

在中國繪畫的發展史中，魏晉南北朝是一個極爲重要的時期，中國的本土藝術，此時受到了西方佛教藝術的衝激，無論在題材，內容，觀念，技法上都有了極大的改變，一方面，原來操縱在貴族豪門手中的藝術需求，因宗敎傳播的導因，轉向了民間，而寺廟的經濟來源源自廣大的民衆和深植的信仰，所以藝術欣賞的對象，由一部份人轉變爲社會各個階層，不但產生了敎化的積極效果，且使得藝術家普遍受到尊重，這項新的動力，使藝術創作的基因和結構完全改變了，藝術家不但要在作品的水準和技巧上求突破，而且將以豐富的生活體驗和想像力使作品更爲生動活潑，在相互的觀藦中追求成長。


唐張彥遠在歷代名畫記評古代繪畫爲「成教化，助人倫，窮神變，測幽微。」這四句話，的確道盡了自春秋戰國以迄漢代，今天從墓室壁畫或多類石刻畫像的一切內容。所謂看到三皇五帝聖賢英烈，興起仰戴；看到了蒈臣賊子，奸夫淫婦感

到痛恨，這就是敎化的宗旨。當然，還經常可見到許多有關貴族生活細節的描繪，也都與宣揚自我的功績，勳業和豪富而有所關聯。非常有趣味的則屬後面的兩句：「窮神變，測幽微」，他的內容，正叙述了我國早期的宗敎觀念中人與自然相互調和的關係。

在佛敎沒有傳入我國以前，我國的五行瀻緯之說，與若干古老的傳說相結合，形成對自然中許多渺不可測的神祗產生了崇拜。楚國是沼澤地最多的南方國家，所以他所處的地理位置促使他們的詩人和文學家，有更爲豐富的想像力和創作力。屈原沈江，固然千古痛心，他留下的九歌與天問，正代表了人類對自然的關切和探注，雲中的神靈，山獄水澤的神靈，與人類結成了緾綿的故事，而自然的一切現象，風神，雨師，雷神，創造人類代表了陰陽相合衍生萬物的伏羲與

女媧，象徴了天帝之國的東王公與西王母，衍爲日月之靈的赤鳥和三足蟾，代表了天地四方的四神，他們的造型中，或來自自然的本貌，或形成人與獸連成一體的莫可名狀的神怪。在肩腋處聯綴了鳥炣而成爲神仙邀翔宇宙的象徵，以山海經一書爲例，道盡了天地四澤中隨時或隱或現主宰生死的幽靈神怪，駕着雲霧，興着海波，使愚昧的民衆無不睹而駭懼。而這類題材，不但占了漢代以前內容的大部份，四神的觀念，延伸到唐代以後而盛行不衰。今天在若干出土的帛畫或墓室的壁畫或石刻的磚畫上，找到了許多例證，這些內容以我國古代民間傳說或與生活有關的如車騎行列，戰爭，宴飲，祭祀，百戲等內容爲主的題材，便成爲漢末以前主要的繪畫範圍，透露了早期人們的思想觀念與繪畫發展中密不可分的關聯。


－吐魚番壁畫 伏䛰與女嗗


佛敎繪畫隨宗敎的傳入東來，民衆智慧未開，宗敎利用繪畫來宣揚其效用便叒形重要。佛敎藝術途經敦煌等地進入中國，南北朝多亂，兵改頻仍，生命朝不保夕，正是世人寄望於往生極樂無礙理想世界的最佳時機。我國舊有宗敎觀建立於宇宙的浩瀚無限上，人對自然產生虔敬和畏懼，無法激勵本性的良知，是承受外力後被動的改過受敎。佛敎的敎義以普渡衆生爲手段，啓發良知爲根本，佛的捨生救世，以大無畏的智慧開啓人們的天性，而且修持便捷，於是一經高僧的宣示，信仰者如同百川歸海，上自貴族下至平民遂悉數皈依。於是有助於敎義宣導的幡幟和壁畫，在興建佛寺時成爲建築的一部份，尤其供養者以布施功德爲榮，畵家在需求下大幅度地成長，繪畫的技法在相互探求畫藝中不斷提升，民衆的觀感也成爲最有力的藝評者，積極地促使繪畫有了長足的進步。


北朝的繪畫，由於畫家無確切的著錄記載，也極少發現傳存的作


－西秦 納靈寺石窟一六九窟 說法圖（局部）供養言隡

品，惟一可資研究的即是早期的若干石窟佛畫，敦煌莫高窟壁畫更是探求中西藝術相互發展的最佳史料。

依唐武周聖曆元年所建的李府君修唃碑記載，稱敦煌始建於前秦建元二年，即西元三六六年，時約當東晉太和元年。沙門樂僔於敦煌造窟一所，此後法良嘽師繼續造窟。就今天造像塑有交脚彌勒的部份洞窟，推斷開窟時間應早於北魏，可能爲前涼期的作品，佛像姿態較僵直，內容也較單純，應可視爲較早期的塑造或繪畫風格。

具有前述諸洞窟聖像特色的壁畫，後人雖歸入北魏畫系，但如 272窟的一組供養菩薩二十個一組分行排列的法則，與北魏以本生故事爲內容而增加變化效果的處理觀念，顯然罟有不同，這一組坐佛以坐禪唸佛以及觀像爲主的造型，其手施的法印與兩腿交疊的姿態，却各不相同，不是故事的感性述說，而是

要以虔誠，墊敬之心去體悟的。時期相近的風格，還有甘肅永靖縣炳靈寺 一六九窟，酒泉的文殊山石窟，張掖的各石窟郡等，都存有這一類姿態僵直，染線粗獷，大塊面色彩平塗的技法。這一種排列式的構圖方法，見之於新疆克孜爾石窟的菱格形式的爲最多，將大塊的壁面尤其是窟頂自中央稜線兩側，以菱形的塊面分隔，每一菱形中作故事的局部片斷，這種表達方式，應屬較早的觀念 ，像我國在北魏以後將本生故事作橫向發展，而用山巒和林木作間隔的道理是相同


A克攻爾第十四窟 菱格本生故事畫（局部）

的。

克孜爾窟的建造約自四世紀，圓臉龐，高而窄的鼻樑，滿腮的鬍䰅，深具外域的造型特色，赭紅色調雖有，遠不如靑色或綠色調來得多，這和我國漢畫的用色大異其趣。在塑造佛像時佛的螺䯽用佛頭靑施染，想來這些靑與綠的色料，隨同佛畫的東傳而入我國，這些靑綠重彩，歷時多年而不變，這些礦物質的色料，經磨以後用膠敷染，使我國繪畫發展史上有了重大的變革。

克孜爾諸窟的技法相當的細脦，線條沈厚而宛轉流暢，菱角邊緣爲山林狀，水紅色由淺到深的暈染法，勾勒時線條與「骨法」的結合是如此有力，却可與畫史中所謂張僧粆的沒骨染法，尉遲乙僧的鐵線描，衣紋貼身的曹衣描法作某種的聯想，相信這些技法與唐代以前所謂的域外傳入技法其中都有着密不可分的關係。克孜爾諸窟早自三，四世紀，約當雲岡，敦煌建唃之初期，七，八世紀則有大量的發展，因而畫風上也分龜茲風和漢風的不同風格，像庫車縣境內的庫木吐喇石窑群八十洞窑，龜茲風佔五分之一，漢風五分之二，其他則屬僧房或不明洞窟，如此我們可以瞭解到早期西方風格在西域地區的發展與保存的情形，更能從中測知西方觀念和技法對我國繪畫產生的種


4克致爾第七䔰度樂神善愛揵閣哆王

－克孜爾第三八窟 聽法羊薩像特獡
種重大影響。對我國美術史發展中 析與瞭解。
的若干疑點，可獲得相當程度的剖

－克攻爾第 285 窟供養喆隡

毫無問題，印度和我國初期的繪畫，在使用工具上是不同的，漢壁畫簡陋的原因首先與繪畫需求有關，漢宮中畫功臣名將由於宮中設有畫官擔任工作。而民間的墓室壁畫或貴族所需的帛畫則以匠人主繪製者多，需求少，沒有財力的支持，相對地投身這行業的人才便少，不易刺激繪畫的發展和進步。宮中的畫官不一定如史官般是世襲的，但師徒相傳的關係，多少也限制了面的普遍發展。這是幾百年間漢畫停滯不前的原因。

在色料上，漢镸時期的墓室壁畫什九均以朱墨爲主，偶見靑紫或綠色。軑候妻竇妃墓之非衣（帛畫），用白粉及靑較多，綠色仍少，一方面由於青綠的題材不多，需求不大，所以畫家也並未積極開拓顏料的搜集。可能在取得顏料方面也頗不易，包括高句麗出土之各塚壁畫在內，以朱黃和墨色作爲繪畫色彩的主調，可以認定是該一時期作畫的共同風格。古籍中言繪畫爲丹靑，漢國典職也云：「晌書奏事於明光殿，省中皆以胡粉塗壁，紫靑易之……」約略可見古代習用色料的大概。

在西域地區的洞窟，都有着很大的不同。以䏍茲風的新疆各石窟爲例，壁畫可分兩種類型，一種是調和型，色調主要用淡黃，紅和深

赭等之暖調，每種顏色都有多層次的濃淡變化，不同色交錯使用，作成漸變樣式，對比色很少使用，所以顯得調和。第二種用強烈對比色法，增加了青金石藍和鮮明的綠色。鮮明的藍即日後的石靑色，產於阿富汗。石綠係以孔雀石或綠松石粉磨成，和膠上之。張彥遠歷代名畫記中論：「畫工體用榻寫」一節中言及越䳡之空靑，蔚之曾靑，武昌之扁靑（上品石綠）等色，可見靑綠重之使用與發展和日後金碧山水關係極爲密切。這種靑綠色調，始先用於西域地區，隨而東來，普遍施色於敦煌壁畫。這裏要強調的是靑綠色料由西方傳入後，豐富了色彩的使用，固然對初期繪畫大有助益，而實際也影響了日後我國繪畫整個的用色發展的發展與完成。

我個人觀察克孜爾壁畫和敦煌北魏以前的壁畫，發現與西魏以後的畫法在用筆的技法上有着極大的差異。漢代墓室壁畫雖然在形態的把握上稚拙些，在筆勢上呈現了中國書法行筆的速度，圓孤形的勾勒，停筆後回鋒等諸種筆法的要訣，都顯現了書法與繪畫在使用這種獨特工具上的效應。鋒長則利於取勢，縱橫揮灑可悉如己意。中腰有力則逆往順來，如燈取影，輕入重出，莫不得心應手。所以早期繪畫中使用點樹法，廻旋時順筆潄出和拖出，絕對不是用西方扁而平的工具所能達得到的。回過來再看克孜爾諸窟，人物的骨法無不線條匀整，線條緩緩依骨法均匀地勾出，使線條匀實而有力。印度繪畫對人體的比例和裸體的素描當精確，衣


紋的骨法是依體態的結構而加繪線條後完成的，一如犍陀羅的石雕；因此緊貼的衣紋狙如出水，是我國南北朝曹衣出水的由來。而用線堅

實緊密，爲唐代相傳尉遲乙僧鐵線描的由來。庫車畫家洞中畫家所執的筆的確屬平顯的筆，手執的墨碗也與我國傳統工具不同，相信這一

－克孜爾第八○庢 㯖法菩薩像特窵
V克攻爾某窟 度樂神善愛梃達婆王


論點應可證實中西二者繪畫基本上工具不同的理由。由此我們可以瞭解到敦煌北魏和西魏間繪畫不同的原因，實因北魏畫法或畫家中，應有不少域外人士的參與，不但勾勒和敷色的高光法不相同，我國繪畫僅在主題上施線描和色染，此時全幅滿色的繪畫觀，也由此時傳入國內。

罩圓領對襟外衣。尤其在描繪魔女誘佛時的魔女，摩耶夫人腋下生出釋迦時的摩耶夫人，均作薄紗披身的裸體形像，身材之渾圓凹凸處表達得淋漓盡至。這一類題材，西域見得普遍，而敦煌就少，自西魏起中國風格的衣服普遍以後，這類的表達更是漸漸泯失了。由以上的資料可以判別，在印度是崇拜自然敬畏自然的國家，他們將神和佛儘量人性化。由於崇拜自然，對人體之美如同希臘美術一樣深覺這是神聖的，表現於藝術中不但無礙，而且也是神聖的。但是我國是禮教之國的社會，這種情態似乎不爲禮敎所許可，所以北魏時晌可見到女性上身裸露的畫法，以後便再也見不到了，這是中西兩方對表達觀念基於社會敎育觀點的有所不同。

幘巾。貴者戴冠，冠有梁，王者前管後傾，有巾垂耳。婦人有着五梁冠者。衣均 V 字形衣襟，襟口高而緊，微見深衣。自右方至襍下，袖作圓弧形，口沿較窄，武氏祠石刻畫像最爲明顯。

佛畫初傳之時，壁畫中的佛及菩薩所戴之寶冠，耳劽以金環爲飾，男性多裸露或僅綴以披帛之牛祖式。而女性則身著小袖衣袍，外

－六七窟 樂舞供養和佛傳壁畫


西域各洞窟初期以菱形的方格說明各個片段故事 ，爲了明顯分別各菱形格，以赭朱，寶藍，石綠和白色爲四方間隔的隱喩，但各塊面中靑綠中有赭紅，赭紅中有的靑，以同調的其他色彩互相滲透，使異中產生統一。由菱形格到大塊壁面包融整個故事如北魏的「尸毘王割肉餵鷹」或「鹿王本生」，「薩埵那太子本生」等，都出於同一理念的表達方式。菱形格每一格中爲一個故事，而大幅的壁畫中將連續的內容聯貫在同一畫面內，如薩埵那由山頂上的脫衣，到山中腰的投身現身於室中，再到下方的爲虎所食。在佛敎傳敎過程中以單一構圖說明若干內容，對經文的說明，使

－晉 女史祴圆（部份）


用既方便而又明確。但是在個別觀賞時如果不經指導，便不易依經文內容分別何者爲前，何者爲後，應如何順應串連。

我國的手卷起源得相當早，相傳後漢順烈梁皇后即常以列女圖畫置左右。就漢石刻言，畫像內容，也均有橫向排列說明不同內容的，因此可以推斷，顧㦉之作女史箴圖以前，屬於這一類的畫卷應屬不少，這也是敦煌壁畫由早期的菱格式和複合式，而西魏以後則轉換而爲自右而左的橫列式的原因，西魏以後，參與工作的中原畫工既多，本土的觀念在繪畫的演進中自然成長，這也是西方構成觀念傳入我國後，我傳統文化相互交融下所產生的新的宗敎繪畫的表達樣式。

－敦煌石窟第二五四窟 薩倳邢太子本生

－敦媓石窟第二五七窟 須摩提女緑品（部份）
V敦煌石窟第二五四窟 尸此王本生


前面所列數點，祗是對研究美術發展歷史中的幾個疑點提出某種見證，或得到小小的發現。隨同佛教經典和高僧的來華，一定也有不少佛畫的高手前來。若干畫人均不記姓名，大約可測知的如南北朝齊的姚曇度，周曇硏，僧覺，僧珍，智積菩薩。梁朝的吉底俱，摩羅菩提，或爲僧侶，受外域技法敎育，或乃外國比丘，由域外來華呈藝。隋朝之尉遲跋質那則更爲知名，記載上談及他們的繪畫時多形容爲「畫外國人物或外國寶樹」之類，足證他們均將域外的畫法帶入國內，國內的畫家們容或參考他們的內容或技法，並以傳統的觀念予以適度的評判和接納。這是形成偉大的唐風藝術的蘊釀時期，由於中西藝術不斷的接觸，刺激和交融，才能迎接更爲圓滿成就時代的來臨。


