

图书送出；伏羲则之画卦，以立三极；尧舜建之以表万邦；仲尼无位，诵而传之，以昭后世。孟子没则其传泯，周子续之。至朱子而集大成，父子过化是邦。先民沾其德教，咸知向学，遂为礼义之乡。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，今百余载而莫能举而倡之者，不亦时之易失乎？＂（《安海志•学校》）这位高度重视教育的小小乡官对书院毁废多年未能修复痛心疾首，写了这篇洋洋洒洒的《请赵公重建官学文》，可谓情真意切，殷切期望得到支持。然而，这一请求却不合时宜，因为其时明政府的注意力集中于州县官学，对书院采取的是漠视政策。因此，尽管颜债泰在请求报告中还把赵太守大大颂扬了一通，但是重建书院的事却没有什么下文。直到成化年间，院基犹为地方豪强侵并，在其中盖屋筑坟。转机也正是在成化年间。其时，泉郡进士傅凯，郡庠生庄概，国子生庄楷等再次极力倡议重修，傅凯在《重建石井书院记》中阐述了他们要求重修的理由是：＂文公出而集诸儒之大成，研极精微，解释经传，孔子之道于是乎大明。然则孔子有功于群圣，文公又有功于孔子。而渊源所自，则出于韦斋与仲素，讨论之日不可掩也。故皆得从祀于孔子之庙宜矣。而此石井乃先生父子教化之地，教泽之及人者深，至今如亲炎之，又安得不昂其栋宇，巍峨其貌像，而致尊崇于无穷哉。＂（《安海志•学校》）傅凯，字时举，号敬斋，成化戊戍进士，官户部郎中。应该说，傅凯等人在这时再次疾呼重建书院的主要理由，与几十年前颜债泰的请建报告中所提出的理由并没有多大差别，然而由于时机不同，环境已变，结果作用也不一样，这次的重建请求得到了郡县官吏的支持。＂郡庠生庄概等白诸抚院张公，行檄未复而去。后国子生庄楷奏行郡邑，核实。拆屋并屏坟，复建中殿及门楼，而四斋犹未克举。＂（《安海志•学校》）其时为成化十三年（1477年），徐源知泉州，重建书



图六 砩书院的朱喜像
院殿堂，作为供祀朱熹之所，东北为小山丛竹亭，西北为杏坛。二十年后的弘治十年（1497年），浙江桐庐进士罗惠出任泉州同知，＂清白是守，政务之余，一以崇儒重道为心＂。他感念朱松父子的＂过化＂之德，前往石井书院巡视察看，见到书院还是残缺不全：＂斋地鞠为草芥，内仍被侵以盖屋，门楼倾塞，而旁出人，中殿䵢垩亦几毁漫漶，咨嗟良久，而遂有兴复之念。＂回郡府后即向郡守李哲汇报，并提议加以修葺，得到赞同。遂下令把侵占书院地基而建的房屋立即拆掉，并带头＂捐俸金十两以倡。＂曾任过江阴县丞的晋江人伍环，安海乡绅黄隆海等人，也纷纷捐资赞襄此举。于是，由伍环等九人具体主持修建事宜，历时三个多月，按南宋规制重建四斋，改建门楼三间并加以扩大增高，修葺中殿同时塑文公像于其中，东小山丛竹亭，西杏坛，前仍树以石华表并安上＂石井书院＂的匾额，＂躬行释菜礼而告成焉＂。当时还打

算在书院后面建一后堂，塑朱松之像于其中，恰遇罗惠已九年秩满，＂乃计工民，以未人之资，令耆民陈世忠促人之。改日辑众鸠工，以完其事。＂书院修莫工程告竣后，伍环及众乡绅都认为罗惠＂之功不可泯也＂，于是让郡庠生伍超，黄瑗等请进士傅凯作记。傅凯在《重建石井书院记》中颂扬罗惠＂能为人之所不能为，亦可谓有功于吾道，不可以不言也。后之士如相率而铋业于斯者，能以先生教人之法而从事焉。进以是道而行于国家，退以是道而善于风俗，则是院之重建，宁不谓有功耶＂（《安海志•学校》）。至此，毁废已多年的石井书院终于完成重建，基本上恢复了南宋时的面貌。其后，书院又曾几度修葺，也曾几度遭受侵蚀，由于当地乡绅的奋力抗争，使书院终得较完好地保存下来。一次是嘉靖九年（1530年），晋江知县钱楩，赞同安海士民的请求，拨出资金资助重修大殿，安海富裕的乡民也捐助资金。重修后的大殿供祀朱子像，后堂祀朱松，亭坛如故。坛前殿西构精舍，殿外两旁号房十余间，过去为书房，现改为租赁给乡民，所收租金及卖书院所属的荔枝，龙眼的钱用来作祭祀费用，由本都四册里长收祀，每年推四位秀才轮值，收税办祀。二是嘉靖十九年 （1540年），有＂乡之仆儿庄正奇，炫貌于省城＂，时杭州人田汝诚督学于闽，＂见而昵之＂，就同意把书院的一块地给庄的儿子作盖房屋用。乡廪生黄仰仗义上书力陈不可，田汝诚大怒，革除了黄仰的廪生资格。但田怕犯众怒，终究还是不敢把地给庄正奇。《安海志•学校》为此特书：＂夫仆何人品，勇巴何事功，书院何所在，提学何管勾，生员何罪责，博淫何政事。今为市中之卖菜佣比类者观之，则田汝诚有通天之罪，当含羞人地而不可为人矣。故书之以愧后世。＂三是万历年间（1573—1620年），书院一度被废。有监生于书院前盖屋，压迫书院建筑，＂削校前地若干尺，又屋角冲射，为形家大忌＂。诸生与之理论，受到其家奴的侮辱。乡

士黄廷元诉于窦郡守，引起了窦郡守的重视，亲自驱车前往安海，实地查看书院被侵占情形，处理了那位监生的家奴，并令其拆卸其屋，罚其修理。举手先拆者为庠生苏琰。安海士民感念窦郡守的功德，于是共同商议为其树德政碑，并特请太傅黄汝良撰写碑文。从以上所述可以看出，明代石井书院的生存与发展历经了一个颇为复杂曲折的过程，几度遭遇厄运，甚至连院地也几乎不保，但由于广大乡人挺身力争，加上一些贤明官吏的支持，书院还是得以修复，扩大并存续下来。至万历，天启年间（1573－ 1627年），书院经常拥有生徒一百几十人。

## 2．泉山书院

南宋咸淳年间泉州太守赵宗正主持倡建的泉山书院，曾经名噪一时。元代，由于统治阶级鼓励兴办书院，泉山书院得以久办不衰。然而人明以后，泉山书院却历经沧桑。明朝洪武初年 （1368年），泉山书院为晋江县学所占，书院无处迁徙，只好将朱嘉像暂寄在县学的明伦堂，聊作对他的尊崇，师生则散居各处，继续学习。这种状况延续了二十年，直到洪武二十一年（1388年），御史钟道元视察晋江县学宫，对泉山书院遭此境遇大为不快，当场批评说：朱文公先生乃天下万世所尊，何况泉州是他过化之地，本应将他＂祀于学，以风励后生，宜尊宜严＂，现在竟没有专祠奉祀，未免有失体统。于是第二年就在县学的礼殿后面选择了一块空地，＂劷除粪壤，疏剔榛荒＂，选择良辰吉日，破土动工，草草建了一座朱子祠，并配置有若干间学舍，算是恢复泉山书院了。＂幽幽秩秩，有庑有堂，升旧像置祠中，俨乎如生人正坐堂上，学士大夫来游，来歇于斯者，拜谒祠下，如视严师，亦莫敢不敬焉。＂虽然祀有专祠，学有定所，其规模毕竟大不如前，其声誉更是不可同日而语。泉山书院与晋江县学宫挤在一处达一百

二十多年，一直到明正德年间情况才发生变化。其时，在兴建书院热潮的推动下，重建泉山书院的事也被提上议事日程。正德十五年（ 1515 年），葛恒知泉州，认为泉山书院与县学宫挤在一处委实不妥，建议移建泉山书院，得到赞同。于是将书院移建于县学宫对面的蔡巷内，即今鲤城区东门小学址，塑朱文公像于其中。洪武年间御史陈仲述为书院所写的碑记亦移竖于新院址。这次重建实际上是祠学分开，祠旁另置学舍给士子学习，而朱子祠则专为奉祀朱熹之所，并由朱氏的两位裔孙看顾。事情过了二十多年，嘉靖十五年（1536年），王士俊知泉州。次年春天，亲往泉山书院朱子祠祭祀朱熹。这次祭祀不仅体现出这位郡守对朱子的尊崇及对书院的重视，而且还为书院解决了一个实际问题，即购祀田给朱氏二嗣人，作为守顾朱子祠及祭祀之资。据明代沈源的《泉山书院记略》云：＂安城方南王公守泉之次年乙未春，祀文公朱先生之祠。见朱氏两嗣人焉，斿然弱也。公问为谁，源进曰：‘公嗣人，以檄来主斯祠者。’曰：‘然则何以生？’曰：‘园有荔，困有蔬，岁得千缗，以食以衣。’曰：‘千绳也，以衣食乎？予慨夫前之君子有以来之，而莫能生之也。’ 遂出白金十银示源曰：‘是足以生公之嗣人矣，为我处田租焉。’晋江尹鲍君龙助白金六两，源暨生员谢监，陈谅朋白金四两，合二十四两，全付之开元寺主僧。僧曰：‘有去府城四十里而遥，土名流水庄，有田一丘，沃壤也。岁可获租三十石，以五石为修守费，二十五石者，实租也。＇以白于方南公。方南公喜曰：‘是足以生矣。’乃申命源曰：‘征远者肇近者也，克终者慎始者也，详之以杜欺。定保以防夺，为我告后之君子，凡吾所以处此，为文公也。薄海内外凡诵法孔子者，皆知有文公，苟见其嗣人焉，莫不敢而恤之，将衣之，食之，教之，载之，惟恐其不至也。矧兹田也，以衣食嗣人者，有欺焉忍弗杜之，有夺焉忍弗不防之也哉！’田属开元寺都其事，佃

甲卢宜清，分治者佃户卢汝庆等四十五名，内载米二石，以隙地畀僧人，俾之自输其嗣人，实食租二十五石，盖义举也。＂（《晋江县志•学校》）这次购祀田不仅为两嗣人解决了守顾之资，而且书院的其他经费也得以进一步充实，因而书院得以更好地维持下来。尽管祠学分开，求学者因之减少，书院的影响已不如前，但毕竟得以恢复并维持其正常运转。嘉靖年间有朱定南先生到书院， ＂择诸生才俊谈道论文＂，表明还是这期间一所较有影响的书院。

## 3．文公书院

同安县令孔公俊建于元至正年间的同安文公书院，院址初在城隍庙左。但该书院建立不到五年，即于元至正十四年（1354年）在元末泉州社会动荡时＂悉毁于冠＂。明王朝建立之初，重视郡县官学，洪武二年（1369 年）同安县令吕复，就在文公书院的废址上重建同安县学。因此，直到明成化年间，这所曾一度颇为著名的书院竟销声匿迹了两百多年。成化八年（1472 年），无锡人张逊任同安知县，到任伊始，考察了县学宫，发现此地原为文公书院，颇为感慨，意欲重建书院，然书院已为县学所据，于是先捐俸重刊《朱子大同集》。三年后即成化十一年（1475 年），张逊在同安已颇有政绩，＂政行教洽，远近悦豫＂，于是又提议重建文公书院。他说：朱熹先生道德功业著于古今，虽庸夫愚妇也都知晓。同安是朱熹先生的游宦之地，他对同安的道德教化非同一般，同安士民至今仍深深感念朱熹，但是作为纪念朱熹的文公书院自毁废至今未能恢复，实在是很不应该的事。倡议得到广泛赞同。于是募集资金，在县城东门外选择了一块地，购买材料，雇佣工匠，择吉日动工，重新建起了拥有数间房的文公书院。书院最前面为门楼，门楼后有三间房构成的仪门，之后是中堂，堂上有匾曰＂揭慕馨＂，寓景仰敬慕朱熹之意。后一间为＂畏垒庵＂，

即朱子簿同安时寓居旧名。庵内设朱子像以供祀，并在壁上书记了赵瑶的《文公书院记》等，记录了书院重建的过程。至此，书院重见天日，＂门庑房垣翼然焕然，规制一新，费不繁而民不扰，士用豫康，岁聿丙申坊梓讫工。张侯置酒屠牲以落之，行释奠礼＂（《泉州府志•学校》）。但是，该书院后来又一度＂鞠为府馆＂，即再次为县学所占，变为县学。嘉靖年间，林希元提议在同安大轮山顶再建书院，＂未有任者＂。适值邵锐担任督学，林希元又向邵锐提出建议，并同邵锐一起登大轮山实地考察。大轮山有朱熹的足迹，还有纪念朱熹的＂瞻亭＂石。邵锐颇有感触，即对随行的知县刘裳说：林希元的建议很好，应予落实。刘裳即雇工购材在＂瞻亭＂石附近先建了一个＂瞻亭＂，正拟着手建书院，因任满离开，其事遂告中止。嘉靖二十二年（1543年），推官叶遇春视学同安，林希元告知此事，叶遇春决定再续前事，于是又仿照原书院＂畏垒庵＂规制，在大轮山瞻亭旁再建一畏垒庵，移朱子像于庵中加以供祀，然工程尚未告竣叶遇春又调任他处。后县官多次更换，书院重建依然没有完成。直到嘉靖三十一年（1552 年）夏，督学朱衡到同安考察学校情形，同安人洪朝选再次向朱衡提出此事，得到朱衡的重视。朱衡，洪朝选以及知县彭士卓等一起前往大轮山实地察看，朱衡＂概然兴叹＂，当即责令彭士卓要完成这项工程，并命巡检李余巽具体负责这件事。洪朝选也积极配合，多次到现场督促。经过两个多月，终于完成重建。这一重建过程颇费周折，前后经过近二十年，难怪林希元在《重建文公书院记》中大发感慨：＂今老子释氏之宫废，其徒仆仆焉，极力以营之，不恤其穷与苦。吾徒读孔氏书以取富贵，当民社之寄，不费己之财力，视其宫之废而不省，亦独何哉？斯院之作前期赐额比凡不同，自文公以来历年四百，作者仅二人，再废莫兴。叶侯倡之而莫兴，和之阅八人十阅岁，至镇山公而始成。今计其费所用

不过白金十六，视前费仅十之一耳，而莫之肯任。非遇镇山公宁不废为墟莽也。＂（《泉州府志•学校》）据洪朝选《重建文公书院记》记载，重建后的书院规制基本如元代，＂前堂后寝焕如奕如＂，前为礼殿，并把朱熹之像从畏垒庵移祀于殿中，以吕大奎及许顺之二人配享，后为寝舍，中为讲堂，外为门匾，曰＂文公书院＂。
＂来学者常数十人，莫不遵行文公之教，而叹公之能发兹山之秘以嘉惠来学者也。＂（《泉州府志•学校》）隆庆二年（1568 年）王京任同安知县，到书院拜谒朱子神像，见吕大奎与许顺之两人神像与朱子神像同室，感到不甚妥当，提出把两人神像移到别处供祀。时洪朝选告假家居，向王京提出不如增修十多间书舍，＂使学者得有十余人诵讲其间，于兴起学者为切＂。王京同意，不仅增建了十几间学舍，还在书院中建一仰止亭，作为学者游息之地。＂于是士子人而休于书舍之中，则有以究遗经习故业，出而登于斯亭之上，则有以仰前修企先烈。＂（《泉州府志•学校》）万历年间，书院已逐渐倾颓，知县李春开感念前贤之功，＂捐数月之俸，新六十年末華之规＂。这位知县对经史颇有造诣，公务之余也常到书院＂与诸生讲说经义，士斌斌向风，为政多遵古法＂。可见这时书院还是办得较为出色的。

## 4．小山书院

宋时朱熹在此种竹建亭，称＂小山丛竹亭＂，讲学其中，自题徧曰＂小山丛竹＂，因此成为名胜之地，该书院历宋而元而明，时废时兴，＂历久倾圮，修复厥人＂，即在元或明初已毁废，因年代久远，未能得到及时的修華，故在人明以后已湮没无闻。但毕竟这里曾是朱熹的讲学之所。明初，统治阶级提高理学的地位，朱熹著作被立于学宫；嘉靖间朱熹被尊为＂先儒朱子＂，受到顶礼膜拜。因此之故，在明中叶以后，在新建和重建书院的热潮中，小

山丛竹书院亦成为修葺的对象之一。明嘉靖间（ 1522 － 1566 年），通判陈尧典感念朱熹的＂过化＂之功，于是发起重建＂小山丛竹亭＂，并更名为＂过化亭＂，且缕朱熹遗像立于其中，以崇祀之。这所书院因此重新焕发出生机。明代李光缙在《重修小山丛竹书院记》中赞曰：＂夫褒崇往哲，诱进来学者，贤大夫之业也；追绳祖武，景慕先修者，贤子孙之事也。文翁修举学宫，破蜀地陋风；班孟坚以冠循吏之首，孔甲为圣人后裔，愤诗书蟠多，抱祭器为陈博士，太史公列经术诸儒之前。昔人重文教而不忍遗其先业，类如此。后人视今，犹今之视昔。然则为先生后者，当何如耶？＂ （《丰州集稿•传》）

此外，如杨林书院等其他一些明代以前所创建的书院，明代也相继加以修莫，继续得以发展。总之，成化以后，泉州各地在新建书院同时，对前朝所建的书院也纷纷进行修茸或重建，有的


图七 小山丛竹书院遗址

书院甚至进行多次的修華和扩建，使之继续发挥其功能。这些修茸或重建的书院与新建的书院一道，构成了明代中期以后泉州书院建设的热潮，使这个时期泉州的书院不仅在数量上为前所未有，规模普遍也较大，而且有较高的办学质量，对泉州的教育及社会生活发生了重大的影响。

## 明末泉州书院的毁废

明代泉州的书院在成化年间开始兴盛起来，并在嘉靖年间达到高潮，然而也正是从嘉靖年间开始，书院在迅猛发展的同时，再度遭遇困顿，有相当部分的书院陆续遭到毁废。这一点同全国各地书院发展的轨迹大体类似。不过，从全国的情况看，嘉靖以后相当多的书院遭毁废的主要原因，乃是由于明政府四次禁毁全国书院的举动所致。而从当时泉州的实际情况看，明政府四毁书院的行为固然对书院的发展带来了相当程度的破坏作用，然而除此之外，嘉靖年间倭寇肆虐东南沿海地区几十年，对泉州的书院发展所造成的破坏作用同样是很大的，甚至可以说这是明末泉州书院遭到毁废的更为重要的一个原因。

明代嘉靖至天启年间，朝廷曾先后四次下令禁毁全国书院。嘉靖十六年（ 1537 年），政府第一次下令禁毁全国书院，第二年即嘉靖十七年（1538 年），再次禁毁全国书院。这两次封闭全国书院的举动，原因是当时王守仁，湛若水广建书院，聚集生徒，宣传自己的学说。而当时在朝执政的人，有许多是反对王，湛之学的。他们对于王，湛广建书院，聚徒讲学，妄加罪名，实际上是为了在政治上和学术上进行压制。故先是以＂倡其邪学，广收无赖＂的罪名封闭王，湛私立的书院，随后又以＂官学不修，别立书院＂，＂动费万金，供亿科扰＂为借口，下令禁毁所有书院。两年内

连续两次禁毁天下书院，然书院在当时的影响很大，声望很高，禁是禁不住的。不仅如此，官方越禁，民间越办，所以明代全国书院，反以嘉靖年间为最多，而且相当一部分是在嘉靖十六年之后举办的。明代第三次禁毁书院，是在万历七年（1579年）张居正执政时，由张居正一手制造的。张居正当政时，极力控制思想，对书院聚徒讲学特别厌恶。他在《请申旧章饬学政以振兴人才疏》中说：＂圣贤以经术垂训，国家以经术作人。若能体认经书，便是讲明学问，何必又别标门户，聚党空谈。今后各提学官，督率教官生儒，务将平日所习经书义理，着实讲求，躬行实践，以需他日之用。不许别创书院，群聚徒党，及号召他方游食无行之徒，空谈废业。＂（《张文忠公全集•奏疏》）在这里，张居正已经为书院罗织了罪名，这就是＂群聚党徒＂，＂空谈废业＂。张居正以书院＂科敛民财＂为借口，操纵明政府第三次禁毁全国书院，真正原因则是他害怕书院讲学＂徒侣众盛，异趋为事＂，＂摇撼朝廷，爽乱名实＂。明代第四次禁毁书院，发生在天启五年（ 1625 年），是由明僖宗的当权太监魏忠贤一手制造的，主要矛头是指向东林书院，进而殃及其他书院。万历三十二年（1604 年）顾宪成，高攀龙重修东林书院，并在其中讲学，讲习之余，往往＂讽议朝政，裁量人物＂，招致一些人的忌恨。天启年间，宦官魏忠贤专权，政治极度腐败，屡兴大狱，杀戮东林党人，东林党人左光斗，杨涟等因弹劾魏忠贤被捕，与黄尊素，周顺昌都遭杀害。为进一步打击东林党人，乃禁毁东林书院。当时，东林书院在社会上影响很大，魏忠贤等＂遂疑所有书院都与东林为同党＂，一律严令禁毁。如果说张居正尚是从整顿教育，加强官学，为国家培养人才出发，采取了禁毁书院的错误方针，那么，魏忠贤封闭东林书院，进而禁毁天下书院，则完全是出于专断国权，铲除异已，结党营私的政治需要。以上可见，明王朝四次禁毁书院，都与统治阶级的政

治斗争有着密切的关系。这种以政治需要粗暴干涉教育发展的现象，在中国历史上屡有发生，明代对书院的禁毁是在这类事件中比较突出的。虽然四次禁毁书院的具体情况并不完全相同，应具体地历史地分析，但是朝廷的政治斗争往往波及书院，因此，泉州的书院也不能不受到影响。

明王朝四次禁毁书院，对明代后期泉州书院的发展所造成的消极影响同样是明显的，不可否认的。这是因为四次禁毁书院无论是由谁发动的，也不论发动者各自居于什么样的政治动机，毕竟都是以皇帝诏书的形式颁布的命令，是作为最高统治者的皇帝所同意的，因而已成为一种政府的行政行为。而明代泉州的书院大多数或者由州县官吏创办，或者得到州县官吏的各种方式的扶持，它们同州县政府有着非常密切的关系，对官府有着相当程度的依赖性。而面对朝廷的诏令，州县官吏不可能置若罔闻，不能不加以认真的对待，或切实予以贯彻执行，毁废书院；或停止创建新的书院，以免冒政治风险；或尽量减少对书院的扶持与资助，以免给自己惹来麻烦。即使是一些民办的书院，在政府的明令禁止之下，也不能不顾虑重重，不可能大张旗鼓地创办与扩展。这里有两个典型的例子可以说明问题。一是一峰书院。张居正主政时政府第三次禁毁书院，把全国许多增设的书院裁掉，泉州的一峰书院也在裁并之列。《泉州府志•循绩》载：＂张相居正大毁天下书院，郡故有罗一峰书院，令欲毁之。＂晋江县令把一峰书院列为毁废对象，一峰书院因此命运苃苃可危。在这关键时刻，幸有一位年轻的泉州学子挺身而出，保护书院。这位学子叫邓镀，字道驱，晋江人，明代抗倭名将总兵官邓城之子。邓城乃俞大猷的生死之交，号＂黑虎将军＂。《泉州府志》称邓镛＂少豪伉，治诸生业久不遇，读书清源山之半岭岩，丙夜不休。故治毛诗，梦以礼经夺魁，遂改习礼，凡三十九日得隽。＂县

令拟毁一峰书院，邓镛尚为＂孝廉＂，还未登第。当他得知一峰书院即将被毁时，痛心疾首，毅然写下一洋洋酒酒的万言书，进呈郡守，力陈书院不可毁。他言辞茬切地指出：书院乃纪念一峰先生之物，意义非凡。一峰先生的学识，气节在泉州士子中是一个楷模。毁书院，则伤士子之心，而损泉州文教。同时强调＂惟学校书院为裕桢干以致国家生平之基＂，因而书院切不可毁。邓镛的这一举动得到许多学者与士子的支持，他们纷纷响应，呼吁保护书院，并认为如书院被毁，将减少生员名额，阻碍士子进取之途，委实不该如此做。在邓镛等人的强烈要求和抗议下，郡守最终打消了拆除书院的念头，使一峰书院躲过一劫，得以继续办下去。此后的崇祯年间（1628－1644 年），曾对书院重加修華，并因其地靠近清源山，一度易名清源书院。＂滨海远乡之士负籍来游者，难以屈指计＂。一峰书院为古代泉州的教育作出重大贡献，而因保护一峰书院而闻名一时的邓镀，万历七年（1579 年）中举人，万历十七年（ 1589 年）登进士。踏上仕途后，他依然重视教育。初授青浦令，＂为折粮法，以均田赋，开河渠，勤果学＂。调任广东归善县令，＂政尚廉简，催科得宜，改建学宫，筑天泉书院，率诸生讲学，文教大兴＂。后来，因政绩突出，提升为南户部郎中，出任南阳郡守，卒于官。乾隆二十年（1755 年）重修泉州府学乡贤祠，奉祀乡贤一百八十八人，邓镛跻身其中，当之无愧。（《泉州府志•明循绩》）另一个典型的例子是安海石井书院。这所书院在张居正执政期间的第三次禁毁书院时，同样也被殃及，一度被废，书院的名称，书院中的二公祠，杏坛，小山丛竹亭等的名称也都被改掉，直到窦子再任泉州太守时，情况才得以改观。据《安海志•塔坊》载：石井书院于＂万历间，张相废天下书院，行郡邑，改其匾为＇乡约’；三十四年丙午（1606年），改其祠为通判馆，又改杏坛为‘熊卢二公祠’，以小山丛竹为文昌阁，移杏坛石

碑于阁前，后汝阴窦子冉为泉州太守时，复修之，匾曰‘晦翁朱先生祠’，背曰‘文明气象’＂。这所书院停止讲学活动几十年，尽管建筑物依然存在，但是不仅名称被改掉，而且连地基也被压迫与侵蚀，可见危害非同一般。
（6）除一峰书院和石井书院外，在明王朝四次禁毁书院的过程中，泉州是否还有其他的书院遭到毁废，由于史书没有明确的记载，因而我们已很难加以稽考。不过，从现有掌握的一些不甚明确的记载可以推论，当时遭受毁废的应当不会仅仅只有两所书院。明代中期泉州新建和修复的书院，很多在明末清初已废掉了。毁废的原因固然有多种，但不能排除其中有一部分是在四次禁毁书院的过程中被毁废。在中国古代书院的发展进程中，明代是书院遭到禁毁次数最多的一个朝代。朝廷多次下令毁废天下书院，泉州作为明王朝统治下一个州，地方官员完全我行我素，置朝廷诏令于不顾，显然是不现实的，退一步而言，即使书院没有真正被毁废，但在朝廷多次下令毁废这一大环境下，书院各方面的建设也必然受到程度不等的危害。
（a．不过，根据现在掌握的资料，从总体上看，朝廷四次禁毁书院对泉州书院的危害还是被局限于一定范围。倘若与全国其他地区比较，泉州的书院在这一过程中所遭受的破坏相对还是较小的。这种情况的出现主要有三个方面的原因：一是第一次和第二次禁毁书院的锋芒指向，从学术思想领域而言，乃是王守仁和湛若水的＂邪学＂。所谓＂伪学私创＂，＂学术偏颇，志行邪伪，乞斥之，并毁所创书院＂，就是其矛头所在。其时，王阳明学说兴起，在全国很多地方居于被尊崇地位。而这时泉州的书院，虽然也受到王学的一定影响，然而毕竟没有多大的市场，甚至基本上处于被排斥的地位，书院仍以程朱理学为宗，基本上仍是捍卫，传播程朱理学的阵地，这也使泉州的书院获得相对安全的环

境。二是泉州地处偏远，远离当时政治斗争的中心。由于朝廷四毁书院都与当时统治阶级的政治斗争密切相关，书院成为政治斗争的牺牲品，而泉州所处的地理位置，决定了它与政治斗争中心比较疏远，从而也能在一定程度上避开禁毁的锋芒。三是书院讲学制度已经深人人心。书院在当时的影响很大，声望很高，许多人不愿意毁废书院，因而采取种种方式予以抵制，甚至一些郡县官吏也对毁废书院持消极对待的态度，这也在一定程度上消蚀了毁废书院政策的贯彻执行。正因为如此，嘉靖年间两年内连续两次禁毁书院，对泉州的书院基本上没有多大影响，从现有有关的史料看，也没有发现在这两次禁毁书院过程中泉州有被直接毁废的书院。不仅如此，朝廷越禁，地方还在办，所以明代泉州的书院，反以嘉请年间为最多，而且有好几所是在嘉靖十六年，十七年之后，即两次诏禁之后创办的。说明这两次禁毁书院在泉州执行的效果并不理想，对泉州书院的危害并不那么明显与直接。这也正如《野获编》上所说：书院＂虽世宗力禁，而终不能止＂。张居正禁毁书院比嘉靖年间两次禁毁书院的规模更大，措施更为严厉，而对泉州及其福建其他地方的影响也较大。当时福建毁废了相当一些书院，包括如兴化府的涵江书院和建阳的瑞樟书院等一些较为著名的书院。涵江书院被毁卖，书院的祀田只留三百亩，余俱卖官，直到张居正死后的万历十四年 （1586年），才＂疏请赐复＂。就泉州的书院而言，这次禁毁的冲击也较大，实际上可以说，四毁书院对泉州书院造成破坏最大的也就是这一次，一峰书院及石井书院的遭遇即是明证。但是，由于前述的各种因素的交互作用，大多数书院仍以各种方式保存下来。逼于张居正的政治压力，或许只好采取＂阳奉阴违＂的策略，设法保存书院，即使如一峰书院，终究还是躲过了被毁废的厄运。所以，万历年间虽有张居正大张旗鼓禁毁天下书院之举，泉

州的书院也受到了不小伤害，但虽禁犹存，而且还新创建了一所书院，即何乔远的镜山书院。这也足见书院讲学影响之深，已非一道禁令可以毁尽。至于第四次禁毁书院，虽然来势汹汹，然而对泉州书院的影响并不明显，即使有些书院可能遭到毁废，但有关史书均没有什么记载，这也可见其影响终究有限。

明代后期倭寇肆虐泉州，对泉州书院发展造成的破坏极为严重，也是造成明末书院毁废的一个最主要因素。泉州在元代后期就开始受到倭寇的骚扰，到了明代倭患日益严重，而以嘉靖年间为最甚。嘉靖，万历年间，倭寇为祸泉州沿海长达几十年之久，成为一个极为严重的社会问题。嘉靖三十六年（1557年），倭寇船只在泉州浯屿停泊，分别劫掠了惠安，南安的沿海地带。次年，又从晋江龟湖突至安海，被击退。嘉靖三十八年（1559 年），倭寇在泉州浮桥焚毁民居，又到新桥一带进行骚扰，造成了乡兵与居民死一千多人的惨祸。次年，倭寇又攻人惠安崇武卫城，盘踞四十余天，＂大掠而去＂，造成了严重后果。同年七月倭寇攻人安溪县城，也穷踞四十余天，把县署和民房烧毁殆尽。更加严重的是，嘉靖四十一年（ 1562 年）二月和三月，倭寇两次攻陷晋江永宁卫，在那里大肆烧杀掳掠，血泊漂尸，死伤积野，连逃人水关内的老百姓，也被活活堵死，造成了＂兵火结，繁华灭＂的惨剧。倭寇之祸，直到嘉靖四十五年（ 1566 年）才为名将戚继光，知府万庆提兵施计将其截杀而大体平息。从嘉靖三十六年至嘉靖四十五年的十年间，泉州所属的南安，永春，安溪的县城，都被倭寇攻陷过。至于沿海地区更是经常遭受倭寇的焚劫。倭寇肆虐，使泉州的社会经济遭到严重破坏，人民生命财产的损失难以计数，沿海许多城镇，村落化为废墟，一片荒凉，也严重地破坏了泉州的教育事业。

倭患不仅严重危害了泉州书院的生存环境，而且直接毁废

了一些书院。据史书明确记载，明代泉州新建的书院中，就有几所毁于倭寇之手。例如建于嘉靖三十年（1556年）的安溪养正书院，仅仅创办了不到十年，到了嘉靖三十九（1565 年），倭寇侵扰安溪县城，这所书院就被毁坏了。又如建于嘉靖三年 （1524年）的永春文公书院，当嘉靖四十一年（1562 年）倭寇人侵永春时，该书院亦被毁，后才续建于县治东北隅。嘉靖间通判陈尧典刚刚重修的小山书院，同样遭到厄运。清徐之霖的《重兴朱夫子小山丛竹亭记》云陈尧典重修小山书院：＂且缕夫子像，以崇祀之，其有功之于名教岂鲜浅哉。迨后复为兵㶹所毁，基址侵作民居，石额没于卒伍，像则碎而为三，委置五贤祠壁隙，裏渎先贤不亦甚乎？＂（《泉州府志•学校》）此外，如安溪的凤山书院，晋江的南塘书院，泉州清源山的新山书院，也都是在倭寇肆虐期间毁废的，虽然史书没有明载是毁于倭寇之手，但也不能完全排除这种可能。纵使它们不是直接毁于倭寇之手，但却不能否定毁废与倭寇有关。由于倭寇的肆虐，书院的生存环境极为恶劣，有的书院虽幸免于难，但也是元气大伤，只能勉强维持，谈不上什么发展，而有的书院则因困难重重，无法维持，最终只能关闭了事。

除政府禁毁与倭寇肆虐外，明末泉州社会的其他各种天灾人祸，也是造成明末书院毁废的重要原因之一。明末政治腐败，土地兼并严重，官府舞弊贪婪，社会昏暗，科举更加腐败，加上泉州地区天灾频仍，各地时有瘟疫发生，也使书院的生存和发展环境进一步受到破坏。例如嘉靖四十一年（1562年），正值倭寇为祸惨烈之时，泉州郡城发生严重瘟疫。据《泉州府志》载： ＂人死十之七，市肆寺观，尸相枕藉，有冎户无一人存者。熏蒿凄怆，不可忍闻，市门俱闭，至无敢出。＂以至于人们谈瘟色变。社会动荡不安，政治陷于崩溃的境地，书院也就难以为继了。随着

世事的变迁，泉州的书院也经历着兴衰荣枯，书院发展在嘉靖以后开始走下坡路，新建书院愈来愈少，并在明末最后几十年完全停止。已建的书院部分设施较为完善，基础较为雄厚，因而长盛不衰，而有些书院则如县花一现，建立后不久便灰飞烟灭。因此，书院数量急剧衰萎，生徒数量下降，讲学质量大不如前，随之而来的则是书院的声誉和影响大大降低，书院的发展又逐渐步人一个相对沉寂的时期。

## 明代泉州书院的特点

明代泉州的书院，如果与宋元时期的书院相比较，由于整个社会环境的变迁，因而也具有不少颇为突出的特点，主要表现为以下几个方面。

## 1．官民并举兴办书院

官方举办与民间举办相结合，这是明代泉州书院的一个基本特点。这一特点的形成既源自于民间对创建书院自由讲学授徒的热情，也来自官府对于书院的态度，而两者又是相互影响相互促进的。民间对创办书院讲学授徒的追求，加上郡县官学的局限，科举的种种弊端，导致了官府对官学和书院态度的变异，对书院由漠视逐渐转向积极扶持的政策，或官府直接创办书院，或支持民间创办书院。而官府对书院的积极态度，尤其对民间创办书院的鼓励和支持，也进一步激发民间创办书院的热情，调动了民间私人办书院的积极性。因此，在地方政府广办书院的热潮中，民间创办书院的传统也得以发扬，民间的各界人士也纷纷加人创办书院的行列。官方与民间同时创办书院，互相促进，互相推动，共同构成了明代中期以后泉

州书院建设的高潮。明代泉州新建的书院中官办书院占有较大的比例。从前列＂明代泉州新建书院一览表＂可以看出，明代泉州新建书院二十所，除鳌水书院的创办者不详外，新山书院，休山书院，五桂堂书院，孔泉书院，龙泉书院等五所书院为民间私人所创办，占总数的四分之一，有十五所书院是由府县行政长官或巡按，提学，总兵等创建的，或是由民间起请然后官府主持兴建，占总数的四分之三。占有一定比例的民办书院，由于其创办动机主要是为了自由讲学，也由于资金及师资等问题都是依靠自身解决，因而相对具有较强的独立性，在管理和教学等方面的活动也比较灵活自由。不过，民间私人创办的书院也有不少问题，最突出的就是所需的维持经费。明代泉州民间私人创办的书院，主要是一些在外为官的人创办的。当他们尚在宦职途中，书院的经费一般是不大成问题的，但当他们不在职上尤其是去世以后，要维持这些书院的长久存续就可能遇到不少困难。而所占比例更大的官办书院，由于大多为府县长官创建，经费及师资等一般都较有保证。书院有官府所买学田作为常年经费，自然较易长久维持，从而能保持经久不衰。但是，官办书院的最突出问题是受到官府的控制。官府控制书院，元代已开其端，明代更进一步加强了。元代泉州地方官并没创办多少书院，主要是采取措施以加强对原有书院的控制。明代地方政府在积极创办书院的同时，也注意加强对书院的控制。地方长官在亲自创建或积极扶持书院创办的过程中，也就顺理成章地获得了对书院的控制权，从而使书院置于政府的控制之下，某种程度上成为官学的补充。这种局面所带来的第一个突出后果，就是书院较易受到外部政治气候的影响，甚至成为政治斗争的牺牲品。第二个突出后果就是与科举关系的密切。虽然从某种意义上说，书院由于科举制度腐败而

兴盛，但书院本身又不能摆脱科举的束缚和影响。如明代著名学者泉人王慎中在《＜黄晓江先生文集〉序》所言：＂自科目用人，士无他途以发身，举一世聪明才智并力于此以伸其好功名之心。为士之众，莫盛于今日，盖于荐之前有司，从官得位，而沉于卑冗，因于斥䆭，终老且死，犹谓之不遇。＂（《丰州集稿 －启序》）在科举制度盛行的时代，官学日渐变成科举制度的附庸，成为士子参加科举的预备场所。书院也不能例外，尤其是官办的书院。明代泉州的书院大体可分为两种类型，一种是讲会式的书院，重视讲学，允许不同学派讲会，进行问难答辩，这类书院真正体现和发挥了书院教学的特点，如休山书院，新山书院等。另一种是考课式的书院，重于日课月考，士子多习课艺，这类书院与一般官学差别不大，受到科举制度影响较深，如一峰书院，泉山书院等。当一峰书院将遭裁撤时，众多士子极力抗争的主要理由之一，就是会使参加科举的生员名额减少。官办书院大多已渐成考课式的书院，除一部分有著名学者主持注重讲学之外，一般书院同府县学校的差别已逐步缩小。一些著名学者虽然竟相讲学，对书院讲会制度的发展贡献不小，但并不反对学生参加科举，甚至认为书院讲学与从事举业可以＂两无相碍＂。为了适应科举的要求，许多书院已不再以讲学为主，而是组织学生学习举业。有些书院的山长竟请府县学的儒学教官兼管，书院的学生随来随去，谈不上如何做学问，只把书院作为游食之所。在这种情况下，书院不得不对课程作出具体规定，然而也无非＂四书＂，＂五经＂之大义，与一般官学基本相同。万历年间规定的书院考课制度，实行日课月考。考课内容服从应举的需要。评卷经山长品评后，再送知府，知县审查，然后确定第等，发给资金。这种办法与府县学校的 ＂廪给制度＂已无区别了。书院的教学特点，本是以讲学为主，

这时已开始跟着科举转了。

## 2．朱子学说依旧独尊

从南宋经元代至明初，泉州的书院一直是朱熹理学的一统天下，朱熹及其学说一直居于独尊地位。明代中期，王阳明理学崛起，朱熹的学说受到质疑，朱熹的独尊地位也受到严峻的挑战。王阳明学说迅速传播，＂王门弟子＂众多，且分布广泛，故＂王学＂在明中叶以后影响很大，不仅打破了南宋末年以来程朱理学独得崇奉，一统天下的局面，而且在明代中叶以后逐渐占了统治地位，全国各地有相当部分书院崇祀王阳明，推崇王学。理学发展过程中所出现的这股新的巨大浪潮，不能不对泉州的书院带来一定的冲击。当时的泉州，也有一些王阳明的忠实信徒，主要是那些来泉州为官的外地人，如创建一峰书院的御史巡按聂豹，提学副使郭持平，以及漳泉道巡检曾櫻等，＂皆治王学者＂。由于这些人对王阳明学说的尊崇与传播，因而＂王学＂对泉州的书院也有一定影响。但是，从总体上看，明代泉州的书院基本上仍然继续以朱子理学为宗，朱子及其理学思想依然居于上风，王学基本上处于被排斥的地位，尽管有一定影响，却未能占居统治地位。所以出现这种状况，主要原因在于朱子学说在泉州已根深蒂固。朱子＂过化＂泉州，培育出一大批朱子门人，泉州成为＂闽学＂的重要阵地，朱子及其学说对泉州的影响既广且深，以至王阳明的学说尽管在全国各地影响很大，然而在泉州却受到强力排斥。突出表现在几方面：一是书院创办的动机。明代中叶全国各地广建书院与王阳明及其门人的讲学活动关系密切，他们到．处创建书院宣传自己的学术思想。泉州的书院同样也在明中叶开始进人复兴时期，但这时广建书院并非为了传播＂王学＂，恰恰相反，是为了排斥与抵制＂王学＂，维护和捍卫朱子学说的＂正统＂

与独尊地位。正如明代泉州李公缙的《重修同安文公书院记》所云：＂文公发明孔孟之道，学以居敬穷理为宗，其书切近而精实，明白而易晓，使天下后世遵之。今自王公卿相下至宿儒童蒙，何人不读文公之书，守文公之训，奚独闽人？……而闽人至今守其学尤恪，……可是宜其书院不废，虽既废而复兴也。林先生推文公佛教归儒之意，而梵天与开元并设讲所，亦欲使人知朱氏学为孔孟正脉，而西方佛盛不至与邹鲁同坛耳。乃蚀文公之教者，不在于缁黄坚涅磐之辈，而反出缙绅道学之口。自良知之说兴，人希顿悟之学，致有废格物穷理为不足事者，专门裂户异说竟新，往往自诧于紫阳之忠臣，而文公之注䇝几为掩抑。但使上士受之无可据之地，而下士茫乎莫知所适从，人室之戈竟兴社稷而租豆者，果孰为得也，吾又以知林先生之见卓矣。＂（《泉州府志•学校》）二是奉祀对象。明代泉州的书院，无论是新建或重建，没有一所以王阳明为奉祀对象，而基本上仍是奉祀朱熹。新建的二十所书院中，有近十所史料明确记载祀朱熹，且大都是官办书院。不少书院内还建有奉祀朱熹的专祠，立有朱熹的像以＂崇祀之＂。有的书院甚至直接用朱喜的别称或封号或所创的书院名称为名称，如安溪的考亭书院，紫阳书院，永春的文公书院，德化的紫阳书院，同安的文公书院等等。三是极力维护朱子学说的 ＂正统＂地位。明代泉州的书院都把朱子学说作为＂正学＂，推崇备至，要求生徒专治朱子之学。正如陈仲述在《重修泉山书院记》所云：＂予惟诸君知崇朱子之祠，斯知学朱子之学。士生斯世，不欲为圣贤则已，如欲为圣人贤人，舍朱子无以径。粤自人文肇开，五三六经载籍之传，不可尚已。乃筮生尼父，于周室东迁之际，以集其成，斯文之兴丧，天实为之。岂苟然哉。夫何秦人暴戾，革除篇辑，大道之绪日泯。两汉之士，潒喙争鸣，至周，程，张，邵诸儒出，得不传之学以相授受，天又笃生朱文公于有宋南

渡之时，以折其表。天之兴起斯文，谓无其意可乎？于东迁生孔子，于南渡生朱子；孔子不得其位，朱子亦不大显庸于时，盖俾之立言垂范，扶植人纲人纪于衰世，皆天也。今士大夫咸知孔子之道，不可一日无，一日无则生之理几熄。朱氏之学孔子之道之寓，求观孔子之道，必自朱氏始。苟为了然，如适燕而南其旌，适越而北其辕，其可至哉？此朱子为有功于名教，在吾徒为千万世罔极之恩也。予也少，有志于朱学，而弗窥其堂，无以塞王君请。虽然，朱子之书，家传人诵，昭列粲然，若繁星之丽天，有志于学者，可求而得之，又奚庸赘，遂书以为记。＂（《泉州府志•学校》）书院对朱子学说的推崇，由此已可见一斑。这类标榜在明代泉州的书院中，可谓比比皆是。

## 3．学术争辩颇为激烈

明代泉州的书院，尽管王阳明学说受到抵制，朱子理学依然居于被尊崇地位。然而，书院的学术论争却比较激烈，讲会制度颇为风行，学术上的问难答辩比较自由和活跃，并没有受到太大的压制和窒息。不同学派在学术上的激烈交锋成为书院的一大特色。这一状况的出现，既由于书院固有的＂讲会＂制度使然，更由于王阳明学说风行一时的影响。不同的学术观点通过＂讲会＂进行论辩，这本就是书院最为突出的特色之一。＂讲会＂又称＂会讲＂，即朱熹所说的＂会友讲学＂，持不同学术观点的论敌或学友聚会，以＂问难扬榷，有奇共赏，有疑共析＂，达到推动理学的探索和传播的目的。＂讲会＂原是南宋时期理学学派＂百家争鸣＂的一种学术活动，是不同学派或持不同见解的学者就一些学术问题展开的学术讨论，一般在书院内进行。理学是一种具有思辩性的儒学，它注重论证儒家伦理的终极本原以及达到这个道德境界的途径和方法。南宋时期，理学发展到综合集大成阶段，理学

家们开始对理学的范畴，命题，思想进行辨析，开始注意彼此在论证伦理道德的本原以及达到这个道德境界的方法上的差异。因而，他们都感到有＂会见讲论＂或＂会友讲学＂的需要，于是＂会讲＂兴起并大量出现于书院，因为这时理学和书院已密切结合起来，这种学术讨论式的＂会讲＂就必然引进书院，成为书院一种学术活动和教学活动。＂会讲＂出现于书院，对于书院组织在形成学术基地，实现学术功能方面，对于书院的教学活动的发展，教学形式的多样化均起到了十分重要的推动作用。明代中叶，随着王阳明学说的盛行，泉州的＂王门＂弟子也积极利用包括书院在内的各种思想阵地宣传＂王学＂，试图打破朱子学说在泉州一统天下的局面。而为数众多的泉州朱子学说的信徒，为维护朱喜的地位，捍卫固有的理学阵地，必然主动地与之进行论辩。于是，激烈的学术思想争辩不可避免。最典型者如张岳。作为朱子学说的忠实信徒，张岳＂惟以穷理实践为务＂，视王阳明＂良知＂之学为＂伪说＂。尽管当时＂良知＂之学满天下，然张岳却反覆＂指击其说＂，并曾亲赴浙江绍兴，与王阳明论辩三天。据黄宗羲《明儒学案》载：＂先生曾谒阳明于绍兴，与语多不契。阳明谓公只为旧说缠绕，非全放下，终难凑泊。先生终执先人之言，往往攻击良知。其言：‘学者只是一味笃实用功，此心之外更无他事是矣。’而又曰：‘若只守个虚灵之识，而理不明义不精，必有误气质做天性，人欲做天理矣。’不知义理只在虚灵之内，以虚灵为未足，而别寻义理，分明是义外也。学问思辨行，正是虚灵用处，舍学问思辨行，亦无以为虚灵矣。＂双方谁也说服不了谁，王阳明在泉州的弟子为老师辩护，张岳同样予以驳斥。据骆日升的《镇粤楼特祀碑》载：＂文成高第弟子双江聂公语：‘公诚豪杰，顾无奈旧闻缠扰，何也？＇公笑曰：‘吾尊吾所闻足矣。’＂（《小山类稿》）在泉州，张岳担任一峰书院山长，继续与王阳明的信徒进行论辩，尤

其是与王阳明的两位＂高第弟子＂聂沟，郭持平的论辩。此两人都是一峰书院的倡建者，他们与张岳除在书院辩论外，还曾亲往张岳家中与之辩论。据《惠安县志•古迹》＂净峰草堂＂条云：＂公学根程朱，聂大巡双江豹，郭浅斋宪副持平曾造堂中，与公考证得失。公始自礼曹归，与王新建讲论不合，而二公又皆治王学者，志趣各殊，其以公为旧闻缠绕宜也。古人问学，虽深交密契，于师说自守，尊闻行知，不能迁就苛合，往往如此。＂可见争论之激烈。一峰书院乃是当时学派交锋最激烈的一个阵地。除张岳与聂豹，郭持平等的论辩外，还有林孕昌与曾樮，黄文炤，张应星等人的＂讲会＂论辩，也较为典型。林孕昌，字为磐，号素庵，晋江人，明天启二年（ 1622 年）进士，任南兵部职方司主事，后挂冠归家，筑室讲学。曾櫻，字仲含，号二云，峡江人，万历四十四年 （1616年）进士。后任兵巡兴泉道参政：＂公余与绅士讲学清源祠 （书院），以躬行实践为先，莫不争自研磨，奉为仪式，暻廪行攘，还邹鲁归观。泉人为构二云书院于罗一峰书院之西，迁工部侍郎。＂（《泉州府志－明名宦》）曾楼尊尚王学。他任职泉州期间，适值林孕昌桂冠归家讲学，他曾同太守樊维成，晋江县令戈简前往听讲，后双方又在一峰书院＂讲会＂论辩。据《泉州府志•明列传》载：＂直指张应星詣曾櫻率僚属至一峰书院听讲，郡纯士毕集。孕昌与曾核，黄文炤各出讲章。越日张应星以 ‘上问录’ 相质，孕昌以 ‘问问录’答之。丙子（1636年）冬，黄道周过泉，复以曾櫻及巡道陆卿正至一峰祠听讲。厥后当道俱先后人社笋堤，鼓吹理学称盛事。＂泉山书院也是当时较注重＂垪会＂的一所书院，不少大师曾在此进行讲学，问难答辩，如明嘉靖间，有朱定南先生到书院，＂择诸生才俊谈道论文，听者甚众＂。又如何乔远，据《泉州府志•明列传》云：何乔远不仅＂为泉山书院延主教事＂，而且＂复兴讲于泉山书院，撰《惩忩窒欲二解》＂。何乔远亲自创

建的镜山书院，同样也是一所讲学比较自由的书院，＂无峻壁之限，无干彻之约＂。因而＂其讲德考业求书问字益履满＂，慕名而前来进行学术探讨的人不少，如明代莘相，福清人叶向高偕南安洪有声，晋江黄国鼎，郭梦詹等名士，到他的镜山书院去拜访，讲学论道，互相切磋，问难答辩，一时传为佳话。

## 4．学术研究与讲学相结合

重视进行理学研究，把学术研究同讲学紧密结合在一起，这也是明代泉州书院一个较为突出的特点。这个特点是由三个基本因素决定的：一是明代的书院毕竟尚没有完全沦为科举的附庸，比较注重讲学。相当一些书院本身属于讲学式的书院，即使那些已进行考课的书院，相当程度上也没有摒弃讲学，而是仍然把讲学当作书院教学活动的重要内容。由于讲学比较普遍，必然要求进行一定的研究，通过学术研究提高讲学水平。尤其是明代书院的＂讲会＂制度比较风行，更要求讲学者提高自身的学术水平。二是明代泉州的书院中仍然招揽了相当一批名儒大师，他们或亲自创办书院讲学，或担任书院山长，或兼任书院教职，如张岳，何乔远，王宣，顾珀，傅阳明，黄钱，郑普，林希元等等。这些名儒大师在尚未与书院发生联系时，大多已从事过不同程度的学术研究，并且在某一方面已颇有造诣。当他们与书院发生关系后，不仅没有放弃自身的研究，而且充分利用书院的特殊环境，加强研究，边讲学边研究，并往往通过著述的形式来体现其研究成果。三是明代理学两大派别的激烈较量，也有力地推动了书院的学术研究。理学两大学派为证明各自理论的正确性，抵制对方的理论，并最终从理论上压倒对方，也需要加以进一步深人的研究。不仅要研究自身的理论，使之不断完善，求得精详缜密，同时也要研究对手的理论，从中发现缺陷与谬误，

从而予以驳斥。因此，书院在普遍重视讲学的同时，注重学术研究，把讲学和研究作为一个相辅相成的统一体，相互联系，相互推动。例如何乔远创办休山书院，一方面亲自讲学，另一方面则以书院为基地，开展理学研究，并形成为著作。何乔远好著书，平生著述洋洋可观，＂其道德文章，一代昭昭＂。他的不少著作就是在家居创办书院讲学期间完成的，其中如著名的《名山藏》，《闹书》，以及《万历后集》，《天启集》等等。再如平生著述甚富的张岳，其著述中也有不少是在家居和担任一峰书院掌教时的成果，如《宋名辅事业》，《古文汇选》，《古文典要》，《更定礼记》，《泉州府志》，《惠安县志》等等。又如一峰书院的首任山长王宣，也是一位集讲学与著述于一身的著名学者。王宣字子钟，晋江人，弘治十七年举人，受业于蔡清，与陈琛，张元忽，李墀号称泉州四杰。他掌教一峰书院后，再无心功名，潜心讲学和学术研究。＂荐之于朝不赴，曾题诗清源洞云：‘玉龙卧井无消息，搔发星星坐夕阳。’＂这里的清源洞即一峰书院，因一峰书院在明代一度改称清源书院。据《泉州府志•明列传》载王宣在一峰书院的研究： ＂仰观千古，仰视一世，精研前圣之遗，洞贯百家之旨，直欲伐沿袭之芜秽，揭六籍于日星。……林希元称其自得之学不滞于音句，绝俗之行不泥于尘俗。著有文集，希元序之，又有《东屿文集选粹》。＂再如嘉靖间先任泉州府学教授，后被督学朱衡委任主持一峰书院教事的华亭人唐尧宾，据《泉州府志》记载，也是一位 ＂博学好礼，既善与诸生讲论＂，又是一位注重学术研究的人物，著有《浩然堂问答》，郡人王慎中为之作序。再如傅阳明，辞官归家创办五桂堂书院，亦是集讲学与著述于一身，曾著有《苑经通解》。再如曾长期担任南安石井杨林书院教职的南安名士黄琙，亦比较典型。黄钱字国威，号石崖，石井人。明正德二年（1507年）贡生。正德六年（1511 年）上京赴试，因大主考病中丢失试

卷，特荐钦赐进身出身。黄钱无意仕途而告假返乡，长期执教于石井杨林书院，在讲学的同时潜心研究，成果不少，著有《易解》，《礼记庭说》，《书经大旨》，《四书口授》等书，史称＂抱经蕴艺，为一时名士＂。总之，书院在讲学的同时重视学术研究，各种学术研究颇为风行，成果累累，反过来促进了书院讲学质量的提高。讲学质量与学术研究水平较高，表明书院具有较高的质量，书院的社会声誉因此也较高。

## 5．社会影响较大

明代泉州新建及修复的书院，规模有大有小，存续时间有长有短，讲学质量参差不齐，知名度也有高有低，然而从总体上看，社会影响还是很大的，这也构成这个时期书院的一个较为显著的特点。这一特点的形成，主要基于几个方面的因素：一是数量众多且规模较大。明代泉州新建的书院共有二十所，其中晋江 （含府城）八所，安溪四所，永春一所，德化三所，南安二所，惠安一所，同安一所，表明各县均有新建书院。单就新建书院的数量看，就已远远超过宋元两代所建的书院。如果加上宋元时代所建，明代加以修華或重建的书院，则数量更为可观。明代不仅书院数量众多，而且大量书院存续时间较长，相当一些书院规模也较大，如一峰书院拥有房屋数十间，生徒不少；二是不少书院为名人创建，或为纪念某一著名人物而建。如何乔远建休山书院，顾珀建新山书院，傅阳明建五桂堂书院，戚继光建鳌江书院。一峰书院则为纪念罗伦而建，欧阳书院为纪念欧阳詹而建。由于何乔远，傅阳明，顾珀等都是明代泉州著名的人士，影响很大，因而他们创建的书院本身就有较高的知名度，吸引了不少人。如休山书院，因是何乔远创建，＂慕镜山而思造其门者踵相接＂。一峰书院亦因罗伦的气节而闻名，如张岳《一峰罗先生书院记》云：

罗一峰因直言上疏，得罪权贵，＂浩然弃归。天下既闻其风而高之。比归，杜门讲学，不以世事屑意，而尤严其节于辞受取舍之际，俊伟明白，必欲得其本心而后已。故久之而天下益信服焉＂。 （《小山类稿•记》）三是名儒掌教书院或在书院讲学。张岳，何乔远，顾珀，傅阳明等人，一方面是朝廷的重要官员，一方面又是有名的学者，学术上颇有造诣，他们掌教书院，影响很大。掌教一峰书院的王宣，唐尧宾，龙泉书院的王天馨，安海石井书院的陈惟白，刘绍祖，杨林书院的黄钺等，亦都是当时著名的儒者，他们较高的讲学水平为书院赢得了声誉。如黄钱在杨林书院讲学，强调清修实践，格物致知，由于他精通《易学》，又师承理学大师蔡清，故所讲义理，颇吸引人。滨海一隅之士子，会集于此，对他的讲学赞叹不已。又如王宣，《泉州府志》称他的讲学：＂持论正大，确守师说而间有所发明；如谓论学者合朱陆为一，便非真知苏子瞻之文精神气骨，刚而无馁，其极诋新法为小人所忌恶，濒九死不悔，合于孟子养浩然之气。朱以苏张诋之未为确论，他所论著类是，学者郃然信之。＂一峰书院正因有王宣，张岳，唐尧宾等名儒先后任掌教，故声誉鹊起，＂滨海远乡之士负笈来游者，难以屈指计。＂四是培养了一批知名的人物，也大大提高了书院的影响力。典型如黄钱掌教期间的杨林书院，由于他的声望，门生遍及晋江，南安，同安，成为泉州沿海一位很有影响的导师。在他的谆谆教诱之下，杨林书院人才辈出，仅南安沿海就有郑普，许拱，黄华秀，李文瓒，吴复清等，这些人均就读过杨林书院，后均有较大的成就。如郑普，号海亭，石井人，嘉靖十一年（1532年）进士，初授无锡知县，因政绩突出，升任户部员外郎，擢任云南府知府，精通经学，著有《海亭文集》。许拱，字宏庄，号樯村，石井人，嘉靖十一年（1532 年）以岁贡授华亭（今上海松江县）训导，后调荆州府学教授。黄华秀，字居约，号同春，石井人，万历

## 泉州书院的学规学约

书院的学规是书院教育的总方针，它规定书院的培养目标，进德和为学的基本要求和标准，以及学生在书院生活的一些基本守则。学规最初比较概括，抽象，以后陆续发挥，补充，有的订得相当详细，具体，尤其是对学生道德品质方面的要求都十分明确和严格。学规与前述的书院＂章程＂与＂条规＂既有联系也有区别。学规只是教学方面的管理规章制度，仅针对教学方面的有关具体问题加以规范，因而只是书院整个组织管理制度的一个组成部分，尽管也是最为重要的部分。而＂条规＂或＂章程＂则是书院总的组织管理制度，涉及书院的规制，管理，祭祀，教学，经费收支等方面面的问题，范围更为宽泛，虽然也有有关教学的问题，但一般而言，只是在一些重大原则问题上加以规定，而具体问题的规定则通过学规加以体现。

书院制订学规也是受了佛教禅林制度的影响和启发。魏晋以后，佛教盛行，各地建立寺庙，僧侣众多，一些大的寺庙聚集僧侣几百人，甚至上千人。为了向经徒传经授道，建立起禅林讲学制度，并订立了＂清规＂。唐代江西百丈山怀海禅师将当时禅林通行的组织制度整理成一部成文的法规，称为＂百丈清规＂。按 ＂百丈清规＂规定，禅林组织的讲学制度分为五种：一，讲经：多在结夏后（即每年四月十五日以后）举行，开讲时有极严肃的仪式；二，小参，晚会：小参指平时随便开讲，地点及听众都没有规定。小参在夜晚举行，称为晚参或晚会；三，普说：与小参相似。不过小参专由住持开示，普说则不限于住持，而有讨论研究的性质；四，朔望吃普茶：每月廿四，三十日是僧侣休沐的日子，举行吃普茶的仪式（类似茶话会），由住持宣布规约，或察问学者见解，或

普通事物的评论；五，人室请益：每月初三，初八，十三，十八，廿三，廿八日，学者个人可以向住持执经问道。禅林设＂住持＂一人，推选或官聘德尊齿高的人担任，通常又称＂长老＂；＂住持＂以下分为东西两序，东序管司总务，西序管司教务，首领称＂首座＂，要履行的职责是：一，表率丛林，辅翊住持；二，分座说法，开示后昆；三，坐禅领众，谨守条章；四，斋粥精粗，勉谕执事；五，僧行失仪，依规示罚；六，老病亡殁，垂恤送终。书院的发端受禅林的不小影响，书院的规约受禅林制度的影响和启发同样是很明显的，尤其在精神上受到的感染更加明显。

学术界一般认为，第一系统完整的书院学规是南宋朱熹制订的＂白鹿洞学规＂，又称＂白鹿洞教规＂，＂白鹿洞书院教条＂，＂白鹿洞书院揭示＂。这个学规制订于朱熹泉州讲学之后，而其基本内容据载朱熹在九日山书院讲学时即已提出，把它们作为生徒必须学习并遵循的一些准则。随后，朱熹兴复白鹿洞书院，把这些内容加以系统化，正式成为书院的学规。＂白鹿洞学规＂内容如下：

父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。右五教之目。尧舜使契为司徒，敬敷五教，即此是也。学者学此而已，而其所以学之之序，亦有五焉。其别如左：

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。
右为学之序。学，问，思，辨四者，所以穷理也。若夫笃行之事，则自修身以至于应事，接物，亦各有要。其别如左：

言忠信，行笃敬；惩忿室欲，迁善改过。
右修身之要。
正其谊，不谋其利；明其道，不计其功。右处事之要。

己所不欲，勿施于人；行有不得，反求诸已。

