**建安七子与时代的关系雏论**

**刘傲凡**

**摘要**：东汉是一个乱世,人们常说乱世出英雄,但真的是这样吗?政治上阀世家在抑制了民间庶族读书人的入仕之路;文化上民间私学一度中止,受教育则成为了一种奢侈品。阶级固化,文人志士无意改革,个人的力量在时代的浪潮下显得是那么无力。通过分析建安七子(东汉时期的七位具有代表文学家)多舛的命运,我们可以理清东汉特定的时代背景下的个人命运的局促与被动。并通过这一独特的视角以小见大的来了解东汉时期的时代特点。

**关键词**：东汉时代；建安七子；社会；历史；社会特点

**一 引言**

《三国演义》有言“话说天下大势分久必合,合久必分”，诚哉斯言。汉昭烈帝、魏武帝、吴太祖三人争霸造成的局面正应验了这句话，这一时期的动荡堪称为古今之最。这一时期，王事靡盬，贵族政权更迭始终频繁。在魏国，自曹丕以后，魏国政治越来越坏。明帝时，后宫多至难以想象，后宫资费泛滥，几与军费相等。此外，魏明帝大兴土木修建宫殿，在荥阳附近设方圆千里的大猎场，弊政不断，百姓民不聊生。而在这个时期，适逢出现了一批文人雅士，在这个非常特殊的时代，这里既有建安七子，以及《世说》中其他的种种奇人异士， 他们狂狷恣肆，自有一派风骨，令无数人心驰神往。虽然他们的言行举止可谓“浩浩乎，如冯虚御风而不知其所止，飘飘乎，如遗世独立羽化而登仙”，可他们的本质却并非如此，他们的诗歌“古意悲凉，遗世弃世”的特点体现的他们感慨时机不遇，生不逢时，例如：

**七哀诗**

“西京乱无象，豺虎方遘患。

复弃中国去，委身适荆蛮。

亲戚对我悲，朋友相追攀

出门无所见，白骨蔽平原。

路有饥妇人，抱子弃草间。

顾闻号泣声，挥涕独不还。

未知身死处，何能两相完？”

驱马弃之去，不忍听此言。

南登霸陵岸，回首望长安。

悟彼下泉人，喟然伤心肝！”

——王粲[[1]](#footnote-1)

这首诗刻画初离长安在郊外所见难民弃子的惨状，感叹于盛世的难得，体现了诗人对现实的抨击，对权贵，对奸臣的鞭挞，发自内心的反映了汉末动乱给人民带来的深重灾难，强烈倾诉了诗人对社会现状的悲恸。

建安七子的个人性格特点固然与个人经历有着密不可分的关系，但深层次上，体现了大时代的背景格局，忽略东汉末年时代变迁之际的现实因素的有影响而单从儒、道交融的因果序列中探寻建安七子的思想，几乎难以实现。因此，我们需结合历史变迁的因素影响，东汉末年政权的多端变化，腐化的曹魏集团来看待建安七子及其个人命运。

* 1. **建安时期、建安七子背景介绍**

1. **建安历史背景概述**

“建安”是东汉末年汉献帝的年号,从公元196—到220年。需要注意的是，220年曹丕篡东汉帝位，自立曹魏。政权的更迭明确示意着各方势力的对抗，动荡。这既有雄才大略的魏武帝东征西讨导致的内部国家不稳，也有曹丕，曹植等兄弟几人夺嫡的政治风云带来的缘故。

要了解公元196到220年的历史，我们还需要知道公元189年发生了什么作为铺垫，中平六年，即公元189年，汉灵帝崩，诸侯之一的董卓率兵入洛阳，废汉少帝刘辩立汉献帝刘协，年号立为初平。董卓自掌大权“挟天子以令诸侯”，后又挟持献帝至长安。

从196年开始，建安时代正式开启，此时北方面对着来自五胡十六国（指的是交替更迭的几个王朝，统称五胡十六国）的威胁。时天下大乱,士族文人多不以道义为重,儒学中衰，巨大的变化也随之发生在文化的多样性的身上,文学与思想不再分离，琴棋书画四艺交融，影响深远，诞生了影响后世的大家。对人物的评价不再局限于道德风范，人们的主观注重点转而走向人物外貌乃至更为深远的精神层面。

本文在这里就挂一漏万的列举几个建安时期的战争

建安三年，下邳之战，吕布为曹操所灭，曹操取得徐州。

建安五年，官渡之战，曹操击败袁绍。

建安十三年，赤壁之战，孙权及刘备联军击败南征荆州的曹操，奠定三国的局面。

建安十六年，潼关之战，曹操进军关中平定叛变的马超与韩遂势力。

建安十九年，益州之战结束，刘备击败益州牧刘璋，夺得益州。

建安二十年，逍遥津之战，孙权攻打合肥，合肥守将张辽主动冲击吴军，大挫吴军士气，孙权终无功而返。

建安二十三年，汉中之战，刘备攻取曹操占领的汉中。

建安二十四年，樊城之战，刘备将领关羽自荆州率军围困曹操占领的樊城，孙权将领吕蒙率部乘机袭取荆州，关羽被逼撤围南归。

此外，历史上讲东汉的政治、经济时，只讲到公元189年。190年以后的历史习惯上归为三国时期。因此“建安”虽是东汉的年号，但在历史研究上，“建安时期”是归为三国史来讲的。

**三、浅析东汉末年时代与建安七子个人命运的关系**

**（一）建安士族、门阀政治对庶民的影响**。

勃兴的门阀士族带来了知识的垄断。待到曹魏，九品中正制日趋发展成熟，逐渐使“品”与“家世”紧密相连，以至当时社会存在着一种“上品无寒门，下品无士族”的现象。

士人没有机会或没有条件出仕，远离社会政治活动，游走于社会边缘的行为。

此外，另一个原因还起了相当一部分的作用——小农经济的生产和消费方式有利于隐逸现象的发展。那些摆脱了压迫的建安末年隐士普遍长寿。社会压力小，健康的生活方式，这促进了一部分本就在避世与出世观念之间徘徊的人才隐逸。

隐逸现象是建安的社会现象，广泛流行的隐逸思想直接促进了怀有这一思想人物群体的壮大，甚至涵盖社会的各个阶层在这一群体之中。这大概也是庶民阶级的一种联合，更是一种应对门阀政治的方式吧。

封建朝代的庶族地位十分低下，即便富可敌国，寒门出身的社会地位仍难以改变。如“*南朝时临海郡 （今浙江临海市）富豪刘玉真 “资财巨万”，仍属寒庶，试图以巨万之资作为陪嫁，嫁女儿给士族后裔王元规，以攀高门，遭到坚决拒绝[[2]](#footnote-2)”*。可见士族与庶族这种政治身份上不可跨越的压迫，更是封建社会社会阶级划分的标志乃至为一道政治天堑。

综上所述，建安末年士族、门阀政治造成了政治排外，经济难以独立，身份压迫多种形式对庶族的压迫，间接的更是人才大量流失，许多有志之士不得已归隐。建安末年时期的名仕处于两种极端状态，其一庶族名仕大部分完全远离朝廷，淡泊名利，或因表达自己的诉求而与统计阶级发生矛盾而英年早逝，含恨而死其。二是士族与统治阶级在利益上具有一致性，受到了很好的文化熏陶，树立了建功立业的人生理想。

**（二）文化名人受统治集团的影响**

建安时期，普通人要做官，一般有察举、征辟两个途径。

所以很多大官僚就跟自己的门生故吏结成集团，形成了一股强大的政治力量，到了东汉末年形成了一些累世的家族，四世三公的袁绍家族就是典型。门生故吏便天下所致，故能成为讨伐董卓联军的盟主都是祖辈荫泽，。

当时名士都出身于这个阶层。背后是颍川的门阀大族支持的曹魏，江东的豪族支持的东吴。

曹操在《短歌行》中发出了“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”的感叹，渴望人才，主要是因为曹操出身于宦官之家，所以不被名士所尊重。而曹操更因叛逆夺权，从小便接受“天地君亲师”儒家教育的文化名人普遍所厌恶，但是这些名人在社会上又存在一定的影响力。

这便为文化名人与统治集团之间埋下了一个深重的矛盾。

建安七子中的孔融便体现了这个矛盾。性格放荡不羁的孔融，即便做出一些蔑视封建儒学孔教的行为对于他个人来说也是十分常见的。

即便大汉王朝依然覆灭，孔融依然忠诚于大汉王朝。孔融既然蔑视凡尘，那么也不拘礼节，专横跋扈的曹操更加引起了他的反感。

曹操与孔融之间曾发生这样一段恩怨，邺城被曹操攻下，曹丕抢袁熙妻甄氏为自己的妻妾。孔融愤慨不过，撰写了一封信致曹操，大意是推想武王伐纣的时候肯定将妲己抢来赐给了自己的儿子，来类比曹操的儿子抢甄氏。借此讽刺曹操。

此外，曹操下禁酒令。孔融性嗜酒，又以信致曹操漫谈酒之益处，此触犯曹操的大忌。惊惧于孔融的言论的曹操担心此会危及自己的统治，认为孔融妖言惑众，心中暗暗生出不喜之感。暗中指使路粹上书弹劾孔融，说孔融“招合徒众，欲规不轨”，“大逆不道，宜极重诛”。

而孔融一家后来的遭遇，我们可以从这段话中了解到，*“孔融被收，中外惶怖。时融儿大者九岁，小者八岁，二儿故琢钉戏，了无遽容。融谓使者曰：“冀罪止于身，二儿可得全不?”儿徐进曰：“大人岂见覆巢之下复有完卵乎?”寻亦收至。”——《世说新语·言语》。*可见，孔融一家死于曹操的嫉妒与怨恨。

追溯其根本原因，还是文化名人与统治集团在思想与精神层面存在分歧的缘故。

以孔融为代表的读书人在意识到封建礼教的虚伪，并走出陈腐的旧思想，严谨而认真的探讨思考宇宙与个人终极的奥秘等等哲学范畴问题。甚至可能因抒发自己对时事的看法，与统治者不同而受到迫害。

而另一个具有代表性的例子是王粲。

危如累卵的大汉王朝并没有撑到王粲成长，一展才华的岁月。王粲刚刚14岁时（公元190年），董卓挟天子以令诸侯，东京暴动，王室存亡堪忧。

王粲跟随父亲辗转流落到长安。不幸的是，长安也在两年后大乱，王粲被迫再度漂泊，乃至一度投靠荆州刘表。正因为在连年的战乱之中王粲经历了背井离乡之苦，急切渴望安定的生活和太平盛世的他有强烈的参政意识。总结起来，他在荆州帮助刘表做了几件大事：

1.为巩固荆州大造舆论。

2.助刘表周旋同盟内的矛盾。

故此，王粲授命发出《为刘荆州谏袁谭书》、《为刘荆州与袁尚书》。二书均晓之以礼，劝二袁“先除曹操，以卒先公之恨事定之后，乃议兄弟之怨，使记注之士，定曲直之评，不亦上策邪!”王粲展现出“疾呼泣血”的情感，以期使袁尚、袁谭携手共同匡扶汉室。由此可见，王粲与时进取，希望依托明主整治山河。在《登楼赋》这一诗词中他抒发了“冀王道之一平兮，假高衢而骋力”的豪情壮志，这明确体现了他不被刘表所不受重视和他个人志向的矛盾。

曹操给他封侯授职，感到心情舒畅，深受鼓舞的王粲，追随曹操，乘时进取，实现自己的人生抱负。

在附丽曹操的近十年中，踌躇满志是他的常态。在与奉和七体文《七释》中，王粲“致辨于事理”，“主张圣王之世，有志之士应当献身于政治，建功立业”。王粲极力劝谏明主要任贤纳言，“帝王虽贤，非良臣无以济天下”，“听于直言，则过行不累乎身”，饱含着王粲家国情怀的赤诚之心和效命曹魏父子的真诚。王粲附丽曹操后曾奉祝曹：“明公定冀州之日，下车即缮其甲卒，收其豪杰而用之，以横行天下；及平江、汉，引其贤俊而置之列位使海内回心，望风而愿治，文武并用，英雄毕力，此三王之举也。”应当说王粲的这番话不只是出于应酬，而是表达了他初仕曹操的看法以及甘心效命曹氏的心境。

王粲博闻强记、明习前朝礼乐制度的专长引起了曹操的器重，被任命为侍中，和卫凯一起制定魏国朝仪，共同创立了典章制度，《三国志·魏志·王粲传》中记录“时旧仪废弛，兴造制度，粲恒典之”。王粲此时堪称自得，达到了一生中最为辉煌的顶点。

以王粲为首的士族士人在家世、时事的影响下走向了建功扬名之路，抱有 “生为百夫雄，死为壮士规”， “弃余亲睦恩，输力竭忠贞”这样的情怀与信念。

**四、结论**

建安时期是一个足可以堪称“数千年未有之变局”的时期。

乱世改变了许多人的命运，有的人壮志凌云，希冀借怒海之狂涛，蛟龙之狂舞而逆狼而冲，直上九重青云；有的人生逢乱世，感叹生不逢时，不在太平盛世，人心不古，故而心灰意冷，转向消极避世的状态。

以建安七子为代表的东汉末年困厄文人走向了两个极端：

孔融等不拘礼节之辈的 “诗学正义”意欲从思想上超脱而出，出世故而与众不同，超脱于凡俗故而于凡俗不合，念兹在兹地追求自由，服食五石散正是这一狂傲纵情的思想的体现，意图达到精神层面的自由。

王粲等士人走向了积极出世的方向，“恨圣时之不遇，哀民生之多艰，愿与国共忧患”的兼济天下的胸怀，他是有强烈的社会责任感和使命感，用法治与儒术并重的策略，实现国家的安定与繁荣。

**参考资料、文献**

1. **略论东汉末年南北朝中国文学的自觉时代，邰景涛**
2. **东汉末年南北朝社会的历史特点，张承宗**
3. **南北朝时期门阀士族衰败的原因，刘苏**
4. **王 粲 政 治 思 想 简 论，杨 莹**

1. “建安七子”——王粲，七哀诗其一 [↑](#footnote-ref-1)
2. 引自“南北朝时期门阀士族衰败的原因”——刘苏 [↑](#footnote-ref-2)