problem; existential anxiety; self-identity crisis; care theory

适应性问题是儿童成长过程中常见的一类问题。生活环境的变化往往会带来儿童生活体验的不一致，从而使适应性问题凸显。一般来说，适应性问题会带给儿童一定程度上的消极情绪体验，这种消极体验如果得不到及时有效的疏导，可能会引发儿童一系列的心理问题和生理问题。儿童由于其身心发展的阶段性特征，在得不到教育者的帮助或无法求助他人的情况下，会尝试用自己的方式解决，其结
果可能会使行为偏离常态，表现为外在的“问题”行为。本文拟通过现象学的研究方法，尝试对大孩“窥视”行为案例进行文本分析和生活经验的解读，以期深入了解儿童的内心世界，探寻其行为背后的真实意义，同时以此为有效教育实践的原始起点，为教育者解决多子女家庭中儿童的适应性问题提供合理思路。

一、遮蔽：窥视行为背后的大孩适应性问题

获得对日常生活经验更为本质性的深刻理解是现象学研究的终极目的，很多时候，这种共核或本质也许只能通过生活经验中所遭遇的事件或实例来直观地把握[11]。因此，笔者将通过呈现一个名为“大天”的孩子的“窥视”行为之具体案例，来探讨其反常规行为所遮蔽的适应性问题。

大天是一个文静内向的女孩。八岁那年，她在一夜之间成为了家中的姐姐——妈妈又生下了一个男孩。弟弟出生后，家里的气氛似乎一下子就变了。父母由于担心小婴儿夜夜哭闹，影响到天天休息，就安排他去较远的侧卧和保姆一起睡。他们告诉天天，这样做一方面是考虑到不吵到他人的睡眠，另一方面也是为了让已经八岁的天天学会和父母分开睡。天天表示没有意见，平静且顺从地接受了这个安排。但是一切看起来似乎并没有那么顺利，天天出现了入睡困难的问题，她睡一天比一天晚，有时还会失眠。不仅如此，天天还表现出来一系列“反常规行为”：她在睡前反复下床，每次下床都会朝着紧闭的门，透过门上的一道缝隙静静地观察对面父母房间里的情况——她往往可以看到父母正在帮弟弟换尿布，哄弟弟入睡等画面。这一看就是很久，直到保姆催促她才会爬回床上继续睡觉。如果天天没睡着，她还会继续偷偷下床来到门缝边“窥视”，直到对面的父母忙完把房门关上，天天再也看不到他们为止。

同住的保姆觉得这样的天天似乎不大“正常”，她在数次和天天父母的聊天中顺便提到了此事，而他们并没有太在意，“小孩子嘛，刚和父母分开睡不适应很正常，习惯了就好了”。天天的妈妈则找了个机会和天天聊天，告诉她不要做这些没有意义的事情，控制自己忍耐一下，乖乖去睡觉，并开始每晚给天天泡一杯热牛奶，希望能帮助她更好的入睡。而天天就这个问题一直没有再和父母沟通过，她后来恢复了正常睡眠，但一直持续着这种仪式般的“窥视”行为直到他们搬家。

在旁观者（天天的父母及保姆）看来，天天在该睡觉的时候不好好睡觉，而是频频通过门缝偷看父母房间，这并不符合常理，因而属于“反常”行为，抑或是“问题”行为。但是这实质上是基于一种客观的立场或是外在的标准得出的结论，而忽视了儿童作为行为主体本身所赋予其“问题”行为的意义。人的行为是其内在想法在现实生活中的投射，一切身体行动都具有其特定的意义，“现象身体的各种身势和姿态应当有一种特定的结构，一种内在的意义”[2]。因此，儿童的行为，即便是“问题”行为，也是儿童自身主体意识和精神世界的一种外化。在本案例中，天天的“窥视”行为也是如此。结合天天的生活体验来看，新生儿的降临使得原本的家庭结构发生变动，天天从原本独享父母关爱的独生子女变成了因父母精力有限而暂时被忽略的“大孩”；一直和父母睡在一块的天天，突然被安排到离父母房间较远的侧卧与并不熟悉的保姆同住，物理空间上的疏远更是加剧了天天心理空间上与父母的隔离——种种生活环境上的变化使天天的生活体验之连续性被切断，而她作为一个儿童无法及时有效地处理这种生活体验的不一致性，因此出现了适应性问题。如果教育者能够及时察觉问题所在并加以分析和解决，能使孩子很快适应家庭结构的转变，克服自身的阶段性发展危机；而如果父母没有帮助孩子做好充分准备，一种存在性焦虑将会随之产生，孩子将出现明显适应不良，表现出相关的“问题”行为。

“当儿童遇到了必须要解决而教育者不能及时提供相应的帮助因而无法依赖他人来解决这些问题时，儿童就会使用自己的方法来解决他所遇到的问题，其结果往往是行为的偏离常态或与教育者的主观期待不相符合”[3]。天天“窥视”父母房间这一看似有“问题”的举动就是她对这种适应性问题所采取的下意识的反应。

天天的“问题”行为，映射出的是父母爱与关注的缺失。它的背后是儿童受制于自身发展阶段而无法准确言明自身需求，因此选择隐而不发的一种情绪体验。这种情绪体验带有强烈的消极特性，如果父母对此视而不见，它就会因为长期得不到疏导而郁积于儿童的精神世界，成为危害其身心健康发展的“毒瘤”。遗憾的是，儿童的问题往往得不到家长足够的重视，天天的父母可能确实注意到了孩子的问题，但是由于认识的不足，而无法准确地把握其反常规行为所表现的真实意图。行为者的隐而不发教育者的不以为意遮蔽了行为背后的适应性问题，因此教育者在基础上所采取的种种不切实际的解决
对策所能起到的作用必然也只是隔靴搔痒。

莫里士·梅洛·庞蒂指出，事物在向我们展示其一部分表象的同时，一定还有一部分尚未显示出来，即后者必是处于一种被前者遮蔽的状态，而我们恰恰需要借助那不显示的成分才能了解到事物的全貌。有“遮蔽”就应当有“解蔽”，海德格尔在其《论柏拉图的真理学说》中利用了柏拉图的“洞穴比喻”来说明“遮蔽”与“解蔽”之间的关系，人们在洞穴中由于视角受限，是无法看到事物本质的全貌（此处也可引申为真理的），要想解除这种被“遮蔽”的状态，就需要走出洞穴，并完成一种心灵上的转向，海德格尔将这种转向称之为“造形”。 “造形”之本质，就是使人对本质之洞见的清晰持久状态敞开，并且使人专注于此[1]。也就是说，人要想认识到事物的本质，需将被“遮蔽”状态达到“无蔽”状态，需要专注于对真理的追求，始终保持一种自身的开放状态，“为此就需要有正确的观察”[2]。即要求我们转变思维方式，透过现象看到本质。在本案例中，天天的适应性问题就被她的反常行为所遮蔽了。而要想“看到”反常行为背后的适应性问题之“本质”，就需要教育者克服传统技术理性的思维范式，进行“造形”，从关注教育者立场的问题行为，转向关注儿童立场的解决问题的行为，即从试图矫正“问题”行为本身转向探究“行为”指向的意义。为此，我们就需要对“窥视”这一行为进行多方面的观察和解释，对天天的行为意义进行“解蔽”，从而挖掘出其适应性问题的本质所在。

二、解蔽：“窥视”行为的意义

现代汉语中的“窥视”在某种程度上与“偷窥”“偷看”“探察”等词义相近，有“暗中观察”“偷偷观看”的语义。它既包括了主体的行动，又表示了主体在行动时的本质。

（一）“窥视”是抵御存在性焦虑的下意识之举

在吉登斯看来，对安全感的需要是人之最初的本性需要之一，并且这种需要“对人类来讲，比源于饥饿与口渴的冲动显得重要的多”[3]。本体安全感是人类活动的基本特征，通过构建一种本体安全框架，人类能够为自己创造一个“保护壳”，从而帮助自身抵御生活中的种种冲击性威胁。而基本信任是本体安全框架的情感基础，它通过儿童早期与照护者之间的良性互动所建立的“潜在空间”而形成，因此照护者的缺席将导致基本信任的缺失。结合后续对天天父母的访谈得知，天天三岁以前，父亲一直在外打工，很长时间才回一次家，而母亲则常常背着天天去田间务农，但很多时候，尚在襁褓中的天天是被哄睡着后放在家中摇篮里等着母亲结束农活回家。可见追溯到童年生活的早期，天天可能就因父母照护的缺席而没能与父母形成良好的信任关系。

“如果儿童早期与家长（往往是母亲）未形成较好的信任关系，一种恐惧带来的存在性焦虑会随之产生”[4]。而根据吉登斯的理论，抗制这种存在性焦虑的途径通常有两种——一种是创造新的生活方式，另一种是日常惯例的保持。

“创造性的，即在涉及先定的行为模式时所具备的能够在行动及思考上有所新创的能力，它与基本信任密切相关”[5]。由于基本信任的缺失，天天在面临家庭结构的变动时无法创造性地转变生活方式以适应新环境，只好转向了后者——通过保持日常惯例之准则来抵御存在性焦虑。“日常惯例之准则有利于构建一种存在的‘成形框架’，而该框架正是本体安全的基础”[6]。在新生儿降临之前，天天都和父母睡在一个房间，和父母一起进入梦乡便是天天的日常，但是自从分房睡之后，空间上的隔离便阻断了这种日常的延续性。因此“看”这一行为或许就是天天对于保持日常惯例的一种选择——通过观看门缝里透出的父母房间内的景象，天天像往常一样能够得知父母的行动，当父母熄灯入睡后，天天便能够心满意足地上床睡觉。“所有个体都在不同形式的惯例基础上形成某种本体安全之框架”[7]，当周遭环境改变时，固守原有状态的需求会促使儿童采取某种行动来维系本体安全框架之平衡稳定，这些行动在他人看来或许是“反常的”、“有问题的”，但对于主体来说往往才是“正常的”。在本案例中，天天的“窥视”行为看似奇怪，其实质却是为了抵御信任缺失带来的存在性焦虑的无意识之举。

社会心理学认为，“人具有从他人那里获得对自己有参照价值的信息以便使自己能够较好地适应未知世界的需求，而且这种心理需求在社会情景中不固定”。个体缺乏安全感时尤为强烈，这在某些情境的刺激下就催生了偷窥行为，它在一般情况下不值得注意提倡和鼓励，却确实能在客观上起到维持个体心理平衡的作用，甚至在一定限度内，它能起到提高社会适应性的作用”[8]。也就是说，天天所“窥视”的事物能为她在新环境中的生存提供某种依据，以抚慰自己不安、焦虑的内心，修补自己摇摇欲坠的本体安全框架，以追求内在世界与外在世界的某种平衡，这与吉登斯的观点有着异曲同工之妙。
（二）“窥视”是自我认同危机下的必然选择
大量的文学作品中存在着不少对“窥视者”形象的生动刻画。具体看来，这些“窥视者”往往给人一种“处于幽居或类似独处的状态”、“沉默寡言”、“谨小慎微或卑微低下”、“内心阴郁和落寞”、“沉闷压抑”的外在形象。这些形象无一例外地都与“偷窥”这一窥视时的状态相关。它意味着行动在暗处进行，不被人察觉，亦或是不想让人知道。这就涉及到了“羞耻感”的概念。皮尔斯和辛格将羞耻感与自我理想相联系，分析指出，当人无法实现根植于自我理想中的期待时，羞耻感便会随之产生。而“理想自我”是自我身份认同之核心部分，因为它形塑了一个积极愿望得以表达的渠道，从而使自我身份认同之叙事得以最终成型[5]。

自我身份认同是每个人对其个人经历进行反身性理解而形成的自我概念。它不是给定的，即个体行动系统之延续性结果，而是要在个体反思性活动中依据惯例被创造和维持的某种东西[5]。也就是说，它与个体的过去、现在和将来生活经验的一致性密切相关。在本案例中，童天对于生活的一致性体验因为弟弟的突然降生出现断层，因而感到手足无措、无法适应。“看”这一举动就说明了她对父母的不舍与留恋，这表明内在的自我仍然想要像往常一样依赖父母，而父母对童天的期待是“听话”、“懂事”，这也是童天理想中的自我。然而年幼的童天根本无法实现这种理想自我，因此一种羞耻感便油然而生。海伦・刘易斯将羞耻感区分为两种状态，一种是“公开的、无差别的”羞耻感，而另一种则被她称为“迂回的”羞耻感，后者源于个体在无意识的状态下对于体验到的一种不充分自我的焦虑。一如刘易斯所描述的，“迂回的”羞耻感与个体安全感直接相关。它由压抑的恐惧所构成，其恐惧的正是自我身份认同叙事无法抵御对叙事连贯性和社会可接受性的巨大压力[5]。原本就未与父母建立良好的基本信任关系的童天，本就处于一种缺乏爱与关注，以及对未来可能持续缺乏爱与关注的恐惧的消极体验中，这种产生于内在自我的关于恐惧的消极体验因为害怕被父母知晓从而对其产生负面评价，而一直被童天的理想自我所压抑。如此，一种被克尔凯郭尔理解为“本质存在反抗非本质存在之斗争”[5]的焦虑就产生了，这种斗争的结果就是自我认同危机的出现。应该快速适应新环境的那样强大的理想自我无法击败弱小、无助。想要依靠父母的自我存在，这种对于自我的不充分体验使得童天产生了一种挫败感和羞耻感，因而促使她选择了“窥视”这一行为，而不是正大光明地表达自己的需要。

三、应对：二孩家庭中大孩适应性问题的解决策略
对孤独的忍耐和对爱与关注的渴望，构成了童天这一“大孩”的形象。而这一形象所展现出的不安、迷茫、焦虑以及自我封闭的心理图景绝不是个例，而是众多在一夜之间突然多了个弟弟或者妹妹的大孩内心世界的普遍写照。二孩的降生使得家庭结构骤然发生变动，由此造成的心理陡然失衡是这些大孩普遍存在的适应性问题。其主要的表现就是由存在性焦虑引发的自我认同危机。自我认同是埃里克森人格发展理论的重要阶段之一，如果不能建立良好的自我认同，儿童将陷入角色混乱、自我挫败、焦虑不安的状态，甚至导致心理问题发生[8]。对于许多大孩在家庭结构变动时尚处于年幼阶段，并不具有自我调适的能力，因此需要教育者的积极的引导与关怀策略。诺丁斯的关心教育理论或许能够为教育者实施适当的教育影响提供一定的参考。

（一）构建以开放式对话为主导的伦理关系关系
满足儿童需要
内尔・诺丁斯认为，关心与被关心是人的基本需要，关心与我们的生存息息相关，“在人生的每一个阶段，我们都需要被人观察，需要被理解，需要被接受，被尊重”[6]。诺丁斯将关心分为自然关心与伦理关心，自然关心源于人与人之间的爱的情感，它是一种条件反射式的关心，很多时候并不能与被关心者的真实需求相匹配，因而作用范围十分有限；而伦理关心以自然关心为基础，它具有情境性特征，考虑的是具体情境中特定的人、特定的需要及其特定的反应和生活体验，因而辐射范围更广。在本案例中，童天的父母虽然对女儿的异常有所察觉，但是其碎片化的关心策略未能触及到儿童行为意图的本质，因此属于自然关心。要真正解决童天此类大孩的适应性问题，教育者需要将其机械的自然关心向更为科学的伦理关心转化。

伦理关心具有情境性的特征，作为一种关系，关
心者首先要对被关心者予以专注。“专注是指关心者对被关心者的那种开放的、不加选择的接受”[9][24]。父母可以与孩子展开开放式的真诚对话，充分倾听孩子的想法，深入孩子的内心世界。“当我真正关心一个人，我就会去倾听他、观察他、感受他，愿意接受他传递的一切信息”[9][24]。平等与理解是
伦理关心的重要立场。在对话中，家长要摒弃高高在上的成人视角，打破教育者立场的习得性思维，将对话双方放在马丁·布伯所主张的一种“我与你”的关系中，充分赋予孩子话语权，尊重孩子的立场，尽可能以接纳、宽容的心态理解其真实生活体验。在这个过程中，父母要表现出对孩子的信任与关注，在了解孩子内在真实想法的同时，引导孩子认识自我、理解自我，接纳自我，帮助其与真正的“自我”和解，促成孩子自我认知的转化。尊严和幸福是伦理关怀的最终目的，在开放式对话中，孩子未言明的需要得以显现，理解其行为意义上的迷雾也得以消散。“幸福即是全部需要的满足”[10,38]。父母在明了了孩子行为意图后应适时予其所需，用信任帮助孩子摆脱存在性焦虑，用爱重塑其本体安全框架，使孩子体会到生命尊严和幸福。

伦理关怀还要求连续性，因为关怀并不是一件一蹴而就的事情，尤其当它指向的是教育中的关爱时。“教育中的关爱不同于生活中一些简短的关爱关系，它建立在一种牢固的信任关系基础之上。这种关系不是一朝一夕就能建立的，它需要时间，它要求连续性”[9,38]。也就是说，真正的关爱不仅要因时因地因人灵活机动地采取不同的策略，更需要长期不懈的努力。对于本文所要讨论的问题来说，它意味着父母应当以让儿童感受到尊严和幸福为终极目的，重视满足孩子们对于爱与归属的需要，不断地为孩子提供关爱，持续创造更多的对话、联结和归属归属的需要，重新建立双方的基本信任关系。而对于需要二孩的家庭来说，父母首先应当充分尊重孩子作为家庭一分子的知情权，以就生育二孩一事与孩子充分讨论，以提示孩子告知大孩在生育计划的成员，了解其具体想法和接受意愿，为后续的沟通做准备；其次，在生育二孩期间，父母应有意识地引导孩子进入哥哥或姐姐的新角色，在初步培养其作为兄姐的责任感、自豪感和责任感的同时，及时促进大孩自我角色认知与体验的良性阶段性转换。

温尼科特认为，父母与儿童之间存在着一种由基本信任维系起来的“潜在空间”，“这种空间在距离上把婴儿和主要看护者区隔开，事实上却把他们联系在一起”。它的存在让儿童对看护者的“缺席”抱有“回归”的希望，而日常惯例的保持在这种“潜在空间”中起着构建和维系的基础性的作用。这种“潜在空间”具有物理和心理的双重属性，因此父母在二孩降生后都应努力保持包括情感资源与物质资源在内的家庭资源的合理分配。尤其是在满足孩子基本的物质需求的基础之上保持对大孩关注与陪伴，以维持其生活体验的一致性。具有连续性的爱与关注是巩固儿童本体安全感的长久之策，如此才能避免大孩因爱的缺失或物质资料的短缺而产生由恐惧引发的存在性焦虑，从而在最大程度上减少大孩因环境变化而产生的不适感。此外，幼小儿童因心智尚未发展成熟、判断能力不强，容易受到语言信息的影响，父母还要及时帮大孩屏蔽来自部分亲戚好友的评价，防止大孩因此而产生心理失衡。

（二）多维度引导策略维系二孩家庭的稳定

诺丁斯指出，儿童的三个重要生活领域是家庭、学校和街区或游乐场，相比而言，“幸福离家更近一些”[10,30]。家是人之初的庇护所，是儿童幸福生活的主要来源。一个运转良好家庭能够整合、发现以及满足各种合理需要（如物质需要、爱与归属的精神需要、生理需要等），从这个意义上来说，家即是指的家庭。因此家庭稳定对于儿童的身心发展具有至关重要的意义，这就需要以父母为主导，多维度引导家庭成员“团结一致”，共同维系家庭结构的稳定，使每一个人都能感受到幸福。

对于已有二孩（尤其是出现了问题行为的大孩）的家庭来说，父母应当及时对自身教育行为进行深度反思，追问自身过往对于大孩的关怀是否到位全面（因为问题可能原本就存在，只是二孩的降生使其暴露出来），并及时抛弃单一机械的行为模式，多方位、多维度地关注大孩的生活体验，满足大孩爱与
子要格外予以注意，及时察觉其与往常行为表现的不同之处，把握“问题行为”的端倪并积极寻找解决办法，从而在源头上遏制住问题的加深。

其次，教师要保持与家长沟通的频率，加强对儿童家庭情况的了解。对于那些透露出有生育二胎意愿的父母，教师要提醒他们应与大孩及时沟通，做好准备工作；对于已经生育了二胎的幼儿，教师应通过与他们的交流了解儿童在园(在家)和在家的行为表现和身心状况，以确认儿童目前的生活体验是否一致。同时，教师可以积极通过家长会、亲子日、家访、互动专栏等形式向家长宣传二孩家庭中大孩可能面临的心理困境，帮助家长掌握相应的教育策略。针对教养方式出现偏差的家长，教师应进一步对儿童父母进行合理引导。

最后，对于已经出现了相关适应性问题的儿童，教师一方面要与其展开对话，进行及时的心理干预。教师要放下教育者的预设立场，坚持以儿童为本位，以儿童的“朋友”、“伙伴”的身份深入感受其内心世界，用持续的爱心、信任和耐心去化解儿童的不安定情绪，引导其表达出内心真实想法。在这个过程中，教师要与家长密切配合，随时互动有无，保持家庭教育与学校教育的一致性，共同帮助儿童解决危机。

另一方面，教师可以积极组织创造性的活动并引导儿童参与其中。儿童是在各种活动中成长起来的，活动尤其是创造性活动对于儿童增进人际交往、抒发情绪、锻炼身体和促进各项心理能力的发展都有重要作用。“机械的设备和程序化的教育难以激发存在于儿童潜意识区域的对生命的全身心投入和内在体验，教育所包含的精神意蕴唯有存在于创造过程中，才能引导儿童在内的生命体验中进入到一个全新的现实的自我”[11]。在全情投入创造性活动的过程中，儿童能够体验到内在生命的活力和自己

的力量，能够体验到全新的自我。这不仅有利于儿童内心消极情绪的纾解和积极情绪的生成，更有利于儿童接受自我、悦纳自我，从而完成自我认同的良性转化。

[参考文献]


[责任编辑 王亚婷]