

明化泉州的书院

明代二百七十多年，泉州的书院历经了一个较为曲折的发展过程。明代前期一百多年，由于元末明初泉州社会一度持续动荡及明初统治阶级书院政策的影响，泉州的书院发展处于相对沉寂的状态。进人明代中期，泉州的书院开始再度兴盛，步人一个新的发展阶段，不仅新建了大批的书院，而且许多毁废的书院也再度得到了修复。明代后期，明王朝四毁书院，使泉州的书院发展也受到了影响。同时，明代泉州的书院也呈现出一些新的特点。

## 明代泉州书院由衰而兴

元末明初，泉州社会持续剧烈动荡，社会生产力和文化教育受到不小破坏。明代初期统治阶级大力倡导科举，对书院未加重视，官学兴盛，使书院的发展受到抑制。自洪武至成化将近一百年间，泉州的书院一直处于沉寂的状态。进人成化以后，由于科举腐败，教育空疏，为书院的发展提供了广阔的空间，书院发展因此出现重大转折，再度兴盛起来。

应当指出，明王朝建立后，对文化教育是很重视的。朱元璋

出身贫寒，虽不知书，但却深知文化教育的重要性。早在称帝立国之前就留意文教，重用文士，关心人才的选拨和培养。明王朝建立后，对人才的选取更加重视，鼓励教育的措施也更加有力。不过，明初的几代帝王都把教育的重点放在鼓励荐举，举办官学和提倡科举方面，对于书院则未加重视。明初对发展官学十分重视。早在明朝建立前三年的至正二十五年（1365 年），即改应天府学为国子学。后改建在南京鸡鸣山下，称国子监。对国子监生给予优厚的待遇。永乐元年（ 1403 年）又在北京设国子监，于是有南北监之分，待遇同样优厚。对于地方官学，明初同样很重视。洪武三年（1369 年）即谕中书省臣：＂学校之教，至元其弊极矣。上下之间，波颓风靡，学校虽设，名存实亡。兵变以来，人习战争，惟知干戈，莫识岨豆，朕惟治国以教化为先，教化以学校为本。京师虽有太学，而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校，延师儒，授生徒，讲论圣道，使人日渐月化，以复先王之旧，以革污染之习，此最急务，当速行之。＂（《明史•选举志》）洪武八年（1375年）又下诏立社学。这种社学，兼有郡县学的预备学校的性质。明王朝还把郡县学宫修建的程度，规模的大小，作为衡量官员德政，教育重视程度的基本标志。中央政府的这种政策导向，促使泉州的地方官员都把注意力放在兴办官学方面，以此作为自己的重要职责，不断修華，扩建府县学，＂前有作者，后必响之，莫敢废也＂（《泉州府志•学校》）。泉州府学及各县县学在明代前期多次修建，扩建，重建，规模不断扩大，建筑也更为堂皇。典型如泉州府学，已成为＂举八闽之学宫，未有若是之胜者矣＂。明黄河清《泉州府学记》云：＂泉州郡学甲于天下，盖极其仪尽其制，备天下之所未备。＂（《泉州府志•学校》）洪承畴《泉州府学记略》云： ＂予温陵名邦也，理学文章，籍籍于世，而学宫实陶淑之地，人才借兹以蔚集，人文借兹以化成。＂（《泉州府志•学校》）明代著名

文学家王慎中也说：＂泉州儒学，其地据郡之兑方，最胜而广袌，先师之庙，明伦之堂，巍栋华宇，甲于闽中。＂（《泉州府志•学校》）地方官员把注意力放于府县官学，对书院则不重视。

明代对科举的重视也抑制了书院的发展。明王朝建立后，对科举更为重视，进一步强化科举制度。洪武三年（1370年）正式下诏开科举。当时曾以天下初定，官多缺员，令各行省连试三年，举人免于会试，即可赴京听选，一时宠遇甚厚。洪武十七年 （1384 年）确立了三年大比的制度，并规定了详细的科举程式。明初用人，除科举外，又以荐举，监生参用。宣德（1426－1435年）之后，独重进士科，罢荐士之路，一切纲以科第，抬高进士的地位，形成＂非进士不入翰林，非翰林不入内阁＂的不成文法。明代重视科举至于如此，难怪为世人所艳羡了。后世留传的《四喜诗》：＂久旱逢甘雨，他乡遇故知。洞房花烛夜，金榜题名时。＂就是产生于明代。明代还规定地方学官任满后须经科举取额及业务考核。明洪武二十六年（1393年），颁布《学官考课法》，专以生员科举成绩作为学官政绩好坏的一个主要标准。《学官考课法》规定，学官在任职九年间，中举人数府九人，州六人，县三人才能达到优秀。同时还规定，学官要接受四书五经考核，如果学官在任内中举人数达到优秀，本身又通过四书五经考核，便可得到升迁；如果九年间生员中举人数很少，甚至全无者，那就是最差，学官又考不通经义者，便遭䵢降处分。学官还要接受平时考核。一般是由地方官对府县学生员进行季考，由学政对生员进行岁考。如生员无长进，学官要受＂罚俸＂乃至＂罢黜＂的处分。如此，学官把注意力集中于科举，对书院漠不关心亦属不足为奇了。

明代前期，朝廷对书院不重视，直接影响到泉州地方官员对书院的态度。有一个例子颇为典型，即安海石井书院的修華问题。石井书院在明初已＂岁久倾颓＂。洪武年间，晋江八都里长颜

债泰写了《请赵公重建官学文》，认为人才难得，时机易失，请求修复石井书院。他说：＂其成于事业，至为建学宫修祀事，不亦人之难得乎。而兴废有常，不免荒墟，迨今百余载而莫能举而倡之者，不亦时之易失乎。＂＂今而官僚肃于廷，士民聚于野，儿童歌于市，父老息于家，惟恐舍我报政而去，然九重不可路扳，天恩不可期拟，亦将如之何哉。念君侯一尝按临于石井，留憩于二朱先生之祠。邦人思侯所憩无异甘棠，方将截留鞭镫，遗爱吾民，以书院复而兴之。至于智者献其谋，富者输其财，忠信者尽其心，是亦必有人焉。惟君侯重念主盟，笑而许之，非特为斯文道学之光，将使吾民沐浴君侯之泽，偕道学似无穷，岂非为吾民永永之事业乎。且古云晋朝羊公一片石，龟龙剥落生莓苔。今晦庵片石已莓苔矣，愿君侯扶而立之。后之人亦将扶立君侯风教于千载之下，岂徒岘山之有片石哉。邦人恻恻惟恐时之易失也，而区区者辈，尤敢奉书纳恳，无任悚惕。冒犯威严，伏廷俟命之至。＂ （《安海志•学校》）尽管言辞恳切，却未能打动这位赵太守之心，修茸之事，杳无音信。难怪明佚名者在《重建石井书院疏》中大发慨叹：＂迩来经残教驰，俗变风移，翙然数份宫墙，竟作一堆瓦砾。夕阳半壁腥风，礼殿虚横秋草。满庭雨暗，讲堂孤暝。哭吾道虽无祸福报应，叹人心宁莫恻怛咨嗟。＂（《安海志•学校》）由于迟迟未得响应，直至成化年间，傅凯在《重建石井书院记》中仍表示出不满：＂由宋至于今，田既迷失莫究，书院为风雨所震坏，地基为豪黠所侵并，而黃缘盖屋筑坟于基内。郡庠生庄慨等白诸抚院张公，行檄未复而去。＂因为＂世之俗吏以是为法令所不及，不加之意＂（《安海志•学校》）。傅凯在这里，实际上已指出了石井书院为何在明代前期多次请修而未果的主要原因所在。

泉山书院的遭遇又是一例。这所在南宋时期曾颇负盛名的书院，元末明初同样际遇坎坷，经元末丧乱，已一片荒凉，明初又

为晋江县学所占据。晋江县学在南宋初年尚无专设，只是附在府学东面，到了南宋淳熙四年（1177 年），才在府城行春门内的东仓库及附近空地独立建学。经宋元两代的修扩，逐渐完备。明洪武元年（1368 年），泉州设卫指挥使司，泉州府衙被卫指挥使司据为卫衙，知府便将府衙迁至晋江县学处，把晋江县学占为府衙。于是，县学便迁至行春门外的衮绣铺，把原在这里的泉山书院改建为县学。这种由上而下的层层迫迁，可见当时书院在地方官员眼中的地位。名义上是把奉祀先贤朱熹的场所，升格为奉祀先圣孔子的场所，实际上是层层下迫。泉山书院无处迁徙，只好将朱熹像暂寄在晋江县学的明伦堂，聊作对他的尊崇，师生则散居各处讲习。这种状况一直延续了二十多年，到了洪武二十一年（1388 年），御史钟道元按事泉州，视察县学宫，发现泉山书院的这种尴尬处境，感到实在不妥，当场批评说：朱文公是天下万世所遵，何况泉州是他过化之地，没有专祠奉祀，未免有失体统！教谕王敬，训导杨曜宗事后将钟道元批评的话转告县丞常守雍。大概是因为上司的训戒，于是第二年就在县学的礼殿后面草草建了一座朱子祠，配置若干间学舍，算是恢复泉山书院。虽然学有定所，祀有专祠，其规模已大不如前。明代前期地方官员对书院的漠视，由此亦可见一斑。而钟道元的那一番话，实际上所蕴含的更主要的是对儒学及其朱熹一种尊崇的表示，并不能完全理解为对书院的真正重视。

总之，明朝政府重视官学，提倡科举，无服注意书院，儒家学者多被吸收到官学讲学，而一般士子也因官学待遇优厚，科举前程荣崇，再加上有多种途径获得仕进之机，对私人讲学的书院兴趣不大，不再热心于书院，这是造成明代前期自洪武至成化将近一百年间，泉州的书院一直处于冷寂无闻的最主要原因。

明代泉州书院在成化年间（1465－1487 年）之后才渐渐兴

起，至嘉靖年间（1522－1566年）达到极盛。书院由衰转兴的原因是多方面的，而最主要的还是由于科举腐败，教育空疏，统治阶级也逐渐意识到这些问题，因而转而扶持书院的发展，于是，一批士大夫纷纷兴复或创建书院，倡导讲学之风。

明代统治阶级大力倡导科举，然而随着时间的推移，科举的腐败也日益显露，士子大多心存侥幸，不肯刻苦读书，于是贿买，钻营，怀挟，倩代，割卷，传递，顶名，冒籍等科场作弊手段，相演成风。尤其到了成化以后，科举独重八股，八股文最终形成其严格的程式，士子只读程墨房稿。顾炎武曾批评这种现象说：＂天下之人，惟知此物可以取科名，享富贵。此之谓学问，此之谓士人，而他书一切不观。……士子有登名前列，不知史册名目，朝代先后，字书偏旁者，举天下而为十八房之读。＂＂率天下而为欲速成之童子，学问由此而衰，心术由此而坏。＂＂愚以为八股之害，等于焚书。＂（《日知录》卷十六）明代的官学受此影响，也逐步变成科举的附庸，府县学被视为取得应试资格的场所。府县学的教学内容依科举考试内容而定。科考是从＂四书＂，＂五经＂中出题做八股文，府县学也就以＂四书＂，＂五经＂为教材，学做八股文，教学活动愈来愈少。生员只要参加月考，季考及祭奠等活动即可，很难学到真正的学问。督学也往往玩忽职守，不尽其责，如此更助长了士习人心敬于奔趋而不务实学。
3 应当指出，对于府州县学教育日益形式化，官学生员一心于八股举业而不注重真实学问的弊端，当时泉州也有不少有识之士纷纷指出问题的严重危害性，并主张通过兴复书院来加以补救。进士庄楷就是其中之一。据《泉州府志－明循绩》载：＂庄楷，字世范，号慎庵，晋江人，佥事琛子。天顺壬午岁（1462 年）贡试第一，卒业南雍。成化丙戌（1466年）人粟六百石需次天官。陈泉州宿弊六事曰：兴复书院，以兴教化；禁取牡蛎以固桥梁；守令题

名以示劝惩；修刊郡志以存故典；除毁窝寨以消贼名；分置恶疾以祛民患。皆有补于时政，多见采纳。＂庄楷所痛陈的泉州宿弊六事，其第一弊即是郡县官学未能起到应有的＂教化＂作用，而对策亦很明确：＂兴复书院＂。这一对策亦为泉州的地方官员们所采纳，因为尽管人明以来，官府全力扶持府县学，根本不重视书院的存在，以为可以官学取代书院，然而结果并未能如愿，官学质量每况愈下，无法满足统治阶级培养所需人才的需要。于是，地方官员也开始改变对书院的态度，转而采取倡导与扶持的政策，带头捐俸，发动士绅，生员兴建，修莫书院，为书院添置教学设备，购买学田作为师生生活经费或劳师奖学基金。经常到书院视察讲学，慰勉师生。地方官员扶持书院的要义所在，诚如晋江县令黄昌遇在《重修晋江县一峰书院碑记》所云：＂夫既立之学于府州县矣，而复立书院者何？盖学以课其文，而书院以课其业。业非徒课试文章之谓，将以之通经学古，循习乎礼乐刑政之大，研精夫性命之微，以为国家之用，后学之师，故书院之重其于学也。顾其地不幽静，院不宽廓，先无以驻足之地，何以群萃而精勤？其始不立，其卒不成，欲望人材之兴难矣。＂（《泉州府志•学校》）话已说得很清楚：府县学已成为主要学习八股文章以应科举的地方，而书院则是真正钻研学问的地方，在这里可以通经学古，真正学到齐家治国平天下的本领，因而这是为国家培养有真才实学的人，比府县学更为重要。这位县令虽然生活在清乾隆年间，然而他所表达的思想也正是明代中叶以后泉州地方官员对书院的一种很有代表性的看法。

由于科举考试从＂四书＂，＂五经＂出题做八股文，官学以朱熹所注的＂四书＂及＂五经＂为法定教材，士子＂只读程墨房稿＂，因此，科举腐败，官学沦为科举附庸，士子学不到真正的学问，导致南宋末年以来一直居于统治地位的程朱理学，在明代中叶遇到

了挑战，这就是王阳明＂心学＂的出现。王阳明认为程朱之学＂言之太深，析之太精＂，结果＂言益详道益晦，析理益精学益支离，无本而事于外者益繁以难＂，造成＂记诵词章＂的恶习，他认为＂若求圣人之道，惟在心中自得＂（《王文成公全书》卷七）。他的＂致良知＂和 ＂知行合一＂的学说，就是继承陆九渊的学说发展而成的，它是同程朱理学不同的另一个理学派别，被称为＂心学＂或＂陆王之学＂。由于当时的科举和官学都以程朱理学为宗，王阳明为摆脱程朱理学的控制，必须别辟讲学之所，发展自己的思想和学说，于是到处设书院讲学，宣传他的＂致良知＂，＂知行合一＂的唯心主义学说，救治人心的＂陷溺＂，＂破心中贼＂。王阳明的学说被称为＂王学＂，他的学生被称为＂王门弟子＂。＂王学＂是在书院讲学过程中发展起来的。王阳明宣传他的学说，推动了书院的复兴，而书院的复兴又为王阳明学说的发展和传播提供了阵地。借助书院这个阵地，王阳明拥有了一大批弟子，主要生活在嘉靖年间，遍布于全国各地。这些弟子在王阳明死后也纷纷建立书院，宣扬王阳明的学说。由于 ＂王学＂的影响很大，程朱理学一统天下的局面被打破。王阳明及其弟子借助书院传播其学说，就这一做法本身而言，对明代中叶以后泉州书院的兴盛同样发生了很大的影响。

当王阳明及其弟子在各地大办书院播扬＂王学＂的同时，泉州也有相当一批朱子理学信徒受其影响，积极倡导兴复书院，包括一些或在学术上颇有造诣，或在仕途中颇有作为，或者两者兼具的在当时影响很大的知名人士，如张岳，蔡清，王慎中，何乔远，林希元，陈琛等等。这些人身份不同，经历不同，政治价值取向及学术观点也不尽相同，但在创办书院传播朱子理学这一问题上，他们的思想却是一致的。这些朱子信徒所以积极倡办书院，其动机之一与王阳明及其弟子是一致的，这就是看到官学的形式化及科举出现的弊端，于是试图另辟蹊径，通过兴办书院讲

学，培养具有真才实学的人才。但是，他们与王阳明学派不同，即并不认为当时官学与科举问题的根源出于程朱理学。在他们看来，程朱学说本身是无可非议的，必须尊崇和播扬的，问题只是出在对这一学说的理解，表述与应用，表现出的误解与偏颇。因此，他们所以也积极倡办书院，并非为了否定朱子学说，恰恰相反，是为了维护朱熹的＂正学＂地位，借助书院这一阵地，进一步阐明朱熹的＂义理＂要义，弘扬朱子学说，使朱子学说为更多的人所理解与掌握，巩固朱子学说在泉州的独尊地位，抵制和排斥 ＂王学＂的影响。实际上，这是他们倡办书院的更重要动机。所以，如果说这批朱子信徒积极推动书院的发展与王阳明及其弟子有什么关系的话，那么，最大的关系就是他们深受王阳明学派的启发：广泛创建书院，以此为阵地，传播本学派的思想，排斥 ＂异端＂学术思想的侵人。一言以蔽之，以其治人之道还治其人之身。这些著名的朱子信徒中，最有代表性的是张岳与何乔远，两人对当时泉州书院的发展，都作出了各自的重要贡献。张岳 （1492－1552 年）字维乔，号净峰，惠安人，生于先业素薄的仕宦世家，二十五岁时，登正德十一年（1516）进士，历任广东廉州，琼州，广西源州，柳州知府十多年，曾为总兵总督湖广川滇，后官至右都御史，太子少保。为官时文治武功，所到之处都有政绩。平生著述甚丰，有《圣学正传》，《载道集》，《古文汇选》，《古文典要》，《小山类稿》等等。张岳自幼好读书且善读书，尤精于程朱理学，＂好学究极程朱，以大儒自期＂。他＂学宗程朱＂，以倡明圣学为终身志愿，决心继承程朱的思想。王阳明学说兴起后，张岳不以为然，曾当面与王阳明论辩三日。王阳明利用书院传播自己的学说，张岳也积极倡办书院。泉州一峰书院创建后，他继王宣担任书院山长，既为掌教又亲自讲学。明代中后期，对泉州书院的发展影响较大的另一位著名人物，是泉州史学家，《闽书》作

者何乔远。何乔远，号匪莪，又号镜山。明万历十四年（1586年）进士，历任刑部主事，布政使，户部和工部右侍郎等职。由于他刚直不阿，持正敢言，因此遭权贵排挤，居家归里近三十年。＂其出而当官，则与士大夫言政；其归而闭户，则与门弟子论学＂。其著作颇丰，除力作《闽书》外，尚有《狱记》，《西征集》，《名山藏》，《万历后集》，《天训集》等。何乔远尊尚程朱理学，早在万历四年 （1576年）任建阳教谕时，为倡明理学，即匾其堂曰＂宗朱却贽＂。万历十四年他的那篇进士试卷《吾岂若使》中，进一步显露这一思想。在这篇论文中，他敢于＂发人所能道，亦人所不能道＂，即拿尧＂使＂舜，舜＂使＂尧，来论证朱子＂一德之交，则君使臣，臣能使君＂的互补关系，精辟人微。他辞官归来后，倡议移建泉州朱子祠，并在城东门外镜山结庐讲学达二十多年。初名＂祉躬社＂，后改名休山书院。他不仅自创书院讲学，还到泉山书院讲学。他所以亲自创办书院并在书院讲学，既有对当时朝政的不满，也是为了借此弘扬朱熹学说，宣扬理学道德。由于张岳，何乔远等人既是朝廷的重要官员，又是有名的学者，他们积极倡办书院并讲学其中，对明代泉州书院的兴盛起了不小的积极作用，直接推动了书院的发展。

## 明代泉州新建书院热潮

明代成化以后，沉寂了近百年的泉州书院又开始喧嚣起来，在府县学教育功能逐显缺失的情况下，书院代之而起。同时，由于受张岳，何乔远等名儒讲学和兴办书院的影响，泉州各地出现了兴办书院的热潮，并在嘉靖年间达到了最高潮。根据《泉州府志》，各县县志及其他一些地方志记载，明代泉州共新建了二十所书院。

表三：明代泉州新建书院一览表

| 书院名称 | 院址 | 建立年代 | 创建纪要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 一峰书院 | 府治 | 嘉靖八年 (1529 年) | 巡按御史聂豹，福建提学副使郭持平，泉州知府顾可久等建，纪念罗伦 |
| 欧阳书院 | 府治 | 成化十八年 <br> （1482年） | 运判张庸建，纪念欧阳詹 |
| 新山书院 | 府治 | 嘉靖元年 (1522 年) | 泉州进士顾珀建 |
| 休山书院 | 府治 | $\begin{gathered} \text { 万历年间 } \\ (1573-1620 \text { 年) } \end{gathered}$ | 泉州进士何乔远建 |
| 巢云书院 | 府治 | 隆庆三年 <br> （1569 年） | 知府朱炳如建 |
| 南塘书院 | 晋江 | 嘉靖八年 <br> （1529 年） | 晋江县令钱楩建，祀朱熹 |
| 鳌水书院 | 晋江 | 成化元年 <br> （1465年） | 不详 |
| 龙泉书院 | 晋江 | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { 正德年间 } \\ (1506-1521 \text { 年) } \end{gathered}\right.$ | 洪天耧建 |
| 凤山书院 | 安溪 | 嘉靖二年 (1523 年) | 安溪知县龚颖建，祀朱熹 |
| 紫阳书院 | 安溪 | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { 嘉靖年间 } \\ (1522-1566 \text { 年) } \end{gathered}\right.$ | 提学副使邵锐建，祀朱熹 |
| 养正书院 | 安溪 | 嘉靖三十年 <br> （1556年） | 安溪知县王渐造建，祀朱熹 |
| 丁溪书院 | 安溪 | 景泰五年 (1454 年) | 安溪知县李清建 |
| 文公书院 | 永春 | 嘉靖三年 (1524 年) | 永春知县柴镛建，祀朱熹 |

（续）

| 紫阳书院 | 德化 | 嘉靖七年 <br> （1528 年） | 德化知县许仁建，祀朱熹 |
| :---: | :--- | :---: | :--- |

## 1．一峰书院

一峰书院是明代泉州新建书院中最为著名的一所书院。该书院位于泉州府治东北的执节坊梅花石古迹东侧，是为纪念罗伦（一峰）而创建的一所书院。罗伦（1431—1478年），号一峰，江西吉安府永丰县人。明成化二年（1466 年）参加殿试时，对策万余言，直斥时弊，名震京师，登进士第一名，授翰林院修撰之职。罗伦为人刚正廉明，抗直敢言，不避权贵，因面斥和疏勏大学士李贤＂丁忧＂期间破例任职一事，触犯了朝廷，于成化五年（1469 年）被贬为专管海关外贸事务的泉州提举市舶使。其时泉州海交商贸已逐渐衰落，不久市舶司即迁往福州，罗伦空有其职，又厌恶官场腐败，于是便栖居泉州城北梅花石东畔的道教真净观里，聚集生徒，锐意讲学，一时间向他求学者络

绎不绝，就连府县学的教谕，也率领生员前来受教，聆听讲学，受益非浅。罗伦一时名声大震。李贤死后，罗伦得到商辂保荐，被召回南京任职，未及两年便弃官还乡，结庐讲学至卒。罗伦泉州讲学，经常勉励生徒要做个正直的人，勤奋学习对国家和百姓有用的学问。因此，他虽离开泉州，但他的高风亮节和渊博学识却为当时及后来的泉州人一直所景仰。明嘉靖八年 （1529 年）春，福建提学副使郭持平巡视泉州，提出罗伦曾＂谪居于是地，而尸祝之典未举＂，建议建祠纪念。这一提议得到泉州知府顾可久，晋江知县钱梗，通判李文，推官徐炤等人的一致赞同，于是商议将罗伦讲学之所净真观改建为书院，并申报于巡按御史聂豹，得到支持。于是，＂斥支去昏淫之鬼，因旧材稍易，悉以坚良＂，然后奉罗伦先生神主于其中，依时祭奠。接着又在一峰先生祠的前后辟出土地，建讲堂，斋舍，厨房等，共计四十多间房。＂择士之有志者居之＂，延聘乡绅进士王宣，张岳等，先后掌教书院。知府顾可久和县令钱梗经常涉足书院，并为书院解决经费问题，使之＂讲求益备，而书院之传可以久而不衰＂。二十多年后，因为风吹雨蚀，书院＂日倾月圮＂。而且，因为有风水先生指出书院之地乃风水宝地，导致＂凯敛者众＂书院受到侵迫。时值胡文宗同知泉州，目睹了书院的状况，颇为不满。他在《重修一峰书院记》中说聂豹，郭持平等＂行部至郡，据礼协议，相与崇重，式成兹役，以风士类，实获我心。余忍坐视其然，亦司存之耻也＂。于是，倡议重修书院，要使一峰先生祠与郡邑中的＂真西山祠＂及＂王梅溪祠＂一样，＂世世专祀＂， ＂有永无数＂，发扬光大。他带头捐俸，筹措到足够的资金，把整个书院翻修一遍，＂不以烦公帑劳民力，自堂序以达门墙治之则已＂（《泉州府志•学校》）。陈琛曾有诗赞曰：＂牛山须禁放牛羊，藏久良弓要力张。远大也应甘澹泊，元微亦只在平常。悟来


图四 一盽书书院明代石额

始信无名语，老去方知有故乡。敬起一峰吾敢问，定行白水答清浆。＂在地方官员与乡绅的重视下，一峰书院学风日盛，士子人数不断增多。当时，学宪朱镇山公事办完，常来书院讲学。知府，县令也有多人在书院讲学，加上掌教书院的王宣，张岳都是当时的名儒，所以书院声誉鹊起，名噪一时。一峰书院创建时，树有大石匾额＂一峰书院＂，后来＂院＂字失落，仅剩＂一峰书＂三字，人们因之称其地为一峰书，这个地名直沿袭至今。一峰书院在梅石古迹处，又有＂梅石开，状元来＂的谶语。久而久之，一峰书院竟有梅石书院之别称，实则是同一个书院，并非两处书院。


图五 一峰书院的梅花石

## 2．欧阳书院

欧阳书院又称清源欧阳书室，院址在泉州府城东北清源山五台峰右侧之虎岩，是为纪念欧阳詹而建。该地原为唐代泉州名士欧阳詹及林蕴，林藻兄弟的读书之所，景色清幽，但因年代久远，书室早已荒废，仅留有石室如瓦窑，又有可濡墨之石，石上大书曰＂石砚＂。元释大圭曾有题咏。明成化十八年（1482年），运判张庸等感念欧阳詹及林蕴兄弟等对泉州文教的影响，于是捐集资金于原址重建欧阳书室，并立祠堂供祀欧阳詹，祠堂旁筑房舍数间，吸引四处士子学者，让他们在此研学栖息。嘉靖八年 （1529年），欧阳詹的裔孙欧阳深及欧阳深之子欧阳模重修。欧阳模字宏甫，号八山，嘉靕三十七年举进士，官云南参政。欧阳深及欧阳模因事业发达，且深恐先祖遗址泯灭，于是奋起重建欧

阳书室，捐出资金，伐木陶土，拓地鼎新，考究方位，＂以完其美＂。拓地重建后的欧阳书室，称欧阳书院，其规模比成化年间所建的书室扩大了不小，也较为堂皇壮观。据明代陈让所撰的镂于书院读书堂西面石上的《欧阳书室记》云：新建的欧阳书院 ＂中为欧阳子读书室，西辟小轩，南北其户，任风月云烟以来往。东巨石，拔山而横出者二，如承露仙掌。浮以飞亭，望沧滇而临千里。南俯泉城，如碎盘觞豆，罗列几下。午夜书声可以相闻。紫峰在座，浸以晋江，若可架长虹，研珠而濡墨焉。此则欧阳书室之大观也。轩之西矮屋数间，辟东牑以迎朝㬢。牑东石如崖门，由以人北室，奥然小区，可以居休观妙。室右巨石如立蛙，前仰后俯。偻以入，可坐数十余人，固栖元之秘关也。＂（陈国仕《丰州集稿•记》）书院建成后，李开芳书＂高山仰止＂刻于岩前。明代泉州第一个进士黄凤翔为其撰了一幅对联，刻石嵌于壁，曰： ＂文章道德开先，万古云霞成豹隐；载籍音容在望，一鿖烟火似萤囊。＂黄凤翔还赋题一诗赞誉曰：＂秋风似选读书声，遗迹灵岩结构成。甲第当年龙虎榜，湖山千古薜萝情。朝看野色连云起，夜落灯花带月明。为有孙支传世业，青苔那许锁柴荆。＂何乔远，黄克䀲等也皆有题咏。这所书院，由于建筑颇具规模，规制较为完备，有祠堂，有讲堂，有斋舍，又位于泉州风景名胜之地清源山南麓，风光答㻈，加上书院本为泉州先儒欧阳詹的读书之处，而且书院又一直存续到清代，因此颇具吸引力。书院建成后，一时之间，曾经吸引了相当一些学者聚集其中。也正因如此，《泉州府志》及一些泉人学者曾把此书院列为泉州古代四大书院之一，可见其影响是比较大的。

## 3．新山书院

新山书院又称清源新山书院，是为纪念明代泉州进士顾

珀而建，院址在泉州城北清源山泰嘉岩。顾珀，字戴祥，号新山，晋江人，明弘治十二年（1499 年）进士，历任和州太守，南吏部考功司郎中，湖广布政参议，湖广按察副使，四川按察副使，河南右参政，江西左布政使，南太仆寺卿，南户部右侍郎等职。顾珀为人正直，守礼循义，为官清正廉明，颇有政绩，是明代泉州名宦之一。顾珀未登科第前，曾隐居读书于清源山泰嘉岩，并与山灵相约：＂他日能有寸进，当使斯岩其中兴乎？＂意即今后倘若个人仕途发达，决不会忘记这个泰嘉岩，将使它扬名。后来，顾珀果然登第当官，他没有忘记当初的诺言。嘉靖元年（ 1522 年）顾珀回到家乡，恐泰嘉岩遭到意外破坏，即急于实践诺言。于是，捐出官俸，购买材料，雇佣民工，认真规划设计，于泰嘉岩上修華殿宇五间，构廊八间，东西轩六间，内门一座，浴室一所。嘉靖十四年（ 1535 年）复建堂五间，匾曰＂新山旧隐＂，外门一座，庖厨一所，绕以周垣，成为＂清源胜概之最＂。 （顾珀《清源新山书院记》）至此，新山书院已颇具规模。时隔三十一年后的嘉靖四十五年，书院因年久欠修，逐渐颓败。这时，泉州知府万庆目睹书院衰落的状况，感顾新山的的为人及宦绩，倡议重修书院，并带头捐俸，募集了一笔资金，对书院进行全面修華，使之面貌焕然一新。这所书院一度也颇为著名，但明末毁废。

## 4．休山书院

休山书院又名清源镜山书院，院址在泉州清源山赐恩岩下南麓后茂村，何乔远建。明万历年间（1573－1620年），何乔远仕途受挫，借辞请假归故里，长期居家，不赴职上。这期间，他曾与杨文恪，陈及卿，李世贞，山人黄克晦等结社，称为＂温陵五子＂，共同探究理学，赋诗撰文。他又在后茂村建＂祉躬

社＂，率诸门集讲。＂祉躬社＂有＂土覆瓦三间五桖，左连一间＂，实际上已具书院性质。何乔远曾题联座右曰：＂人心中无私便圣天理内外事最乐。＂接着又购买民房数间为学舍，并改＂祉躬社＂为休山书院。后又对书院加以进一步扩建，建了＂自誓斋＂， ＂天昕阁＂等，使书院具有相当规模。明代苏琰作《镜山书院记》云：＂山房周围，荔枝百树，杂卉千名。径以西为亭，即乔远著书处，北有自誓离，东有土室，中为草堂，三间五桖，左连一间为茶灶，斋之后为 ‘天昕阁’，阁中两壁绘作名贤小像。斋之背有石镜，石镜东有衣乐亭。＂周边多摩崖石刻，有何乔远为宋宰相李酣隐居处题的＂醉月岩＂，＂石境＂，＂不厌＂，谢修之题的＂石㢄＂，大学士叶向高访镜山书院记事题刻等。（《泉州市志•古建筑》）。该书院因所在地位于清源山，又有镜石，何乔远自号镜山，书院因此亦称镜山书院或清源镜山书院。该书院的突出特点之一是讲学很自由，任学者士子往来，＂无峻壁之限，无干彻之约，有慕而至者，有休（休息）而至者，有因游而至者，不惊新客，不问主人＂（苏琰《镜山书院记》）。无论来的人出于何种动机，书院一概予以接纳，表现出其雍容大度。何乔远亲自在书院讲学前后达二十多年，由于对其学识才华，道德修养的仰慕，加上书院的开放性，因此到书院来向他求教或与他切碰的人络绎不绝。所谓＂慕镜山而思造门者踵相接＂，正是很好的写照。史载：＂凡士人人温陵而不能得其一言一字者，以为辱＂，更是这所书院在当时颇具魅力的高度概括。甚至泉州以外的不少人也慕名而来。例如，明代宰相福清人叶向高＂慕其为人＂，又钦佩他的＂治学精神＂，曾偕同南安洪有声，晋江黄国鼎，郭梦詹等名士，到休山书院拜访何乔远，与其讲学论道。何乔远亲自创办书院并长期在书院讲学，诲人不倦，为家乡造就不少人才。因此，休山书院亦曾名噪一时。

## 5．巢云书院

巢云书院在清源山巢云岩，原为明代泉州名宦詹仰庇辞官归隐的读书之室。詹仰庇，字汝钦，号足亭，安溪人，徙居郡城，嘉靖四十四年进士，初授南海令，因＂才赡守廉，除盗雪枉，创条鞭法＂，政绩卓著而被提升为御史。任御史期间，刚直敢言，多次触怒皇帝。明穆宗四处搜求宝石珍玩，廷臣疏谏不听，詹仰庇再次上疏，引经据典，力谏此乃＂丧德丧志＂之举，请求停止；陈皇后出居别室，致忧郁成疾，詹仰庇上疏此事不妥，结果皇帝手批： ＂妄言！姑不究。＂内臣假上供名，恣意渔猎，詹仰底上疏请求核查，＂勿作无益以害有益＂，结果再次触怒龙颜，廷杖削籍。明神宗即位后，起任广东，江西参议，转山东按察副使，南京太仆少卿，左佥都御史，左副都御史，迁刑部侍郎，以身体有病辞官归家，二十多年后卒，年七十一。＂赐祭葬，赠刑部尚书，特祀学宫。＂詹仰庇归隐期间，在清源山巢云岩设书院，读书著述，以为自娱，并以巢云书院为书室之名。明隆庆三年（ 1569 年），朱炳如知泉州，为詹仰庇的气节所感动，于是募集资金，购材雇工，以詹仰庇的书室为基础，建起了巢云书院，招笕生徒，礼聘儒师，讲学于其中。明黄思近《游清源巢云岩》诗云：＂谁构禅尼此一阿，逍遥从昔美詹何。亭流曲水堪环座，石老盘松可倚歌。和郘客来芳草碧，闭关人定白云多。只欲岩际觅真隐，何事沧州制芰荷。＂ （《丰州集稿•诗》）但这所书院在存在了一段时间后就废弃了。

## 6．南塘书院

南塘书院在石狮龟湖象畔塘旁，也是明代嘉靖年间由地方官在晋江所建的一所书院。嘉靖八年（ 1529 年），晋江县令钱梗废龟湖五通庙，在此基础上创建了一所书院，称为南塘书院。该

书院建筑规制亦较完备，中有崇正堂，祀朱熹像。两旁分别设有一讲堂称＂正俗堂＂及＂兴教堂＂，崇正堂堂侧有两廊，各建有号舍五间，并配有厨房，浴室等设施，延聘名师聚生徒讲学其中。该书院于明末毁废。

## 7．鳌水书院

鳌水书院是明代晋江县较早设立的一所书院，位于晋江县南永宁镇，俗称文祠。明成化元年（ 1465 年）设卫学，吸收军生六十名人学，后卫学与民学合并，成为书院。该书院一直存续到清代，但在明代的具体活动内容不详。

## 8．龙泉书院

龙泉书院在晋江华表山草庵殿内，又称＂草庵精舍＂。华表山因两峰并立如华表而得名，山上有著名的摩尼教草庵。草庵寺右约五十步，有巨石如船，上刻两个各一尺见方的大字＂龙泉＂。书院以此取名。书院建于明正德年间（ $1506-1521$ 年），创办人为晋江儒士洪天馨，号薇峰，自署棱陵洞通萄道人，系一位道德学问著于当时的名儒。据史乘记载，他生而多病，三岁还不能说话。长大学《易》，攻举子业，傍及群书，尤专心医药卜筮之术。后往来于清源山，天心洞，金粟洞，灵源庵，所到之处即景踏咏。尝游杭州，南京。曾多次赴试，均以懊丧而归，岁及中年时，妻子和儿女又不幸相继去世。科场失意，家庭变故，使洪天馨再也无心过问功名，遂隐居华表山，构筑草庵精舍，专志授徒讲学。据传明代嘉靖年间有十八位硕儒曾读书于此，一时美名馨芳，传播远近，亦为后世所传颂。弘一法师挂锡泉南时，特地为此书院题＂石壁光明相传为文佛现影，史乘记载于此有明贤读书＂的对联一副，这副木刻对联，至今仍挂在草庵殿内石刻摩尼光佛的两边。

## 9．凤山书院

凤山书院又称考亭书院或朱文公书院，院址在安溪县治西的凤山。凤山乃安溪名胜之地，朱熹任同安县主簿时，因公到安溪，曾登临县治西面里许的凤山通元峰凤泡庵，吟咏诗篇，题于壁上，留下＂过化＂之迹。安溪人景仰朱熹，注意保护这 ＂过化＂之迹。明正德十六年（ 1521 年），进士龚颖知安溪县时， ＂锐精图治，百废俱兴，岁辛己以修县志，稽其详＂。在主持修县志时，龚颖听说朱熹有诗题于凤泡庵壁，即带了邹鲁等僚属 ＂诣庵登眺＂，一见果然如此，慨然有感，对邹鲁等人说：＂斯山斯水，其吾道文明之胜概乎！吾当祛左道，植名教，俾我文公之神化不徒想象于无像也。＂在他看来，这里作为朱子＂过化＂之处，释佛香火缭绕，而竟然没有一处祭祀朱子的地方，委实有辱＂过化＂之功。因而提议把凤泡庵迁徙他处，以其址建一书院，供祀朱熹。这一倡议得到众僚属的赞同，于是凤泡庵被迁移。龚颖又募资鸠材，就其庵改建为朱文公书院。＂堂牑门廊之类，辟其旧而增新之，肖像于堂中，易颜于户外，焕然㜽瞻。凡四方士子之经临，无不下车而稽嶱也。既而祀典宜崇神栖宜洁，复请于监察御史王公，以旅岁举常祀，二以崇报功之意。佥门子一，以供洒扫之役。而以仪门规制，于是乎悉备矣。＂（《泉州府志•学校》）书院因地在凤山，亦名凤山书院。这所书院是明代安溪著名的一所书院。久废。

## 10．紫阳书院

紫阳书院在安溪县学宫东。明代嘉靖年间，提学副使邵锐倡建，得到响应。监生吴辉捐地，安溪知县黄怿主持修建。书院内祀朱熹，并以朱熹仕泉州的两位门人，即宋代安溪县尹陈宓，

县主簿陈淳配享。后因其地改建为文庙，书院遂无遗迹。
11．养正书院
养正书院在安溪县治。明嘉请三十年（1556年），安溪知县王渐造就启圣祠前建文公祠，祠前为书院，中为正堂讲所，翼以四房，前庭东西两廊列房各五间。嘉靖三十九年（1565 年），倭寇侵扰安溪县城，书院遭毁。

## 12．丁溪书院

丁溪书院在安溪县学前溪上。明景泰五年（1454 年），知县李清建，为往来缙绅讲学㥎寓之所。后废。

## 13．文公书院

文公书院在永春十四都留湾，为明代永春著名的一所书院，知县柴镛建。柴镛是明代永春一位颇有政绩的知县，浙江临海人，举人，明正德十五年（ 1520 年）知永春，＂明狱平赋，迁学宫，修邑志，毁淫祠，为社学＂。明嘉靖三年（1524年），主持修建文公书院，请陈琛为之作记。陈琛的《文公书院记》云：＂永春大尹临海柴侯镀，新建朱文公祠堂。成以书来告曰：‘镛无似，颇有志于古学，而未之能。来吏兹土已四年余，幸寇靖人和，乃率诸生顾瞻庙学，栋宇将就颓，议徙建于白马山之原。而吾朱文公过化永春，宜有专祠。去县治三里许，地名留湾，山环水绕，郁有佳气。前尹毁淫祠，贷其地于民，以充公费。今赎之，建祠以祀。经始于嘉靖四年腊闰之望，落成于五年季春之吉。敢请记。’＂（《永春州志•学校》）书院中为中正堂，祀朱子，后为讲堂，两翼建二楼，左日识风楼，右曰同月楼。嘉靖四十一年（1562年），倭寇入侵永春，书院被毁。后续建于县治东北隅。

## 14．紫阳书院

紫阳书院在德化县治西，嘉靖年间德化知县许仁建。许仁为浙江仁和人，知德化县时勤谨为政，重视教化，＂毁淫祠，创社学，设学租，筑射圃，复教场，焚坛遗，浚丁溪，修春波楼，缮廨署，建名宦乡贤祠，置漏泽园，养济院，善政累累不胜书＂（《德化县志•宦迹》）。创建紫阳书院，就是许仁知德化四年间兴学重教的一个较为突出的表现，他把位于县治西上市的天妃宫改建为供祀朱子的紫阳书院，延师聚徒讲学其中。嘉靖二十六年（1547年），广西马平举人绪东山任德化知县，对书院加以修華和扩建。明代郑普的《丁溪书院记》云：＂德化实温陵西鄙之地。嘉靖丁未春，天官三南绪公来宰是邑。公之为政也，肃廉惠和而不倦，故未久而人阜功济。于是華紫阳书院，构驾云亭，渐复古义社，卓卓然欲以天下国家之志，尽施于一邑也。＂（《德化县志•学校》）这所书院直到清代乾隆初年才毁废。

## 15．丁溪书院

丁溪书院在德化县治南丁溪西岸，山川坛之左。明嘉靖二十六年（1547 年）知县绪东山建。绪东山也是明代德化一位重视兴学教化的知县。《德化县志•宦迹》云：＂绪东山，号三南，广西马平人。嘉靖二十六年，以举人来任。嗜学，工诗文，讼清政简，公庭无事，日与诸生讲论。建丁溪书院，俾习业其中，置学田赡之。构架云亭，复古义社。邑士民祠于龙浔山之麓。＂据郑普的《丁溪书院记》载：德化县治南有丁溪，因溪纵横似丁字故名。 ＂一夕雷雨，水决，溪形见，当时叶咏曰：‘地脉曰丁，流溪之应甚明矣。＇嗣是则荒艺堙淤，比之残梗卑湫而已，恶足钟淑气而发清材哉？绪公深明其理，于是拨其泥而导其脉，披其薂，使列献

呈高，众流会深，从而辟以书堂斋房数十，斋居学者，堂则时讲习焉。＂绪东山任德化知县，在修葺扩建紫阳书院的同时，又在丁溪畔创建了这所书院。从上述郑普的记载可以看出，丁溪书院当时的规模是比较大的，既有讲堂，还有斋舍数十间，＂又置学田，为㢜膳资＂。绪东山还＂将郡多士而亲教之＂。德化士民后在龙浔山建祠供祀他，正因为他对明代德化文教的兴盛起过颇为突出的作用。这所书院亦是直到清乾隆初年才毁废。

## 16．龙浔书院

龙浔书院在德化县龙浔山麓，明嘉靖四十年（1561年）德化知县张大纲建。《德化县志•宦迹》云：＂张大纲，字立卿，号銜坡，广东龙川人。嘉靖三十八年来任。前令张景武筑城新就，虑其低薄辽阔，即改缩增高。适永春贼吕尚四合徒万余，流劫攻城。纲身亲督战，擒斩无遗。自是上杭，永福诸盗，不取犯境。尤惠爱百姓，作兴人文，创建书院于龙浔山之麓。＂据此可见，这所书院是在张大纲知德化县的第三年创建的。清乾隆初书院毁废，址犹存。

## 17．五桂堂书院

五桂堂书院在南安丰州桃源，明嘉靖年间（1522－1566年）建，傅阳明讲学处。傅阳明，字际熙，号晦吾，南安丰州人，嘉靖二十五年（1546年）举人。初授广东从化教谕，任职期间，积极发展当地文教，修文庙，治祭器，悯贫怜才，作《苑经通解》以教士。后提升为南陵县令，整顿吏治，节省开支，减轻杂税，＂治狱称平＂。不久，以病辞官告归，当地士民相率挽留，＂有称其日知月明者，有称其五刑五用者，有称其宽平鲠介者，有称其淳朴智慧者，有称其里中节缩者，有称其狱诉平允者。而归志已决，率莫

能挽＂（《泉州府志－明循绩》）。由此可见，傅阳明为官时间虽不长，然却颇有政绩，也博得当地的很高赞誉。傅阳明辞官归家后，即在原来自己的读书处设书院讲学授徒，称为五桂堂书院。自此过着恬淡的乡野生活，＂惟与同志聚会谈古今＂，终其生以读书讲学自娱。

## 18．孔泉书院

孔泉书院在南安罗东厚阳，明末南安罗东人潘鲁泉建，该书院曾在明末清初出过五个举人，故以＂一院出五举＂而驰名。

## 19．文发书院

文发书院在惠安县治，又称关圣庙，明崇祯年间（1628－ 1644 年），惠安知县赵玉成建，＂与诸生讲学其中，堂塑关圣帝像＂。这所书院最为突出的特色就在于其所供祀的圣象是关羽，故又称关圣庙。据（《惠安县志•坛庙寺观》）载，书院当时就有： ＂学使郭公之奇所匾也。初祭关圣，皆于丁日祭，至雍正五年 （1727年）命以戊日祭，用太宰。＂另据《惠安县志•名宦》载：＂赵玉成，江南吴江进士。崇祯十六年（1643年）任。捐金建文发书院，朔望集绅士讲学其中，择诸生能文者月课艺两期，品其高下，经赏拔多联编者。当是时，民不知法禁之苦，而士翕然有诗书之乐。以异绩擢铨部，邑人勒石思之。＂

## 20．鳌江书院

鳌江书院在同安，明代嘉靖年间（1522－1566年）建，创办人为戚继光。据载，嘉靖年间，倭寇作乱沿海，戚继光担任总兵剿灭倭寇。他在视师同安时创建了鳌江书院，作为授徒讲学之所。但书院的具体情况不详。

从上述可以看出，明代泉州新建的二十所书院，大部分是在嘉靖年间及嘉靖以后创建的。其中嘉靖前的成化年间创办的四所，嘉靖年间创办的有十二所，嘉靖以后创办的有四所。而能够确定为成化年间以前创办的书院，仅有安溪的丁溪书院一所，而且这所书院在景泰五年（1454 年）创办时，还不是很严格意义上的书院。可见，明代泉州新建的书院大多数出现在明代中叶以后，即成化以后，并在嘉靖年间达到高潮，而在成化年间以前则很少，这与明代福建和全国其他地方书院发展的轨迹基本是一致的。

## 明代泉州续修的书院

明代中期以后，泉州各地在创办大批新书院的同时，对宋元时代所建的一些书院，也开始进行或重建或修華或扩建，有的书院甚至还进行过多次的修華和扩建，尤其是南宋所建的几所著名的书院，在明代中叶以后都进行了程度不一的续修。

## 1．石井书院

南宋享誉一时的晋江安海石井书院，到了元代一度遭遇毁废，变为一片荒墟。据明傅凯的《重建石井书院记》云：＂田既迷失莫究，书院为风雨所震坏，地基为豪黠所侵并，而墴盖屋筑坟于基内。＂（《安海志•学校》）明初洪武年间（1368－1398年）乡官颜债泰曾上书恳请泉州赵太守予以修葺：＂盖闻难得者人也，易失者时也。难易之间，得失甚远。然则何谓难得？夫至尊者道，至贵者德，道德有于其人，蕴之为德行，行之为事业，此其人之至难得也。何谓易失？道德蕴于身，或不行于时，而不垂于后，此其时之易失也。是以君子进德修业，欲其及时。窃谓自太极肇判，

