朝鲜儒者诠释《论语》
“学而时习之”章的思想基础

黄俊杰

一、前言

《论语·学而1》“学而时习之”章在东亚儒家思想史上具有特殊之地位。明儒刘宗周（1578-1645）说：“‘学’字是孔门第一义，‘时习’一章是二十篇第一义。孔子一生精神，开万古门庭目，实画于此”。① 德川时代日本古学派儒者伊藤仁斋（1625-1705）说：“《论语》以‘学’之一字。为一部开首，而门人以此章置诸书之首，盖一部小《论语》云”。② 18世纪朝鲜儒者李学敏（1741-1809）说：“《学而》一章，即是书开卷第一义，而其体用，兼本末，自初学入德，以至人君为治之序，莫不推演”。③ 东亚各国儒者在启通《论语》之际，对于“学而时习之”章都提出各种诠释。朝鲜时代（1392-1910）朝鲜儒者对《论语·学而1》“学而时习之”章，也像中国与日本儒者一样付予高度的重视，他们诠释这一章留下大量的文字。

朝鲜时代儒者解释“学而时习之”章，大致依循两种思想基础进行解释，第一是本《大学》解《论语》，第二是依循朱子的诠释典范。第一个思想基础使多数朝鲜儒者将孔子“学而时习之”的“学”字，理解为《大学》的“明明德”的工夫。第二个思想基础则使许多朝鲜儒者常透过朱子（晦庵，1130-1200）的哲学系统诠释孔学，其中尤其以“心与理之关系”最为关键。朝鲜儒者从这两个思想基础出发解释孔子的“学而时习之”一语，引发许多

① 黄俊杰，台湾大学历史系教授，共同教育委员会主任，台湾大学东亚文献研究中心主任。
② 刘宗周，明末清初学者，以《论语》为书开卷第一义。
③ 伊藤仁斋，日本江户时代学者，以《论语》为书开卷第一义。
④ 李学敏，朝鲜近代学者，以《论语》为书开卷第一义。
⑤ 朱子，宋代理学家，以《大学》为书开卷第一义。
⑥ 明德，学而时习之，明德也。
⑦ 心与理，心与理之关系，最为关键。
哲学问题，值得我们细加探讨。

二、本《大学》解《论语》：“学者，所以明明德也”[4] 及其问题

朝鲜儒者循《大学》的思想体系解读《论语》，并将《论语》的重要章节中的思想概念，放在《大学》的体系中加以诠释。18世纪下半叶的高廷凤（1743—1822）解释《论语·学而1》云：[5]

《论语》学而章三节，即一部《大学》之全体大用，而其工夫效验，彻头彻尾。浅言之，则初学入德之门，莫切于此；深言之，则圣神功化之极致，亦无以如此。夫学而时习，学者所以明明德也，而在人君，则迩志时敏之，同此时而字也。朋来而乐，学者所以新民也，而在人君，则修文德以来之，同此来字也，不知不愠，学者所以止至善也，而在人君，则荡荡乎民无能名焉，同此极功也。一言而上下皆通，凡圣一致者，虽于六经之中，鲜有此章之比。

高廷凤认为《学而》篇第一章的思想内涵，就是《大学》之内容。所谓“学”，就是指《大学》的“明明德”工夫。高廷凤的诠释，获得后儒的呼应。19世纪下半叶的徐骏辅（字有圆，号竹坡，1770－1856）更推衍高廷凤之说，认为《学而》章之要义含摄《大学》《尚书》《易》《诗》等经典，他说：[6]

吾读《论语》首章，不觉手舞足蹈，若将声入心通。盖尝沉潜玩味于首尾三节，《大学》之工夫功效，《尚书》之心学政事，与夫《易》《诗》之奥旨微义，尽在于此一章。其曰学而时习者，明明德工夫，善习之，则止至善之效著焉，殷宗之典于学，唐尧之明峻德也。其曰朋自远方来者，新民之工夫，言其乐处，止至善之效著焉，禹谟之修文德以来之，齐风之知子之来也。其曰不知不愠云而，明德、新民、所以止至善之极功能事毕矣。大《易》所谓“龙德而隐者”也，有是哉？吾夫子处潜龙勿用之地，真有不言而无闷之德，此诚有乎？其不可拔潜龙也，其惟吾夫子当之。《论语》之首载此章者，即亦乡党虽圣人之笔法，吾安得不读之欲手舞足蹈，若将声入心通然乎哉！

徐基德（号石南居士，1832－？）也将“学”解为“大学之道”，他说：[7]


[5] 同上注。


[7] 徐基德：《论孟经义引对——论语》，氏著：《石南居士续集》，收人：《韩国经学资料集成》，第29册，论语十二，第563－564页。
对此学字与“志于学”之学同，即大学之道也。其曰时习者，致知力行之志，而非若俗学之徒事讲诵而已。今之学者从大学而入，据知行而习之，则不失圣人之旨意也。

李觏（字 rte，号桂河，1842—1928）也说：[8]

《大学》，孔氏之遗书，而为初学入德之门也。《学而》为书之首篇，而为学者入道之门，则德为体而道为用，互相表里之书也。当时三千之徒，虽不闻其说，则圣人虽不言学习从入之方，而皆知明德、新民、止于至善之学矣。故曾子之学，日省其身，必曰传不习乎，独得圣人之宗旨，则学者时习之工，当从《大学》而入，庶几乎圣人之旨意矣。

根据上述资料，高廷凤、徐基德、李觏都将《学而》篇第一章“学而时习之”的“学”理解为“学”大学之道”，也就是指“明明德工夫”。”

但是，朝鲜儒者将孔子所说的“学”解释为“明明德工夫”，虽然可以将《论语》与《大学》融于一炉而冶之，但都涉及两个问题：

（1）“明德”的成立何在？
（2）“明明德”如何可能？

这两个问题在朱子的《大学章句》中有明确的分析，朱子说：[9]

大学者，大人之学也。明，明之也。明德，人之所得乎天，而虚灵不昧，以具众理而应万事者也。但为气禀所拘，人欲所蔽，则有时而昏；然其本体之明，则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之，以复其初也。新者，革其旧之谓也，言既自明其明德，又当推以及人，使之亦有以去其旧染之污也。以其有为而求之，故圣者，至圣，至善，至理当然之极也。言明明德、新民，皆当至于至善之地而不迁。盖必其有以尽夫天理之极，而无一毫人欲之私也。此三者，大学之道也。

朱子解释“明德”是指天所造人“具众理而应万事”之本性，这种本质朱子称之为“性”，他在《孟子集注》解释告子所谓的“生之谓性”一语时说：[10]

性者，人之所得乎天之理也。生者，人之所得乎天之气也。性，形而上者也。气，形而下者也。人物之生，莫不有是性，亦莫不有是气。然以气言之，则知觉运动与物莫不异也。以理言之，则仁义理智之篇，岂物之所得而全哉。

朱子从他的理论二元论出发，论证“性即理”的主张，认为这种“具众
理而应万事”的“性”就是人天生之“明德”。但是这种“明德”常会受到“气”之蒙蔽而不明。朱子在《大学或问》中提出非常详尽的解释，他说：[11]

以其理而言之，则万物一原，固无人物贵贱之殊；以其气而言之，则以其正且通者为人，得其偏且塞者为物，是以或贵或贱而不能齐也。彼贱而为物者，既梏于形气之偏塞，而无以充其本体之全矣。惟人之生乃得其气之正且通者，而其性为最贵，故其方寸之间，虚灵洞彻，万理咸备，盖其所以异于禽兽者正在于此，而其所以可为尧舜而能参天地以赞化育者，亦不外是，是则所谓明德者也。然其通也或不能无清浊之异，其正也或不能无美恶之殊，故其所赋之质，请者智而浊者愚，美者贤而恶者不肖，有不能同者。必其上智大贤之资乃能全其本体，而无少不明，其有不及乎此，则其所谓明德者已不能无蔽而失其全矣。况乎又以气质有偏之心，接乎事物无穷之变，则其目之欲色，耳之欲声，口之欲味，鼻之欲臭，四肢之欲安佚，所以害乎其德者，又岂可胜言也哉！二者相因，反复深固，是以此德之明，日益昏昧，而此心之灵，其所知者不过情欲利害之私而已。是则虽曰有人之形，而实何以远于禽兽，虽曰可以为尧舜而参天地，而亦不能有以自充矣。然而本明之体，得之于天，终有不可得而昧者，是以虽其昏蔽之极，而介然之顷一有觉焉，则即此空隙之中，而其本体已洞然矣。是以圣人施教，既已养之于小学之中，而后开之以大学之道。其必先之以格物致知之说者，所以使之即其所养之中，而因其所发，以启其明之大端也；继之以诚意、正心、修身之目者，则又所以使之因其所已明之端，而反之于身，以致其明之之实也。夫既有以启其明之之端，而又有以致其明之之实，则吾之所得于天而未尝不明者，岂不超然无有气质物欲之累，而复得其本体之全乎？是则所谓明明德者，而非有所作为于性分之外也。

根据朱子以上的解释，人心原初状态是“虚灵洞彻，万理皆备”，但是受到“气质物欲之累”而不免于昏蔽，所以“明明德”乃成为必要之工夫。

朝鲜儒者本《大学》解《论语》，将“学”解释为“明明德工夫”，但是却未曾针对上述两个问题有所讨论，不免有所不足。

### 三、朱子学典范下的《论语》诠释

朝鲜儒者解释“学而时习之”章的第二个思想基础，就是朱子的解释典范。正如《四书》的其他篇章一样，朱子的解释是七百年来东亚儒者解读《四书》的典范，不论是朱子学者或是反朱学者，都无可回避地必须面对朱子的解释典范，或接纳，或推演，或批驳，或争议，但绝不能弃朱子于不顾。朝鲜儒者更是笼罩在朱子学的影响之下，而对“学而时习之”章提出解释。

朝鲜儒者的诠释言论，主要集中在两项议题：

（1）在“学”之过程中“心”与“理”之关系：朝鲜儒学深深地浸润于朱子学传统之中，他们解释“学而时习之”一语之涵义，仍循朱子之轨迹，首先提及“学”之过程中“心”与“理”之关系。19世纪儒者朴文一（字大殊，号云庵，1822～1894）说：

学之为言教也。盖人之有生，莫不有性，而其性也本善，人能因性以有之则，合下便圣，复何待于学也？尧舜性之是也。然气质之禀或不能齐，苟不效先觉所为，则无以明善而复其初也，此学所以不容不务者固如是。又不为无时不习，则工夫间断，无由发明，其所以穷究者不审，故心与理违，而所知者若信若疑，践履者不熟，故身与事违，而所行者或断或续，号为讲学者，诚不济事。惟其学矣，而复习习矣，而复无时不习，然后尽积力久，足目渐到，其于天下之理，通透活络，而向之懵然无知者，晓然如盲者之眼明，而无物不得以辨其黑白。亦于天下之事，烂熟痛决，而向之茫然无能者，坦然如凡者之胸健，而无处不得以至其极远也。如是则所谓义理之悦我心，岂特如刍豢之悦口而已哉？此学所以不能自已，而卒就乎其极者也。

朴文一在上文中的论述，完全循朱子的思路，他认为人气禀有所不齐，如果不学习先觉之典范，则“心与理违”，无以“明善而复其初”。朴文一主张，人必须经过“学”的功夫，才能通达天下之理，娴熟天下之事。朴文一的解释完全与朱子的说法互相呼应，朱子说：

学而时习，何以说也？曰：言人既学而知且能矣，而于其所知之理，所能之事，又以时反复而温泽之，如鸟之习飞然，则其所学者熟，而中心悦怿也。盖人而不学，则无以知其所当知之理，无以能其所当能之事，固若冥行而已矣。然学矣而不习，则表里扞格，而无以致其学之道；习矣而不时，则工夫间断，而无以成其习之功。是其胸中虽欲勉焉以自进，亦且枯燥生涩，而无可喻之味，危殆极险，而无可适之安矣。故既学矣又必时习之，则其心与理相涵，而所知者益精，身与事相安，而所能者益固，从容于朝夕俯仰之中，凡其所学而知且能者，必皆有以自得于心，而不能以语诸人者，是其中心油然悦怿之味，虽刍豢之甘于口，亦不足以喻其美矣，此学之始也。

朱子强调“学”的功夫的必要性。只有“学”才能达到“心与理相涵”的境界。朱子完全从他所撰《大学格物补传》的思路出发，诠释“学而时习之”一语。朱子《补传》主张，宇宙间所有的事物都有其理则（“天下之物，莫不有理”），而且，人的行为有认知的能力（“人心之灵，莫不有知”）。因
此，“心”对“理”的认知与统摄乃成为可能。于是，“心”与“理”这两项不同质之物，乃又可以取得互动。更精确地说，“心”“理”两分正是“心”“理”互动的基础，这是朱子学中“心”与“理”关系的两个面向。朱子在《大学格物补传》中的看法，也出现在他对《孟子·公孙丑上 2》“知言”这句话的解释之中。朱子认为：“心”具有“知”的能力，心之体用显微无间，可以“穷理而贯通”，而其极致可以达到于“天下事物之理，知无不到”的境界。

朱子认为，从“心”“理”二分到“心”鉴“理”之关键，在乎人心之“格物穷理”。朱子主张：

儒者之学，大要以穷理为先。盖凡一事一物有一理，须先明此，然后心之所发，轻重长短，必有准则。若不于此先致其知，但见其所以为心者如此，识其所以为心者如此，泛然而无所准则，则其所存所发，亦何自而中于理乎？

朱子认为，“心”之所以可以成为“准则”，乃是以“致知”为其前提。朱子又说：“事事物物皆有个道理，穷得十分，方是格物。不是此心，如何去穷理？”朱子思想中的“心”与事物之“理”并不是一体之两面，所以，如何使“心”鉴“理”，就构成必须严肃思考的问题。正如朱子在《大学或问》所说：“人之所以为学，心与理而已矣。心虽主乎一身，而其体之虚灵，足以管乎天下之理。理虽散在万物，而其用之微妙，实不外乎一人之心。”

朱子思想中的“理”包括“自然”“所以然”“所当然”等普遍理则。这种普遍理则皆有待“心”发挥认知功能以加认识，“理”并不即等于“心”，“心”必须讲求认识“理”之功夫与程序。这种功夫与程序就在于子所的“学而时习之”这句话之中。


[16]朱熹：《孟子或问》，收入：《朱子遗书》（台北：艺文印书馆影印清康熙中御儿吕氏宝素堂刊本），第 1 册，卷 13，第 1 页。

[17]朱熹：《孟子或问》，卷 13，第 1 页。

[18]朱子文集》（台北：财团法人德富文教基金会，2000，以下引用均用此版本），第 3 册，卷 10，第 785 页。

[19]《朱子语类》，第 8 册，第 500 页，第 2940 页。

[20]朱熹：《大学或问》（京都：中文出版社影印和刻近世汉籍丛刊本，1977），第 40 页。

韩儒朴文从“心”“理”二分到“心”与“理”合一，论证“学”之必要性，完全循朱子学的思想模式。

在朱子学的系统中，“理”这个概念具有双重之内涵。“理”既是“天理之节文”，又是“人理之仪则”。理既是宇宙万事万物运行之理则，又是人世间之道德规范。“理”既是“所以然”，又是“所当然”，所以朱子的“理”之哲学衍生诸多哲学问题。但是，朝鲜儒者在朱子学的典范之下解释“学而时习之”一语时，并未触及“理”之双重性这个问题。大多数韩儒多半将“理”理解为心性之“理”，也就是朱子所谓“人事之仪则”，而忽略朱子的“理”作为规律这个面向，也就是朱子所谓“天理之自然”的面向。

说明韩儒这种诠释倾向，19世纪下半叶的田愚（字子明，号艮斋，1842—1928）对“学而时习之”的解释，具有代表性的意义，他说：(22)

《论语》开卷第一字，是指学性言；《孟子》首章仁义，亦是性；《大学》首章所立之至善，亦是性；《中庸》首句又言性。圣贤之言，舍性字无所谓学，奈何近儒却以贬性字为宗旨。其不然者，其心亦不以性为主宰，吾惧夫圣门性学殆其绝氛。学是何所学？欲学气、学心，或气有精粗，非可学者也。心有时无理是道，亦非可学者也。然则不得不以性为师也。夫先儒之不知所行，皆性也，此圣门本天之学也。《注》：“学之正”，实指此而言，若以心与气之本，则是佛、老之传也。次节《注》：“以善及人”，亦指性之善而云尔。三节亦言：“吾之心学吾之性，以成吾之德，时君时相之不见知，吾何为而不平哉。”学之正，习之熟，说之深而不已，此语极宜体会。

田愚解释下的“学”之对象，是指人内在之善性，“学性以成德”，而不是向外觅“理”以求“心”与“理”之合一。

田愚所谓“学性以成其德”，指的是“学”的最终之目的，略近于朱子所谓“明善而复其初”。朱子《论语集注》对“学”字的涵义提出如下之解释：(23)

学之为言效也。人有善，而觉有先后，后觉者必效先觉之所有，乃可以明善而复其初也。

朱子将孔子的“学”理解为一种效仿，是一种向外而齐的理智活动。但是，朱子又明言，这种理智活动的目的在于“明善而复其初”，也就是将所谓效仿学习而行之“理”落实到心性之上。所以，朱子解释下的“学”，虽然在发生程序上是一种向外而齐的效仿行为，但其本质状况实是以心性修养的道德修

[22] 田愚：《论语集注》，氏著：《艮斋私稿》，收入：《韩国经学资料集成》，第30册，论语十三，第153～154页。
[23] [宋]朱子：《四书章句集注·论语集注》（台北：台湾中华书局据吴氏别本校刊，1966），卷一，第1～2页。
为作为目的。我们可以，子以“效”为“学”之手段，而以“明善而复其初”为其目的。明儒冯从吾说：“学所以求其觉，学然后觉”，[24] 均指“学”之目的而言。朝鲜儒者田愚以“学”指向“学性以成其德”，乃依子学“性即理”之立场，必有之结论。

（2）“知”与“行”之关系：孔门教学之目的在于培养整全的人格，孔子所谓的“君子不器”（《论语·为政》）就是指整全人格的特质而言。具有整全人格的“君子可以”“仁者不忧，智者不惑，勇者不惧”（《论语·宪问》）。“君子”的人格是“义以为质，礼以行之，信以成之”（《论语·卫灵公》），“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。”（《论语·学而》）。具备整全人格的“君子”，孔子有时也称之为“士”，因为他们具有完整的人格，所以他们的行为可以做到“行己有耻，使于四方，不辱君命”（《论语·子路》）。孔子有时也称之为“成人”，这种“成人”“见利思义，见危授命，久要不忘平生之言”（《论语·宪问》）。先秦孔门“学”均兼“知”“行”而言。

朱子诠释“学而时习之”章时，特别强调“学”之目的乃在于“行”，[25] 他说“学之为言教也”之涵义在于“以己之未能，而效未能者，求其解，皆学之事也”[26]。朱子的诠释都强调“知”必须在“行”上实践。

朝鲜儒者在朱子学的典范之下解读《论语》，非常强调“学”兼“知”“行”而言。18世纪下半叶的李元培（字汝达，号龟岩，1745—1802）说：[27]

臣元培窃以为学而时习之”学”，兼穷理力行而言，非三代教之学，而孔子十五而志于学之学也，非异端之教，儒儒之习所厕列于其间也。

李元培说孔子的“学”乃“兼穷理力行而言”，这种“学”所穷之“理”乃是道德之“理”，是“大人之学”。

19 世纪下半叶的朴宗永（字美奭，号松坞，？—1875）也从知行合一的角度解释孔子的“学”，他说：[28]

学者欲知其未知，欲能其未能也。而究其归则兼知行而言，欲复其本然之善也。虽生知之圣，苟不学焉，则何以至圣人之域乎？是以孔子曰：“我学不厌而教不倦也”“既学矣而苟不时习，工夫间断而无以成其教之功，故必曰
“时习”，盖其学习为自修而及人也，成己成物，由吾学习而成，则岂无所喜悦之心乎？孟子曰：“理义之悦我心，犹自秦之悦我口。”理义随处充满，无所亏欠，则自然中心悦豫，不知手之舞、足之蹈，其为悦容有矩乎？

总之，朝鲜儒者循子学之典范，解释孔子的“学而时习之”，均强调“学”固然以“复其本然之善”为目标，但是，实践进程的工夫仍是必要之过程。

四、结 论

儒家经典是东亚近世儒学史发展的原点，公元10世纪以后中国、朝鲜及日本等地儒家学者思考问题，多半从《论语》《孟子》《大学》《中庸》等经典出发，如《论语》中孔子所说的“学”“道”“天命”，《孟子》中的“四端”，《中庸》的“七情”之“已发”“未发”等，都成为中日韩儒者思辨之哲学问题。东亚儒者透过诠释儒家经典的途径，建构他们自己的思想体系。在这个意义上，儒家经典诠释正是东亚近世儒学发展的动力。本文以朝鲜儒者对《论语·学而1》的解释作为主题，分析朝鲜儒者对“学而时习之”一语的解释言论，及其所触及的哲学问题。

本文之分析发现：朱子学是朝鲜时代朝鲜儒者重构孔子思想世界的思想资源。朝鲜儒者对“学而时习之”一语的解释，将孔子心目中的“学”放在《大学》“明明德”的思想架构加以理解。他们将“学”理解为“明明德”之工夫。朝鲜儒者也循朱子之思路，触及“学而时习”的过程中，“心”与“理”之关系以及“知”与“行”之关系这两个哲学问题。

朝鲜儒者大致采取“性即理”的朱子学立场，以“学性以成德”作为“学”之目的，而且认为“学”乃“兼穷理力行而言”，总而言之，朝鲜儒者解释下的孔子之“学”，是《大学》中所谓的“大人之学”，也是一种德行之学。

(2004年5月5日初稿)