


在我國畫史上，宋明兩代的花鳥繪畫，是一個由工筆設色到水墨意寫的重要發展時代。工筆花鳥在宋代可分兩途，一種是着色鮮明，遠承黃筌父子的賦色妙法，尤其徽宗朝崇晌工整華麗，為適宮廷當政者的趣味，後人逐名之謂「院體」。其實畫院的面貌，一直是黃家的天下，黃筌作花鳥林木，仍以墨色為重。與徐熙，徐崇嗣的「形骨貴輕秀」恰巧相反，意思指用筆用墨，厚重而有力，也就是說是有
「骨」。繼承黃筌一派的北宋花鳥大家如崔白，崔㜇，吳元瑜等人，却不取黃家富貴的珍禽瑞鳥，反而取法了徐熙的汀花野卉，所以徐黃二體，雖說設色內容都有所不同，而實際却在發展的過程中，漸相溶合了。故宮有名的崔白〈雙喜圖〉，秋風吹起了疏草枯枝，也吹起了野兔的皮毛，聞鵲鳴聲若驚若止的兔子，回首企望，與雙鵲間視線的迴蕩流轉，形成了極為動人的畫圖。他們這些畫家題材的改變，以秋冬蕭疏，淡遠，寒冷，孤寂來取境，無疑是更掌握了宇宙間的變易，正是歐陽修所謂：

－崔白 竹鶴圆


萧條澹泊，此難畫之意，畫
者得之，筧者未必識也。
故飛走暹速，意近之物易
見，而閒和嚴静，趣遠之心

## 難形。

明代的水墨花鳥，實有上承宋人意趣的遺思，所缺乏的却是「難畫」之意，畫意之難，難在文學的修學，要從哲理的探討中求取，方是上乘。所以宋畫雖說是院體，實則已能自放胸臆。《宣和畫譜》，〈論吳之瑜條〉云：

> 善畫，師雀白，能後世俗氣，所謂院體者。而素為院體之人，亦因元瑜革去故態，稍稍放筆墨
> 以出胸臆，畫手之盛追前輩，蓋
> 元瑜之力也。

與崔吳同期的艾萱，記述中說他「尤喜作敗草荒溙，野色淒涼之趣。」而易元吉有鑑趙昌寫生之妙，入萬守山寫猿獐，長沙自宅疏鑒池沼，多蓄水禽，伺其遊息之態以入畫，便因為惟有深入瞭解與研究，方能得其天趣。我國哲學，以「天人合一」為本，人與物由對立而經感情的移入而契合，進一步相互交溶，產生情感的流注，則人與

天化而為一，才能產生永恒的美感。野趣是自然中的情趣，不受拘束而還我本來則受之於「天」，荒寒枯寂為自然的情境，是易於導入

感情移入的「境」，能創造出情境，比僅將外物枯寂地單獨呈現自然更有深度，這和宋人理學探討人與自然相契合的道理是一致的。


4崔白 雙喜圖


V趙佶（宋徽宗）瑞鶴圖（局部）


## 貳

宋郭熙是出色的山水畫家，也是卓越的理論家，他個人的學養，從《林泉高致》集中可以測知。他談《畫訣》之外，還能進一步引申「畫意」和「畫題」，可見他不僅

致力於創作和技法的探究，更引申 程度。後來南宋畫院的大名家如李到創作中的意境問題。宋徽宗却算 唐，蘇漢臣，李廸，李安忠，劉宗得上一位集大成的藝術家，他不但在技法上刻意要求精謹，作品上也兼顧到構圖與氣氛的處理。尤其在他手上特別完整的畫院制度，以詩句為試題，以測知眾工詩畫體會的

古，朱銳，李從訓等人，都是在這畫院中培養出來的。徽宗多少受王詵，趙大年，吳元瑜等人的影響，所以獎勵工謹却定要兼顧法理，注重設色也能包融水墨。所以李唐的


水墨工整的山水，能在當時成長，畫「千里江山圖卷」的王希孟，也是在徽宗親授其法的訓練中完成了這幅青綠作品。而米䒾的煙雲掩映的點墨山水，受到文人的重視，也流衍於北方，對元代高克恭的雲山鬱秀，有著極大的啟示。總之，宋畫是以理學為基礎探討宇宙外物的形相，又能寄以高雅的情懷。所以郭若虛說：

| 高雅之情一寄於畫，人品既高矣 |
| :--- |
| ，氣韻不得不高，氣韵既高矣， |
| 生動不得不至。 |

## 参

宋代花鳥成就之高，稱得上是震古爍今，徐悲鴻氏認為我國繪畫惟一可與世界繪畫爭勝者則言「花鳥」，他列舉多類禽鳥，花卉，蔬菓，草蟲，都是歐洲繪畫中所缺少的。宋畫之精，固然令人感嘆欽佩，而明代花鳥能承其遺緒，更能步上寫意途徑，也自有其特色。

明初太祖時已有畫家入直，如陳遠為太祖畫像而授文淵閣待詔，當時文華殿有値殿中書，約當宋代書學，畫學則於武英殿，並由中官

－櫋文進 春花三喜

－邊文進 雙鶴穵


領之。畫家沿用唐代以來的待詔，供奉等職稱，却以錦衣衞武官的職稱加授以為榮耀。錦衣衞為太祖十五年將隨駕侍衞的供衞司改制成的，原為朝廷司法以外的特殊機構，後則成為貴族的「授官寄祿」，這便是將優遇的畫家授以官職名稱的由來。謝環受知於宣宗，為錦衣千戶。吳偉授錦衣百戶而賜印畫狀元，王諤授千戶而稱為今馬遠，林良為千戶，其子林郊以試「天下畫工第一」而官錦衣鎭撫，可說是畫家中極高的榮譽。

明成祖時遍徵天下名工於北京奉天殿及文華殿作壁畫，邊文進及范暹以花果邻毛進。邊文進字景昭，花之嬌笑，鳥之飛鳴，葉之正反，色之蘊藉可說是上承宋畫的代表，其子婿等都能承傳其藝。這裏要特別一提的是呂紀和林良父子。

## 肆

呂紀字廷振，浙江四明人，二十左右便奉詔入宮，孝宗朝更以錦衣衞指揮使而値仁智殿。呂紀工筆著色頗能得邊文進法，如＂秋渚水禽》一圖，不但悬雁和芙蓉的形相正確，賦色匀淨，皓月當空，大地静㜮更是創造出極高的畫境。《寒雪

－呂紀 秋渚水禽圈


山雞》一圖尤為傑出，全圖以水墨畫成，山雉縮頸蹲立於積雪撖塊上，毛色五彩濱紛，呂紀能以墨色的深淺，不但漬染出光影，更能將色彩的相異畫出，使能栩栩如生。誠如張彥遠所謂的「運墨而五色具」。積雪的樹技和山石用筆老硬，石作斧䢃法，以流動的筆法作凍溪，背景全以墨染，以彰顯雪的潔白。筆墨傅染技法之妙，在此圖悉收眼底，達到前人未有的境地。

宋宗人花鳥以能創造自然的景像，表達宇宙無限生機為能事，而呂紀實是明代花鳥畫家中足以承襲前賢的最具似表性的名家。

林良與呂紀同為廣東人，良字以善，著色花果極精巧，尤善水墨。故宮所藏畫鷹軸，以水墨直接揮掃，形相之精確，炣翼之深淺，牛乾時就濕點之，林木作飛白，葉片也在飽滿水份之筆端蘿濃墨為之，速度快捷中不失含蓄，點如劽石，而墨趣尤佳。後人目為筆蹤墨放，揮酒如意，自之為寫意派。可惜作畫於絹地，自然無法如後人畫於宣紙般墨韻豈富，但對寫意畫法的開展，自有其重要地位與貢獻。

沈周為明代大家，山水以外，寫意花鳥走獸也入神品。沈周畫風成熟之際，也正為畫院中吳偉，呂紀，林良，王諤等人正享盛名，彼

－呂紀 榴花篗黨圖

－呂紀 梅花雙鶴圖

－林良 履蔦國


此間相互影响，似可測知。但自文人畫日益受到重視以後，如評林良樹木遒勁如草書，惟不免縱橫習氣。呂紀作石塊用大斧䢃，取法南宋而向不失厚重，然亦用淅派用筆法，流動飛舞。又如夏胥以墨竹知
名，寫石時也不能避免此一影响。究竟原因，浙派自吳偉後大行於世，天下側目，無不倣效其筆雄毫健，流風所及，畫院中竟成一時的習向。沈周作大寫意花果走獸，秃筆厚重，說得上是時弊中的「中流砥柱」。吳偉現存故宮的〈北海真人〉一圖由沈周作贊，而沈周的學生李著學成返鄉，為了迎合時人所好，也不得不習吳偉畫法以求售，這便是何以明人花鳥畫雖然遠承宋人，而不能避免縱橫習氣的原因。

沈周繪畫自成化至正德間見重於文人，吳派於院畫衰退之際漸執畫壇牛耳，影响到文人寫意一脈的青藤道人徐渭和白陽山人陳淳，由工整的花鳥畫法的發展中另步上了純水墨的新貌，，其落磊跌宕處，與宋人的不失規距自然又是另一番面目了。

## 伍

宋初花卉徐熙與黃筌，分別代

－夏祀 奇石修䇪圖


表了野逸與富貴，但宋人高品味的藝術欣賞觀念，將自然與人類間作了適度的調整，人與物相融洽，花鳥與自然也求得契合，尤其所探求畫中的情韻流轉，達到生動的理想，使我們觀賞宋畫時，可以直讀內涵所藴有的高售氣質與情懷。明代呂紀的作品，不失宋人造境的遺意，除了花鳥本身的技法外，作山石林木，無不筆力老健，墨氣直透絹素，可見他山水的造詣也極端的精到。經過他細心經營後所造的境界，將自然的寧䍀與優美，轉為畫境，是値得為他的戌就深為嘆服的。

從宋人以降對自然物像由寫生而求其物理，花鳥畫較諸山水及人物，似乎實踐得更為真切。由明而清，代有大家創導寫真，所以西方畫家郎世寧的作品能與國畫並行不悖，在探求的理念畢竟是一致的。但郎氏作品固然精麗巧瞻，乾隆始終認為其不能作較佳的山水背景而引以為憾，實際作背景祇能認作形式，內在的精神，更得將天地運行的法則，藉靈動的畫筆描繪出來，方有呼吸血肉，才能達到氣韻生動的感人境地。

