构建量化数据库 算出更精确的历史——访香港科技大学人文社会科学学院院长李中清教授
2014 年 06 月 30 日 07:53 来源：《中国社会科学报》2014 年 6 月 30 日第 614 期 作者：记者 雷家琼
构建量化历史数据库、采用量化分析研究的模式并不过分强调量化分析方法本身的高明与否。大量零散但又有一定体系的史料扩展了史学研究的材料范围，大规模的数据化历史资料平台，也为整个学术界提供了更丰富、灵活而有效的研究资源。这种方法兼及史料整理和问题研究，既是史学研究社会科学化的重要途径，也是各相关学科发展的重要推力。

随着计算机技术的发展，将量化数据库方法运用于学术研究受到越来越多的关注。量化数据库与传统学术研究方法相较，具有什么特点？未来会呈现什么样的发展态势？
对中国的学术研究有什么意义和价值？日前，记者就这些问题采访了运用量化数据库研究历史的先行者李中清教授。

治学之路离不开父亲的影响

《中国社会科学报》：李先生，您好。感谢您能接受采访。令尊李政道先生在物理学界的成就广为人知。他对您要求严格吗？对子女有什么期待？

李中清：和中国传统父母一样，父亲对子女的教育要求非常严格。小时候，每次我和弟弟考试成绩不理想，父亲会很不高兴地批评我们，还亲自辅导我的数学，不过只要他坐在我身边，我的大脑就会一片空白，后来他只能放弃（笑）。但他对子女未来志向和生活的选择却很宽容，从不干涉，任由我们选择自己喜欢的领域。父亲常说，人和动物之所以不一样，不是因为人拥有多少物质或财富，而是因为人可以用自己的大脑去思考和写作，能创造知识与文明，并将其代代相传。因此，一个人做哪行并不重要，重要的是能脚踏实地，真正做一些于创造知识和传承文明有益的工作。父亲的这种思想一直影响着我和弟弟。

《中国社会科学报》：您受您父亲的影响很深，但为什么最终选择了历史专业？

李中清：受家庭环境的影响，我和弟弟从小就立志要从事学术研究。年少时，我和弟弟讨论最多的便是将来会成为哪个学科的教授（笑）。进入大学前，我曾将经济学、城市规划和历史作为三个可选的方向。但因为经济学太依赖数学，而数学又是父亲的强项，我不想受父亲影响太多，就放弃了；城市规划太过实用；历史是基础学科，更为厚重，所以我选择了历史。

正当我考虑去哪所大学读历史时，突然接到个电话，电话那头的人说：“我是芝加哥大学的何炳棣，你是李中清吗？”我回答：“是的。”他接着说：“听说你想学中国史，你会中文吗？”我说：“我会中文。”他说：“那你本科不要去芝加哥，芝加哥中文教得不好。美国好大学中耶鲁和哥伦比亚的中文教得最好，你可以选择其一。待你本科毕业时再与我联系。”这是我第一次跟何先生说话，我当时甚至不知道他是谁，但我还是听取了他的意见，去耶鲁大学读本科。

进入耶鲁后，我主要跟随张光直先生学习。张先生的专长是中国考古，便劝我集中精力学习、研究中国古代史。大学二年级，我学了高年级本科生的中国史课程，三年级上了研究生的中国史课程。本科毕业时，我的成绩在全班名列前茅，哈佛、普林斯顿、剑桥和耶鲁都愿意录取我，并为我提供研究生奖学金。那时的我已经读了何先生的全部著作，对他的学术很是仰慕，加上之前的约定，最后我还是决定去芝加哥大学，成为何先生的研究生。何先生以严厉著称，很多人私下称他为“老虎”，一位朋友知道我的决定后，特意跑来跟我说：“你决定去‘老虎’的宝库了，真的很勇敢。”

接受多位一流史学家指导
《中国社会科学报》：在学术道路上，您曾受教于多位著名史学家，他们对您有什么影响？

李中清：在芝加哥大学期间，何先生曾推荐唐长孺等人的著作给我们。他要求我必须有广博而扎实的历史基础，学习和掌握从黄帝文明的起源到中华民国的各方面历史。研一时，何先生要我写作《中国移民史》一文，这对一个一年级的研究生来说，压力非常大。我花了一年时间，整理了从东周到清代的中国近代移民状况，发现中国移民和国外有一个非常重要的差别，即中国近代移民往往是政府组织的，直到明代以后才出现“逃人”等社会移民，且数量也不多。当时是1975年，国内对移民问题的研究还没起步。

我最初致力于研究古史。何先生要求我写“汉武帝传”。经过一年的努力，我发现这是一个21岁的年轻人无法完成的任务。于是何先生便要求我做中国边疆史，最后逐渐聚焦西南社会经济史。为了完成这一题目，我用了10年时间，遍访美国、欧洲和亚洲各地所藏的中国西南地方史料。在日本的尊经阁文库，我找到了崇祯时期的《贵州通志》，这是全世界独一无二的孤本。此后，我又用了15年完成写作，到正式刊行《中国西南社会经济史》，前后共25年。

1973年，经周恩来总理特批，我第一次来到中国大陆。除了在上海柴油机厂和周边农村参与劳动，感受革命外，何先生还联系复旦大学的谭其骧先生，单独为我讲授魏晋南北朝史。1978年底，我第二次来到中国大陆前，在日本和中国香港访学了9个月。在日本，斯波义信先生给了我很多指导。我也去东洋文库、内阁文库、尊经阁等图书馆阅读了各种中国古籍善本。到中国后，我先在上海图书馆看古籍，之后到北京大学进修，跟随考古系的邹衡先生学习金文。1979年，我还去听谢国桢先生的课，学习明清史。这些都是何先生要求的。谢老告诉我，学习明清史，必须掌握两把“钥匙”：一把叫傅衣凌，另一把叫郭松义。郭先生对明清官方文献和文集非常熟悉，傅先生则对方志和民间材料了如指掌。由于傅先生远在厦门，我只能经常向郭松义先生求教，他也非常热心地指导我。后来，我的博士论文决定研究西南社会经济史，中国政府又向我推荐了云南大学的方国瑜先生，学习西南少数民族历史。这几位先生的教诲让我获益匪浅。

博士毕业之前，我曾被推荐为密歇根大学中国研究中心的Junior Fellow（类似于现在的博士后），在一年的自主研究时期里，我开始研究东周和西汉的“卒”制度，通过它来研究当时中国地方社会与国家的关系。恰在这一年，杨向奎先生来美访学，就在密大中国研究中心，与我共用一个办公室。杨先生当时已年过七旬，独自在密大且不擅烹饪，因此我几乎每天中午都请他吃饭，为他改善他的饮食，也为他说话解闷。利用这一机会，杨先生每天教我一两个钟头的中国思想史和古文字。

1972—1982年的10年时间里，我接受了多位一流中国史学家的指导，大大开阔了我的学术视野，也让我深深明白中国史研究的艰辛，要达到这些一流学者的水平还非常困难。这促使我认真反思今后的治学方向和方法。
量化分析让史学从“繁”至“简”

《中国社会科学报》：您什么时候开始将量化分析方法应用于史学研究呢？

李中清：受何先生影响，读研期间我就思考中国人口史的研究。1983年，我在中国第一历史档案馆参加学术会议，偶然听闻辽宁省档案馆有一大批历史资源在向一档馆申请销毁。我知道后立即要求一档馆帮我联系，去辽宁省档案馆查阅这批档案。后来我带了5大本乾隆时期的人口登记资料回美国。如何分析这种系统的人口史料，当时包括美国的中国史学界都没有经验，我也不知道如何研究。后来得知南加州一所大学有位学者分析过类似的人口史料，便前去请教。在他的帮助下，我找来当时还很专业的 IBM电脑，摸索着学习构建数据库，并采用量化的分析方法来研究这批资料。此后的20多年里，我始终致力于收集中国各地历史人口资料，扩充人口数据库并开展定量研究。这种研究方法使得我的研究常有不一样的发现。

《中国社会科学报》：量化分析方法与传统的研究方法相比较，区别在哪里？有何优点？

李中清：量化分析有一些明显的优势，比如它擅长多变量分析，不仅能深入理解各种因素的变迁与彼此的关系，还能兼顾所有个体的影响与权重，避免选材时的疏漏与偏废。它在研究大规模群体性、连续性材料上非常有效，为克服史料繁芜的困难提供了重要思路，有利于推进史学的整体研究。

由于习俗、文化等差异，很多历史现象蕴含着复杂的信息，直接进行跨地域、跨文化比较是很困难的，而量化分析往往是从复杂历史现象中抽象出相对简单、独立的指标，这些指标大多可以直接进行比较，如财富分配、出生/死亡率、家庭规模与结构、代际流动与社会分层等。我曾经主持过由多国社会科学家参与的“欧亚人口和家庭史项目”，虽然我不会瑞典语，无法阅读瑞典材料，但却可以依靠数据库化后的量化分析，比较北欧、西欧和中国明清时期的人口出生率、死亡率，这一比较研究也得到了国际人口学界的广泛认同。总体上，传统人文学研究大多是在做解释工作，而我们是在做新的计算，发现新的史实。

定量研究通常需要处理大规模的历史材料和多学科学者的参与，因此需要大量人力和学术的合作，这也与传统研究的“单打独斗”不太一样。作为一种研究方法，量化分析可能在对部分系统性史料的深入信息挖掘上更为有效，但与传统方法一样，尊重史料、依靠可靠材料依然是量化分析的前提。因此，我研究的重点并不在方法运用上，而是关注史料背后能提供给我的客观信息，当然，研究的终极关怀与传统学者也是一致的。

《中国社会科学报》：放眼当前的国际计量史学动态，您认为计量史学未来的发展趋势是怎样的？

李中清：从1990年代中期开始，一些重大历史数据库对学界开放，计算机辅助下的量化分析成为国际社会科学学术研究中的一股新风潮，许多大型量化数据库得以
构建并为学界服务。随着计算技术的进步和跨学科交流的频繁，这种研究模式可能会成为今后定量研究的主要发展方向。

构建量化历史数据库，采用量化分析研究的模式与早期的计量史学不太一样，它重视史料整理和数据化平台的建设，但不过分强调量化分析方法本身的高明与否。对历史学来说，大量零散但又有一定体系的史料难以进入研究视野，扩展了史学研究的材料范围。大规模的数据化历史资料平台，也为整个学术界提供了更丰富、灵活而有效的研究资源。它们不仅是历史研究的重要基础，也越来越被其他相关学科所看重。因此，这种方法兼及史料整理和问题研究，既是史学研究社会科学化的重要途径，也是各相关学科发展的重要推力。

量化数据库助史学“科学化、国际化”

《中国社会科学报》：您和您的团队正从事量化历史数据库方面的建设，您介绍一下相关情况。

李中清：从 1983 年获得辽宁人口史料起，我便致力于从人口史切入，通过构建大规模、可量化的历史数据库，采用定量计算的方法发现不一样的中国历史。在此过程中，我逐步组建研究团队，也被逐步从人口史领域向其他领域扩展。例如，从 20 世纪 80 年代起，我前后花费了 20 多年，建立了基于八旗户口册的中国多代人口数据库系列。该系列数据库包含辽宁、双城和皇家三个子数据库，前两个已经对全球学界免费公开。辽宁数据库涵盖了 1749—1909 年间辽东地区 26 万人的 150 余万条记录。双城数据库涵盖 1866—1913 年间双城县 10 万人的 130 余万条记录，并尝试与不同时段的家户地亩资料相连接。这些大规模、长时段的微观历史数据包含了丰富的人口和社会经济信息，具有时间上的深度和空间上的广度，对人口统计学、家与家族、亲属关系、社会分层与流动、卫生健康等多个研究领域有重要价值。

从 2002 年起，我的研究团队先后与北京大学、苏州大学合作，将新中国成立后两所大学 15 万余学生的学籍材料输入电脑，构建起中国大学生数据库。目前，我又先后与华中师范大学、山东大学和上海交通大学达成协议，一方面将这些学校的学生材料也输入电脑，扩展大学生数据库，另一方面与它们的校友会等机构合作，追踪、调查这些学生毕业后的学习与生活情况，为今后更全面地分析新中国成立以来高等教育的功能和社会阶层的流动提供基础。2009 年以来，在梁晨的建议和组织下，我们还将全国各省市档案馆所藏民国时期大学生的个人信息材料输入电脑，构建民国大学生数据库。目前完成近 10 万学生的个人信息录入，希望将新中国成立前后的大学生数据库逐步对接，分析 100 年来近代高等教育在中国的引入、生长及其与社会的互动等问题。

这些史料格式统一、数量庞大，与“大人口”（big population）的历史关系密切。通过分析大学生数据库，重新认识了中国高考制度对社会流动的作用，这种认识对高教
改革也有一定借鉴意义。如果不借助史料数据库化和量化分析，这种信息背后的“大人口”历史规律与经验很难被准确解读和发现。

《中国社会科学报》：您认为量化数据库对中国史学有何影响？对于中国史学未来的发展，您有何期待与建议？

李中清：构建大规模历史量化数据库，进行定量研究，可以让史学研究更“科学化”和“国际化”，中国史学将更有条件系统展现人类社会在某些方面的长时段与大转变，中国史学界的工作也必然会更引起世界的关注。同时，构建量化数据库还可为国内培养史学专业学生提供新素材和新方向，国内史学界应该给予必要的关注和重视。

从国际层面来说，一国学术研究的影响力与其国家实力和发展状况密切相关。中国的崛起应该是本世纪最重要的国际变革，因此，中国史学界应该有自信和觉悟，在充实自身研究的同时，多参与国际合作，向全世界展示更多的中国成就和经验。这种经验不一定是几十年前常谈到的“唐宋文明”或“明清盛世”，而可能是20世纪末的历史，比如革命历程与古老中国现代化的转变等。正如我们在分析高等教育材料时发现的那样，百年来被称落后的中国，在很多制度设计和社会效果上所得取的成绩可能是西方社会无法比拟的。转换角度、扎实研究，中国史学对国际学术的贡献会大不一样。

（本采访得到梁建先生的大力协助，特此致谢！）

李中清（James Lee）：美籍华裔历史学家、社会学家，诺贝尔物理学奖得主李政道之子，美国芝加哥大学历史学博士。曾在美国加州理工学院人文社科系、密歇根大学历史及社会学系任教，曾任密歇根大学中国研究中心主任，2009 年至今任香港科技大学人文社会科学学院院长。他是用社会科学方法治史的倡导者，亦是将量化数据库应用于历史研究的先行者。他和研究团队将档案资料、社会调查、家谱、碑铭及口述资料联系起来，创立从18世纪至今的大规模中国历史数据资料库。

相关文章
- 分布式学术搜索引擎研制及其大数据应用
- “中国文化海外传播动态数据库”平台系统发布
- “中国文化海外传播动态数据库”发布
- 中国口头文学遗产建数据库
- 中国最大文学数据库诞生 共有 8.878 亿字
- 叶舒宪：数据库是口头文学遗产原生态的土壤
- 刘晔原：建设口头文学遗产数据库走在时代前沿