

三論中國家庭結構的變動

費孝通

1982年3月我在日本東京國際文化館,根據我該年在江村(江蘇省吳江縣廟港鄕開弦弓村)的調查資料和過去的調查資料相比較,講了一篇“論中國家庭結構的變動” (以下簡稱“一論” )。返國後於該年十月五訪江村。1983年3月在香港中文大學主辦的"現代化與中國文化研討會”第一次會議上,根據新的資料,講了一篇“家庭結構變動中的老年贍養問題” ,副題是“再論中國家庭結構的變動” (以下簡稱“再論” )。1983年5月到7月,南開大學社會學系有四位研究生,在我的指導下,到江村進行社會調査,其中的王勛同志在1984年4月寫了一篇論文“農民家庭職能和結構的新變化”。1985年7月,我九訪江村,得到沈關寶、李友梅、劉豪興、王勛等同志的幫助作了追踪觀察,寫成這三論中國家庭結構的變動” ,將在中文大學主辦的"第二屆現代化與中國文化研討會”第二次會議上提出討論。

在"一論”裏我只就江村1936年和1981年的資料作了比較: 1936年的資料發表在1938年出版的英文本《江村經濟》(Peasant Life in China)一書裏。1936年是在抗日戰爭之前, 1981年是解放後經過十年動亂,開始在全國進行農村經濟體制改革的時期,但江村在這時還沒有實行聯產承包責任制。1982年我五訪江村時,江村剛開始改革,對家庭結構的影響還不顯著,我只核對了"一論”裏所引用的資料,並查到了該村1962年戶囗册,所以在"再論”裏增加了這一年的比較資料。1983年和1985年,江村的經濟體制已實行改革,所以這兩年的資料可以反映改革初期家庭結構的變動。1985年7月劉豪興同志又提供他在江村查到1950年戶囗資料,可以對解放初期的情況作出補充。

這幾年中國農村裏實行經濟體制改革,在十年動亂之後,取得了撥亂反正的重大成就。通過這次改革,把聯產承包責任制代替了過去的公社集體經營制,就是把農業經營的責任落實到千家萬戶,糾正了公社制中"吃大鍋”和"瞎指揮”等弊病,因而提高了農業勞動生產率,增加了農民的收入。具體地說是在不改變土地公有制的前提下,由農民個體戶承包一定面積的土地, 自行經營農業,所得收入,除了上交一定的農業稅並承擔一定的國家徵購任務和集體生產管理費用外,都歸農戶所有。這樣實現了社會主義按勞分配的原則,也發揮了農民的生產積極性。這是中國走上現代化道路上的一項取得重大成就的改革·這項改革是很基本的,必然影響到農民生活的各個方面,農民家庭結構也決非例外。我們正在追踪觀察這些變動。

我在這幾篇文章裏所說的家庭結構是指一個家庭裏包括那些成員和他們之間的關係。我在一論”裏把中國的家庭從結構上分為四個類型: ( 1 )殘缺家庭或不完整的家庭,一般是指核心家庭原有配偶中有一方死亡或離去,或是父母雙亡的未婚子女。(2)核心家庭,即包括一對夫婦及其未婚子女,在中國通常稱作"小家庭”。( 3)擴大家庭,即核心家庭之外還包括一些其他的成員, 大多是核心家庭中男方的或寡母,或其他較遠的親屬,甚至沒有親屬關係的人。(4 )聯合家庭,指有一個以上多核心的家庭,一般是子女成婚後繼續和父母在一個家庭裏生活,成了兩代重叠多核心家庭,或成婚後的兄弟不分家構成同胞多核心家庭,在中國通常稱作"大家庭”。

這種分類法是以有沒有夫婦所形成的核心和有多少個核心為標準的。( 1)沒有核心, ( 2 )和(3) 都只有一個核心,但後者則帶有一些核心以外的成員, (4 )是多核心。這是從夫婦核心是家庭基礎的槪念出發的分類,在邏輯上比較清楚明白。但有不少同志認為這種分類不能充份反映中國家庭的特點,因為中國傳統家庭的特點是以親子關係為主軸。我在"再論”裏也曾強調過這一點, 因此,我重新考慮了這個分類問題。

按我原來的分類法,第四類家庭固然都是多核心家庭,但是包含了兩種多核心:一是有一個兒子成婚後繼續和父母在一起生活的兩代重叠雙核心家庭,二是有幾個兒子成婚後不獨立成家而和父母同住,父母中即使有一方死亡或都死亡之後,依舊不分家的同胞多核心家庭。前一種和上述3類的區別是在父母是否雙全,從親子軸心關係來看,這種區別並不重要。而且4類裏前一種和後一種的區別是在成婚兒子是否分家,這兩種家庭如果合在4類裏就不易突出這個區別。事實上,在江村農民都公認同胞兄弟成婚後應當分家,同胞多核心家庭是很少見的,所以不如把同胞多核心家庭和兩代重叠雙核心家庭劃分淸楚。因之,我同意在分析中國家庭結構時, 不妨把兩代重叠多核心家庭合併在3類裏,而稱之為主幹家庭,聯合家庭或大家庭則保留給原來4類裏的同胞多核心家庭。修正分類法的目的是在突出中國家庭以親子為主軸的特點。

分類法修正後, “一論”和“再論”中所列各類家庭的比例應作相應的修正,其中1964年的數字在1985年複查中糾正了一些誤差。1981年的原始資料不在手邊,只能假定1981第4類的數目和 1982年相同,然後修改第3類的數目。下表是各類家庭在全村家庭總數中修正後的百分比。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1936 | 1950 | 1964 | 1981 | 1982 | 1984 |
| 1. ·殘缺家庭 2. ·核心家庭 3. ·主幹家庭 4. ·聯合家庭 | 27 · 6  23 · 7  45 · 4 | 27 · 4  32 · 3  35 · 5 | 34 · 4  44 · 7  20 . 5 | 19 · 6  38 · 7  〔38 · 5〕  〔3 · 2〕 | 16 · 9  37 · 8  42 · 0 | 17 · 3  39 · 0  43 . 2 |

從上表所提示的變動來看。殘缺家庭到八十年代有顯著的減少,聯合家庭到1984年開始下降。核心家庭上升到1964年逐步下降,主幹家庭則表現出1964年前後,變動幅度較大,先落後起。這種情況在基本上我在"一論”、“再論”均已有所說明,現在把近半個世紀的分段比例滙總在一起來看,有些情況表現得比較突出了,特別值得在本篇裏作補充說明的是有關核心家庭的穩定和主幹家庭的起落。

我在“再論”裏已說過江村農民認為父母身邊總得有個成年的兒子贍養他們。如果父母身邊只有一個兒子,而這個兒子婚後要鬧分家的話,他會遭到社會的譴責,認為不是''孝子”。兒女應當孝敬父母,負贍養的責任是中國傳統的倫理觀念,至今還是有現實的社會影響。但是如果一家有幾個兒子,在江村一般只留一個已婚的在家和父母同居,其餘的婚後可以不受譴責地分家出去,獨立門戶。在意識上,江村農民把主幹家庭而不是把聯合家庭或核心家庭作為他們主要的家庭結構。

 但事實上,核心家庭却不可避免地會增加,首先是出於人口的自然增長。凡是有一個以上兒子的家庭,長大成婚後就會分裂出一個或幾個核心家庭。江村固然存在着傳統的控制生育的習俗,但在實行一胎化的計劃生育以前,一家有兩個兒子的為數不少。在分析上表中核心家庭的穩定性時必需考慮到這一個事實。人囗增殖引起核心家庭的增多。六十年代核心家庭比例顯著增加和四十年代末期人囗增加是有關的。

另一個使核心家庭增多和主幹家庭減少的原因是原有主幹家庭的分裂,就是父子鬧分

家。

這現象固然會受到社會倫理觀念的譴責,但如我在三十年代所敍述的,在江村並不乏這種例子。那是出於家庭裏兩代之間的矛盾,特別是婆媳之間的矛盾。主幹家庭分裂的結果加重了殘缺家庭及核心家庭的比例。在1964年前後主幹家庭在比例上顯然下降,這和當時農村經濟陷入困境是有關的,因為在家庭經濟緊張的情況中,家庭成員間,特別是兩代之間的矛盾比較容易發生。

一直到八十年代主幹家庭才又得到回升,我在"再論”裏曾重複了農民的解釋,他們認為主要是由於人囗增殖和相應的房屋緊張, "要分也分不了”。我還提出了“分灶不分家”的現象作為旁證。我接着說:

如果房屋緊張確是限制分家的一個重要因素,增建房屋後是否會改變不同類型的家庭的比例,又返回到1964年前的趨勢?這是個要等待將來才能答覆的問題。現在我們如果想作預測,除了看到房屋限制正在逐步放寬之外,還應當考慮到其他的因素。

1983年的調查確實見到了應當考慮的其他因素,即江村落實了聯產承包責任制。在1982年的資料裏可以看到江村農民並不因房屋的增建而向小家庭的方向發展,相反地却有10戶小家庭和2戶殘缺家庭合併成6戶主幹家庭。

可以舉1983年觀察到的一個實例來說明·

第11生產隊有一戶社員,土地承包到戶前,夫妻二人都在社隊辦的企業裏工作。家中的老人雖然還能幹活,却不參加集體生產,完全靠兒子贍養,全家經濟收入少,生活瑣事上常有爭吵,造成家庭關係緊張,最後導致分家。實行“包幹到戶”後,如果不合戶,在兒子、媳婦獨立生活的家庭中,夫妻倆旣要在外面工作,又要回家耕種囗糧田,實在忙不過來。如果將口糧田出讓給其他農民,則要花錢買糧食吃,經濟上划不來。合戶以後,田地劃在一起, 農活在一起做,大忙時全家出工,平常的田間管理等農活均由老人負責。這樣,旣解決了口糧問題同時老人還可以幫助養蠶、搞家庭副業和做家務勞動, 大家都實惠。經濟互惠的另一方面是兩家灶頭合在一起,節省了近一半的柴草。農民是最講求實際的,如果沒有這種經濟上的合作互惠,即使有了合戶的可能性,也未必出現家庭的合併(王1984 : 75)。

1983年6戶合併家庭,為數固然不多,但這是一個苗頭。生產責任制、農村專業戶和鄕鎭工業繼續發展下去, ·農村家庭的結構勢必繼續調整,而原來分家的兩代家庭核心會有可能像上述例子一樣趨於合併,而且還可以想像到原來有可能分家的主幹家庭在新情況下不鬧分家而得到了鞏固。更值得提到的是這新合併的6戶中有兩戶是因為這年把老房拆除建造了新房,居住較前寬裕的情況下合併的。另外,原來兩代分灶的家庭中已有2戶雖則居住情況並無改善却也合灶了。這些都是“再論”裏所沒有預見到的,說明了農村經濟體制改革對家庭結構的影響是深刻的。

6 中國家庭及其變遷

1985年7月我們在江村核對本文的論點時,我們看到主幹家庭在各戶要自己經營囗糧田的制度下確具有它的優勢。具體說來:第一,主幹家庭可以保證家庭內部的勞動分工,提高生產效益。第二,它可以保證在農閒季節能騰出勞動力出外從事非農田的生產活動,諸如打零工、運輸、販運,增加家庭收入。第三,它可以保證家庭裏的日常勞務的運轉。在江村主要負責農田耕作的是男子,婦女則在工廠裏做工,養蠶的家庭副業又有了發展,如果沒有個老年婦女在家裏照料孩子和其他家務,夫婦兩人確實忙不過來。

還應該指出,促使原來分了家的單位重新合併,並加強主幹家庭穩定性的因素,除了兩代共同經營他們承包的土地效率較高外,贍養方式的變動也在起作用。在集體經管的公社制時期, 生產隊在兒子所得工分中扣除他對父母的贍養部份,主要是糧食和稻禾,直接交給父母收用。現在的責任制規定父母和兒女都有了囗糧田。父母沒有勞動力或勞動力不足時,得靠兒女代耕或助耕。這樣的安排使父子合併經營比較合算和方便了。而且父母雖老,一般在農田耕作和家務勞動上還是可以出力的。經濟上的合作和互相依賴也可以加強兩代之間感情的融洽,減少分家的要求。

主幹家庭穩定性增加的趨勢和當前鼓勵離土不離鄕的政策是相適應的。這幾年裏在村子附近鄕鎭企業的發展,使得農民可以依舊在農村裏居住而進工廠做工。鄕村人口並沒發生大量外流的趨勢,這就使得成年男女安定在農村裏。這樣的工業化並不衝擊已有的家庭結構。

主幹家庭在數量上的回升並不能認為農民家庭生活方式在走回頭路,傳統的家長制度又擡頭了。這幾年農村經濟的搞活和繁榮是農村現代化的起點。它不僅在農業上實現了聯產承包責任制,而且它釋放出來的大量原來吃大鍋飯的剩餘勞動力,促進了鄕鎭工業的大發展,出現了農村工業化的新形勢,江村興辦了不少集體工業,村子裏有大批農民進廠成了工資收入者。這些工廠裏又是女工佔多數,農村裏婦女地位起了顯著變化。這些趨勢抗住了封建家長制的復活。

1982年調查了江村120戶家庭經濟權力的情況,其中完全按傳統方式,由家長支配經濟收入,決定成員消費的僅佔15 %。在消費上多數是由家長主管,但妻子和兒女都有權對自己的消費做出決定,這種方式約佔80 %以上。儘管實行責任制後,家庭已成一個相對獨立的經濟單位, 家長權力有所增加,但並沒恢復三十年代的家長制。

1985年複査時,我們也注意到除了主幹家庭有所上升外,同時也存在趨向核心家庭的力量。在所調查的195戶主幹家庭中有29戶是父母和子女分灶吃飯的。他們在生產上是一個共同單位, 但消費上却分開獨立經營。如果在主幹家庭中扣除這29戶,核心家庭的比例就上升為46 · 9 % ,高於主幹家庭的34 %。這表示核心家庭在江村的重要性並不應當低估。

家庭結構核心化的原因也很多,其中一個重要的原因是由於家庭成員開始有了個人的收入。在"一論”中我已提到由於實行工分制,家庭成員就能明確家庭收入有多少是屬於自己的勞動收入,對傳統的家長權威已有所衝擊。近年來,由於鄕鎭企業的發展提高了家庭中務工成員在收入中所佔的比例,在村辦絲廠裏的女工一人的收入一般佔四口之家平均年收入的三份之。有一家有三個務工的成員,他們在家庭總收入中佔三份之二。一般工資還是發到家長手上, 但獎金及加工費則由女工自己領取,而這一部份已佔工資的四份之一強。這是說家庭成員直接由個人支配的收入比過去已大有增加。絲織廠裏有一個工人自已花錢買了一架照相機,家長雖然覺得這筆錢花得“沒名堂” ,但也無可奈何。這是經濟上促使主幹家庭分裂的一種因素。

更重要的是兩代之間關於怎樣花錢的觀念上出現了值得注意的分歧。老的一代還保持勤儉治家的傳統,而新的一代則已是"吃講營養,穿講漂亮,住講寬敞”。這一點即使在表面的觀察

三論中國家庭結構的變動 7

上也可以看得淸楚,新老兩代在衣着和頭髮式樣上已有明顯和突出的差別。1984年村裏有一戶要造房子,父的主張造平房,而兒子則寧願舉債要造樓房。父親反對借債,但是兒子說, "現在就是要會借錢過日子,苦幹一年,不就還清了麼? ”兩代之間意見的分歧在許多方面表現出來, 就也使一些已經和兒子分了家的父母,不願再合併了。

我們還注意到有一些政策也鼓勵核心家庭。例如村辦工業裏還實行一戶一工的辦法。為多得入廠的機會,傾向於分家。又如按戶規定建築用的土地面積,每戶可多得20平方的面積建築猪舍或羊棚。這是不利於兩代合併在一戶裏的規定。

最近家庭副業的發展,特別是那些不需要強壯勞動力的副業如養兎子,使得年老的人可以倚靠自己的勞動力取得較優的收入,開始感到和已婚兒女同住,要為他們做家務,帶孩子是一種包袱。這是說傳統"養兒防老” ,倚靠兒子的贍養以度晚年的觀念開始發生改變。現在已經有人說"生兒子不如養兎子”了。如果老年人能取得這種經濟上獨立的機會再加上兩代間對人對世看法上的差距,導致一些已與兒子分了家的父母不再考慮合併了。

目前江村的情況可說是:主幹家庭的凝固力和分化力正在相持狀態中,凝固力略高於分化力。究竟事態的發展會導致那一方面的偏重而影響家庭結構的變化,現在還不易預測。但經過一段時間的調查和分析,我們對於中國農村裏主幹家庭的重要性,在認識上可以說有所增進, 同時也看到了農村體制改革對家庭結構已起了深刻的影響。我們將追踪觀察。希望有機會再向各位滙報。引用書目

王勛

1984 《農民家庭職能和結構的新變化》。天津:南開大學社會學系論文。

費孝通

1982 "論中國家庭結構的變動”。《天津社會科學雙月刊》, 1982年第3期。

1985 "家庭結構變動中的老年贍養問題”。見《現代化與中國文化研討會論文彙編》。喬健主編,頁3-12。香港:香港中文大學社會科學院曁社會研究所。