社會變革中的文化制衡
——對五四文化啟蒙的另一種反省

劉夢溪

文化不能革命

社會變革需要有先進思想的導引，同時也需要常態的文化制衡。因為社會是個有機體，它在常規運行中，自然會累積自己的文明，從而形成文化秩序。文化秩序也發生變異。特別當兩種文化交接，受到異質文化衝擊時便會產生文化震盪。但就其本性而言，文化秩序是穩定的，每個民族的根性即深藏其中，並通過理性的網絡形成社會的表面張力，使盤根錯結的社會機體達成完形，不致於突然之間失去平衡。文化秩序的變異，只能是漸變，不應該是突變。突變的結果，是歷史走彎路，變等於不變。所以對文化能否進行革命，是大可懷疑的問題。

事實上，除了十月革命後的蘇聯和後來的中國，世界上很少有哪個國家大張旗鼓地進行過文化革命。馬克思、恩格斯的文獻裏也沒有文化革命的提法。思想、哲學觀點可以革命，就是說，可以比較快的改變觀點，更新觀念，但不能要求很快地更新文化。文化有不可選擇的一面，如同孩子不能選擇母親。中國的漢唐文化、歐洲的文藝復興運動，都是文化的漸變過程，是長期積累的結果，不是人力所能達致。歷史表明，強行改變一種文化秩序，後果不堪設想，至少會造成文化斷裂或文化的水土流失。文革後遺症至今我們還在蒙受。其原因就在這裏。至於不同的文化系統之間的交流、衝突和衝擊，在一個開放的社會裏經常發生的，這是正常的文化傳播和文化滲透的過程，不是強行改變而是刺激和完善一定社會的文化秩序。

這裏有必要對文化秩序的概念進一步略加界說。我所說的文化秩序，是指與一定的生產力水準相聯繫的人類行為的規則體，特別是社會成員生活方式的文明程度和普遍的理性水平，是文化秩序的重要標誌。因此它直接涉及全民教育和法制建設，這是一個社會的文化秩序正常與否的必要條件。文化秩序是由
傳統累積而成。國家意志在文化秩序面前也要屈尊以降。事實上，國家興法只有與文化秩序相適應，才能保障該社會是一個健全的社會。不是說不需要社會革命，但任何成熟的社會革命，必須以犧牲人類創造的文化成果為代價。相反，倒是需要有相應的文化秩序為其準備條件。只有不成熟的社會革命，才去摧毀文化，企圖從根本上破壞原來的文化秩序。反過來也可以說，凡是沒有相應的文化秩序為其奠基的社會革命，一般都是不夠成熟的革命。而不成熟的革命是要付出代價的，不僅使人類文明遭到破壞，更主要是在革命後，人民不得不負擔由不成熟帶來的種種苦果，直至「眼前無路想回頭」，又去做革命前應該做而沒有做的事情。這反映出歷史的不可超越性，同時也就是文化的超越性。人類的文化秩序並不簡單地依賴派觀念和國家的政治權力為轉移。人固然創造文化，文化也制約著人類：只不過人類太自信了，難免有時執着於社會變革，卻不承認或者忽略了文化秩序對社會變革的制衡作用。

藝術繁榮與文化秩序的層次

也許這就是人類社會有時處於非常規運行的原因。人們歷史相沿，習以為常，把非常規當做了常規。作為補償，歷史的非常規運行為文學藝術之花的開放提供了異樣的土壤，使人類的生命意識增加了悲劇感。按照恩格斯的說法，具有美學意義的悲劇衝突，是「歷史的必然要求與這個要求實際上不可實現之間」的沖突：知其不可而為之，方能產生悲劇人物。失之東隅，收之桑榆。
理性的精神的貧弱

中國是一個早熟的國家，早在漢朝和唐朝時期，就建立了交通四方的開放社會。古代中國的文化雖靡緩發達，但並未建立起透徹社會的理性精神。更多的時候，是講「禮」，而不講「理」。《論語》中「禮」字凡七十幾見①，「理」字一次皆無。《孟子》中「理」字只出現三次②，一次強調為「順」，另兩次是道理和思想的意思，也不是一個單獨概念。宋儒著下「理」字泛濫，致有理學面世，但又主要外延為人倫，內斂為心性，與社會所必須的理性精神迥然有別。何況各智所說的理性，不同於中國古代哲學的「理」或「道」的概念。理性須訴諸民智，而民智不一定轉化為哲學。中國古代的科學技術後來沒有得到進一步的發展，也與缺乏普及的理性精神有關。實際上，社會理性的標誌是健全的法制。我國自古及今法制都不健全，人情大於王法成為通例，說明理性是何等貧弱。

訴諸於民智的社會理性的確立，一般應以人的個性獲得自由為前提，因此
必須經過啟蒙。而中國社會發展的特點，一直到十九世紀末葉，始終沒有過以普及理性精神為標誌的像樣的啟蒙運動。學者中一部分人主張，十七世紀明清交替時期，王夫之、黃宗羲、顧炎武、唐甄、顏元等思想家的思想屬於啟蒙主義的範疇；如果此說可信，那也是極微弱的呼聲，與意大利的文藝復興和法國十八世紀的啟蒙思潮根本不能相比。不久，這種極微弱的聲音也在清統治者高壓政策下奄奄一息，只偶爾在爬梳故紙堆的縫隙中聊放一點毫光，如戴震的《孟子字義疏證》向“權貴人”提出抗議。《紅樓夢》等古典小說表現的一定程度的平等觀念和要求個性解放的思想，在當時不無啟蒙意義，但影響甚微，遠未形成遍及全社會的啟蒙運動。這種情況，導因於中國是以家庭為本位的農業社會，資本主義的生產關係難以形成。同時也由於政教合一的封建結構，知識分子大都走“學而優則仕”的道路，不能從統治集團中分離出來，形不成真正獨立的學術傳統。本應承擔起啟蒙重任的啟蒙者尚在牢籠之中，現代文化秩序之不能建立實屬必然。中國古代的文化秩序是寬博而健全的，但始終未能完成向現代的轉化，就是因為缺少一次規模宏闊的全社會的啟蒙運動。

清王朝文化上的小國心態

這裡涉及到對清王朝歷史地位的評價問題。不容否認，清統治者於1644年攻入北京，經過順治、雍正、康熙至乾隆，前後百年間，經濟文化有過巨大的發展，不僅使明末動盪不安的社會秩序趨於穩定，而且出現了後世史家所號稱
的盛世局面。就国力而言，康、乾时期的清王朝超过明朝，也超过宋朝，几乎比肩于唐。但在文化上，则去唐远矣。主要表现在文化大国的胸襟，国力文化高度繁荣，而文化积累深厚。虽然公私文告普遍用汉字，也常常引用汉文化元素的装饰，终有浮藻文饰之感。说到底，是文化积累的民族文化根基，心理上难以保持平衡。康熙七十年颁布《大清律例》，其中对满洲民族问题最为敏感。雍正强调说：

我朝既仰承天命，为中外生命之主，则所以蒙紹经受者，何得以华夷而有殊视？而中外臣民，既共奉我朝为君，则所以归诚效顺，盡臣民之道者，尤不得已华夷而有异心。

話雖如此，實際上滿漢之間畛域甚嚴。乾隆時期滿人效仿漢族知識分子吟詩作賦，也要遵從皇帝老子的訓誡，認為是熏染漢習。不知敘本務實之道。兩種文化之間的衝突，終有清一代，從未停止過。且不論漢有亡國之痛的明遺民，《紅樓夢》的作者曹雪芹生當康熙末年，其祖上很早就加入旗籍，入闗時立有軍功，後來成為皇帝的近臣，他的作品中還不時流露出反滿情緒。可見一個民族的文化情緒是何等牢固。何況滿漢之間的文化衝突以及以衝突為融合，很多時候是在強力下進行的。如清初的剃髮易服，雍正、乾隆時期的文字獄，使滿族及其知識分子付出了血的代價。閨閣閣館、編纂書，固是大規模的文化進舉，對保存古代典籍不無貢獻，但其出發點，一方面為了籠絡知識分子，另一方面未嘗不是做給世人看的，以顯示文化的繁榮。考據之風盛行，也不是學術發展的常態，在很大程度上是抑制思想的結果。對外則實行閉關政策，千方百計排斥外來文化。反文化的思潮在清代發展到登峰造極的地步。追其原因，往往和滿漢文化衝突的深層背景。就版圖和國力來說，康、雍、乾時期的清朝是世界大國，但在文化上，則是十足的小國心態。

歷史的發展形成強烈的反差：當歐洲在教會勢力的籠罩下煎熬着中世紀的蒙昧時代，中國迎來了「康乾盛世時」，出現前所未有的文化高峰：當充滿理性精神的啟蒙運動在十八世紀的法國如火如荼的展開之時，中國的知識分子在清朝文士獄的牢籠裏呻吟和掙扎。反差的形成，恰好說明文化制衡的重要。而文化一旦被宗教勢力或與生產力的發展不相協調的勢力所鍘制，便不會有正常的文化秩序，社會就容易超常運行。所以，理應在十七、十八世紀發生的啟蒙運動，不發生在清朝的鼎盛時期，而是要等到一、二百年在清朝被推翻之後的五四時期始得發生，便可以理解了。

**慌亂的啟蒙運動**

但五四文化啟蒙帶有隔代啟蒙的特點，即在二十世紀初做十八世紀應該做的事，本身是補歷史的課。此其一。其二，是在帝國主義列強槍炮的逼迫下進行啟蒙。這兩個特點使得五四文化啟蒙運動顯得慌亂、匆促、緊迫，餓不擇食，急於求成，彷彿要在幾年內做完幾十年、幾百年的事情，忽略了文化變異
五四文化啟蒙帶有隔代啟蒙的特點，即在二十世紀初及十八世紀應該做的事，本身是歷史的譜，此其一。其二，是在帝國主義列強侵略的逼迫下進行啟蒙。這些兩個特點使得五四文化啟蒙運動顯得慌亂、匆促，緊迫，食不果腹，急於求成，忽略了文化變異的漸進性。

五四文化啟蒙提供了千載難逢的時代條件，可是，由於利勢過於迅猛，迎拒失調缺少文化的的傳播過程，來的快，去的也快。民智有所啟發，但沒有普及理性。科學與民主兩個口號的提出，使五四文化啟蒙具有明顯的現代色彩，照樣可以加速新文化秩序的建立，但激烈反應表的結果，離開了與民族文化的銜接與傳承，使民主與科學流於空洞的口號。馬克思主義的傳播無疑給予五四文化啟蒙增添了新內容，但又急需將思想轉化為行動，在社會革命方面取得了突破性的進展，理論即顯得準備不足。這樣，便注定了五四文化啟蒙運動帶有先天性弱點，從歷史發展來看，仍然是未完成的文化啟蒙運動。

經過五四文化啟蒙之後，擔任啟蒙主要角色的知識分子開始分化，一部分化為實際的革命者，暫時不論，另一部分在失望之餘則轉入深沉的思索。陳寅恪先生1933年在審讀馮友蘭先生的《中國哲學史》的報告中提出①：

竊疑中國自今日以後，即使能忠實輸入北美或東歐之思想，其結局當亦等於玄奘唯識之學，在吾國思想史上，既不能居最高之地位，且亦終歸於歇絕。其真能於思想上自成系統，有所創獲者，必必須一方面吸收輸入外來之學說，一方面不忘未民族文化之地位。此二種收支而通相成之態度，乃道統之真精神，新儒家之舊途徑，而二千年吾民族文化他民族思想接觸史之所昭示者也。

這段話，可以看作是對五四文化啟蒙運動的一個總結，同時也是對晚清以來東西方文化衝突的深刻反省，在陳寅恪先生是極沉痛之言。五四文化啟蒙未能最後完成，高潮過後，旋即落入低潮，除了政治和經濟的原因之外，也有文化本身的原因。陳寅恪先生所論，就是通過回溯中國歷史上思想文化的嬗變，從文化傳承的角度提出的見解，這在當時不易為空谷足音，雖然不一定為時尚所理解。所以他在文末寫道：「誠知舊酒味酸，而人莫肯酤，姑注於新瓶之下，可乎？」①然而陳寅恪先生的論斷，已為近半個多世紀以來的無數事實所驗證。一個民族的文化傳統是斷不斷的。無論何種外來的思想和文化，必須不脫離本民族的地位，也就是要經過吸收和改造——即濡化過程，否則難以在本民族的土地上長久駐足。清朝那樣的強迫接受不行，一廂情願地進行濡輸也不行。文化的發展是要靠孕育，而不是靠推翻、靠絕除、靠革命。只有從自己民族的傳統中衍出來的思想範疇，才是最富有生命力的觀念。這也是一種文化制衡。錢鍾書先生談到「閉關自守」、「門戶開放」這些近代史上人人口滑的說法時，認為這種簡潔的公式語言很便於記憶，作為標題或標語，容易上口，但歷史進程並不如此按部就班，如同生活中門窗的開法有各種各樣：

有時大開着門和窗；有時只開了或半開了窗，卻關上門；有時門和窗都緊閉，只留下門縫和窗孔透些光氣。門窗洞開，難保屋子裏的老弱不傷風着涼；門窗緊閉，又怕屋子裏人多，會氣悶窒息；門窗半開半掩，也許在效果上反而像男女搞對象的半推半就②。
錢、陳都是學貫中西而又宏通博識的大家，不愧為中國現代學術史上的兩大重鎮，他們所論絕非泛泛之談，值得我們深長思之。

全面評價文化保守主義

由此我想到對五四啟蒙運動中出現的所謂文化保守主義，應作全面的評價。如果就把五四時期的知識分子隊伍區分為激進主義、自由主義、保守主義，僅僅指的是思想和政治層面，即對社會變革的一種主張，這種區分是有意義的：如果從學術和文化的角度着眼，則這種區分似過於簡單。如前所說，文化與激進無緣，而學術無論保守和不保守，被目為保守主義大本營的《學衡》雜誌，以「論究學術，闡求真理，昌明國粹，融化新知」為創刊宗旨，毋寧說倒是與文化本性若合符契。《學衡》撰稿人之一吳宓不贊成簡單地用進化論的觀點解釋藝術與文學，認為人事之學，如歷史、政治、文章、美術等，則或繫於社會之實境，或由於個人之天才，其發達也，無一定之軌轍，故後來者不必居上，晚出者不必勝前，也是思密理通之論。晚年的章太炎退居為閑靜的學者，往往成為貶詆病的口實，但其對中國文化與學術的誠敬和深識，固不可以保守視之。包括王國維，政治觀點誠然保守，可是學術思想和研究法，反而證明他是中國現代學術的開闢者和奠基者。早在1911年，他就在《國學叢刊序》中提出：「學無新舊」，「凡立此名者，均一不學之徒：即學焉，而未嘗知學者也。」此外梁漱溟、熊十力、湯用彤、梅光迪、吳宓、柳诒徵、錢穆、錢基博、陳垣、顧颉剛、黃侃、劉師培等後五四時代名重一時的學者，學術思想
及取徑和方法容或不同，在堅守以本土文化為宗基方面是一致的。五四文化啟蒙的實績，表現在詩歌上、小說上，人所共知；人文學科因理論準備不足，鮮為人聞。殊不知，五四以來的人文學科是碩果最豐的部門，而許多經受得住時間檢驗的學術成果乃出自上述被視為思想保守的學者之手。梁漱溟特立獨行，畢生致力於中國文化的重建，最後成就了作為一個文化人的偉大人格，姑置不論；熊十力則獨居深念，窮徹源底，真正在形而上的層次上建立了深邃宏博的知行合一、體用不二的哲學體系，這是二十世紀的中國貢獻給世界最偉大的思維成果之一，連語言符號都有自己的特點。錢鍾書的成就，也是在「打通」中國學術及中國詩文詞曲小說諸種文體的基礎上，以求中外文學及東西方學術之「打通」。在學術認知上追尋通識、通解、通感，初不以時尚喜好的比較文學為然。要之，這些在學術上能夠承繼中國學術傳統的學者，做到了在劇烈的東西方文化衝突中不忘本民族的地位，其學術建樹的實績為所謂自由主義或激進主義所未逮。順便提一下，史家范文欽的學術宗旨大體上也屬於這一脈系，只不過他同時也在探索如何將馬克思主義的唯物史觀與中國傳統思想統一起來。

這一脈系的學者都不贊成五四時期不加區分地絕然反傳統的做法，但他們又是在五四文化啟蒙的黑暗之下取得的學術成就。這並不奇怪。因為他們主張在認知上應把傳統中的專制政體和文化秩序分開，對專制政體他們反未看得不徹底，只是在學術文化層面上有所保留。他們崇尚民主政治，主張學術獨立和學術自由。這一政治保守主義和五四前的國粹派有天壤之別。他們所體現的是現代性和科學的治學方法，所要建立的是現代文化秩序。因此他們的學術思想似舊而新，初不與五四啟蒙精神相割離。何況對自由主義和激進主義而言，二者之間也有一種文化制衡的關係，特別是追求學術自由、學術獨立這一點，正是建立現代文化秩序和建設現代學術傳統所不可或缺的。

「保守」知識分子的現代意識

中國古代沒有學術獨立的傳統。政教合一的結果，使道統與政統經常相重合。知識分子的普遍心態就是讀書做官、「學而優則仕」。春秋戰國是個例外，由於各諸侯國都以統一天下為目標而不得其法，於是需要士階層的「不治而議論」，即老子對古人說的「萬方爭時，遊者事主」。當此時，知識分子具有相當的獨立性，說到底是競爭制得在起作用，這個國家不用，另外的國家正翹首以待。泰漢以降，知識分子與國君的蜜月期便結束了，學術不得不淪為政治的附庸。雖然在長期的封建社會中，以正統儒家相標榜、擁學自立的知識分子代不乏人，但作為一種文化傳統，中國的知識分子很少有忘情於政治的。這在春秋戰國時期也不例外。「孔席不暇暖，墨突不得黔」，還不是忙於參加政治活動？為知識而知識、為學術而學術，中國歷史上幾乎沒有此種觀念。尤其近代以來，國家大故迭起，政權更迭頻仍，知識分子每每跌入政治漩渦而不能自拔。當然也可以說這是中國知識分子的優點，有參與意識，與西方現代知識分
子的概念正相機合。然而歐美等國家的知識分子所以能夠參與，是因為他們確立了獨立的地位，學術從政治中分離出來而並行不悖，參與而不混同，更不被淹沒。中國不前，因為學術不獨立，知識分子未獲得獨立的地位，甚至未能形成獨立的人格。在此種背景下，後五四時代的批被以保守目標的學者，能夠潛心學術，追求學術獨立，做到物境不自由心境也能自由，確是歷史性的進步。這本身就是一種現代意識，與五四文化啟蒙的方向完全一致。循此以往，則學術獨立並進而建立新學統有日矣。所以錢基博撰寫《現代中國文學史長編》以「論治不緣政黨，談藝不入文社」自詡，相信《社會變革中的文化制衡》

百年以後，世事易變，是非經久而論定，意氣閉世而平心，事逼境遂，痛定思痛，必有沉吟反覆於吾書，而致成於天下神器之不可為，國於天地之必有與立者。

錢基博的觀點我們不必盡同，其所倡言的知識分子的獨立精神，與五四追求學術獨立的一脈相承起來，則足可啟發後世。

50年代末開始興起海外新儒學也可以看做是此一脈系的繼續，其主要人物張君勵本來就是20年代科玄論戰的主將，其他如牟宗三、唐君毅、徐復觀，也都是熊十力先生的門人弟子。他們的思想宗基是以儒學為本的人文主義精神，因此力主學術獨立、思想自由，嚮往民主政治，具有明顯的現代色彩。如果認為他們所倡導的是文化保守主義，我以為是看錯了。他們是當五四文化震盪之後，傳統觀念崩潰之時，從學術出發而又超越學術層面，自然地尋求中國文化與世界文化的交合點，試圖中華文化的重建謀到新的思想支撐力，以化解二十世紀以來中國意識的危機。不用說，這是一絕大之努力，實際上也就是陳寅恪先生五十年前講的「道教之真精神，新儒家之舊途徑」。這已經涉及到對新儒學的整體評估，筆者擬專文論述，此處不多加評論。

（本文寫於1989年2月，為紀念五四運動七十周年而作，筆者希望文中闡述的思路能夠早一點通透——1992年1月作者附語）

註釋
① 恩格斯答斐迪南·拉薩爾的信（1895年5月18日），《馬克思恩格斯論藝術》（人民文學出版社，1960）卷1，頁41。
② 楊伯峻《論語譯註》（中華書局，1980），頁311。
3. 同處見於《易子上》，另一處見於《盡心下》，參看楊伯峻《孟子譯註》中（中華書局，1980），頁261，頁330。
4. 陸一山：《清代通史》卷上第六篇（中華書局1986年影印版），頁928。
5. 陸一山：《清代通史》卷中，頁22-23。
6. 陳寅恪：《金明館書稿二編》（上海古籍出版社，1980），頁352。
7. 錢鏡書為錢叔河著《走向世界——近代知識分子考察西方的歷史》一書所寫序言（中華書局，1985）。
8. 《學衡》每期卷首之《學衡雜誌簡章》。
9. 吳宓：《論新文化運動》，《學衡》4期。
10. 《觀堂別集》卷4，頁7，見《王國維遺書》冊4。
11. 錢鍾書在給胡適的信中談到：「弟因自思，弟之方法並非『比較文學』（in the usual sense of the term）。弟是『打通』以國外文學與邦國文學打通，以中國詩文詞曲與小說打通。」見鄭朝宗文《管譯編作者的自由》。載1987年3月16日《人民日報》。
12. 《史記·日敬仲完世家》。
13. 《史記·李斯列傳》。
14. 分別見錢基博《現代中國文學史》之戊及乙版增訂譯序（古籍出版社1980年「古籍新刊」館），頁508，頁512。

劉夢溪 原籍山東黃縣，1941年生，現為中國藝術研究院研究員、中國文化書院導師，《中國文化》雜誌主任。長期從事中國古典文學、現當代文學及文學理論的研究，已出版《文學的思索》、《文藝學：歷史與方法》、《紅樓夢新論》等論著多種。近年主要研究中國文化史和近現代學術史，部分成果如《漢譯佛典與中國文體流變》、《陳寅恪的學術創穎與研究方法》、《陳寅恪撰寫柳如是別傳的學術精神和文體意義》等專題論文，見諸海內外各種學術刊物。