家庭结构变动中的老年贍养问题

一再论中国家庭结构的变动费孝通

今天能参加香港中文大学主办的“现代化与中国文化研究讨论会”，与长久以来分散在世界各地同行的同胞们欢聚一堂，切磋论学，实在威到欣慰。相信这只是个开端，今后相聚的机会必然会与日俱增。

我想在这次会上提出来研究讨论的题目是：在现代化过程中，我国的家庭结构正在发生什么变动？这个问题牵涉较广，所以得分若干次来讲，而且想通过这样的讨论，促进我们正在对这个问题进行的调查研究。采取这种边讨论边调查的方法，可以使我们在会上发表各种尚在研究中的设想，得到相互启发和促进，推进我们对中国社会的研究工作。

去年这个时候，三月中旬，我应日本国际文化会馆之约，在东京讲了一次，题目就是中国家庭结构的变动”（以下简称东京讲话过、。今天所讲的可以说是上次讲话的继续，所以称之为“再论中国家庭结构的变动”，因此在上讲中已经提到过的论点在这讲中可以不再重复。和上讲一样，我的立论主要根据我和其他同志在江苏省、吴江县、开弦弓村（以下简称江村）的调查@。所提出的事实和论点都具有局限性，可作为今后更广泛的调查阴究的先行，拜提供一些待证的设想，但不能视为中国情况的括。

今天所要讨论的范围只是家庭结构中的一部分，亲子关系中子女对父母赡养这一方面的问题。这个问题看来似乎是一个小问题，它不过是作为社会细胞的家庭这个群体中亲子关系的一个方面，但是也应当看到亲子关系在整个社会结构中是极为基本的。人本身的再生产就是通过这种关系进行的，它是人类种的绵续的保证。以当前的人类来说，不论任何社会总是以这种社会关系为基础构成它最基本的群体，是每个人最亲密的社会生活的核心。而这种关系的具体内容却总是在历史过程中不断变动和发展的。它的变动也必然会影响每一个人的生活，同时对社会的各方面都有莫大的关系。

亲子关系特别是子女对父母赡养这一方面常受到研究中国现代化的学者的注意。这是因为有人认为在这方面中国文化确有它不同于西方文化的特点，而且有许多人想知道现代化的过程会不会改变中国文化在这方面原有的特点，而接近趋同于现代的西方文化。我虽则由于缺乏对西方现代社会中家庭结构的研究，不能进行科学的对此，但也愿意为研究这个问题提出一些有关的资料和不成熟的设想。

在中国流行着一种对西方家庭里亲子关系的看法，拜用“空巢”两个字形容它的模式。

她们认为：在西方现代社会里父母对子女有抚育的义务，而子女对父母却浸有赡养的义务。

为父母的人辛辛苦苦把儿女抚育成人，一旦儿女羽毛丰满却劳燕分飞，给父母留一个“空巢”。

且不问西方的家庭事实上是否如此，这种比喻在中国人中确能引起对这种妻凉晚景的反感。中国人对空巢”的反感也正说明了中国人所倦恋的晚年决不是这个下场。这种感情本身反映出了中西文化的差别。

中西文化在亲子关系上的差别何在？父母对子女有抚育的义务，这是双方相同的。所不伺的就在子女对父母有没有赡养的义务。如果上面流行的看法是符合事实的话，赡养老人在西方拜不成为子女必须负担的义务，而在中国却是子女文不容辞的责任。中国现行的《婚姻法》第十五条和最近通过的新宪法第四十九条对子女有赡养父毋的义务都有明文的规定。

如果我们承认中西文化中确是存在着这种差别，我们是否可以用下列公式来予以表示：西方的公式是Fl艹F衾艹F3艹而中国的公式是Fl F2 Fs（F代表世代，艹代表抚育，艹代表赡养）。在西方是甲代抚育乙代，乙代抚育丙代，那是一代一代接力的模式，简称“接力模式”。在中国是甲代抚育乙代，乙代赡养甲代，乙代抚育丙代，丙代又赡养乙代，下一代对上一代都要反馈的模式，简称“反馈模式”。这两种模式的差别就在前者不存在子女对父母贍养这一种义务。

如果进一步分祈西方的接力模式，在一个人的一生中可以分出三个联续的时期，第一期是被抚育期，他和父母构成一个生活单位，第二期是抚育子女期，他和子女构成一个生活单位，最后就留着一段抚育空白期，由老夫妇构成一个生活单位，那就是上面所说的“空巢” 中国的反馈模式如果相应地分为三个时期来看，第一期是被抚育期，第二期是抚育子女期，第三期是赡养父母期。当然，第二第三两期有参差复叠的情况，因而也使生活单位的结构复杂而多样。

上面这样的分忻未免过于简单化，因为亲子关系的内容是丰富和生动的，既有物质的一面，还有精神的一面。上面所说的只是就法律上的规定而言，而且又偏重于亲子的居住和经济供养的范围。把西方社会里当子女的人比作分飞的燕子，当事人也许是难于接受的，因为尽管不存在法律上的赡养义务，西方子女对父毋在感情上和在经济的资助上还是存在着千练万缕的联系。旧巢里天伦余热，温而不熄还是常态。这方面今天我们不去多说了。但是总的看来，我们是否可以承认由于这种接力模式，西方的家庭结构上确是比中国为单纯些，主要的形式是以夫妇和未成年的子女构成的核心家庭，也就是中国人所说的小家庭。

这样说来，亲子关系的反馈模式可以说是中国文化的一项特点。这个模式不仅有相当悠久的历史，很早就有许多维持它的伦理观念。儒家所提倡的孝道可以认为是这种在社会上通行的模式的反映，转而起着从意识形态上巩固这种模式的作用。民间广泛流行的“二十四孝”是通过事例进行普及这种模式的教材。这些是我们这一代的人所熟悉的，无需我在这里详述。我在三十年代所写的《江村经济》中曾把深入民间的“香火”观念作为中国着重传宗接代的象征性的信念。上一代以“不孝有三，无后为大”为训，而下一代则以“荣宗耀祖”为奋斗目标。所以我常说：中国人是心中有祖宗、有子孙而把自己作为上下相联的环节来看的。这种说法是否有点夸大，还可以推敲，但是我想多少是可以用来突出和一切以自我为中心的西方文化的基本精神相区别。这种传统精神文化表现在社会细胞的构成上的就是亲子关系的反馈模式。

这种反馈模式的基础何在呢？朴实的农民用了“养儿防老”四个字来答复。他们这样解释传宗接代即嗣续的问题，这对我很有启发。人的一生如果分老壮幼三个时期，其中只有中间

7

这一段时期能靠自己的劳动养活自己，幼年和老年这两个时期在不同程度上都是要别人来养活的抚育幼丿L，赡养老人是一切社会必须解决的问题。中国传统社会就是采取反馈模式来解决这个问题的

“ '、社会经济典同体要能长期维持下去，成员间来往取予之间从总体和跽线来看，必须均衡互惠。这是所谓社会的隐忧在于不均的原因。在解决幼年和老年不能自养的问题上，还是要贯彻均衡互惠的原则。接力和反馈两种模式虽则形式不同，但都是能贯彻这原则的。接力模式是乙代取之甲代，而还给丙代，取予之间是均衡的。反馈模式是乙代先取之甲弋，然后及身还给甲代，取予之间也是均衡的。所以这两种模式都能维持，不发生“不均”的隐忧。

“养儿防老”是均衡社会成员世代间取予的中国传统模式。这种模式有其历史上的经济基础，经济基础的改变，这种模式当然是也要改变的。我们要研究的就是这种模式在中国现代化过程中是不是在改变，怎样改变，和向什么模式改变。

要研究上述这些问题，我们必须看到中国当前现代化的实质：在社会的生产关系上起了什么变化？这些变化是否已经引起了传统的反馈模式的改变？有些什么变动？这些变动指贐什么趋势？这次讲话限于时间，在现代化方面只能简述一些解放以来的重大变革。而且将限于农村这个范围。

在解放后的三十年里，中国农村里最根本的变化是废除了封建剥削制度，原来的生产资料私有制改变成了公有制。过去在农村中土地属于家庭所私有，现在已经成为集体所有。这是生产关系上根本性的变化。1958年实行公社化后，生产队是农业集体经营和核算单位。随后由于“左”的偏向，执行了以为纲的方针，造成了农村工副业的萎缩，家庭这个社会基本单位的生产职能日益缩小。它只成了个一家人的共同消费单位。在1958年“大跃进”过程中，有些地方推行过吃大锅饭的农村食堂制，意向是连消费也要实行社会化。这种不从实际出发的“共产风”，事实上是行不通的，所以不久就停止了。1978年十一届三中全会拨乱反正，进一步改正了过去许多在政策上“左”的错误，实行联产责任制，在社会主义的根本原则下，兼顾国家、集体和个人的利益，发挥了家庭这个社会细胞在生产上的积极性，成为经营管理的基本单位，而且发展了多种经营，家庭副业的收入大大增加，在短短的几年中使农村日益繁荣。

在这个变动过程中子女对父母赡养的反馈模式基本上拜没有变动。简单地说，这是由于家庭作为生活单位拜溲有变，一家人还是吃一锅饭，算一笔统帐。公社化带来的变化是：过去一个家庭所需要的消费品是直接由家庭成员典同劳动所生产或交換得来的；而且1978年前家庭生产自给部分大为削弱，商品部分除了统购物资外几乎全部消失，一个家庭的生活资料主要是来自生产队，按家庭成员参加集体生产的劳动所分配给他们的实物（包括口粮和柴禾等）及现金。集体分配固然按个人为集体生产所付出的劳动以工分计算，但实际分配时均以家庭为基础的月@为单位交付的。那就是说，一家的成员各人所得工分合算在一起交给这家的家跽，拜不直接交给劳动者个人。即使在企业里劳动的工人，他们的工资也合算成工分交给生产队，在分配时统一交给一家的家长。@

由于实行了工分制，家庭成员间经济上来往取予之间的互惠情况，也就比较明显了。过去 8

家庭经济是一笔统帐，谁贡袱多少，谁消费多少，不易明算，何况世代间的取予比重是逐渐变化的，谁养谁只能有个笼统的印象，实行了工分制，就比较容易计算了。家庭结构中世代继替的经济过程可以用成员的年龄来划出不同阶段。

这次调查了江村两个生产队，共55厂，224人。该队有个规定，在学龄期（15岁以前）的儿童不得参加集体生产劳动，不给工分。儿童在家庭副业中是参加劳动的。但实际上有一些13 岁至15岁的青年已经参加集体劳动，占该年龄组的四分之一。一般成员是在16岁参加劳动。参加劳动的第一年只合全劳动力的五分之一，第二年二分之一，第三年才能成为全劳动力。父母对子女的抚育到16岁至17岁时可以认为告一段落，因为在成为半劳动力时本人的生活资料已经可以自给了。到了成为全劳动力时就有余力可以供养别人。但是这个村的结婚年龄过去一般是18岁。那就是说男的一到成为全劳动力时，一般就结婚成家，再隔一年就要抚育自己的儿女了。结婚成家需要一笔经费，包括儿女成家的物质设备（男的要造新募和添置室内用具，女的要嫁妆）和取得社会承认的仪式费用（结婚时宴请亲朋）估计男方要一千到三千元，女方要几百元到一千元。如果一个全劳动力到法定年龄结婚（男22岁，女20岁），即使积蓄四年，还不够自己负担这笔费用。早婚的更不用说。所以父母不得不负担这笔费用中的大部分，这部分也应当算入抚育费内。

按江村的习惯，儿子成婚生了孙子，舟亲这时大概是40岁，一般不再下田掙工分了。她在家照顾小孙子和丛事家务操作。在家庭副业不发达的年头，她是溲有可计算的经济收人的，成为家庭中其他成员的供养对象。在发展了家庭副业后，这种情况巳有所改变，此如养子，就可以有现金收人足够支付一家的副食品，但是口粮及柴禾等还得靠别人供给。男子全劳动期可到60岁，60岁到65岁是半劳动力，他至多能养活自己，他的老伴就得由儿子赡养了，65岁后连自己也得儿子赡养了。这时他的儿子已进人40多岁，可以说刚完成抚育儿女的任务，紧接着就要负担赡养父毋的任务。两者几乎互相銜接，而且加起来几乎相等于一生中劳动力的时期，这是反馈模式中世代交替的简化公式。

上述简化公式是一种大致的胱括，在一个继续生存下去的社会细胞内部的世代交替。按这个简式引伸推论，家庭结构中就可以包括两对或两对以上的配偶，即一般所谓大家庭（东京讲话中的第四类）。如果第二代只有一对配偶，老一代的配偶中有一造死亡，就成为以一对配偶为核心的扩大了的家庭（东京讲话中的第三类）。只有在老一代全死亡，而第二代的子女还溲有结婚，才成为只有一对配偶和未成年儿女构成的核心家庭，也称小家庭（东京讲话中的第二类）。如果两代的配偶都不时，就成了不完整的家庭（东京讲话中的第一类）。

、上面是从反馈模式引伸推论出来的可能出现的各种类的家庭结构和各种类型在发生上的关

、0

上述这种引伸推论是以一代一个儿子为假定的。事实上，普通的人家不仅有儿子，而且还有女儿多不少人家的儿子还不只一个。在江村有两个以上儿子的人家是极少的，第三个儿子一般不留或给人。具体情况此上述简化公式要复杂得多。

有儿子又有女儿怎么办呢？江村是实行父系亲属制度的，那就是说，儿子继承父亲的姓和财产，在一般情形下结了婚的儿子连同媳妇一起和父母共同居住在一座另屋里，在一个经济

9

单位中生活，即从父居制。媳妇是从别人家娶来的。自己的女儿则要嫁到别人家去，和她的丈夫和丈夫的父母形成一个家庭单位，即从夫居制。所以说女儿是“泼出去的水冫 ，溲五继承父母財产的权利。这还现行的习。我在《江村经济》里已经指出，1929年的旧民法已采取了男女平等的原贝刂，规定了女儿和儿子一样有继承父毋财产的杖利和贍养父的义务现行1980年的婚丛（第上八条）也作同样的规定。这种法律的规定在中国城市里有些部分已发't:.作用， 但怎农忖里半壯纪来拜有改变传统的单系嗣续的习惯。这次我在江+打刂过当地农民，为什么女JL渡继承杖，他们的答复是出嫁了的女儿没有负担贍养父母的义务。

实上，出镓了女儿确氅不负赡养自己父母的务的。这也反映了嗣续的实质还是在保证老年的谵养， “养，L防老”而不是“养女防老· 

如果家該无丿L怎么办？按传统的宗法制度，女儿还是出嫁，另外从自己的兄弟的儿子中，按长幼亲疏差序的规定择一立嗣。但是在江村拜不如此。他们公认为正当的习惯是为女儿招一个丈夫．h门称赘婿，住到自己家里来。在江村，这样上门的赘婿在1936年有12人，目前有36人。过去婿在社会E地位较低，现在由于实行了工分制的集体经济，他在家庭里的经济地位提高了，社会地位也相应提高了。凡是招赘的女儿都是既有养父母的义务，也有继承父母財产的亻又利。但是赘婿制还只能说是父系制的补充，因为只发生在有女无儿的情况。气儿子又有女儿的人家，除了特殊情形，总是男娶女嫁的。

l'.面已经说过，江村一般认为儿子赡养父母是义不容辞的责任，所以一般总是说，如果只有一个儿子，JL子结了婚不应当跟父母闹分家。但是如果有两个儿子，是不是继续在原有家庭这个细胞里关住下去呢？这种情形，在江村是少见的。1935年的调查，已婚弟依旧和父母（父或母）住在一起，没有分家的共有12。1981年调查只有2，而] 982年秋季我们再去调查时，这2师也已经分了家了。江村群众普遍认为两个儿子分家是应该的，合理的，所以称为“正当的分家”，以别于一个儿子要和父母闹分家。在江村，毳分家”主要是指見弟各自成家独立生活的意思。

按过去的习惯，有两个儿子的人家，要等第二个儿子结婚后才分家。但是现在很多人家在大儿子结婚后即分家了。儿子分家后老夫妇有不同的安排。我们这次调查了有两个儿子的37 分家的情况，结果如下：老夫妇跟一个儿子分居而和另一个儿子同住的典有16师，其中} 3 是大儿子结婚后就分出去，留着未婚的小儿子在老家和父同住，另外是小儿子结了婚仍与父母同住。有14师是两个儿子结婚后都分了出去，只留老夫妇在老家，分成了三。这就相当于西方的“空巢”模式了。有7月在儿子分家时，老夫妇分别住在两个已婚儿子家里，结果成了老夫妇的分居。

自从上地私有制废止后，分家拜不包括生产资料的继承问题。所谓分家实际上是在生产队的分配帐上另立一个师头。如上所述，有和父母分家的儿子所得的工分是和这家其他成员所得的工分分配时算在一笔帐上，所得的实物和现金一起由该卢的月主，即该家的家长领取。弟分了家，就划开计算，分别交给立了门师的主。

过去分家是件大事，分家后的儿子就掌握了所分得的土地的所有权了，在江村过去买佇永佃权，也由儿子继承。两个儿子间怎样能分得平均是一个常会引起爭执的问题。所以分家时要约请父系、毋系双方的亲戚，当着他们的面规定各个儿子应得的部分，还要规定儿子的赡养义务，那个儿子养父亲，那个儿子养母亲。协商定当后，请个识字的人写成文书，姑舅双方亲戚也要在文书上画押作证将来如果发生纠纷，由他们出面作断。画完押，举行宴会。现在这一套仪式还是要照办的，但是分家的内容却简单了，只分生活资料，其中此较重耍的是房屋。

按江村的习惯，分家时，上一代就得把财产的所有权移交给下一代。老一代把财产交出后，当然还可以使用，但这是算作下一代赡养他们的义务了。由儿子们指定所分得的房屋的一部分给老一代住，还要给他们提供必需的口粕和柴禾。这些在分家时都要加以规定的。口 ' 粮和柴禾都由生产队分配，从工分中扣除。生产队在发放口粕和柴禾时，就按各分家时定办理。有些人家，在分家那天开始，父母的口粮和柴禾就算在应负赡养义务的那个儿子的帐上。但是普通是贍养母亲的那个儿子，履行义务较早，因为老母亲在一有孙子时就不再参予集体劳动，所以她的口幀和柴禾就得由赡养她的儿子负担，老母亲则有责任照顾赡养者所生的孩子c老父亲在儿子结婚分家时一般还是个全劳动力或半劳动力，要到老年本人所掙得的工分不足支付口粮和柴禾时，不足部分才由生产队划在赡养他的丿L子帐上。

至于既没有能力养活自己，又溲有儿女的老人怎么办呢？按婚姻法规定（第二十二条）赡养的义务将落到直系亲属肩上，不仅孙儿女有赡养祖父母的义务，还有赡养外祖父母的义务。但是事实上，这些人是通过”五保”制度，由生产队集体负责供养的。

江村现有的经济水平，生产队还浸有能力负担老年的贍养。但据我们知道邻近经济比江村发展得快的社队，已在实行退休制度，即老人溲有劳动力不能参加集体劳动时也可以分得一定的集体收人。这等于是农村的老年社会保险。从这个方向发展下去，老年赡养将起根本的变化，对家庭结构的影响值得我们密切注意。

上面我所讲的赡养关系只是从经济方面着眼的，这是不全面的，还应当看到精神方面赡养，旧话所说的“天伦之乐”。中国人对西方“空巢”模式的反取，主要从老年人精神上缺少家人的慰藉这一点上发生的。在反馈模式里家庭成员间的感情生活上是不是能保证和洽和欢乐呢？这是一个值得具体分析的复杂问题。

我在上述简化的公式里，把赡养说成是子女对父母的义务。法律条文上是这样提的，但事实上对江村来说拜不确切，因为这样提法不仅把实际上不负赡养义务的女儿包括在内，而且有一个重要的角色没有提到。那个角色就是儿子的妻子，从她丈夫的父母来说是这家的 “媳妇”。她一结婚就了丈夫这个家的成员。她是这个经济单位里重要的劳动力。实行集体经济后，她是为这一家掙工分的重要成员。讲到精神方面的赡养时，她的地位更是重要了。

如上所述，江村的习惯，独生儿子结了婚不应该闹分家，所以至今全村有42 · 8％的人家有翁婆和媳妇的关系。分析这类家庭成员间的感情关系，可以看到父母子和翁婆媳之间不常是一致的。儿子是父母抚育成人的，亲密的共同生活建立亲子的感情。媳妇是在别家长大了才进门的，她和翁婆原来拜溲有亲密的关系，但进人了这个家庭后，就得和其他成员亲密地生活在一起。在过去作为一个新媳妇要和婆婆建立起和洽的关系拜不是件容易的事。她必须“如履薄冰”地遵照社会规范行事，而这些规范是在父权家长和男尊女卑的“礼殺”下规定的。过去被认为是好媳妇的是个对婆婆百依百顺、忍气吞声、委屈求全的媳妇。过去的大家庭大多是以这些好媳妇的屈辱取得表面上的稳定的。封建礼殺在中国已经被冲击了半个多世纪，新中国的建立，支持这些礼教的生产关系已经彻底被摧毁，虽则在精神文明中还有或隐或现的遗留，还起着现实的作用，而根本的变化却已在深人，也必然会在各方面影响到家庭的结

如果说，社会经济中生产关系的变革确已引起了家庭结构的变动，这种变动看来在很大程度上是通过妇女地位的提高而发生的。过去在土地私有制下，农村家庭里实际上掌握土地所有权的是家长这个实权人物，婆婆从而成为家务的指挥者。溲有经济自主杖的媳妇则处于被支配的地位。现在土地私有制被取消了。在集体经济男女同工同酬的原则下，妇女以独立蒡动者的身分参加集体劳动，取得报酬。当然，目前在集体分配时，还是以师为羊位，由各的师主收管，而且各家的经济权主要还握在家长手上，妇女的地位却已与前不同了。在江村已经有媳妇当家的例子，虽则为数还很少，但已经被社会所认可，不再作为新鲜奇闻了

媳妇地位实质的改变使得维持婆媳关系的力量从“礼教”，即传统媳妇得顺从婆婆的规范，改变到了“合作互惠”的需要，和从这种需要所培养出来的友爱感情。总的看来，江村的各个家庭不论它的结构属于那个类型，各成员基本上是和平合作的。媳妇生了孩子由婆婆抚育已成了通行的办法，这样劳动力较强的媳妇就可以保持为一家掙工分的主要成员。两代合作在农村中还是个经济效力较高的方式。婆媳和洽对一个家庭的兴旺富裕是有利的。当然，婆媳不和的人家也是有的。江村房屋很紧张，各家住所大多紧密相联，一家吵闹，左邻右舍不会不知道。凡是婆媳不和，公开吵闹的，逃不过社会的耳目，我们在调查时一问就知，甚至媳妇怎样骂婆婆都可以用原话转述我们听。我们的一位调查员，还亲自见到一家的媳妇拿了农具在门外打婆婆。引起我惊讶的倒是在旁的人拜不对这个“叛逆”的媳妇采取严厉的制上和惩罚。这种事在我这样年纪的人，说实在的，是看不惯的。后来我们了解到这个媳妇的气这么大，原因是在公婆给小姑的嫁妆太多，社会的舆论拜不都在公婆的一边。当然，婆媳矛盾发展到这样程度是个别的，尤其是因为现在分家已成为此较容易的事了。而且自从发展家庭副业以来，甚至年老的婆婆都能掙得一定的收入雾今后，联产责任制实行后，家庭这个单位恢复了它在农业经营中的作用，家庭成员间由经济上的合作互惠，看来更容易加强他们感上的团结。这些农村经济的变化怎样引起家庭结构的变化将是今后这方面的调查的重点

五

说到这里，我想不妨提出一些数据来看看江村家庭结构过去的情况。我在东京讲话中曾提到过家庭结构上不同的四个类型，拜分别提出了这四类家庭在1936年和1981年的此重。

{ 936年的数据是从《江村经济》的资料算出来的。1981年的资料是我四访江村时调查所得的。我从东京回国后，五访江村，对过去的资料进行了一次复查，所以数字上有校正（误差在1％上下）。1981年四访呵我们又发现了江村1964年的月口册，经复旦大学分校社会学系同人们整理和计算，现在已有了有关家庭结构的统计数据。把这三年的资料合在一起作此较，可以

作为我的东京讲话的补充。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1936年 | 1964年 | 1981年 |
| I不完整的家庭（没有成对的配偶） | 27 · 6 | 32 · 1 | 19 · 6 |
| Il小家庭（核心家庭） | 23 · 7 | 45．9 | 3 8 · 7 |
| 殂扩大的家庭（一对配偶加父或母） | 38、4 | 巧· 9 | 21 · 1 |
| IV大家庭〈两对及两对以上的配偶） | 10 · 3 |  | 2 0．6 |

丛上表可以看到：1964年和1936年相比，前两类（不完整的家庭和小家庭）有相当显著的增瓶，后两类（扩大的家庭和大家庭）有相当显著的贼少。后两类的跋少表明这些家庭中有不少已通过分家化成前两类了。这种从这表E看到的趋势看来是和我在上面所提到的变化相：符合的。今后应当继续用这一段时期的历史材料来加以核实或修正。

丛上表还可以看到，1964年到1981年这十七年中，江村在家庭结构上发生了和前二十人年相反的趋势：前两类有显著的下降，而后两类有显著的回升。这又怎样去理解呢？

我在《江村经济》中什经指出：过去有人把大家庭作为中国传统社会中家庭的主要形式这种观点至少在农村里是不符合实际的。在江村三十年代各类家庭中最普通的是扩大的家庭，至少小家庭在当时还是少数，只占总数的四分之一。据上面表上的数字看来，解放后到六十年代后期小家庭有了迅速的增加，甚至不完整的家庭也有所增加，另一方面扩大的家庭比例大为下降，很可能表明，已婚的儿子原来会跟父母或其中的一造同住的，在那一段时期里倾向于独立门，和上一代分家了。

但是为什么在六十年代后期和七十年代小家庭此例下降和扩大的家庭比例上升呢？我们把这问题请教老乡，他们很多强调房屋紧张这个原因。房子不够，要分也分不了。从人口资料来看，江村从1954年到1961年，人口自然增长率是步步下降的，甚至出现死多于生的负数多然后转为上升，1963年起1974年增长率维持在10 ‰以上，其后一直在10 ‰以下（解放后增长率平均是1 1 ‰，低于全国平均数）。1962年是该村人口最低的水平，据推算约有1，333 人，此1935年和1956年都低。在这几年中不完整的家庭有所增加，据说部分是由于青壮妇女在困难时期的外流。1962年纠正了“左”的倾向，农村经济恢复，1963年人口出生率是江村的最高纪录，达32 · 8 ‰，从那时起人口就迅速增加。从1964年的1412人增加到1981年的1761 人，凈增349人，占1964年人口的19 · 8％，而同时期数却从377增加到432，共增厂，占1964年的14 · 5％，落后于人口的增加。这表明江村农民给我们的解释是有理由的。那就是说，在这段人口上升时，正值“文化夫革命”时期，农村经济停滞不前，人均收入徘徊在一百元上下。按我们的估计，人均收入到三百元，才有一部分人家有力量为儿子结婚添造新房，在这段时间人口增多，房屋不增建，出现了居住上的紧张状态。

房屋紧怅对儿女的婚姻固然会起拖延的作用，但是男大女大，总是需要结婚的。不建造新屋而要使新夫妻有间新另可住，那只有把老夫妻挤出来。到这几年，我们去调查，还可以看到，老人们在灶屋，厢间，过道中搭床过夜的情况。儿子结了婚，房屋还是这些，所以谈不上分家了。房屋紧张确实限制了分家。小家庭在比例上有所少，扩大的家庭和大家庭有所增加正说明这种情形。

由于房屋紧张而不能分家，拜不表示婆媳关系随着容易和洽。事实可能恰恰相反，生活条件越差，婆媳矛盾更易激化，那么怎样办呢？这里出现了我在东京讲话中已提到的那种过渡形式或临时办法，即两代还住在一所房屋里，而生活上却各顾各的。江村称这种形式作 “分灶”，即两处开伙。分灶的人家在江村占全村有婆媳关系的人家中的18 · 4％。我们这次调查中还在两个生产队进行按卢访问，发现有一队住房特别挤，有18芦住在三个冂堂里。这三个门堂1936年我初访江村时只住三家人。人挤分家少。两队共42，而其中只有3家的兄弟分了家，其中一月是同父异母的兄弟，另一是兄弟吵架之后分的。分家虽少，分灶却多。

这两分灶的却有9，占全村分灶人家的26 · 4％。这说明房屋紧张和分家及分灶的密切关自从三中全会拨乱反正后，农村经济正在复兴中，特别是最近的三年里，江村人均收入达到了三百元，村里已开始添建新屋和改造旧。我每次去访问都去新房里访问新婚夫妇

最近生产队正在研究新村建设规划，建房的土地问题解决后即将兴建新村。如果房屋紧、张确系限制分家的一个重要因素，增建房屋后是否会改变不同类型的家庭的比例，又返回到1964年前的趋势呢？这是个要等到将来才能答复的问题。现在我们如果想作预测，除了看到房屋限制正在逐步放宽之外，还应当考虑到其他的因素，其中婆媳关系是否也会变动是值得注意的，因为如上所说，经济的发展中也存在着促使婆媳团结的因素存在。无论怎样，这些考虑带着我们从精神方面来研究赡养问题，为我们开辟了一个丰富的新领域。对这个领域来说，我今天的讲话还只能说是一种眺望罢了。

丛上面所讲的情况来看，我想概括起来可以这样说：

由于强调子女对父母的赡养义务，反馈模式可以说是中国亲子关系的特点。作为一个伦理的规范，至今还受到社会舆论的支持。它是当前的立法原则，而且写人了根本大法。如果以这个反馈模式为基础，加上父系的亲属体系，可以推论出父母和已婚的儿子共同组成的大家庭是中国家庭结构的基本形式。但是事实上在农村里，以江村的具体例子来说，不仪当前，而且过去，大家庭拜不是占多数的形式。农村里过去不仅是以扩大了的家庭为多数，而且已有大量的小家庭。小家庭在解放后已成为多数，虽则丛六十年代后期起比重有所下降。这说明反馈模式的亲子关系是可以在不同类型的家庭结构中体现的。家庭结构在不改变这模式的条件下，还可以有不同的类型。

在家庭结构的变动中，反馈模式基本上是保持的，因为尽管已婚的儿子和父母分家，他对父母经济上的赡养义务拜不改变，而且在实行工分制的集体经济中还得到集体组织的保证。但是在精神方面，老年的父母是否能从已婚的儿子方面得到感情生活上的反馈是个此较复杂但又十分重要的问题。中国人对西方接力模式的反感就在于人到晚年不能享受天伦之乐。但是应当看到过去中国家庭里所谓天伦之乐对老年的精神生活固然有所照顾，但在一定程度上是以男尊女卑，媳听婆命的封建礼教为支持的，至少要承认在这方面这种社会细胞中是存在着矛盾的。封建礼欷的废除，这种家庭内部的婆她矛盾如果激化就可以成为细胞分裂的导火线而实行分家。所以如果还要保证老年人不独守空巢，看来两代间，特别是婆媳间需要建立新的和睦的基础。家庭结构还得有新的调整。这方面的情况，我们还正在调查中。

我在东京讲话中，曾提到城市中正在发生偏离父系和从父居的传统体系，而出现女儿结婚后与父母同居，形成实质上属于女系性质的扩大的家庭。我认为这是值得注意的苗头，因为这种方式一方面维持了传之已久的反馈模式，而另一方面以女婿代替了媳妇这个角色，家庭内部的矛盾看来是可以比较少些。这是一种新的形式，是否会发展，现在还言之过早。而且在我们所调查的农村里，虽则招赘的人数比三十年代多了三倍，但凡是同时有儿子又有女儿的人家，溲有为女儿招赘上门，而把儿子送出去做别家的赘婿的，所以还不能看作是亲系的改变。

这次讲话拜有直接答复在前面提出的问题，就是中国家庭结构的变动是否会靠近甚至趋同于西方的接力模式？从形式上看小家庭在农村中数量的增加是向西方模式接近，但是在伦理及法律确认子女对父母的赡养义务也增加了反馈模式的持续力。具体的经济和人口等因素又从不同方向影响着家庭结构的具体变动，也正在改变赡养的方式和内容。因之，我们目前所掌握的材料，还不足以答复上述的问题。我们将继续跟随着中国社会的发展来扩大和加深我们对中国社会的科学认识。

我已说过，我们想采取边调查、边的方来推进我们社会学的研究工作。我不愿放过这次在中文大学和许多老朋友见面时质疑求殺的机会·所以顶不得我们工作上存在着许多缺点，认识上还不够成熟，急于把我们研究的情况向大家汇报，目的是在希望能得到大家的批砰指正，使我们正在进行中的实地调查工作能更好地进行下去。

\* } 983年3月7日在香港中文大学主办的研究会上的发言

注：．中文稿发表在《天津社会科学》双月刊，1982年，第三期，英文摘要发表在《中国建设》19s2年7月号。

@ 1982年10月我五访江村时，由林友苏、杨善华及徐亚丽三同志住江村，核对我在东京讲话所引用的材料，并按我要求进一步按户访问了开弦弓大队两个生产队，补充了一些材料，帮助我准备这次讲话。

@户口册上以户为单位，包括住在一起的家庭成员及附属成员，在农村里家庭和户这两个概念在实际上差别不大。

在城市里不住在一起的家庭成员不包括在一个户里。

@在这里我要补充说明在东京讲话中我提到女工直接从工厂取得工资，因而增加了她们经济自主权的情形。在这次調查中明确了这部分直接交给女工本人的只是工资中称作伙食补贴和奖金的那一部分，约占全部工资的三分之一到四分之

哲学系举办“马克思主义与人”学术讨论会

为纪念马克思逝世一百周年，我校哲学系举办了“马克思主义与人”学术讨论会。会议于四月五日至九日在北大图书馆举行。应邀到会的有来自全国六十五个高等校、社会科学研究单位和宣传出版部门的近百名专家、学者。与会的同虑按照会上传达的中共中央书记处书记、中宣部部长邓力群就人道主义等问题的研究发表的重浚话精神，认真贯彻严双百”方针，围绕着马克思主义关于人的理论进行了热烈的讨论。

这是近十几年以来由北大主办的第一次规模较大的文科学术讨论会。哲学系为举办这次讨论会作了一年多的准备，编写出版了《马克思主义与人》论文集。许多参加会议的同志也认真准备并提交了若千篇论文， 

会上，持各种不同观点的同志畅所欲言，各抒己见，心平气和地进行了商榷和争鸣。分歧集中在什么是人道主义、有没有马克思主义的人道主义，河评价马克思早期著作中使用的孬异化”这个范嘧，怎样看待社会主义社会中的异化现象等问题上。

关于人道主义，有一种意见认为把人放在首位，对人的价值，人的需要，人的幸福，人的自由解放，人的全面发展采取肯定态度，是人道主义的共同点马克思主义具有这种共同点，因而有马克思主义的人道主义》也有的同志认为，人道主义是马克思主义的组织部分。另一种意见认为，对人道主义的某些合理因素予以一定的限制和改造，马克思主义可以承认》值人道主义是在一定社会历史条件下产生发展的资产阶级思想体系，在普遍性外观的形式下，隐蒺着资产阶级个人和阶级的利益。它以抽象的人性论为特征，建立在唯心史观的基础上。马克思主义关于人的学说，关于解放无产阶级和全人类的理论是唯物史观和科学共产主义，而不是人道主义，马克思主义把人道作为一种道德范涛来吏用，賦予它无产阶级内容和标准，而不是把人道主义这种资产阶级思想体系包含在无产阶级思想体系之中。因此不存在马克思主义的人道主义。

关于异化，一种意见认为，马克思早期著作中的“异化”是个马克思主义的哲学范畴和历史范畴，社会主义社会存在着经济、政治、思想各领域的异化。有戡同志则认为，马克思早期著作中的异化说明人类历史发展，带有浓厚的思辨哲学色彩》在后期著作中虽然还使用“异化”这个词，但涵义和用法已不同于早期。社会主义社会中的许多问题是旧社会的痕迹，不能归结为社会主义制度本身的异化。有同志认为社会主义社会中还存在异化现象，但不可大，把什么问题都归结为异化。有的同志强调，我们的指导思想是马克思主义，我们的鍥帜是共产主义，而不是人道主义，不能用人道主义指导物质文明和社会主义精神文明建设，也不能用“异化”思想来观察解决社会问题，

大家认为，今天讨论人道主义等问题其有重大的理论意义和现实意义。这次讨论交流彼此研究成果”明确了分的症

：结所在，为今后研究工作的深入开展创造了有利条件。