# 人文亚洲 <br> 冯秋石 

## 新加坡的老年人向往着健康，快乐，独立的老年生活，同时也渴望着子女的关爱，家庭的温湲，社会的尊重。

成功老龄是西方社会近年在研究人口老化时，被广泛地讨论和使用的概念。这个概念是否完全适用于亚洲社会呢？新加坡人对成功老龄又有什么独特的看法呢？

人们一般认为，疾病和残疾是衰老过程中的必然结果，而如何治疗疾病和改善残疾，也就成为了大多数老龄研究的主题。1987年，两位美国教授罗韦（John W．Rowe）和卡恩
（Robert L Kahn）在《科学》杂志发表了一篇影响深远的文章《人类老化：正常的和成功的》。他们认为，单纯关注疾病和残疾，会忽略老年群体中的巨大差异，因为在那些无病无残的老年人中，存在一部分健康风险低而且身体功能水平高的＂成功老龄者＂，其老化进程有别于其他那些＂正常老龄者＂。

这个观点启发了对＂成功老龄者＂的众多后续研究。尤其是近年来，随着人口老化成为世界范围内的普遍现象，人们开始不仅仅追求寿命延长，而更加希望提高长寿的生活质量，这就进一步促进了成功老龄研究的学术和社会价值。具体来说，什么是成功老龄呢？这两位美国教授提出了具体的标准，即较少的疾病和残疾风险，较高的认知功能和身体机能，以及活跃的社会参与。如果说一位老年人满足了全部这些标准，就可以被专业认定为是一个成功老龄者。

成功老龄与否只能是专家说了算吗？这是一个好问题。有些老年人虽然没有通过专家设定的标准，却可能自认是成功老龄者；而也有些老年人虽然可以被学术认定为成功老龄者，但却有可能从来不认为自己的老年生活有什么 ＂成功＂可言。在最近一个研究中，联合国人口司的顾大男博士及其同事发现，对于成功老

龄，老年人的自我评价，和学术标准的专业评价之间存在重要分歧，而且其各自的影响因素也不相同。这些对成功老龄的自我评价应该得到充分的重视，因为只有学术意义却不被老年人本身认可的标准，可能无法全面反映老年群体的真实需求。

有趣的是，成功老龄的自我评价，往往受到文化的影响。有学者指出，成功老龄这个源自美国的概念，其实包含着强烈的美国个人主义文化气息。这种文化将实现成功老龄视为个人的成就，其核心的观念，是避免老化所带来的机能下降；从而保持老年生活的独立性。

可是这种状态在亚洲人眼中就是＂成功＂
么？恐怕未必。学者们发现，印度老年人的成功老龄观念中，并没有特别重视晚年生活的独立自主；在韩国，很多老年人将子女事业的成功，视为自己成功老龄的标志；在日本冲绳，一些当地老年人认为，老年人应该对社会有所贡献，而将持续从事传统的编织活动当做成功老龄的途径；在香港，老年人经常把子女孝顺，老有所养视为成功老龄的标准。这些不同于西方标准的成功老龄观念，有着独特的亚洲文化价值基础；促使我们开始研究新加坡人的成功老龄观念。

自2011年开始，我参与了教育部资助的由新加坡国立大学社会学系副教授宝莲索恩主导的一项社会调查，对新加坡的成功老龄进行了研究。我们系统地访谈了大约50名不同种族和社会阶层的新加坡老年人，并提炼出了 12 个成功老龄的标准，然后又对大约1500名新加坡老年人进行了问卷调查，询问他们对这些标准的看法。研究结果显示，新加坡老年人认为成功老龄基本上应该有三组标准：第一组大体涉及

老年生活自主，包括心情愉快，有行动能力，无疾病，经济情况好，生活独立；第二组涉及维持社会功能，包括能照顾其他家人，有朋友，能继续工作，能参加社会活动；第三组主要涉及拥有家庭支持，包括身边有老伴，和孩子一起居住，有孩子照顾。

第一组标准表明了新加坡人眼中的成功老龄，和西方标准有类似之处，然而第三组标准则显示了新加坡人在成功老龄观念上的亚洲文化价值。深入思考会发现，这里似乎有一个悖论：在成功老龄的观念中，很多新加坡人同时强调生活独立和子女照料！我们认为，这个情况可能反映了新加坡社会中传统价值和现代观念持续交融的现状。一方面，新加坡的老年人向往着健康，快乐，独立的老年生活，同时他们也渴望着子女的关爱，家庭的温暖，社会的尊重。

前文提到的两位美国教授，最近几年开始呼吁成功老龄的 2.0 版本，其中一个主要的想法，是将成功老龄从个人层面的标准提升为社会层面的标准，用来评估＂成功老龄社会＂我们的研究指出，建立这样的社会标准，应该充分考虑到各国文化的差异。就新加坡而言，子女孝顺和关系和睦的老年家庭生活，是被普遍认可的社会价值，所以应该成为衡量整个社会是否实现＂成功老龄＂的一个标准。
（作者是新加坡国立大学社会学系助理教授，国大家庭和人口研究中心执委会成员，国大东亚研究所外聘研究员，以及中国上海研究院荣誉研究员。）
（本系列是国大家庭人口研究中心提供的研究简要，由不同专家学者执笔，每月第一个星期天刊登）

