*專題演講*

對於當代新儒家的超越內省：

劉述先*

上篇：理學、經學與史學的融通——
由方法學的觀點論「錢穆與新儒家」

一、引語

雖然錢先生的著作我未半都涉獵過，而且在成長的過程中曾經深受錢先生的影響，但我畢竟是學哲學的，又未及門，對於錢先生的思想也未作過深入的研究，太多的人比我更有資格發言。然而我的確欣佩錢先生的學問，對於他的一些論點，如對朱子的評價，因為未敢苟同，還是由他那裡學到了許多東西。①特別是他要超越門戶之見，跨越理學、心學乃至漢學、宋學、以及義理、考據、詞章的籬障，可謂莫逆於心，深深地引起了我的共鳴。所以有關「錢穆與新儒家」問題的爭辯，②不期而然令人聯想到一場類似朱陸異同的爭辯在現代的再現；我自己也不期然而地被捲入爭辯的漩流之內，因爲不斷有人要我對這一場爭辯表示我個人的意見。我的立場

*香港中文大學哲學系講座教授，本屆諮詢委員。
① 此見之於拙著：《朱子哲學思想的發展與完成》（台北：學生書局，1982），不必在此多贅。
② 此見於余英時著《錢穆與新儒家》一文，見所著《維新與民主的發展》（台北：三民，1993），頁31-98。回應文有代表性者參見拙文：《近十餘年當代新儒學的研究與所謂門戶問題》，《青年學刊》，113-177。李明輝：《當代新儒學的理論》，見所著：《當代儒學之自我轉化》（台北：中央研究院中國文哲研究所，1994），頁149-173。較早的回應參見拙著：《我所了解的「開出說」與「新儒家」》，《華語》第二一一四期（1992.12），頁31-41。
是，要是不能比較深入地討論問題，那就不如存而不論。在余文初出的時候，我即勸我熟識的比較年輕的新儒家朋友，一定要避免意氣用事，但不妨好好理性地討論問題。令我感到欣慰的是，迄今為止，大家撰文多能避免情緒激昂的人身攻擊，更難能可貴的是還有大師學者參與這場討論。然而令人感到不足的是，彼此的視野相差過遠，以至於論辯往往擦身而過，各說各話，缺少真正的交流。這次紀念錢先生百年的盛會，我屬新亞學院，忝為主講，不能不提論文，正不知道要寫甚麼，忽然靈機一動，寫成這個題目。趁著錢先生的及門弟子齊集香江之際，如能擺脫門戶之見，比較深入地討論「錢穆與新儒家」的異同問題，豈不是一件大有意義之事么！乃不覺其謙陋，著手撰寫本文，希望能夠藉此拋磚引玉，將問題作出進一步的澄清，即使未能解消既有諤議，也便是巨大的收穫了。

二、由解讀學的探究看史學與哲學的互相對立與依存之關係

解釋學的不同進路之間的爭辯

英時兄判定錢穆不是新儒家，一個主要的理由在，他主張如果這一詞不流於浮泛和空洞的話，至少必須要在哲學上對儒學提出新的闡釋的人，才有資格取得這一稱號，而錢先生是史學家，並非哲學家，故不能包括在新儒家的範圍之內。史學的進路無疑與哲學的進路不同，在西方，這兩門學問之間一樣有磨擦與爭辯。記得有一次他曾向我提及「解釋學」（Hermeneutics）——又譯詮釋學——內部的一場劇烈的爭辯，③貝提（Emilio Betti）在一九六二年出了一本小書，站在人文學（史學）方法論的解讀學立場，對高達美（Hans-Georg Gadamer）的哲學的解釋學提出了

③ 對於解釋學的一般了解，參 Richard E. Palmer, Hermeneutics (Evanston: Northwestern University Press, 1969)。龐瑞介紹解釋學的六義，其中二義：「作爲人文學方法論基礎之解釋」（Hermeneutics as the Methodological Foundation for the Geisteswissenschaften）與「作爲此有之現象學與存有之理解的現象學（Hermeneutics as the Phenomenology of Dasein and of Existential Understanding）」，適相當於史學與哲學之不同進路。此書並有專章介紹當代有關解釋學之論戰：貝提（Emilio Betti）對高達美（Hans-Georg Gadamer）。我在本文中有關解釋學的闡述大體係根據此書的分析與報導。
十分嚴厲的抗議與批評，英氏兄的同情基本上是在貝提的一方面。我想講一講這方面的背景，或者對當前的討論不無幫助。

十九世紀狄爾泰（W. Dilthey）把解釋學發展成爲研究所有人文學的方法論基礎。他認爲人文學與自然科學不同，不能適用因果——假設的模式來研究，而必須通過符號的解釋，才能理解人的藝術、行爲與寫作。二十世紀的海德格（M. Heidegger）則把胡塞爾（E. Husserl）的現象學應用到人存在上，解釋學的工作不再是方法論，而是人存在本身的現象學解明。「解釋」（interpretation）成爲人存在的基本模式，解釋學則與理解的存有論的面相連繫在一起。高達美繼承海德格作了更進一步的發展，解釋學乃通過語言與存有的面對，而闡明了人真實之語言之性格。

當代哲學與神學深受海德格與高達美的影響。高達美認爲，談「客觀真實的解釋」是天真的，因爲人不可能站在歷史以外的據點來理解。神學家愛伯林（Gerhard Ebeling）與福克斯（Ernst Fuchs）同意高達美的見解，他們是以講「解經神學」（Demythologizing）馳名於世的蒲爾特曼（Rudolf Bultmann）的追隨者，而蒲氏恰好是海德格在馬堡大學的同事。他所以要講解經神學的原因正是為了要轉變個人對自我的理解。他強調人之對越為「道」（Word）的上帝明白地顯示了「存有」（Being，即上帝）之語言性格，而新約所宣示的是要引導人體現自我的新理解。蒲氏從不反對人對聖經作批判性的歷史研究，但他認爲一切解釋乃由解釋者之「先行理解」（preunderstanding）所引導，這樣便不可能有純客觀，不取任何立場（standpointless）的意義。主客交融互滲，理解是通過語言而產生，不能像一般人那樣把語言當作理解的對象來看待。語言、思想、真實是穿透在一起的。

貝提則繼承了狄爾泰的傳統。他認爲這種哲學的解釋學過分側重在「意義的賦與」（Sinnegebung）的現象而將之與「解釋」混為一談，以至不免落入相對主義的窠臼。貝提並不否認人的精神作用，但他認爲，解釋對象乃是人的精神（Geist）的客觀化而表現在感性形式之內。解釋是逆反創作的過程，由作品追溯回原作者的命意。主客的確是一個環，但卻不能把客消解而爲主，因爲解釋的功能正是要穿透客而與

４英氏兄寫過一篇長文評論錢新祖（Edward Ch‘ien）論焦慮的英文著作，對錢氏之誘譚原典、用流行的解釋學以及解釋的方法扭曲古籍的做法大爲反感，認爲是敗壞歷史的客觀性的做法。他的義憤與貝提的義憤如出一轍，十分駭然當前流行的傅柯（M. Foucault）、德里達（J. Derrida）那一派東西。
原作者的主有所接觸，通過自己的經驗去理解另一個主體的經驗。所謂「先行理解」
並不能取消原典的自主性，否則就無法在對的解釋與錯的解釋之間作出分別。史家
的工作與律師不同，律師把甚麼都關連到當前的應用，史家只是要沈浸在原典所隱
藏的意義之內。高達美之堅持不可能不以今衡古，是未能充分了解歷史解釋的性格。

高達美的回答是，他並無意進行一套方法論。他所嘗試要做的是描寫存有的相
狀。在他的名著：《真理與方法》一九六五年版的序中，他特別回應了貝提的譴責，
而強調了理解的非主觀的性格。他所要找的是，所有理解方式的通性，而闡明理解
並不是關連於客觀對象的主觀步驟，它根本就屬於被理解者的歷史以及存有。也就是
說，高達美認為，歷史地運作的意識並不是一個主觀過程，而是一存在過程。高
達美是追隨乃師海德格去闡明：理解的存有論的性格，在解釋過程中與存有的面
對，以及傳統如何進入理解活動而形成其性格。而這些恰正是貝提所深惡痛絕的。

龐瑪（Richard E. Palmer）在他的《解釋學》一書內以專章介紹了這一場論辯，
但只給與了極為簡略的評論。他說：

這兩個立場並不是完全對立的。兩位思想家其實是在對付解釋學問題的不同
面相。顯然，最終必須在實在論的與現象論的視域之間作一根本抉擇。然而，
對解釋學的整體來說，卻可以承認，兩種哲學立場對解釋學問題都提供了重
要的道路。

但龐瑪並沒有進一步分析兩種進路分別的優劣所在。更沒有作出更高一層的綜
合，分別為二者找到適當的定位，指出它們之間互相對立與互相依賴的複雜關係，
那就不能令人感到滿意！以下我提議作一嘗試，把範圍收窄到思想史（史學的一支）
與哲學這兩個我自己浸潤多年比較熟悉的題目上面，考察二者之間的緊張磨擦與互
相依存的辯證關係，最後才回到我時所要提出的問題，作一平情而比較深入的省察。

思想史進路與哲學進路的分別定位

先說思想史的進路，我的同情與英時兄一樣，完全在貝提的一方面。他繼承西
方考據學所謂 philology 的大傳統以及狄爾泰的解釋學，首先要尊重史料，然後通過
專題演講

對於當代新儒家的超越內省

解釋，使我們對不同時代的背景與問題取得同驚的了解，把握歷史的真相。顯然我們可以找到一些判準，對於對或錯誤的解釋作出抉擇。以哲學史為例，文德爾班（W. Windelband）的大著幫助我們理解希臘哲學思考問題的方式，故聲譽歷久而不衰，同時後學掌握到更多或更可靠的資料，就可以酌情修改文德爾班的說法。這是西方，特別是德國學者，建立起來的一個十分可貴的哲學史傳統。我在太平洋兩岸講授西方哲學史達三十年，從來不用海德格做參考書，這是因爲，儘管海德格精通希臘文，論阿納克西曼德（Anaximander）巴曼尼底斯（Parmenides），都有他特別的見解，但講的全是海德格的一家言說，不能用作一般哲學史的參考資料。為了同樣的原因，我不特別介紹羅素（B. Russell）的哲學史，他的論點雖不像海德格那樣極端，但他講柏拉圖僅是實在論者羅素看到的柏拉圖，講到一些與他的心靈缺乏感應的學說便顯得乏善足陳。近時將大位哲學怪腔雜陳，怪難會引起貝提的憂慮，過去辛辛苦苦建立的史學傳統是不容許墮落下來甚至摧毀於一旦的。

但我並無意說海德格所談的東西便是異端邪說，最好不要沾它。由哲學的觀
點看，每一位哲學家莫不對過去的哲學有他自己特殊的見解，譬如康德、黑格爾、
杜威、懷德海、柏格森莫不提出他們對自古至今的西方哲學的獨特的詮釋。我會
為了理解海德格的哲學去讀海德格的著作，包括他論希臘哲學的作品。而海德格論
理解之學有論面相貫含一甚深儒識。他拒絕把理解當作一種主觀的精神活動，也拒
絕把存有當作一種外在的客體，這是提出了一個全新的世界觀，企圖徹底摧毀西方
由笛卡兒以來主導的那種心物、主客對峙的世界觀。但他認為他這樣的儒識其實早
就蘊涵在希臘哲學之中，通過他的特殊的詮釋，在阿納克西曼德、巴曼尼底斯、都
可以看到存有的力動的性格，而我們常常自閉於存有，只要扭轉舊習，就可以開啓
於存有的信息。吊詭的是，過去講巴曼尼底斯的存有均側重其超時空的實體性，海
德格卻強調人是走向死亡的存有，由實存的時間意識之覺醒才能感通於存有的消
息。而他倡導存有論正是要扭轉德國過分強調認識論的偏向，重點不是要放在自康
德以來強調的存有的建構而是在於開啓於存有。高達美乃進一步講存有的語言性格，
他有強烈的美學興趣，而強調人在遊戲中混忘自我；不想在解釋論的爭辯中反而被
攻擊為主觀主義，否定歷史的客觀性。其實他的中心觀念乃是倡導一種主客混新的
朗視域，他完全無意要提倡一種新的歷史方法論。他只是指出，人不可能沒有一個
出發點，這就是他的先行理解，他的成見（prejudice），而否認自己有任何成見是一
缺乏批判的看法。高達美認爲人對過去的理解乃是「視域的交融」(merging of

• 5 •
horizons）的结果，超越任何视野的纯粹客观性是不可能的。这便是由冯海德格到高達美想要阐明的哲学的意识。

由以上的讨论，可以看到，高達美並無意膨胀当下的主體，正好相反，只有醒目於自己的成見，才能開啓於存有的消息，有利於视野的交融。他也無意不尊重歷史的证据，其实他是一位有相当素养的古典学者，对柏拉圖與亞里士多德有深湛的研究。然而有些海德格和高達美的擁護者確有誤用解释学的傾向，他們似乎認為我們可以用今日的觀點隨意扭曲古典的意義。就這一點來說，海德格本人也不能完全與其殆，他激賞尼采的反叛精神，主张有時要對「原典施暴」（violence of the text）才能反顯出裡面隱涵的意義。但這樣的分寸頗不容易拿捏，弄不好就會弄得荒腔走板，正像禪宗之求禪悟，攪出野狐禪來一樣。高達美就要審慎得多。故此我們必須分別思想史追求歷史真相與哲學家追求內心悟的不等層次，才不至於把問題糾纏在一起。而哲學家對哲學的批評，也不必用思想史的判準。譬如牟宗三先生批評海德格對康德的闡釋，就指出他只明白「內在形上學」（或現象的存有論）的涵義，並不明白對康德來說，真正的形上學乃在「超絕的形上學」。⑤當然有關哲學的爭論與有關哲學史的爭論是犬牙交錯的，並非彼此了無關涉。然而兩個層次的劃分仍可以做得到，而且是有必要的。

由西方哲學轉往中國哲學的考察，情況也是一樣。如果我們的目的是要了解歷史上的孔孟，決不能一上來就先談熊十力。他說《大易》、《周官》是孔子的作品，因爲這樣偉大的東西必定由聖人心中流出，他又斥孟子為孝治派，孟子以後的儒家為奴儒，這些樸動的論斷都得不到充分的歷史論據的支持。但沒有人會否認，熊十力是他的時代最富有原創性的哲學家，他的思想極富有邏輯性與衝擊性。人們自不必同意他的觀點，我在年輕時讀他的《讀經示要》、《十力語要》、《新唯識論》、《摧惑顯宗記》就曾經受到他的重大啓發。即英時兄在回憶中，也提到《讀經示要》解《論語》「詩書執禮」章，熊先生引方以智《通雅》以「執」字為「執」字之形誤的一得之見，還先發於陳夢家的《尙書通論》。⑦猜想英時兄在年輕時讀熊先生書，也是取其所取，未必受到他的毒害。至於熊先生晚年「在經學上的猖狂恣肆」（借英時兄之用語），據我所知，熊門高弟海外新儒家並無一人附和師說，可見得學問上還

⑥ 參牟宗三：《讀的直覺與中國哲學》（台北：商務印書館，1971），頁 31-32。
⑦ 參余英時：《憶記風吹木上麟》，頁 65。
是有一定的客觀標準，不爲門派的私見所掩蓋。熊先生的貢獻是在他的哲學的睿識，成為海外新儒家的一個精神的源頭，而絕對不在他對歷史的理解或原典的解讀。

解釋學理論架構之建立

友人傅偉勤論創造的詮釋學及其應用，分為五個層次⑧：(1)「實謂」層次——「原思想家（或原典）實際上說了甚麼？」(2)「意謂」層次——「原思想家想要表達甚麼？」(3)「聞謂」層次——「原思想家所說的可能蘊藏甚麼？」(4)「當謂」層次——「原思想家（本來）應當說出甚麼？」(5)「必謂」層次——「原思想家現在必須說出甚麼？」或者，「爲了解決原思想家未能完成的思想課題，創造的詮釋學家現在必須踐行甚麼？」實謂層次屬於前詮釋學的原典考證；意謂層次屬於依文解義的一種析文詮釋學（linguistic-analytic hermeneutics）；聞謂層次乃屬歷史詮釋學（historical hermeneutics）；當謂層次則屬批判詮釋學（critical hermeneutics）；至於必謂層次才是在義的創造詮釋學（creative hermeneutics）。

偉勤對於這五個層次的劃分是很有幫助的。後來經過討論，他同意「必謂」一詞不妥，而改爲「創謂」。我自己則作出「重釋」（reinterpretation）與「改造」（reconstruction）的分別。我認爲創造的解讀仍在其一定的約束，其最大的限度在其根本的睿識決不能溢出在原典所容許的範圍之外。今日我們享有充分的學術與思想自由，既然傳統不能範圍我們的思想，我們就不必自我侷限在「重釋」的範圍以內，有必要可以進行哲學與思想的「改造」。換句話說，我反對隨意扭曲原典，違背自己的意旨：解釋的新意與改造的新意是不容許互相混淆的。

如果各個層次能夠劃分清楚，彼此之間不只不會互相衝突，還會形成一種互補的結構。比較起來，史家關注的主要在實謂、意謂與聞謂的層次，哲學家的努力則集中在當謂、創謂與改造的層次。但史學與哲學決非了無關涉。偉大的史學著作決不是斷爛朝報式的拼湊，材料的爬梳著重見微知著，建構出一幅通貫的圖象，背後隱涵著一個統一的哲學觀點。同樣地，深刻的哲學作品必預設深厚的历史知識的背景，才能夠超越平面式思考的局限，此所以哲學教育往往先學哲學概論，然後

⑧ 參傅偉勤：《從創造的詮釋學到大乘佛學》（台北：東大，1990），頁1-46。傅傅偉勤著以「創謂」一詞代替「必謂」，參著著：《現代儒家的詮釋學暨思維方法論建立課題》，《中西哲學的會面與對話》（台北：文津，1994），頁134-138。
學哲學史、專家哲學，才可望在哲學上作出創造性的詮釋乃至通盤的改造，偉勳所提出的架構正是由哲學的觀點作出的先後次第的安排，卻又各個層次相互交參，而形成一幅規模宏闊內容豐富的圖畫。當然這樣的情況並沒有必然性，每一個層次都可以溢出自己適當的定位而與另一層次形同敵國，演變成互相矛盾衝突積不相能的關係。如此著重實證的實證論可以排斥著重要論的歷史解釋學，它又可以排斥著重當哲與創的哲學解釋學。由以上的討論可以看到史學與哲學之間的互相對立與互相依賴的辯論關係。而我認爲必須建立一個能夠容納多層次的理論架構，才有足夠的資具來處理錢穆與新儒家這樣複雜的大題目。

三、由方法學觀點論「錢穆與新儒家」

「錢穆不是新儒家」論點的提出

英時兄以錢先生是通儒史家，這是的論。與時流相反，錢先生深深地浸潤在中國傳統之內。而中國的史學傳統與西方不同，不能以西方的觀念來硬套中國歷史的發展，這正是〈國史大綱〉之所由作的一個主要原因。然而錢先生雖不治西學，中西史學方法仍有協合符節之處，這是一個可以令人注目的現象。在《國史大綱》的〈引論〉之中，錢先生一上來便說：

歷史智識與歷史材料不同。我民族國家已往全部之活動，是為歷史。其經記載流傳以迄於今者，只可謂是歷史的材料，而非吾儒今日所需的歷史的智識。材料積而愈多，智識則與時以俱新。歷史智識，隨時變遷，應與當時現代種種問題，有親切之聯絡。歷史智識，貴能鑒古而祈今。至於歷史材料，則為人所記載，前人不知後事，故其所記，未必一一有當於後人之所欲知。然後人欲求歷史智識，必從前人所傳材料中覓取。若蔑棄前人材料而空談史識，則所謂史者非史，而所謂識者無識，生乎今而聞古，無當於鑒於古而知今之任也。⑨

由錢先生這樣的說法，可以清楚地看出，他認為歷史學家的工作決不能止於「實

⑨ 錢穆：《國史大綱》（台北：商務印書館），上冊，頁1-12。
謂」與「意謂」的層次，而必須進至「論謂」的層次，主客兩方面均須兼顧，恰恰符合西方自十九世紀以來所謂歷史詮釋學的思想。除了中國史家更為強調「以史爲鑒」的觀念以外，貝提想必會引錢先生爲知音，因爲錢先生主張必須尊重史料，通過解說才能使過去的東西對現代人有意義，這恰恰也是貝提心目中以爲歷史詮釋學所要的工作。如果把熊十力、牟宗三比作中國的海德格、高達美，那麼錢先生不會也像貝提那樣，反對哲學家解經的方式，而猛烈攻擊哲學的解釋學呢？英時兄似乎隱隱然正是順著這樣的思路去追索，企圖力矯世人把錢先生歸入新儒家之非，而想辯明，錢先生的史學道路其實是新所謂狹義的新儒家的哲學的進路的對立面。英時兄羅列了种种的證據來支持他的論點。他報導錢先生曾對他痛斥熊先生在經學上的猖狂聲勢，並認爲這種態度將來會對學風發生極壞的影響。他又指出，錢先生既無意走哲學的道路，在哲學上造一個新系統，就無法歸入較狹義的新儒家的行列。顯然錢先生不治西方哲學，他不會用西方哲學中康德、黑格爾的觀念去解講中國哲學，也不會欣賞這樣的做法。最重要的是，他指出錢先生不接受新儒家道統的觀念，而新儒家把道統嚴格限定在性論面論。一九五八年元旦，張君勳、唐君毅、牟宗三、徐復觀四位學者簽署了著名的〈中國文化與世界〉宣言。⑩張先生曾邀請錢先生簽署這份文件，英時兄謂錢先生曾寫信給他說爲了反對門戶之見而拒絕簽字。由於這篇宣言開宗明義便說「心性之學乃中國文化之精髓所在」，英時兄提出疑問，錢先生是否因缺乏同樣的預設而不肯署名？總之，英時兄以這篇宣言爲新儒家立門戶之始，而盡力撇清錢先生與這一門戶的關係，斷定彼此「離則雙美，合則兩傷」。英時兄的文章發表以後，在學界曾引起巨大的震盪。牟宗三弟子如楊祖漢、李明輝曾對英時兄對新儒家的一些重要觀念缺少相應的理解而提出反駁。但「錢穆非新儒家」卻似乎成爲定論，並沒有人對這個論題提出任何批評與檢討。對我來說，這種情況顯示，我們對於歷史的解釋學與哲學的解釋學之間的複雜的辯證關係還缺乏充分的體認，故不揣謹陋，利用紀念錢先生百年盛會的機緣，重開有關這一問題的討論，作一番更全面、更深入、更徹底的檢討。

⑩這篇宣言同時發表在《再生》與《民主評論》雜誌元旦號上面，此宣貫最初稿由唐君毅先生起草，現收入唐君毅：《中華人文與當今世界》（台北：學生書局，1975）作爲附錄，下冊，頁865-929。
通儒的嚮往與擔負

表面上看來，英時兄的立論似乎是不可駁的，其實不然。在這樣一條對錢先生思想的詮釋的線索中，固然突出了錢先生史家的性格，卻未能充分顧及錢先生通儒的嚮往與擔負。錢先生所繼承的乃是太史公「究天人之際，通古今之變」的大傳統。在中國的學術思想史上，與他的心靈最切近、對他所作的學術工作最有啟發的甚至還不是孔孟，而是宋代的朱熹。此所以錢先生到晚年還要孜孜兀兀，由抄摘分類的工作做起，由後提綱與領把朱子全幅的學術、思想展示出來，才完成了這一部超過百萬字的巨著。正如英時兄引他在逝世前兩年（一九八八）說的話：「余之所論每若守舊，而余持論之出發點，則實求維新。」（《國史新論》再版序）》在《朱子新學案》之中，應該可以在對朱子的闡釋中，找到錢先生本人的晚年思想定論。而朱子一生的工作，主要的是「當詮」與「創詮」的層次，同時照顧到「實詮」、「意詮」與「詮詮」的層次。朱子一方面重傳承，另一方面重創新，這才得以集儒學之大成。而這恰恰正是錢先生一而再、再而三稱讚朱子為曠世大儒的主要原因。我們不妨看看錢先生本人對於「新儒」一詞的用法，他說：

宋儒為學，實乃兼經史子集四部之學而並包為一。故衡量之以漢唐儒之舊繩尺，若不見於博雅。又好創新詮，競標己見。然其要則歸於明儒道以尊孔，撥亂世以返治。在宋儒之際，實自有一規格，自成一風氣，固不得斥宋學於儒學之外，此則斷臠者也。故宋儒在自漢以下之儒統中，實已自成為新儒，不得謂自理學出世，始有新儒，此義必須明白標出。

由此可見，錢先生本人斷然主張採用「新儒」一詞的廣義的用法，不能將之限制在「理學」（哲學）一門以內。英時兄曾引錢先生晚年論哲學的一段話，事關緊要，故轉引如下：

（1）錢穆：《朱子新學案》（台北：三民書局，1971，五大卷），卷一，頁14-15。羅義俊更強調錢先生在六十年代初仍然明確而肯定性地使用過「新儒學」的名詞，認為今日仍應提倡一派新的儒學，參註②，羅義俊文，頁139。
哲學一名詞，自西方傳譯而來，中國無之。故余常謂中國無哲學，但不得謂中國人無思想。西方哲學思想重在探討真理，亦不得謂中國人不重真理。尤其如先秦諸子及宋明理學，近代國人率以哲學稱之，亦不盡為非。惟中國哲學與西方哲學有其大相異處，是亦不可不辨。（《現代中國學術論衡》，台北，東大圖書公司，一九八四年，頁二一）

但我的解讀方向與英時兄頗有不同。我認爲錢先生早年所以強調哲學不能用「學術」一詞，乃是為了避免與西方哲學比附所產生的不必要的誤解，到晚年，乃發覺終不能避免用「哲學」一詞，那是因為，中國人確有哲學思想，而哲學思想不論由西方所創，只我們必須講出中國哲學的特質，始不致構成魚目混珠的弊病。而宋明理學恰正是中國哲學重要的一環，也是錢先生自認為用力最深的一環。他在《宋明理學概論》的序中說：「顧予自念，數十載孤陋寡聞，於古今學術略有所窺，其得力最深處莫如宋明儒學。」《子新學案》中的〈朱子提綱〉更是他晚年的一篇力作。據英時兄的回憶，楊聯陞先生對他說：「錢先生的中國學術思想史博大精深，並世無人能出其右，像這樣的〈提綱〉，胡適之先生恐怕是寫不出來的。」我們試看〈提綱〉的內容，全文共三十二章，前面四章是講背景，由第五章開始講宋代理學，第六章講朱子集理學之大成，第七章講朱子的理氣論與心性論，以下是分論，第九章講宇宙之理與神，第十一章講聖，第十二章講心之仁誠，第十五章講天理人欲、道心人心。然後講工夫論，第十九章講敬與靜，第十八章講心之已發未發、涵養察覺，第十九章講克己立志。第二十一章講格物致知。第二十二章講朱陸異同，第二十三章講禪學，第二十四章講學，第二十五章講讀書，第二十六章講經學，第二十七章講史學與文學，第三十章講雜學，第三十一章講朱子學之流行，最後一章講研究朱子學之方法，以終斯篇。由此可見，〈提綱〉的內容大部份是講朱子的哲學，並以之貫穿朱子的其他學問。難怪楊先生說

① 史塔斯（W. T. Stace）的戲劇化的轉變最可供參考，他早年著《批評的希臘哲學史》，就明言印度、中國都沒有哲學，晚年深研神秘主義，乃幡然改圖，承認東方也和西方一樣有哲學。近數十年來，中國哲學思想的轉變乃是平行的。計在去年（九五年）出版的英文劇學字典就邀我寫有關中國哲學包括當代新儒家的條目，其中有一條是「錢穆」，順便在此一計。
① 余英時：《中國哲學史》，頁196。
胡先生寫不出這樣的東西，錢先生則深深浸潤在宋明儒學特別是朱子的理學之中，
直可謂心心相印，所以才會寫出這樣的〈提綱〉。朱子的思想無疑是以理學，也即他
的心性論為主導，貫穿他的經學，史學與文學。文學與雜學（即游藝與格物之學）
在此可以姑置不論。很明顯，經學與史學要講考證與訓詁，理學則要講思考與體證，
兩方面的關係究竟如何呢？照錢先生的說法：

蓋當時理學界風氣，讀書只貴通大義，乃繼起立新說，新說愈興起，傳統愈
脱落。此風在北宋諸儒已所不見，而理學家尤甚。即南軒亦仍在此風氣中。
惟朱子，一面因最能創新義，一面又最能守傳統。其為注解，無論古今人書，
皆務為句句而解，字字而求，此正是漢儒經傳章句訓詁工夫，只求發明書中
之本義與真相，不容絲毫臆見測說之參雜。此正是經學上傳統工夫。明得前
人本意，與發揮自己新意，事不相妨。故經學之與理學，貴在相濟，不在獨
中。合則兩美，分則兩損。朱子學之著精神處正在此。⑥

錢先生這樣的說法與前面提到黃氏《定史學與哲學的疆界》的說法恰好
相映成趣。

宋明儒與清儒思考模式之差異與對比

我從前寫《朱子哲學思想的發展與完成》一書時，把注意力完全放在錢先生新
學案的前三卷上面。這次為了明白理學與經史之間的辯證關係，乃詳讀後二卷，也
得到了前所未有的收穫。

錢先生的基本思考模式是宋明儒式的，他最能以同情理解的方式去講理學。對
於北宋四子（程、張、二程）最嚴厲的批評並不在理學本身的內容方面，而是不滿
意他們把全副精神放在理學上面，忽視了其他方面如經學、史學、文學的講求。然
而集大成的朱子卻無此弊，⑤故錢先生感到無間然。撇開文學不談，我們的重點是
放在經史與理學的關係上面。錢先生很清楚地說明，朱子雖然也重視經史，甚至有
考據癖，但畢竟是以理學為本，兩方面的關係是不容許倒轉的。孤離地搞考據訓詁，

⑥ 錢穆：《朱子新學案》，卷一，頁 35。
⑤ 同上，卷一，頁 23-35。
解決不是朱子可以贊許的。朱子本人最大的貢獻是在理學之開拓，錢先生對朱子思想的詮釋完全打破了傳統理學、心學的籠籠，這一點最得到陳榮捷先生的激賞，我也
有著相同的視域，在我論朱子一書中，就闡有專節討論「朱子哲學思想的樞紐點：
心」。錢先生書用了巨大的篇幅追溯朱陸異同本末，他推崇朱陸為並世大儒，並肯定
程朱、陸王都有重大貢獻，只陸王心學偏重人生界，程朱理學兼重人生界與宇宙界，
朱子思想天人兼顧，心理並重，籠罩得最為全面，這才使他成爲錢先生心目中的曠
世大儒。

作爲一位思想史家，錢先生自明白清學發展的軌跡是勢使之然，但他並不認爲
這是走上了一個健康的方向。他說：

在乾嘉時，堅立漢宋壁壘，深斥宋儒，亦有激而起。其上則激於清廷之尊
朱，其下則激於劉清以求道者，群為朱子為正學而嚴斥陸王。清廷屢興文
字大獄，實使在野學者深感反抗心理，不得已而於故紙堆中爭意氣。惟激而
過倫，人心易倦。僧未有大儒崛起，使其變而一歸於正。繼此乃有主張質法
之公羊學興起，此亦有激而來。而今古文之爭，遂使清儒譜學隨清政權而俱
亡。民國以來，讀書博古之風已息，言學者僅知有清儒，於清儒中僅知有乾
嘉，於乾嘉中僅知有考據。乾嘉以前如莊老時林，乾嘉以後如實斂蘭甫，其
學之通博，已不能深知。又不善言義理思想，其意若謂義理思想盡在西方，
故僅求以乾嘉考據來重新估定傳統上一切價值。修言先秦諸子，亦倣以爲瑕
瑕抵陳之助。孔子尚務求打倒，更何論於程朱？而朱子博通之學，其規模之
大，條理之密，亦更不易為近代學人所瞭解。

錢先生這一段話由乾嘉說起，講到現在的學風，真可謂概乎言之。《朱子新學案》
一書每提到清儒，多斥之其不足以知朱子，卻肆意加以醜化。對於個別的清儒，錢
先生更給予十分嚴厲的指責，其意態與對宋明儒之同情理解迥異。這類的材料在
卷四卷五論解經、史學、禮學、校勘學、辨僞學、考據學的篇章以內，簡直俯拾即
是，此處只抄摘幾條，即可見其餘。

同上，卷一，頁 55，85，236-237。
同上，卷一，頁 224-225。
清儒言訓詁明而後義理明，與朱子之注重文義，有同有不同。清儒所謂訓詁，乃依憑古注，旁通之於爾雅說文，以求得此一字之義，而每非此字在書中所特殊含藏之義理深微所在。如朱子謂仁者心之德，愛之理，禮者天理之節文，用此十一字朱解仁禮二字，此乃精究義理，千錘百鍊而成，又豈僅務訓詁者所能企及。（卷四，頁二七〇—二七一）

凡事必以理為斷。理則必由事而見，不能懸空執一理而棄事於不願。故貴能會通經史，隨事權衡。如此條（《文集》卷三十一答張敬夫論唐事）所舉唐五王事，就唐室而言，則武后當誅。就中宗而言，則子不可以殺母。如國武后而廢中宗，則中宗乃高宗之子，高宗又別無子，人心屬望於中宗，中宗本身亦別無可廢之事。若果廢之，亦於理難安。然天下無理可處之事，惟事理有易見，有不易見。讀文者貴能於事理易見處理的會，理會得多了，事事通達，則不易理會處，亦易理會。此等處，權衡道義，斟酌事情，左右兼顧，乃可以顯理學之體而達史學之用。朱子為學，其用心之廣大精微，無幽勿照，無隱勿照，誠不能僅以尋常之所謂理學與史學者論之。亦豈有如清儒裁判原之所謂，宋儒言理，乃以意見殺人乎？若不求理之所在，已知隨時隨俗，隨事應事，則不僅有失於理，亦復有失於事。故知有理不知有事，與知有事不知有理者，乃同失之也。（卷五，頁四五一五）

文集卷六十答曾拯之有云：「禮即理也，但謂之理，則疑若未有形跡之可言。制而為禮，則有品節文章之可見矣。」朱子以理學大儒晩年以大力修禮，觀此，其用心大可見。清儒為門戸私見，力排宋學，謂宋儒好言理，不知古人之重禮。然清儒為禮，一意古籍修訂，曾於當代政治制度民生日用毫不厝意。較之朱子，度量相越，洵不可以道里計矣。（卷四，頁一五二～一五二）

清儒治經，以實薄宋儒，自號曰漢學，以與宋學劃疆界。然未觀朱子治經，其學解之明透，意趣之玄深，既已遠越於清儒之上。清儒自負以校勘訓詁考據為能事，然朱子於此諸項，並多精詮，論其成就，亦決不出清儒下。（卷五，頁一九一）

博古可以通今，論今必求鑑古。朱子所考據，乃可謂是活用的考據，亦可謂是真儒之考據也。……朱子以一儒通考據，事因無難。但人欲以考據成大儒，則誠難之又難也。（卷五，頁三〇八—三〇九）
錢先生所流露的對清儒的鄙薄之態隨處可見，而他在今日盛張朱子，當然決不只是想要恢復宋代理學之實，由他對現時學風的批判，可見他的苦心孤詣是想把朱子的學術精神昌明於今世。

對於錢先生拒簽《中國文化與世界》宣言問題之檢討

如果我對錢先生所歸宗的學術精神理解無誤的話，那麼對英時兄以近乎修辭的方式提出來的一個問題：錢先生是否因不同意「心性之學乃中國文化之精神所在」的設而攻擊署名《中國文化與世界》宣言呢？我的答案是否定的。錢先生以宋儒為「明體達用」之學，⑨他所繼承的正是這一「新儒」的傳統，他的學說的體顯然朱子的理學（該心性之學），在這方面，他與新儒家並沒有根本的差別，有之，也只能是類似於程朱與陸王之間的差別。而英時兄否定錢先生為新儒家，最堅強的證據就是他收到錢先生的來信，表示因厭惡黨門戶而拒簽這一文件。故他作出推論，此一宣言形成了新儒家的門戶，而錢先生不屬於這一門戶，姑不論這一篇宣言是否形成了新儒家的門戶（後有廣辯），英時兄所作「錢穆非新儒家」的推論仍然留下了一個巨大的漏洞，那就是他沒有看到錢先生拒簽這份文件所具解釋的信函的原件。我由英時兄的報導引發了巨大的好奇心，乃欲助教鄭宗義君費了一番工夫去搜求刊登在《再生》雜誌上張君勵先生寫給錢先生的信與錢先生解釋拒簽的覆函。⑩邀天之幸，這兩份珍貴的原始資料就在港大圖書館找到了。由於張先生討論儒家哲學興方案的信太長，而且許多意思已發佈在宣言以內，故不錄。錢先生的信很短，寫得文情並茂，又是關於本文論題的第一手資料，故將全函抄錄在下面：

⑨ 同上，卷一，頁 12。
⑩ 參張君勵：〈致錢賓四先生論儒家哲學興方案函〉，《再生》（復刊第一卷第二十期，總第三十六八號，1958 年 4 月 30 日），頁 5-10。錢穆：〈答張君勵先生論儒家哲學興方案函〉，《再生》（復刊第一卷第二十二期，總 370 號，1958 年 7 月 16 日），頁 8。當時交換這些函件的信件也可參。其時錢先生剛為張著《辯證唯物主義駁論》作序，刊《再生》復刊第一卷第二十期（1958 年 3 月 16 日），彼此之間情意甚為殷切。〈宣言〉即刊在第二十八期，而張先生論儒家哲學興方案函獻給錢先生，信尾乃謂「此函示君觀元並乞其評正為幸」，可見張先生並未在錢先生道先生之間劃分任何界限。據陳特兄告以，當時兩位先生在新京共事，情誼甚篤，要到晚年大家意見漸漸不合，及錢先生慣而辭中大，不能回新京研究所，彼此情意才見扞格。陳特兄五八年初就讀新京研究所，親炙二位先生，他的回憶比遠隔重洋的英時兄，想必更能反映當時的情況。
君勉先生道席：蒙赐长翰，摘阅再四，深辨鸿议，曷胜佩仰！尤幸鄙陋所持所论乃与尊旨十符其九，既获高贤之印证，益增媿疚之自信。惟有一端耿耿于怀，窃谓学风之弊，由来已久。人轻实学而矜虚名，欲振纲维殆非易事。所尔所守，乃期於寂寞淡泊之中，闻学潜修，故有一得，不患来者之不知。【谓作如】今衰令举世掉首而不顾，亦将求贤鸣于隔代，期於扬于来世。天地间则贤人隐，遗世而归，独立不惧，区区微尚，敬慕於此。豈不欲书其所有以易一世，无论内省空虚，抑今日之局，诚期古未有之大变，诚使尼丘复起，正不难大声疾呼，持挺身族之徒各尚其意，各标门户，而豈口舌之可争者，犹衣冠走，不知退藏而匿迹。自问数十年来薄有撰述，虽多感止於当身，终将驰向往古，学之辨是非，终不藏是及於终赞，虽作者名身褒合，亦从不收召门徒，自标帜帜。苟有志亦仅勉以堙没闇晦而已。此非理无以澄，亦非情存者留，良以道义近弱，结朋徒，立党业，声气，揽权阉，心之所知，惟恐其斯困，於道匪宏，抑私衷亦欲以此易世适，区区之情，当为大君子之所谅也。客冬徐君復观来函知

先生与唐生甚客方要草报中国文化宣言，邀以署名，曾即复函婉谢。自念吾侪各有著作言论流布人间，臭味相投，何者豈所不知？而争风弋捕名利者，正将因此失其机埠，修其壁垒。夜行疑鬼，则互相呼啸以自壮，方欲接之，转以溺之，於彼於此，未更无补益。故不欲多此一追随耳。顷荷来示，属望殷勤，愧不敢任。而谓儒学复兴，有待多方面之分途并进，而自不自操，庶几於此分途之中，自效篤笃，不恆十笃，或或有所到达。是亦所以仰报大君子之深情雅意於万一也。率述鄙怀，惟加谅宥，庶望进而敬之为幸！幸此祗

道安

魏穆谨拜上 五月三十日

鎬先生这封讲学函绝非一般酬酢书信，它清楚地说明了，鎬先生之拒签非儒学术同，因为其明白地表示，彼此论旨之相同，十符其九，而大家的著作，臭味相近，识者共知。他的拒签基本上有三个理由：一者家性近弱，落取儒学潜修；二者则词锋门徒，可免错误联想；三则效果堪虑，反而有负作用。故鄙函所以敬告张先生的谅解。至於儒学复兴，需要各方面的努力，自己也愿意尽力的一分力量。由此可，张先生说鎬先生拒签囚彼此之间意见微有未合的说法是有根据的。不合之
處據我的推測有兩方面：一則錢先生不喜歡用西方觀念如康德解釋中國思想，二則彼此對於中國政治的理解與改革的方向也有差距。

我們應如何理解當代新儒家

由這份第一手的原始資料，可以清楚地看到，不僅錢先生自承與新儒家臭味相

近，論旨十符其九，而且這是公開徵詢的陳述。那麼到了今天，錢先生之被視為新儒家，豈不是十分自然之事麼！我雖曾撰文辨明，馮友蘭對海外新儒家哲學思想的發展沒有關係，狹義新儒家的精神源頭在熊十力，但我從未認為，狹義新儒家可以獨佔這一名號。我曾明說：「當代新儒家究竟包括那些人物現在並無定論，哲學家如熊十力，思想家如梁漱溟，歷史家如錢穆，都可以包括在裡面。」⑨英時兄

一定要把新儒家限在對哲學方面有所創發的學者的見解不是我可以贊同的。由錢先生對自由「新儒」的理解，就可以明白英時兄這樣的自我設限是沒有必要的。大陸

如今採取對新儒家的廣義的看法，我並不太擔心這一詞會流於泛泛。任何人認為，
儒家的一些核心的觀念與價值有現代意義，可以通過新的詮釋與改造在現代加以復
興，就可以被包括在新儒家的陣營以內。正是因爲採取了這樣廣義的看法，我才把
業師方東美先生也當作當代新儒家。事實上他認為學問絕不可為門戶所拘，必綜合
中西印各家各派學術的精神，才能真正有所創發。但他回歸原始儒家「生生」
（Creative Creativity）與「大和諧」（Comprehensive Harmony）的精神，以之
為最健康飽滿的指導原則，那他就有資格被當作新儒家。但是方先生本人未必一定
願意接受這個名號，把他歸在一範圍之內是可以有爭議性的。但近年來學界似乎
接受了方先生為當代新儒家的一員。如果方先生這樣邊緣性的人物都是新儒家，錢
先生怎麼可以不是？在我的心目中，毫無疑問錢先生是新儒家，而且是裡面的一位
中堅人物。大陸如今公認錢先生為「現代新儒家」，恐非個人意志所可加以轉移的。

⑨ 參劉述先：《大陸與海外——傳統的反省與轉化》（台北：允晨，1989），頁240。又參拙文：
《當代新儒家的探索》，現收入《文化與哲學的探索》（台北：學林，1986），也表示了同樣的
見解，見頁279。
下篇：當代新儒家的自我反省與定位

四、當代新儒家的自我反省與定位

余英時批新儒家引起之迴響

英時兄著文章辯說「錢穆不是新儒家」，這樣的企圖是失敗的。而這篇文章在第三者的眼中，尤其震驚了意想不到的回響。大陸學者羅義俊撰文曰：

如果是正常的判別學術異同，原無可厚非。可惜余文不然，我不明白，以余先生的學識和智慧，何以紀念錢先生竟「不得已」到非要採取以貶損取向去「涉及」新儒家，而不採取通常的正面評述方式，不去涉及錢先生的主要貢獻與其學者所反對的所謂「傳統主義、西化論呢？無論如何，後者為大，何以執小棄大呢？而這種不採取他一向所持的中國文化立場，而著眼個人的立場，揚此抑彼的方式是很不正常的，而且，由於執著他自謂的「史學倫理」（後二字應重讀），其所「抑」多不相應，即所謂「揚」亦有偏失處（如余文強調錢先生「畢竟是史學家」，事實上，在錢先生，「外人稱他為史學家，他是不中意的。」（見何澤洪〈素書樓的回憶——流落人間者，泰山一毫芒〉，台北《聯合報》，一九九○年十月十七日），甚至顯然有人事之糾纏。難怪連向對余先生有敬意的大陸學者都對我說，余英時這篇文章寫得不好。②

羅義俊是反對〈宣言〉為新儒家立門戶的說法的，我認爲他的反對是可以支持的，當後詳。誠然他因爲在外面，很多事不明就裡，但站在一個生命和學問與新儒家（包括錢先生）有感通的大陸學者來說，他提出問題真可說有「他山之石」的功用。他說：

② 羅義俊，前揭文，參註②，頁129-130。
而今，新儒家第三代的多元展開，由於頗具影響的余英時教授以「門戶」為價值判準批評當代新儒家的中堅現，唐、牟、徐系，重異同地強調錢先生與他們的學術殊異，便具有了一新的特點。這個特點就是分離性。這個分離性，使原本應該在同存異下的判派判教工作，變成了凸異換同的門戶劃分。這真是欲破門戶，反而割了門戶、立了門戶。深一層言，這種分離性是文化意識的淡化與弱化。這種文化意識淡化與分離性的多元展開，當然，也可以看作一新的展示。而這個展示，很可能是以「生命」為中心的儒學走上西方意義的「知識」為中心的「新」儒學的開始。⋯⋯

對當代新儒家來說，如果截取「多元展開」這一點而言，是可喜的；然而從其異化的苗頭與趨勢而言，則應當說是可憂的，因它可能會失去儒學新儒學的最精彩處最有價值處，失去它的特色。因為這是生命與文化（意識）的陷落。難道多元發展，一定要以失去自身精髓與特色，要以生命與陷落爲代價嗎？

羅義俊提出問題是深刻的，他要所謂「第三代」的新儒家作出自省，而他對新儒家存有很大的期望。他說：

當然，余文對新儒家所謂門戶云云的「質疑」，也可以視爲新儒學系（大而言之可謂中國文化派別內部）的一種超越內省。在當代中國三大學術派別中，也唯有新儒家有此一超越內省的性格，而新儒學本來就是在超越內省中返本開新的。

其實，英時兄對新儒家所提出的問題是深刻的。譬如，相對於西方人的「知性的傲慢」，中國人則有「良知的傲慢」的問題，這是陸王遺留下來的老問題，也是當代新儒家必須面對的新問題。但是英時兄提問的方式完全是採取別派來攻擊的方式，以至一點也收不到促使新儒家內部超越自省的效果。連局外人都可以看出英時兄寫這篇文章時情緒似乎失去平衡。有的地方近乎吹毛求疵，譬如他評論牟先生講

② 同上，頁 141-142。
③ 同上，頁 140。
陸象山和陳亮（同甫）關係的一段文字說：

這一大段推想是否合乎事實，姑且不論。最可怪的是中間奇峰突起，冒出了「彼亦不必看得起同甫」一語。這在原來的文獻中是完全沒有着落的。但是這個有意無意之間的「失言」（“slip”）恰好反映了新儒家的心理結構：「內聖之學」的陸象山怎麼會當真看得起「事功之學」的陳同甫呢？

牟先生突然冒出這樣一句話誠然是他的引申，但未必一定沒有根據。象山致朱子函曰：

尊兄寄曉陳同父曰：欲賢者百尺竿頭更進一步，將來不作三代以下人物，自得氣力為漢唐分疏，即更脫灃磊磊。今亦欲學尊兄進取一步，莫作孟子以下學術，自得為無極二字分疏，即更脫灃磊磊。（象山全集卷二）

由此可見，就學術而言，朱子與同甫爭辯，象山是站在朱子一邊的，如今他連朱子都不滿意，焉能看得起同甫！英時兄寫這一段話的唯一目的似乎就在凸現繼承象山學術的當代新儒家的傲態。在批駁新儒家的「開出」說時，有的地方英時兄也有不夠嚴格的毛病。「開出」說與「良知坎陷」說明明是牟先生提出來的看法，但英時兄引用的卻是唐先生的《中國哲學原論》，又和黑格爾的「絕對精神」牽連在一起。英時兄似乎隱隱然假定，唐牟既屬同一門戶，就不必在二者之間劃分彼此。這個假定是不恰當的。事實上到晚年，不僅唐牟之間的差別甚大，牟先生幾絕口不提黑格爾，並明言：「人們討厭黑格爾，是因黑格爾表達的方式不好。我們也不用他那個表達方式」。他完全是從康德哲學的展示與對反來闡解中國哲學包涵的睿識，而最弔詭的是，唐先生完全不同意牟先生對朱子的闡釋，他對朱子的看法轉與錢先生相近，而不贊成牟先生對朱子的貶抑。而錢唐對中國歷史均採取比較理想化的看法，與牟先生不類。難道我們可以由這些共同處建構出一個四新亞的「門戶」

②余英時：《論記風吹水上麟》，頁 92。
③ 同上，頁 82-83。
④ 牟宗三：《中國哲學十九講》（台北：學生書局，1983），頁 35。
對新儒家「超越內省」問題之回應

正因為英時兄對新儒家的批評採取了一種過分不同情的態度，未能真正「入乎其內」，就在外部作出辛辣的批評，以至引起反感。牟先生弟子如楊祖漢、李明輝乃奮起衛護師說，並反擊余說所包含的內在矛盾。這樣就完全收不到羅義俊所謂新儒家「超越內省」的效果，不免令人遺憾！牟先生的說法未能得到相應的理解，其弟子有足夠的能力去衛護師說，這不是我的關心的重點之所在。我覺得有迫切和重要性的是對羅義俊所提出來的問題的回應。如果新儒家缺乏自省的能力，那麼這一個思想學術潮流是沒有前途的。我當然不願意看到在這樣的局面的出現，故不揣謹陋，願意在這裡提出一些我個人的看法。

首先我要聲明，「方門」、「錢門」一類用語對我來說，除了說明我是方先生的弟子，英時兄是錢先生的弟子的師承關係以外，別無涵義，因為二位先生都反對門戶，事實上也無門戶。而我們雖深受師門影響，但英時兄說他不能繼承錢先生的志業，我也明言不傳方先生的道，這並不是世俗的謙詞，事實上我們的視野與老師的視野是有差距的。此處只舉一隅，便見其餘：就對儒學態度的態度來說，英時兄對他的肯定與欣賞遠勝於錢先生，而方先生對他的肯定與欣賞，我並不採取同樣的態度，當然也可以由這一點看到我和英時兄之間的差距。

至於所謂「第三代新儒家」，這是大陸流行的術語，其實未見允當，不可以太認真。像錢先生與方先生被歸入「第二代」，但二位先生雖然年齡比熊先生小，然學術上無淵源，一向以平輩論交。在抗戰時期，方先生與熊先生還以通信方式打過有關佛學的筆墨官司，此間決不存在兩代的問題。若為方便起見，把年輩相若的學者放

⑧ 參劉迺先：《黃宗羲心學的定位》（台北：允晨，1986），頁168-171，191-198。
(2) 86年在新加坡東亞研究所，有一次英時兄應我們之邀請，寫了一些條幅送朋友，我得到的是一幅是
英時兄題在82年夏威夷鑽湖（島）開國際朱熹會紀念詩：「白鹿書田各有宗，千年神脈遠西東，鑽湖十日參同異，變盡猖狂一世風。」潘巧十分切合我們二人的身份。開會時英時兄
的文章論審慎性與道問學，我的文章論道統，有一晚論論學術異同，幾乎通宵達旦，至今記
憶猶新，如在眼前。參陳榮捷編：《國際朱子會議唱和》，《史學評論》第五期（1982年），頁
281-282。
在一起討論，自也無可厚非。若一定要削足就履，納入一個框架，那就有誤導的危險，不足取法。總之大陸用新儒家一詞顯然是取其廣義的意思。事實上只有杜維明一早就自任為新儒家。如取狹義，那我卻不是新儒家。如取廣義，不只我不否認自己是新儒家，就是英時兄，儘管在主觀上抗拒這一稱號，就他對中國文化價值的肯定而言，也有充足的理由被稱作新儒家。而唐牟既被劃為第三代，我們之被劃為第三代，也就是十分自然的事了。而由我們兩個例證來看，也確可以看出兩代之間不同的性相。很明顯，上一代浸潤在傳統之內更深，信念也更強，到目前為止，我們這一代的成就也還沒法子與上一代比肩。但我們這一代都受到現代西方教育的訓練，很自然地在方法學上有更大的自覺，受到現代問題與外來的衝擊也越大，同時更關注傳統與現代接通的大問題。也可以說，如果上一代更著力於傳統的田護，那麼我們這一代更用心於傳統的轉化之上。無論我與英時兄有許多不同的看法，在我們之間仍然存在著許多共識。我們都主張道德和道統的擔負不必那麼重，應該更進一步開放，吸納西方多元化的方式。而這些轉變並不只是時勢轉移所造成的結果，而是我們通過批判的反省所作出的自覺的抉擇。在當前的爭論上面，我決不認爲新儒家是不可批評的，事實上我認爲它必須作出轉化才會有未來的前途。我不同意英時兄的在在，我不認為可以在錢穆與新儒家之間劃分界線，也不贊成對於新儒家作出如此缺乏同情的理，的批判的態度。我在下文將以新儒家自省的方式討論三個我認為至關緊要的大問題：

（一）新儒家如何覓取自我的適當定位？

（二）在今日談道統的意義究竟是什麼？它與學統、政統之間如何取得適當的平衡？

（三）在傳統（一元）與現代（多元）之間如何找到適當的接通的線索？

對於宋明儒學的反省並論儒學之所以衰之理由

首先討論新儒家如何覓取自我的適當定位問題。雖然當代新儒家並沒有統一的觀點，業師方東美先生就只提倡恢復原始儒家的精神，不喜歡宋明儒，熊十力先生早年也討厭王陽明，後來受到梁漱溟先生的影響，態度才有所改變，但簽署《宣言》

② 參我在第三屆當代儒學國際會議發表的主題演講：《當代儒學發展的新契機》，刊於《信報月刊》（總 214 期，1955 年 1 月），頁 27-33。
的四位先生與錢穆先生都以宋明儒學（西方學者所謂 Neo-Confucianism）為出發點，抗戰時期的馮友蘭（新理學）、賀麟（新心學）也是一樣，它與當代新儒學（Contemporary Neo-Confucianism）的確有一脈相承的關係。故我們的反思由宋明儒學開始是有一定的依據的。宋明儒學的主流無論程朱陸王的內容無疑是聖學，也就是《大學》所謂修齊治平那樣的內聖外王的學問。而外王必以內聖為基礎，故〈宣言〉開宗明義說：「心性之學乃中國文化之神髓所在」，的確是繼承了宋明儒學的基本立場。就朱子與象山的爭辯來看，套在聖學的架構之下，象山無疑是會佔一定的優勢的。《中庸》提出「尊德性」與「道問學」兩行，朱子自承未在道問學一旁，象山所說則專是尊德性事，故提倡去短集長，不墮一旁。但象山卻斷然拒絕這樣的調停，而謂「既不知尊德性，焉有所謂道問學。」（《文集》三十六）如純就聖學的判準而言，象山的立場雖新舊斷有相当堅強的根據，但是直承孟子的「先立其大」而來，難怪自信甚堅。錢先生也指出，朱子對於象山確有相當尊敬。然而朱子也強烈地感覺到，為陸學者欠缺下學的一段工夫，乃斥其近禪。近禪雖是不相干的聯想，朱子對於象山之教有巨大的保留卻決不是沒有理由的。即到後世對象山十分同情的陽明與陳九川談論陸子之學時也說：「只還粗些。」（《傳習錄》下）陽明並沒說出象山之學為何粗些，當代新儒學卻不可在此處把問題輕易放過去，必須深入加以檢討。

由現在的觀點作出詮釋，我曾經解陽明的「粗」者，「略」也。也就是說，大原則是不錯的，但精微曲折處照顧不到，也就有其嚴重的局限性在。有何大原則是不錯呢？這牽涉到現代倫理學必須面對的一個充滿爭議的哲學上的大問題。西方哲學發展到休謨，提出了「應然」（ought）與「實然」（is）的區分，在道德哲學上引致了十分重大的理論效果。也就是說，通過事實層面的經驗推敲，並不能建立道德倫理層面上的普遍原則。套到朱陸的爭辯上面，也就是說，光憑格物窮理並不能建立道德良知。如果我們不願意把自覺的道德反省等同於社會遵循的風俗習慣，落入相對主義的陷阱，那麼康德之訴之於實踐理性的要求是十分有必要的。只不過康德批判的起點是純粹理性，純理既不能指成「意志自由」，故它不能不成為實踐理性的「基設」（postulate）。但中國哲學根本缺乏純理、實理的分疏，孟子一開始即肯定人人有良知良能，乃無須走康德那樣迂遠曲折的道路。以儒子之將入於井的例來看，側隱之心的流露直接顯示良知之呈現，無須轉到理論理性的層面把它當作一個不可或缺的基設看待。而人在現實上有許多惡行，乃是像牛山瀦濯那樣後天造成的結果。
不能歸咎於人的本心本性。這當然是有強烈的信仰的成分在內，但確不是迷信不合
理的信仰。良知在每一個體的生命之中發生作用，所謂「操則存、捨則亡」，這是
人人可以體察得到的情況，所以才要著重做「養心」的功夫。由個體以至於群體，
孟子的信念是：人若能擴充本有的四端，乃足以保四海，不能擴而充之，無以事父
母。象山學純粹是孟子學，故先立其大，而小者不能奪。朱子則老在外面繚繞，故
不免支離，他雖也奉孟子為正統，但在精神上確有一間之隔，這是無可諱言的。

然而象山雖然確立了道德的大原則，在道德的實踐方面卻因爲未能照顧到具體
實際的情況，他的粗線條作風也可以造成嚴重的問題，不能不對之作深入的檢討。
朱子在當時就體察到，陸學和禪說一樣有許多粗暴的意思，乃謂：「陸子靜之學，
看他千般萬般病，只在不知有氣稟之分，把許多粗惡低氣，都把做心之妙理，合當
恁地自然做將去。……其徒都是這樣，才說得幾句，便無大無小，無父無兄。只我
胸中流出底是天理，全不著得些工夫。看來這處只在不知有氣稟之性。」（《朱子語
類》卷一二四）朱子的批評是有相當理由的，這也正是英時兄所看到的「良知的
傲慢」的危險之所在。

實言之，我們即使肯認人人內在本具的良知為道德之源，具體道德的實踐仍然
不能輕忽新修的功夫。陽明對這個問題的處理就比象山要好得多。天泉證道時他
就指點王龍溪的Her與錢德洪的漸必須相取為用，若各執一邊，眼前便有失人。但陽
明的說法還是不夠善巧，以至引起誤解。他以龍溪的進路是接利根人的，德洪的進
路是為次第的，這種隱隱然似乎澀有價值高下的評判，不免加強了龍溪的自信。
故陽明逝世以後，龍溪與天泉證道，就有了「四無教」那樣與陽明年譜之中所報導的
完全不同的異說，最後終於引致龍溪的蕩越。劉蕺山攻擊王學之弊所謂「情識而
肆」、「虛玄而蕩」，前者指泰州派，後者即指龍溪而言，而造成這種蕩越的主要責任
固在龍溪，不在陽明。朱子未見王學末流所造成的禍害，便已看出象山之流亞可以
產生的弊病，不能不說是有先見之明，令人嘆服。

其次，象山之學又潛藏有英時兄所謂「反智論」的危險。他說我雖不識一個字，
也可堂堂正正做一個人，這就道德人格而言是一點不錯的。然而這卻可以助长一種
傾向，就是對於知識方面的不夠重視；到晚明乃有「現成良知」的說法，馳至滿街
皆聖人，其害不可勝數。由現在的觀點看，通過知識固然不能建立道德良知，但道
德的具體實踐卻不能不依靠知識。我們可以擁有全世界最好的善意，要是缺乏知識
的話，就可以好心做壞事，同樣可以造成巨大的禍害。舉個常識的例就可以明白，
專題演講

對於當代新儒家的超越內省

我們儘可以建立一個人必須吃健康食品的普遍原則，但這是健康食品，卻要靠知識來判斷。一時要吃白米、牛油，一時又要吃糙米，減少膽固醇，並沒有絕對的標準存在。同時一切知識的成果都可以有潛在的道德意義，譬如說，造原子彈是科技事，用原子彈卻與道德判斷脫不了干係。陽明的見解就要複雜精微得多。他說：「良知不由見聞而有，而見聞莫非良知之用，故良知不滯於見聞，而亦不離於見聞。」（《傳習錄》中，答壹陽明一）這樣的看法就深刻全面得多。儘管陽明本人仍偏在德性一邊，通過創造的解體，卻可以建立德性與見聞之間的高度辯證關係。凡牽涉到具體實踐之事，就不能不通過杜威所強調的探究（inquiry），而不能訴之於獨斷權威的態度。象山那種一了百了再無餘事的斬截的做法是不足取的。

事實上象山不只不明白德性、見聞之間的辯證關係，連二者之間應有的分際也不很明白。在他與朱子有關太極圖問題的爭辯之中，他自信心堅，乃謂「看晦翁書，但見厚度沒道理，觀吾書坦然明白。吾所明之理乃天下之正理、實理、常理、公理，所謂本諸身，證諸庶民，考諸三王而不謬，建諸天地而不悖，質諸鬼神而無疑，百世以俟聖人而不惑者也。」（《象山集》與陶賛仲之弟書）這樣的說法就犯了「範疇錯誤」的謬誤。無極太極之辯非只關乎義理之解悟，同時也牽涉到思辨以及考據方面的問題。而辯論的結果決非如象山所想像的：勝利是在他自己的一邊，連一向最同情他的立場的牟宗三先生也判定，他乃是失敗的一方。周濂溪是〈太極圖說〉的作者，這篇文章是他通過創造的解體所闡發的義理，決不是單憑象山對自己的判斷的強烈的信念便可以推翻的客觀的史實。這種把信仰與知識混淆的做法絕不是我們在今日所可以贊許或接受的態度。而在歷史上陸學因門庭狹窄而迅速衰微，朱學因業績大而蔚為主流，造成牟先生所謂「別子為宗」的情況，又絕不是一個偶然的現象。

由對於陸學之粗作出的深入的探討，就可以清楚地看出，英時兄提出的「良知的傲慢」的問題絕不是空穴來風。英時兄以史學家的敏感看出當代新儒家的一些問題與這一條線索有一定的關連，他的判斷決非完全無據。只是因為他受到自己情緒上的反感的干擾，以至未能對新儒家作出公允的判斷，這是可憐的。我們現在也要嘗試對相關的問題作出深入的反思與探討。

⑧ 參牟宗三：《心體與性體》卷一（台北：正中書局，1968），頁404。
熊十力個案之考察

首先由新儒家（狹義）的開山祖師熊十力說起。他實在是一個十分獨特的人物，不能由他作出任何有普遍性的推論，只能把他當作一個特殊個案看待，嘗試對之作比較有深度的分析。熊先生因受到佛學與大易的影響，而作出了量智與性智、科學（實測之學）與哲學（玄學）的分疏。由這個角度看，他繼承了宋儒由張載以來即作出的「見聞之知」與「德性之知」的分疏。按理他似乎不應該犯象山辯《太極圖說》混淆義理與考據兩層那樣的「傳統主義」的訛誤。然而他對義理方面的信心過強，特別到了晚年，嚴分大同與小康，譏責六經為後世變亂，孟子為孝治派，漢代以後之儒為宗儒，堅持《易大傳》、《周官》只能流出於聖人之心，斷定其為孔子的作品。他解「首出庶物，萬國咸寧」，竟謂「庶物、猶言庶人或庶民，庶人久受統治階層之壓抑與侵蝕，今始出而革命，故曰首出庶物。萬國庶民，以共同的意力，共理天下事，故咸寧。」（見《原儒》附錄）這真正可謂是堅強附會，錢先生斥其經學為「猖狂妄肆」，決不能說是過分。但港台海外的新儒家，據我所知，並無一人附和熊先生的意見。那麼熊先生學問的價值究竟何在呢？在這世輕謾中學之際，他體證乾元性海，發獅子吼，像牟先生回憶的那樣，「由熊先生的霹靂一聲，直復活了中國的學脈。」①牟先生在熊先生那裡看到了一個真人，絕不同於當時浮泛學風的一般大學教授。

熊先生的學問講內聖外王，無疑是聖學的一個支脈。他斷定人人生命內在有創造（生生）、價值的泉源，不能來自「無明」。他的學識接上了尼父、大易的傳統，構成了他的內聖學的精華。他的外王學不過是把傳統的均平思想附會上現代社會主義的潮流，對於種種複雜的現代問題根本接不上頭，並沒有多大意義。他晚年著述的實用明確地不知為何。熊十力著《新唯識論》的原創性，作爲新儒學（狹義）的開祖，是沒有人懷疑的。問題出在，儒學首要標明德性，熊先生這樣一位人物，用一般人對一個儒者的期盼來看，簡直完全不是這麼回事。他完全不講世俗禮儀，更明言不做宋明儒那樣的修養功夫。他一生唯一重要的事就是做學問，連家庭都是累贅。他寫信給徐先生，要他不要與妻子同房，才會有更多精力來做學問。他也告誡我的父親不可光吃素，一定要吃葷，才有體力做學問。業師方先生告訴我，他住在

①牟宗三，《生命的學問》（台北：三民書局，1970），頁136。
專題演講

對於當代新儒家的超越內省

佛廟裡還要殺烏龜吃，那就未免太過份了。總之，他這個人絕對不可以用一般的尺度來衡量。近時甚至有人懷疑他的品德有問題，引起了跨越海峽兩岸的一場大辯論。⑧ 通過這一場辯論，引起更多有關熊先生資料的搜集以及進一步的反思。熊先生之女幼光接受訪問，有十分平實的回憶。熊先生因為事親人交有所保留的話，最近梁漱溟先生哲嗣撰文：＜熊十力與梁漱溟——各走一路的交遊＞，就更值得人注意了。熊梁兩家長期共處，梁先生本人對熊先生的學術就持有一種兩極性的態度：「分別地或致其誠服崇敬，又或指摘之，而慨嘆其荒唐」。⑨ 這位通家之好的世姪通過他自己的觀察，大體肯定了幼光女士的印象。熊先生的自我中心是不成問題的，但說他鈍鈹必較，完全不知為人設想，卻並不一定合乎事實。梁培恕講了一件罕爲人知的往事：

一九四七年熊先生經我手送數十萬法幣和數十吊布給我的舅父。推想他們相識在二〇年代，即與先父同住共學時，中間隔著很長的時間了，不知他是怎樣想到或聽說我的舅父生活困頓。⑩

他總結自己的觀感說：

如果問我對熊先生最主要的印象是什麼，我的回答是，率真和豪放。這是從好的方面說：從不好的方面說，他很容易起急和罵人。把兩面合在一起，可以說他這個人不會約束自己，不想約束自己。這個不約束自己表現在一切言行和生活習慣上，……他的一些習慣（包括罵人）既像大知識分子又像鄉下人。

⑧ 參藿志昌：＜長懸天壇論孤心——熊十力在廣州（1948~1950）＞，《當代》第 76 期（1992 年 8 月），頁 61-64，對熊先生的人格與心理有許多猜測之詞。我讀此文後即感到藿君親切的傾向而作一文與之辯榷，參拙作：＜如何正確理解熊十力——讀「長懸天壇論孤心」有感＞，《當代》第 81 期（1993·1），頁 134-149。1993 年 8 月在北京舉行第八屆中國哲學會，郭齊勇君宣讀論文：＜為熊十力先生辯詰，兼駁藿志昌——評「長懸天壇論孤心」＞。藿君認為該文有謬誤之嫌，亟需更正當檔，要告國際中國哲學會。後來慢慢情緒平息下去，本文繼續討論相關的學術問題。
⑨ 參訪幸福：＜熊十力斯人斯事——訪熊幼光女士＞，《當代》第 98 期（1994·6），頁 69-94。
⑩ 此文刊於《當代》第 106 期（1995·2），頁 54-59。
⑪ 參梁漱溟：＜紀念熊十力先生＞，《回憶熊十力》（湖北人民出版社，1989），頁 28。
⑫ 同註⑩，頁 59。
人。鄉下人說粗話不一定有惡意，甚至親熱也用粗話表達。

我相信這是符合事實的描寫，梁培恕還加上了他自己的判斷：

通常一個人有些「怪」就會受累於自己的怪。熊先生的怪有似常山異石，怪而不受累於怪。我對熊先生的怪有此感受。如果我們更進一步理解這種怪，便會更準確地把握他那些「驚世駭眾」的見解。

梁培恕的看法決不是孤立的，熊先生的怪和率真形成了一種魅力（charisma），不只吸引了像牟先生那樣的北大學生投歸他的門下，連學統完全不同的王元化先生年輕時一度過從也受到他的感染。徐復觀先生更回憶他受到熊先生的起死回生的一驚。但對熊先生不能忍受深惡痛絕者也大有人在。徐先生晚年就有一百八十度的轉變，在他的私人日記中，英時兄引的一段斥責熊先生的猖狂縱情是不無理由的，但他批評熊先生雖倡導民主，卻性格獨裁，把他比作毛澤東，卻不免失言。熊先生那樣率真的人物，怎能與位居權力中心的毛澤東那樣險惡的樸維拉上關係呢？然而徐先生的日記寫的只是一時的感想，本無意公諸於世，只不過由此又多一個對熊先生有兩極化的反應的例證而已。

人病與法病的分疏

對熊先生的得意弟子牟宗三先生，世間也有同樣的兩極化的反應。比起熊先生，牟先生遠沒有他那樣怪。他流落海隅，還是要結婚，希望建設的溫暖與幸福。但他與熊先生一樣，同是眼高於頂，有睥睨天下的氣概，故仰慕者為他的率真、不浮泛、與魅力所吸引，討厭他的人則深惡痛絕他那種狂傲的態度，直斥之為妄人。但沒有人能否認他是當代新儒家最富原創性的哲學家。以他的學問與熊先生相比，可說是青出於藍而勝於藍。他受過現代大學與西方哲學、邏輯思考的訓練，故熊先生不能
完成量論，他可以完成《認識心之批判》。西方哲學回歸中國哲學的研究，他的方法是謹嚴的，絕不像熊先生那樣富於隨意性。無論寫《心體與性體》、《佛性與般若》的大著，他都先由材料的彙集與分類開始，當然他不能滿足於「實論」、「意論」的層次，而要作「論論」、「論論」、「論論」的創造的解釋的工作，並進行哲學的改造。他寫作的方式是先引材料，而後加以詮釋與發揮。好友傅偉勳就嫌他這樣的寫法太累贅，重複太多，篇幅太長。但牟先生不喜歡空口無憑，隨意揮灑，由此可見。然而牟先生對文獻的詮釋著重思想的一致性與融貫性，有的史學家仍不喜歡這樣的哲學的解釋學，於是在表現上顯出緊張磨擦。英時兄對狹義新儒家的反感與不滿，根源仍是在這裡。再加上一些傳聞的因素，兩方面的距離與矛盾不免越來越大。英時兄記一次與錢先生的談話，在錢先生批熊先生的態度會對學風發生壞影響之後，他接著說：「我當即告訴他，用不著等到將來，現在便已有人師法熊十力，直呼古人為『爾』、『汝』而直斥之，好像面責自己的學生一樣。他聽了，為之太息不已。」⑮ 這個人究竟是誰呢？牟先生曾經好幾次問過這個問題，我沒有作答，因為我沒有當面問過英時兄，不能確定這是什麼人。牟先生自問，他自己從來沒有做過這樣的事情，那麼牟先生對古人的態度究竟如何呢？我知道他對孔子特別尊崇，對孟子也十分佩服，對朱子則一向有微詞。他對劉蕺山的態度最有意思。一方面他極為欣賞蕺山，故提出宋明理學三系的說法，以胡五峰、劉蕺山為一系。我自己認爲這樣的說法在哲學上不為無理，在思想史上卻是不能夠支持的說法。在另一方面，他覺得蕺山的思想不明澈，未能說出他這一條思路應該可以說出的義理。有一次杜維明和我去看他談劉蕺山，他即時這樣的態度，提議應該把蕺山的一些話改寫，才能把這一系的義理表達得更為明透。維明似乎不太能夠接受這樣的態度。英時兄是否因聽到這一類的故事而認為牟先生不尊重古人呢？其實這是一種誤解。正因為牟先生重視蕺山，才會花心血思考，希望他這一條思路表達得更明澈一點。他所做的是哲學家

(1) 余英時：《唐記風吹水上髒》（見頁 65）。英時兄指數次同彭庭《從陸象山到劉蕺山》一書，第六章：〈劉蕺山的憤激之學〉。在牟先生檢討蕺山對陽明的辨駁時，特曾數次用「汝」字（見頁 465、466、469、470），一次用「爾」字（見頁 467）。但這些字乃是論辨的主詞而外，故牟先生並未感覺自己在用貶詞。頁 470，牟先生作總結時乃謂蕺山「軀國而死。彼是最後一位理學家，亦是為此學作見證者，殊不易也」，不能不令人起欽敬之心。」這樣的推崇備至，焉有貶損之意。後文頁 480 牟先生甚至用「你」字作論辯主詞，對蕺山之論加以辨駁，理論效果就更清楚了。英時兄在此對牟先生的態度不無誤解，我在緊接的下文代牟先生解釋，仍然是可以成立的。
「當謂」、「創謂」的工作，不是史學家「實謂」、「意謂」、甚至「函謂」的工作。這
裡並不存在不尊重古人的問題。

我並無意事事為牟先生辯護。九○年在台北中央圖書館開第一屆「當代新儒學
國際研討會」，牟先生作主題演講。④演講廳擠滿了人，好多青年人站著聽講，盛況
空前。牟先生這次強調「客觀的了解」，囑大家要真正踏實地做學問，強烈批判時人
之不學，貶損同友蘭之流用語尖刻，十分過癮，甚至不避嫌疑，對自己的師友也有
微詞。內人安雲女士在東海讀書時曾受學於牟先生，最佩服他，這次也來聽講，我
們越聽，心裏越覺的不舒服。牟先生的用意無疑是好的，但是他沒有想到，這樣講
的效果變成只凸顯出他自己的個人，好像普天下只有他才在做真實的學問，造成了
「主觀的膨脹」的印象。晚宴時傅偉勳向牟先生祝酒，就用開玩笑的方式說不敢與牟
先生同桌，因為他罵盡了天下人。牟先生不承認，事實上他的確沒有批評業師方先
生，也許是因為有好幾位方門弟子在場的緣故罷！但這不表示牟先生對方先生沒有
批評，在我做學生的時代，他和我通信就說方先生眼光高，告誡我不可一切都追
隨他。其實我雖然極佩服方先生，也仍然得以維持我自己獨立的判斷；同樣我極佩
服牟先生，也不會以為他的話都是對的。我覺得牟門弟子把老師的每一句話記下來，
不加簡編就送往報端發表，對牟先生來說並不見得是一件好事。英時兄是在《聯合
報》上看到這次主題演講的紀錄後，後來見到我對此只說了一句話：「從來沒有見
過這樣 self-serving 的東西」，令我無詞以對。然而牟先生的初衷其實與英時兄完全
一致，就是不能只講尊德性，必須重視道問學，落下來就變得南轅北轍。有些人
讀到講録竟會有「若有傷我者」的感覺，不能不令人遺憾。而牟先生那種隨心所欲、
放言高論、絕無「拘束」的表達方式是難以辭其咎的。

研究一家學問，無論古今，我一貫遵循方先生遺訓所謂「入乎其內，出乎其外」，
必先取一 high-minded view，抉發其長處，然後才嚴加批評，揭露其缺點，才不至
於被一家言說牽著鼻子走。這樣的做法也恰好符合解釋學的原理。英時兄對新儒家
的批評最大的問題在，一則未能對他們的理論有充分同情的理解，二則也未能在人
病與法病之間作出分疏，以至對他們的詮釋與批評，乃不免偏向一邊。做思想史，
我們必須不以人廢言，也不以言廢人，才能得到比較公允的評斷。以上我們不嫌辯

④ 參牟宗三：〈客觀的了解與中國文化之再造〉，《當代新儒學論文集·總論篇》（台北：文津，
1991），頁 1–19。
費，講了許多有關熊牟二位的癖性，而這與我們的論題決不是不相干的。有的學問，
如休謨或金岳霖的哲學，我們確可以不知其人。但蘇格拉底與柏拉圖，或孔孟程朱
隆王乃至當代新儒家，卻不能不知其人。要講道德倫理，終極真理，討論儒學，聖
學一類的東西，焉能把人的因素完全撇在外呢！而一個外星人來地球，看當代新
儒家的癖性與行爲，就不免會大吃一驚，好像與傳統儒家所做的，並不是那麼回事。
他們並不像子路、顏淵那樣，專事躬行實踐，也不像象山的門徒或者泰卹派那樣不
注重理論只注重實行。當代新儒家多原於學院，幾乎個個都是著作等身的學者。以
熊牟的案例來看，好像也不做修身工夫。他們更從不隱瞞自己的毛病與缺點，所謂
君子之過如日月之蝕，人皆見之。在習尚虛僞的社會之中，他們的狂傲率真固然激
怒了一些人，卻也形成了一種學問人格的魅力，未必完全是壞事。但由此卻觸發了
一個問題：當代新儒學顯然發生了一種轉型，當代新儒家必須自我反省找尋新的
定位，而不能只是重複沿用傳統的一些詞語，好像什麼都沒有發生過。這樣不只
容易受到外界的攻擊，似乎言行不符，自己也對自己沒有一個很好的交代。

由尊德性轉往道問學

事實上當代新儒家豈止熊牟，人人確實努力在做學問，宣揚文化價值理想，固然
功不可沒，但究竟那一個在著實做傳統式的聖賢修養工夫呢？可謂眾口難如。而
這種把重心由尊德性轉往道問學的過程絕對是始自西化感染更深的第三代新儒家。
梁培恕說的一段話恰好可以指點出問題的癥結之所在：

讀過《當代》九四年第六期熊幼光女士講她父親熊十力先生為人，脾氣的答
客問，我頗有同感。和我一樣，她有一個個性強，執著於自己學問的父親；
常常多年不相見，縱使相聚了，傾談仍不多。他們的心思不在家庭，不在子
女身上，所以熊幼光談起父親的父親不覺空泛。我如果不是近兩年反覆閱讀
先父的全集，要我講自己的父親，也會落於空泛。倒是和他們相隨的學生比
我們這些身為子女的知道得多些，理解得透些。

我覺得這一段話有意思是由於 manuscripts 逝世後在中大舉行悼念儀式，哲嗣熊遜兄

⑤ 同註④，頁54。
對亡父的回憶幾乎和梁培恕完全一樣。而梁先生在新儒家之中最凸出中國文化的「情」的一面，其餘不足論矣！新儒家是把自己的生命貫注在學問之中，而成就了所謂「生命的學問」。而這實際上更接近朱子的道路，不必為象山所豎許。但我並不覺得這種轉型有什麼可惋之處。貫串儒學的精神乃在「生生」，它的一個特質正在能夠興時推移，不可僵化成爲意識型態，那樣才會淪爲吃人禮教，成爲時代的絆腳石。

在今日講聖賢之所以沒有多少意義在於社會結構已經發生根本的變化，由大家庭制度轉成對核心的小家庭組織。內人講得最清楚明白：今日的男人可不像古代的，一樣，像孔子那樣，連自己兒子做什麼也不知道，更不能夠遠庖厨，家裡什麼事都得管，那就缺少了做聖賢的客觀條件。而女權高張，現代的男女、夫妻關係已不適用傳統那一套，經過痛苦的掙扎奮鬥，必須找到新的調整與適應。現代社會科技進步，變化迅速，不似傳統社會變化緩慢，光有道德操守，缺乏知識技術，就不能對社會作出重大貢獻。更危險的是，像毛澤東那樣，專門鼓動人民的道德理想與熱情，缺乏現代的知識與見識，發動文革，把中國帶回中世紀，造成了巨大的災禍。

我們生活在現代，當然不能罔顧道德，但只能把它化為全民共有的低限度的道德，不能再順著傳統那樣講希賢希聖，培養專業的道德家。否則效果會適得其反，只能培養出一批缺乏專業知識容易流於僞善的政工或薰棍，不可不以此爲戒。現代社會分工，研究儒學的學者多以學術研究和教育爲專職，他們是標準的知識勞動份子。由這一個角度來看，他們所從事的學科是千百學科中的一門，並不具備有任何特殊的地位。他們也一樣要講學歷、經歷，遵守同樣的行規，接受例行的評估與考核。但他們果真和其他學科完全沒有差別嗎？那又不然。

無疑，在研究儒學的學者群中，有一部份只把它當作一個學術的對象來研究，這樣的學者當然與其他學者並沒有任何本質上的差別。但我們看到，也有一些被推爲新儒家表率的學者，他們不只在專業範圍內有超特的成就，同時他們對社會有很深的關懷，在文化價值上有一定的擔負，對時代問題本質知識份子的良知與勇氣發

④ 我自己的婚姻生活就充滿了波折，我的自白參拙作：《傳統與現代的探索》（台北：正中書局，1994），第三章與第六章的相關段落。對於傳統中國文化，女性作出了重大的貢獻，卻未得到適當的肯定。茅先生在近期一次演講中特別闡揚坤道，似乎對这方面也有了新的體認。參牟宗三：《四因説演講錄四》，《鷹湖》第 234 期（1994・12），頁 2-8。但無論學者把傳統中國文化講得多好，多麼偉大，大多數婦女寧願生活在現代，這是不諱的事實。
言，在道德操守上表現出凜凜的風骨。那麼這些人就不只是專業學者而已！他們還是有別於一般學者的知識份子，成為中國大傳統在現代延續下去的象徵。這些人不一定做傳統的修身工夫，也沒資格做聖賢，但他們的確把自己的生命融入學問之中，乃使得他們脫穎而出，散發一般學者所沒有的影響力。當然學者的行動表現在講學、著述、教育之事，還是與實際的行動世界之間有很大的隔閡。學者主要開拓的是理想的世界，而理想與現實仍有巨大的差距，只是真實的理想終必會以某種方式融入現實之中，需要的是時間的醞釀罷了！而在現代，知識很快普及，學術與現實也並不真的那樣懸隔。很多學術用語如「運作」、「掘陝」，甚至「終極關懷」之類，很快就被傳媒使用便是一個明證。當然高遠的境界能不能夠經得起事實的考驗？這還是一個問題。譬如馮友蘭在《中國大學》一篇論文中即論為「天地境界」。到了文革前則論為「中國的現代文人」，事後承認未能「修辭立其誠」，便是一個例子。我們很容易把馮友蘭踢出去，說他不是真正的新儒家，但這樣的反省就不能真正的從學入理。宋明理學中有許多美妙的話頭、高超的境界的描繪，我們也只是照著講而已，它們究竟有多少實義？就不免令人懷疑了。英時人所提出的「良知的傲慢」，始終是一個不容許吾人輕忽過去的大問題。境界和理想如何與生活和現實結合？也是一個值得我們不斷探索下去的大問題。

道統問題的再省思

與這些問題直接相關的是「道統」的問題，我在這裡只能對英時人提出的問題作出初步的回應。我覺得錢先生與英時人對道統的觀念，特別是對新儒家的看法，似乎有相當隔閡。我願意在這裡作出辯正與澄清。英時人引錢先生在《中國學術通義》中的說法，大體有兩點意見：一則曰道統觀念首由韓愈提出，顯然來自禪宗，二則曰宋明儒所爭持為「主觀的、單傳孤立的、易斷的道統」。其實禪宗多。若真道統則須從歷史文化大傳統言，當知非一整個文化大傳統即是道統。如此說來，則比較客觀，而且亦決不能只是一編單傳，亦不能說它老有中斷之虞。」（頁94）

錢先生這樣的說法顯然對於朱子之建立道統缺乏相應的理解。韓愈提出道統觀念或者曾受禪宗影響，這不成大問題。但陳榮捷先生指出，朱子確因哲學性的理

4 閻於這個問題我曾作過詳細的分疏，參拙著：《朱子哲學思想的發展與完成》第八章。
由建立道統的線索，⑥並未把韓愈包括在內，而由孟氏直接跳躍到二程。對於禪宗，
朱子以之為彌近理而大亂，取不假以詞色。其實不只宋明儒學的內容與禪宗不同，
朱子建立道統所取的根本是另外一種方式，與禪宗了無關涉。禪宗才是錢先生說的
單傳的道統，由釋迦牟尼到迦葉尊者，以至達磨一苇渡江，再由五祖弘忍傳法給六
祖惠能，衣缽相傳，代有傳人。儒家根本就不取這樣的方式。由古代聖王轉移到孔
孟程朱，重心已由君道轉移到師道。如果能夠發明本（道）心，修德講學，教化百
姓，宏揚斯學，那就道統有繼，否則隨時可以斷裂、失墜。這裡所強調的是知識份
子自覺的擔負，故一九八二年秋百瑞教授應邀到新亞書院作錢穆講座，第一講論及
「道統」問題，所用的英文表達是“the Repossession of the Way”（道之重新把握），
可謂知言。⑧我研究朱子與陳同甫有關王霸義利的爭辯，不禁發生一個疑問：為何
朱子這樣一個對史學有這麼深的造詣的人，竟然宣稱一千五百年之間，只是架橋牽補
過了時日？這是著重現實的史家所難以接受的一個論斷。後來我才明白朱子的微
意：提高三代之治的理想，正是貶抑、制衡政治現實之一策。傳統儒者是高度的理
想主義者，這在孔子即是如此，他慨嘆道之不行者久矣！朱子的看法顯然地與他相
符，然而錢先生提出來的看法與孔孟有很大的差距。傳統儒家相信以先知覺後覺，
一般老百姓日用而不知，焉能在自覺的層面上擔負道統！當然更不能無分畛域地泛說
整個文化大傳統即是道統。英時兄由此謂宋明儒之論道統為精英主義、神祕主義，
也是採取了一種片面的解釋，缺少相應的理解。

在中國傳統之中根本缺乏西方式的個人主義，以儒家理想為終極目標的仕人的
責任是爲民請命，這樣的精英與大眾的利益是不相容的，凸出精英也未必一定要貶
低民衆。《易傳》所謂「仁者見之謂之仁，智者見之謂之智，百姓日用而不知，故君
子之道鮮矣」，說得好有意趣，道是同一個道，不是可以與老百姓的生活切斷關係的，
但它在百姓的層面乃在潛意識的狀態，只有仁智的君子才能將之顯發，而這卻是稀有
的成就。傳統文化如牟先生所了解的是一差序格局：領導層不能發揮作用，老百姓
跟著受害，這就是道不行的狀態。而在現實歷史中，君主多私心用事，最好也不過
是小康局面，由聖學的理想的判準來看，仍然是不夠足的。但朱子雖宏揚三代，貶

⑥ 參陳榮捷：《朱子道統觀之哲學性》，《東西文化》第十五期，頁 25-32。
⑧ 參 Wm. Theodore de Bary, The Liberal Traditioin in China (Hong Kong: The Chinese
11-20。
抑漢唐，卻並沒有訴之於烏托邦的幻想，擁抱激進主義，號召推翻現存的政治社會秩序。恰正相反，他從另一個角度觀察，檢視歷史現實，作出了錢先生所欣賞的平情的判斷。由此可見，朱子的視域很清楚地有理想與現實兩個層次。在現實的層面上，他顯示了歷代儒者共同的特色：相信常識（common sense），秉持中庸之道。在中國這樣的傳統中，不切實際的激進主義根本得不到士大夫與民衆的支持，王莽、王安石是明顯的例子。到了今天，毛澤東一意孤行要換新天，藉四人幫發動文革，結果造成了巨大的災害。英時兄狠批毛這樣的激進主義斷喪民間的生力，正是根植於中國的大傳統。

由理想、現實兩個層面的分疏就可以得到証示，由一個新的角度來看道統問題。由內聖體證的層次來看，的確如臘宗所謂「如人飲水，冷暖自知」，每個人的體會都不相同。由此很容易得到神祕主義的聯想，馮友蘭的《中國哲學史》就說孟子是神祕主義。但中國哲人的所謂神祕境界並不是有特殊稟賦的個人得到上帝的啓示不可重複的神祕經驗。在原則上，人人都可以有這樣的神祕境界，其實是一種光化日之下神祕體證。鵬鰲朱陸之會期「歸於一」，頗不合現代人的口味，但背後隱藏的是平等主義、普遍主義的基殼。每個人都相信自己的一套可以普遍化，結果無法說服對方，於是凸出了分殊。但這是同中之異，由另一個層次來看，大家仍是同志同道。且不說朱子與陳同甫的辯論，象山是站在朱子的一邊，即朱子對唐仲友的彈劾，有人嫌朱子過分嚴刻，象山也堅決站在朱子一面。道學之徒要團結才能在現實世界之中發揮更大的力量，同時更決沒有忘記廣大的民衆，各人在不同的地區搞鄉約，作教化的工作，而發生了互相呼應的作用。事實上決沒有儒者之徒甘願留在自己主觀孤立的世界之中，到了今日，也不只錢先生爲然，新儒家的〈宣言〉同樣在這一方面有充分的自覺，它批評現在研究歷史文化的學者：

因其手邊只有這些文物，於是總易忘了此過去之歷史文化之本身，亦是無數代的人，以其生命心血，一頁一頁的寫成的；總易忘了這中間有血，有汗、有淚，有笑，有一貫的思想與精神在貫注。因爲忘了這些，便不能把此過去之歷史文化，當作一客觀的人類之精神生活之表現。遂在研究之時，沒有同情，沒有敬意，亦不期望此客觀的精神生命之表現，能繼續的發展下去；更不會想到：今日還有其存在於此歷史文化大流之中的有血有肉的人，正在努力使此客觀的精神生命之表現，繼續發展下去，因而對之亦發生一些同情。
和敬意。

這是光只著重主觀的神秘經驗的人說得出來的話嗎？而《宣言》所發表的道統觀出奇地與雜先生相似。

我們此次所指之中國文化之性質，乃指其「一體性」。此一體性乃謂中國文化在本質上，是一個體系。此一體並不否認其多根。此乃比喻在古代中國，亦有不同之文化地區。但此並不妨礙，中國古代文化之有脈相承之統緒。殷商夏而承夏之文化，周承商而承殷之文化，即成三代文化之一統相承。此後秦漢而漢而漢文化，以至唐、宋、元、明、清，中國在政治上，有分有合，但總以一統為常道。且政治的分合，從未影響到文化學術思想的大歸趨，此即所謂道統之相傳。

誰也不能否認中國過去強大之文化傾向，它是中國文明偉大之一原因，但也成爲中國走向現代化的負累，故我並不完全接受這一《宣言》對傳統文化無保留的正面評價，而主張傳統的資源與負擔一體而發，必須作出必要的簡擇。我恰好是由與英時先生相反的立場來批評《宣言》之未能在「精神的儒家」（spiritual confucianism）的「道統」與「政治化的儒家」（political confucianism）的「政統」之間作出分辨，以至未能凸現出朱子立道統對現實政治表現的抗議精神。

對具體現實與坤道的重視

新儒家為了針對時弊，往往把傳統講得過分理想化，這在雜先生也是一樣，故我在近年特別強調理想與現實之間之差距。@牟先生一向對現實有很深的體驗，但很少在著作裡表現出來，所以我才說他處理儒家的辦法是用華嚴（緣起斷九）的方式，不用天台（法性即無明）的方式。但在他最近的講錄之中卻出現了一些新的說法值得我們注意，他說：

---

@ 參註 10，<中國文化與世界>，頁 873.
@ 同上，頁 876-877.
@ 参拙著：《理想與現實的糾結》(台北：學生書局，1993)。
從宇宙論立場講，乾坤是創造性原則，乾坤就是保聚原則（principle of conservation）。假設沒有這個保聚原則，乾坤那個創造就像火車頭橫衝直撞，就是虛無主義。無收煞的創造就是虚無主義。上帝創造，一定創造萬物，離開萬物不能講創造。易經很重視這個道理。所以，我們說儒家的宇宙論是生成哲學。

這個時代，你不要輕視這個「成」字，不要輕視乾元所代表的這個「成」。這個時代就是虛無主義。雖然你講自由，民主，科學種種漂亮話，實質是虛無主義。無體、無理、無力。每個人都想開天闢地，毛澤東也想開天闢地，結果是什麼也沒有。馬克思是地道的虛無主義，要了解這種意義的虛無主義，這是很重要的，這需要我們對人生觀，宇宙觀來一個徹底的反省。……

現實人生一定要取法於乾坤，不取法於乾坤，你不能開發，也不能有所完成。儒家的精神、道德實踐、講道德修養，統統在乾坤裡面、在坤卦裡面、在坤文言裡面，所以，道德實踐就是法坤。人需要道德實踐，你這個生命就有坤元。我們人的生命有創造性，才有實踐性，上帝只有創造性，上帝不需要實踐。實踐就是通過修養工夫把道德體現出來，儒家講實踐都在坤元裡。所以我說：「開道尊孟軒，為學法荀卿。」孟子跟荀子就是一個是乾元，一個是坤元。你要開道，就要尊孟軒，孟子代表乾元，但為學的時候，要法荀子，荀子代表坤元。上帝不需要為學，「堯舜性之也」也不需要為學。「湯武反之也」需要為學，我們平常人統統是「湯武反之也」。學有從理性上學，有從經驗上學。荀子，朱夫子重視道問學，大體是從經驗上學的。也有從理性上說的學，都要學，不學不成。

人是有限的存在，因為是有限的存在，你要體現道，表現道。什麼是道呢？創造性原則就是道。你要使創造性原則在你生命中表現，那就是說使你的生命永遠「天行健」，保存創造性而不喪失。因爲人有物質性、感性，使我們的創造性常常為物質性、感性所蒙蔽，要開發出來，非學不可，開創就是把你原有的創造性發出來。

牟先生是在做「創蓬」的工作，口語自不夠嚴格，但的確充滿了睿識。牟先生

③ 參註③，頁4-5。
門戶說之誤謬

我不明白英時兄為什麼認為今天「新儒家」的門戶便是由這篇〈宣言〉引發出來的？簽署宣言的四位學者，張君勳的年輩最尊，意見與狹義新儒家的差異並不低下於錢先生，故羅義俊提出質疑，為何把錢先生放在門戶之外？張先生置於門戶之中？似有不一致之處。而唐、牟、徐三位，到了晚年，各大著出來之後，意見的差異也越來越明顯，用英時兄的方式來辯，也可以說當時之合是機緣造成的結果，終究是所異勝於所同，那麼怎樣可以把他們歸於同一門戶呢？照我看來，建立學問，各有各的宗主，這是屬於「自其異者視之」的層次，決不限於提倡心性之學的學者。事實上沒有人能夠逃避這個問題，推到終極處，錢先生、英時兄各有各的抉擇，每個人在這裡都是孤獨的，所謂「對越上帝」，當然是有很強烈的信仰成分，但每個人著書立說，學術不是個人得而私的公器，當然得接受公開的檢驗，不能躲到自己的信仰裡面去。新儒家只是說，在世間的領域以内，並沒有一個外在客觀的科學方法可以作爲普遍的判準，最後終必追溯到各人信奉的原則或先見，依憑智慧作出抉擇，而這是完全合乎解釋學所闡發出來的道理的。至於英時兄所構築出來新儒家的金字塔式社會構造與心理構造，也很難讓人苟同。傳統儒家的理念是要「定於一」，但從未真正落實過，孔子之後所謂儒分為八，朱子之後並沒有看到那一個學者被他挑選出來繼他的統，王門的分化更是眾所周知的事實。中國根本缺少像天主教那樣的組織宗教，那一個修德講學，那一個就繼承了道統。這樣的統的確是微弱的，但也沒有羅素所詭病的那種組織宗教的罪惡與負面效應，未始沒有好處。金字塔式的架構是具現在傳統政治社會的差序格局上，但牟先生明言今日我們要走上新外王的道。
路，也就是要向西方學習其民主制度，以對列架局代替傳統的差序格局。他在多次
演講之中都否定「教主」，這決不是飾詞，的確反映了他真實的感受。至於說他會不
自覺地流露某種權威主義的心態，這是很自然的，我決不會否認這樣的事實。但這
不只是新儒家為然，民主、革命人士也然。一元化的思想對所有的中國人都有根深
蒂固的影響，此所以林毓生的研究才有其深刻處。就是我自己在家，也常被內人批
評，不知流露出大男人主義、權威主義的心態。這種不自覺留下來的心習是難以去
除的，的確需要我們自覺地提出來加以照察。牟先生有些弟子是過分緊守師訓，以
至被人譏稱為「師（牟）門教。但我親炙牟先生那麼多年，一向很自由地在他面前表
達不同的異見，他從不以爲忤。而且他的心智是開放的，他寫《政道與治道》一書
的第四章，就是因讓我以言衍筆名譯卡西勒的〈現代政治神話的技術〉而引發出來
的。晚年在那麼大勢譯康德的三大批判，自比之於玄奘之譯經，有多少人比他對西
方學術表現了更大的尊重呢？牟先生宣教，是基於一種價值意識，並沒有在事實上
建立什麼組織。與他關係最密切的《鵬湖》是一群曾受教於牟先生的學者的志願組
合，大家集資辦一個雜誌，辛辛苦苦維持了這麼些年，委實難能。近年才由私人捐
款建立了一個小小的基金，推動一些學術文化活動，與實力雄厚的宗教組織的資金
比較起來，簡直是九牛一毛，不成比例。做這樣的「教主」不太可憐了麼？當然更
沒有繼續的問題。四四年底，由《鵬湖》諸君主其事與香港中文大學哲學系合辦的
第三屆當代新儒學國際研討會，牟先生因健康不佳未能與會，結果只由我一個人作
主題演講。我並不以牟先生所教為終結，而以之為起點，指點新儒學在未來作進一步
發展的一些可能的方向。這些思想未必一定為牟先生本人所同意或贊許。無可否
認，《鵬湖》諸君子確有一些朋友比較緊守師說，但也有一些朋友取比較開放的態度，
內部就不完全一致。而《鵬湖》刊登外面——包括大陸學者——持不同意見的文章，
為之提供了一個論壇。難怪羅義俊找不到充分的經驗證據支持英靈兄的門戶之說。
羅義俊隔海相望自不免有一些比較浪漫的想法。但在《鵬湖》越來越走比較開放的
道路，這是勢所必然，其實並無一個封閉的門戶，則是不爭的事實。

⑤ 參羅義俊：〈良知的光明——第三屆當代新儒學國際學術會議誌感〉，《鵬湖》第 236 期（1995
年 2 月），頁 8-10。
傳統現代化所必須面對的問題

當然英時兄對某種心態的厭惡或反感是可以理解的。中國走現代化，必須清除一些傳統遺留下來的障礙或負累。但英時兄與我對新儒家的詮釋，走上了兩個完全不同的方向。英時兄認爲新儒家精心營造了一套道統論，有一套不可破的金字塔式的心理構造。我找不到足夠的經驗根據來支持英時兄這種建築在推想上的構想。我認為中國經過百年來的苦難，新儒家的反思進使得他們在給與儒者精神以創造的詮釋之餘，也試圖地體認到自己傳統的不足，必須吸收西方科學與民主的成就。但他們對走向現代化所可能遭遇的問題和困難認識得還不夠深刻，某些傳統心習也不是那麼容易祛除，我們所需要的是順著他們的思路再往前推進一步，我們對新儒家的批評與諷刺正是基於這樣的同情的了解而進行的。

英時兄說「開出」不是他的問題，這是當然，因為「開出說」是一種特定的哲學的看法，不必為人人所分享。但我們必須立足於傳統文化的基礎之上吸收西方文化的成就，這卻是人人必須面對的問題。其實英時兄對新儒家還有另一個方向的批評，就是新儒家其實是反傳統的，有時把一些西方的觀念硬扣在中國之上。新儒家對傳統無疑是採取批判的態度的。但舉熊十力之反家庭的案例是缺乏代表性的，因為沒有其他人同意他這樣的看法。牟宗三、唐君毅引康德、黑格爾詮釋中國哲學，這是事實。然而這是「創述」的層次，也是可以容許的。由我的觀點來看，錢先生、唐牟、英時兄和我，在某一個意義之下，恰好代表了三個不同階段的發展。錢先生完全浸潤在傳統之中，正如英時兄所指出的，他這樣的通儒世家，是個沒有人可以學的型態，我們只能感到幸運，通過自學能夠造就錢先生這樣的學者。但完全缺乏現代西方式的學校教育，也可以造成一種限制。譬如像他與張君勵先生有關民主政治的辯論，很明顯他對西方民主政治的理解，是存在著某種隔閡的。唐牟精通德國康德、黑格爾的唯心論思想，當然是他們能夠對傳統中國哲學作出創造的詮解的一個重大的資源。錢先生或者會對這樣的做法感到有距離，但他們的確在中國哲學的圈地有了新的拓展，這是絕無疑問的。只不過他們提供的，並不是唯一可能的進路。到了我們這一代，受到各式各樣解釋學與其他西方思想的影響，當然也必定會以某

參拙作：〈當代新儒家思想批評的回顧與椷訛〉，〈大陸與海外——傳統的反省與轉化〉（台北：允晨，1989），頁237-257。
種方式反映在我們對中國思想的詮釋之上。吸收西方思想，作出新的綜合，只要不
弄得不倫不類，這在我來說，並不構成任何問題。再下一代又會以他們的方式作出
創新，這其實是勢所必然，而且是值得鼓勵的一件事。

從某方面來說，現代化甚至西化的趨勢是不可避免的。但我們當知所簡擇，
不能生吞活剝，硬套西方的東西，更無須重複他們的錯誤，必須儘可能保存我們傳
統的智慧與審識，發揮我們固有的特色與優勢。不足之處就必須向西方取經，痛下
決心改弦更張，謀求因應之道。英時兄近來有一種說法是我不能贊同的。他似乎認
為科技需要現代化，人的學問並無所謂現代化。我確實相信中國文化之中有一些萬
古常新的成分，但做人的道理雖有一些具有普遍性的原則是不變的，要落實下來一
樣需要根據實際的情況加以現代化。現在的倫常如父母子女、夫妻之間的關係雖然
還要保持情感上面深刻的連繫，但也要經歷十分根本的變化。傳統家長式的權威主
義已沒法維持下去了，自由民主一樣需要身體力行才有落實的可能性。我們今天正
在經歷一個艱難的轉形期，常常不知如何自處。一般來說，中國人的家庭連繫的確
強過西方人。這是我們的優勢所在。但我們不要以爲家庭破碎、離婚一類的事只是
西方人的問題。我們現在也採取了核心家庭的形式，破碎的家庭越來越多。我們如
何以現代的方式來保持我們的一些可貴的傳統價值本身就是一個沒有解決的大問
題，光是口口聲聲講我們中國人注重家庭的價值，是沒有多大幫助的。如果找不到
具體實際的方式來維持這樣的價值，很快我們就會喪失這方面的優勢，一樣掉落到
現代的泥淖之中。

由此可見，傳統的現代化始終是我們必須面對的大問題，新儒家的開出說、坎
陷說正是企圖在思想觀念的層次作出努力，面對這樣的問題。它們已經邁出了一些
步伐，雖則由另外的角度看來仍然是十分的不夠夠。這些說法是牽涉到許多複雜哲
學問題的理論建構，並不是那麼容易理解，更不是那麼容易加以駁斥的。我在這裡
完全無意介入有關這些說法的深入的檢討，只想針對一般流行的誤解說幾句話罷
了。牟先生的開出說是受到佛家「一心開二門」的啓發而發展出來的說法。如以生
生的仁心為本，理應開出科學與民主。這樣的說法並不意涵，傳統中國文化不受到
西方的衝擊便自己可以開出西方式的民主與科學，也沒有提供任何具體的方案來促
成這樣的轉變，牟先生的用心只是要指出，肯定我們傳統文化的本根，不只不必排
斥西方的科學（架構式的思想）與民主（客觀化的制度），而且要積極吸納這樣的小
西。坎陷說也只是用另一種方式來說明同樣的道理。如以生生的仁心為本，則必須
取道德心坎陷的方式，以曲通的方式发展出民主的制度与科学的知�成就。

这样的说法包含很深的偏见，已成为当前的显学，而引起热烈的讨论与评论。
我自己的这一类说法的表达方式，完全是由于效果的角度着眼。
它们引起太多的不必要误解，不值得花那么多的时间与精力来应付一些无谓的纠缠。
所以容易令人联想到传统中国文化如何由自身本有的资源产生科学与民主的虚幻景象。
其实没有人否认科学民主是西方重智多元文化开创新的成就；只是中国人仅仅实现康政的理想，就必须采取西方民主政治的方式。
坎陷说的根源是由易经发展出来的，但由外表看来颇类似黑格尔的辩证法，不合现代人的形上学的口味。
而所谓认识心为道德心的坎陷又容易引起在实际的层面上把道德当作第一义、知识当作第二义的联想。
事实上任何创造都牵涉到坎陷或客观化的过程，故我提议把坎陷扩大成一个普遍的概念，也应用到道德的领域。
甲先生近期演讲等道德的实践要靠师道，基本上证实了他的看法与我的看法的符合。
如果生的先道为本，以「道德」的状词形容天道，当然可以提出以道德为本，但人们很容易误解这样的道德为狭义的人间的道德，这样就不免有偏人论之嫌。由中国的观点看，天道创生万物，人是万物之灵，人心通于天心，生生之仁、德厚之情的推展不能有限度，故有限而常于无限。
人即使可以称谈赋有「无限心」，仍然是有限的存在。不加限制地谈人是无限的存在，误解天人合一之合为等同于无限，便是一种亵渎。
无相的道无可说，道的表现要靠人的努力，所谓「人能弘道，非道弘人。」故我并不赞成多说道统，因为立<br>
志是以内心在内之事，而他人无涉。既表现出来，由现代学术的观念看，哲学只是众多学科之一，不占重要地位，而研究圣学的人也不因此就成为圣贤。而多说道统，容易表现成为一种「我比你圣人」（holier than thou）的态度，徒然引起反感，并没有什么好处。而在现代，文化价值的开拓，要靠不同专业的人在各种不同的领域努力，声气相通，才能造成一种气候。

「理一分殊」的现代解释与「世界伦理宣言」的签署

职是之故，我在近的努力集中在给与朱儒「理一分殊」以现代的阐释。

53 参拙作：＜「理一分殊」的现代解释＞，《理想与现实的纠葛》，同著33，页157-188。
對我們傳統之過分強調一元化，我們將之鬆開，使與現代的多元的趨向互相結合。但現代西方顯然走上了另一個偏向，墜入相對主義的陷阱，乃至有「哲學的終結」的呼號。你跟現代人講多元，人人都了解，而且衷心贊許，跟他們講「理一」，他們就感到莫知所云，連頂尖的學者也很少例外。這樣八九年來在夏威夷開東西哲學家會議，我在「多元」之外，強調還要講「理一」，就變成了一個孤立的聲音。這使我對現在的哲學界至為失望。試想大家在公路上開車，儘管各地用的符號不同，還是得遵守共同的規則。而大家所同絕不止於這種程序性的相同，還必有某種實質性的相同。傳統的「理性」觀念是失之於僵固，故在現代引起反動，應受到嚴厲的批判，而必須加以鬆開，使之富於彈性，正如今日對「仁」、「義」、「禮」、「智」的理解不應同於往昔。但如謂東西聖哲的體證無相通處，傳統的價值不能通過創造的解釋與現代的意義，那却不是我所能接受的論旨。

不想我在今年（九五年）年初即收到著名學者孔漢思《Kans Küng》的邀請，對「世界倫理宣言」寫一篇回應，我這才知道自己在世界上並不那麼孤單。一九九三年九月在芝加哥開世界宗教會議，有六十五百人參加，所代表的宗教團體，不只包括基督教各教派、猶太教、回教、印度教、佛教等為人熟知的宗教，竟然還有耆那教、祆教等我以為早就在地球上絕跡的宗教，還有土著信仰，簡直是無所不包。與一百年前在芝加哥開的世界宗教會議相比，只有兩位印度教徒作象徵性的參與，就知道世界在一百年間經歷了多麼巨大的變化。不論這樣歧異的信仰背景，居然能夠大家同意簽署一份世界倫理宣言，實在是一項了不起的成就。宣言由孔漢思起草。他之所以願意擔承這項艱難的任務，是因為部份宗教思想領袖認為，一九四八年簽署的世界人權不夠，以其只照顧到外在的層面，所以必須簽署一份世界倫理


\[6\] 哈柏瑪斯（Jürgen Habermas）與阿培爾（Karl-Otto Apel）反對相對主義，強調交流必預設程序理性。對他們思想的介紹，參 After Philosophy，同上註。阿培爾也去參加了東西哲學家會議。我覺得他們反相對主義的立場是對的，但由實在理性退卻到程度理性，卻並沒有必要。我自己的看法，參拙文，同上註。

宣言，兼顧到內在的層面，籲求人在意識上有相應的改變，世界未來的和平才有希望。孔漢思等相信，沒有宗教間的和平，就不可能有世界的和平，所以他們一直致力於促進世界宗教之間的溝通與交流。其實這一份宣言的起草，正是八九年初在巴黎開的一次世界宗教有關「世界和平與人權問題對話」的會議的延續。那一次的會議我也有份参加。先由孔漢思提出主題論文，然後由基督教、猶太教、回教、印度教、佛教、儒家的學者作出回應。他籲求每一個宗教不要採取抱殘守缺、隨波逐流、或者紛爭的態度，首先由自我批評檢討開始，看看能不能找到大家可以會通的共同點。他深信世界宗教絕無例外必須落實於「人性」（Humanum）的發揚。他這樣的說法與儒家思想若合符節，我即予以積極正面的回應。宗教封閉的意識型態是仇恨、敵對的根源，而真正的宗教精神必超越自己現有的藩籬，懷抱開放的心靈。一方面嚮往終極的真理，不墜落在相對主義的陷阱之內，另一方面又拒絕自我封閉，不斷日新月異，以適時適切的具體表現來發揚人類創造的精神。這正是「理一分殊」所蘊涵的豐富的義理，孔漢思起草宣言，考慮十分細心而周到。他選擇「倫理」（Ethic）一詞，而不用複數的 Ethics（倫理學）一詞，正因為一牽涉到學理的鋪陳，就不免引發無窮無盡的爭論，不可能獲致一致的共識。無論那一個宗教都可以用自己的方式去體現仁愛、嚮往和平、譴責恐怖暴行。《宣言》的主導原則正是孔子「己所不欲，勿施於人」的金律。當然一紙文書並不能解決任何實際問題，但大家能在觀念上超越自己的限制，在實質的倫理上達成有限度的一致的共識，已不能不說是跨出了走向世界和平的一個重要的步驟。

很坦白地說，在今日世界，無論在思想的反省或行動的熱情方面，西方的學者仍居於領導的地位，不免使我們感到汗顏。但在另一方面還是可以令我們感到欣慰的是，大家的思考和感受儘管源於完全不同的背景與傳統，卻仍可以努力超越自己的成見，謀求彼此之間的諒解與共識。在芝加哥的世界宗教會議之中，連道教都有代表，惟獨沒有儒家學者參加，是怎麼一回事呢？其實這現象並不難解釋，因為儒家不是組織宗教，故未收到邀請，也沒有派代表參加。但這並不表示儒家對於世界倫理不能有重大的貢獻。在我對這篇宣言的回應文章之中，我首先引述八七年在新加坡開國際會議一位韓國學者的文章。※在八四四年發佈的韓國政府調查報告，自

※ 參 Koh Byong-ik, “Confucianism in Contemporary Korea” in The Triadic Chord: Confucian Ethics, Industrial East Asia and Max Weber, ed. Tu Wei-ming (Singapore:...
承有儒家信仰的人僅只有百分之二，但社會學者進行調查，卻發現一些典型的儒家的品目，如孝順、祭祀、拜墳、參與祠堂活動之類，竟有百分之百為佛教信徒實施，百分之八十為基督教徒實施。這說明儒家的特色是不與任何宗教有對，故我們可以有儒化的佛教徒、基督教徒，乃至回教徒。儒家的體驗在今日全球變成一個地球村需要大家和平相處的情況之下，應該可以給我們重大的啟示。儒家作爲朝廷統治後一元化的意理的日子是一去不復返了。然而今日的儒家學者講「理一」卻可以在多元的架構之下，發生積極重要的作用。當代新儒家決無意走回頭路，他們的眼光是掌握現在以指向未來。哈佛大學的政治學者亨廷頓撰文，擔心世界未來文明之間的衝突，建議西方與東歐妥協結盟，以對抗回教與儒教文化圈的可能聯盟。⑨他這種想法完全是明白儒家的包容性與和諧性的特色。中共到今天如果還像毛澤東那樣迷信階級鬥爭，那才值得人憂心。然而它如今對台統戰，竟然強調起海峽兩岸共同的傳統文化基礎來了。這雖然仍是想利用政治化的儒家，但王道的勸誘總比霸道的威逼好得多，我倒希望海峽兩岸平等互待的和平遠景能夠弄假成真，成爲事實。走向二十一世紀，今日儒家思想比以前有了更大的空間，正希望大家通過相互的交流與批評，將之帶進一個前所未有的新境界。

五、結 語

這篇文章寫得這樣長，殊非意料所及，但牽涉到的問題十分複雜，以至下筆不能自休，乃是無可奈何之事。總結我的論旨，我提議對新儒家採取比較寬鬆的看法，由這個觀點著眼，錢先生與英時兄都是當代新儒家的中堅人物。儘管英時兄不喜歡這樣的稱號，套一句大陸流行的用語來說，只怕這不是個人的主觀意志可以轉移之事。而當代新儒家的重心，由各種原因，逐漸由道統的擔負，轉移到學統的開拓、政統的關懷。他們一方面是學有專攻的學者，另一方面有鮮明的文化價值的擔負，是在這一方面使他們成爲傳統知識分子在現代延續下去的象徵。

我寫文章一向秉承台大傳政校長的遺訓所謂「實事求是，不作諂人」。義之所在，

⑨參Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?" Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3 (Summer, 1993), 22-49.
加以辯明，雖受益最多的尊長師友，也無所避忌。在紀念錢先生百年的盛會中，把我近年來對於新儒家的省思和盤托出，絕無隱瞞，這是我可以對錢先生作出的最大禮敬。當然由於我的學力有限，思慮不周，想必有許多錯誤和疏漏的地方。我的論旨是否有當？敬請錢夫人、英時兄，以及各位學者給予批評與指教。