城乡融合理论：阶段、特征与启示**[[1]](#footnote-1)\***

刘守英 龙婷玉

摘要：本文对发达经济体城乡转型的事实和理论梳理表明，城乡融合是城乡转型的一个阶段，其基本特征为人口在城乡的双向流动的人口融合，土地利用混合性和多样性的空间融合，乡村经济非农化以及城乡产业结构趋同化的经济融合，城乡居民认知和观念差异缩小的价值融合。城乡融合带来城乡研究从城乡二分范式向城乡连续体范式的转变，它将社会视为城乡连续体，通过经济、社会的多维指标对城乡连续体进行划分，以城乡连续体作为分析城乡问题的基本单位，更加强调城乡的联系与融合。中国已经进入城乡融合阶段，应从单向城市化思维向城乡融合思维转变，更加注重城乡之间的联系与相互依赖性，通过改革城乡二元体制、构建促进城乡融合的发展政策，探索不同类型的城乡融合路径促进乡村振兴。

关键词：城乡转型 城乡连续体范式 城乡融合 乡村振兴

中图分类号： JEL：

**Urban-rural Integration Theory: Stages, Characteristics and Enlightenment**

LIU Shouying LONG Tingyu

(Renmin University of China, Beijing, China)

**Abstract：**The factual and theoretical analysis of the urban-rural transformation of developed economies in this paper shows that urban-rural integration is a stage of urban-rural transformation. The basic characteristics of the urban-rural integration stage are population integration of two-way flow of population in urban and rural areas, spatial integration of land use mix and diversity, economic integration of non-agricultural economy in rural areas and convergence of urban and rural industrial structures, and differences in cognition and concept of urban and rural residents. Narrowed value fusion. Urban-rural integration brings about a shift in urban-rural research from the urban-rural dichotomy paradigm to the urban-rural continuum paradigm, which treats society as an urban-rural continuum. This new paradigm divides the urban-rural continuum through economic and social multi-dimensional indicators, takes the urban-rural continuum as the basic unit for analyzing urban and rural issues, and more emphasis is placed on the connection and integration of urban and rural areas. China has entered the stage of urban-rural integration, and the understanding of urban-rural transformation should be changed from a unidirectional urbanization thinking to an urban-rural integration thinking. In addition, China should pay more attention to the connection and interdependence between urban and rural areas, and promote rural revitalization by reforming the urban-rural dual institutions, constructing development policies to promote urban-rural integration, and exploring different types of urban-rural integration paths.

**Keywords:** Urban-Rural Transformation; Urban-Rural Continuum Paradigm; Urban-Rural Integration; Rural Vitalization

城乡关系是国家实现现代化的关键问题，城乡问题的解决直接影响国家结构转型的方式和结果。长期以来，对城乡问题的认识受到城乡二分范式的左右，将城市和乡村看成对立竞争的独立范畴，认为城市化和工业化是解决城乡问题的唯一选项，试图通过工业化和城市化解决城乡发展中的所有问题。这种城市偏向导致长期忽视农业和农村发展，以牺牲农民和农村的利益为代价发展城市和工业，产生严重的城乡差距，造成农业竞争力低下和乡村衰败。

一个被忽略的事实是，西方发达国家在经历快速城市化阶段以后，进入城乡融合阶段，其要素流动方向、产业结构、城乡差距和乡村功能等方面均表现出与上一阶段明显的区别。顺应城乡转型出现的阶段性变化，关于城乡问题的分析也逐渐从城乡二分范式向城乡连续体范式转变。但是，国内对发达国家城乡融合的典型事实和理论发展缺乏关注，依然停留在传统单向城市化认知，由此导致的一种重大误解是，认为只要不断提高城市化率，绝大部分农民转移到城市，乡村问题就自然得到解决。对西方国家城乡转型的错误认识造成一种对中国乡村未来归宿的想象，即中国现存的乡村问题是一般工业化、城市化进程必经的问题，最终可以通过工业化、城市化的提升得到解决(毛丹、王萍, 2014)。本文通过文献和典型事实梳理表明，西方发达国家的城乡转型并不是以消灭乡村为代价，而是形成了城乡融合发展的城乡连续体形态，并非完全依赖单向城市化来解决乡村发展中的问题，或完全依靠乡村自身来实现乡村的复兴和活化。从城乡二元向城乡融合的转变，是一种重大的范式转换，有利于我们正确把握城乡转型的客观规律，避免因认知错误导致的发展方向失误。

对城乡融合特征的分析也为我们分析我国在城市化进程过半以后的如何实现城乡融合和乡村振兴提供有益的借鉴和启示。与世界其他经济体相比，中国的城乡二元体制和工业和城市导向发展战略尤其特殊。新中国成立以后，中国通过推行重工业优先发展战略突破资金稀缺对经济增长的制约，实现了经济赶超和快速工业化(林毅夫等, 1994)。近年来又将结构现代化着力于城镇化，城市化进程大大加快，城市化滞后于工业化的局面得到缓解。但是，城乡二元体制和工业和城市优先发展战略也拉大了城乡差距，加剧了城乡不平等，要素单向从乡村流向城市，造成乡村衰败(陆铭、陈钊, 2004；沈坤荣、张璟, 2007； 陈斌开、林毅夫, 2013)。十九大以来，中央明确提出乡村振兴战略，城乡融合作为破局乡村问题的重要策略。本文通过对西方发达国家城乡融合阶段典型特征的梳理，将为我们在新城乡格局下的城乡融合与乡村振兴策略提供有益借鉴和启示。

一、告别城乡二分范式

一个几乎无可争议的共识是，城市和乡村之间存在根本差异(Bell, 1992)。具体表现为，乡村社会的主要职业是耕作，城市社会主要从事制造业、机械业、贸易、商业等非农职业；乡村社会与自然界直接关联，城市世界被钢筋和水泥包围；乡村的社区主要是农场和村社，城市的社区规模更大，且是陌生人社会；乡村社会的人口密度远远低于城市社会；与城市人口群体相比，农村社区的人口更加同质；农村的分化和分层程度要低于城市；人口流动从乡村迁移到城市；在乡村个人关系和相对持久的关系占主导地位，人与人之间比较简单和真诚，城市中个人和群体的互动范围广泛，人与人之间关系更复杂、也更程式化(Sorokin & Zimmerman, 1920)。

城乡之间的这种明显差异的观念几乎成为经济学、社会学理论的预设(Moore, 1984)。他们以城乡差异为基础形成城乡二分范式（rural-urban dichotomy）。这一范式将社会划分为城市和乡村两大类，强调城乡的差异和对立以及分类范畴的绝对性，以绝对的标准来衡量城市和乡村(Spaulding, 1951)。其主流思想是，城市与乡村在文明形态中代表着相互对立的两极，二者之间存在本质的差別，城与乡各有其独特的利益、组织结构和生活方式，二者的生活方式互为影响，但又决不平等相配(沃思, 1987)。将农村的经济活动等同于农业，将城市的经济活动等同于非农业(Moore, 1984)。城乡二分范式也广泛影响发展实践。在具体实施中，将城市和乡村作为独立的发展实体，政策制定往往按照各自的空间和部门划分，每个实体都制定相互独立的投资和发展规划，城市规划者只专注城市发展，很少涉及农业或农村发展；农村发展规划者却忽视了城市的作用，将农村地区限定为仅包括村庄及其农业用地区域(Tacoli, 1998)。

城乡二分范式形成以城市化为目标的城市主义和充满浪漫主义情怀的乡村主义两种极化的发展观。以城市化为目标的城市主义下，城市与乡村是对立的，隐含的假设是城镇优于乡村(Rajagopalan, 1961)，城市化代表着进步，是人类向文明进化的一个里程碑，城市生活被视为导致了国家权威和基于复杂社会系统的复杂经济体的产生(LeGates & Stout, 1996)，现代工业主义和交通运输发展使城市获得了一种超然的地位，几乎所有的社会基础(家庭、学校、教会、权力等)都从城市角度来审视 (Benet, 1963)。这种从城市角度观察社会，发展目标以城市化为主的“城市主义”，认为城市化是一种不可逆的发展趋势，一个国家的发展与转型必须要经历从农业社会过渡到城市社会的过程，从农村到城市的移民是唯一路径，城市治理是现代国家的主要场域(Davoudi & Stead, 2002)。与城市主义针锋相对的是乡村主义，反对城市化进程。乡村主义源于城市化进程中出现的一系列社会问题。工业革命期间和之后，城市化快速发展，大量农村人口涌入城市，超过了城市有效管理的承受能力，由此产生了严重的社会、经济和健康问题，催生了反城市化思想的产生。他们将城市化视为破坏性的进程，会导致拥挤不堪、贫民窟以及社会凝聚力崩塌等，必须保护农村免受城市扩张和城市生活方式的侵袭，停止城镇扩展，将建筑限制在明确定义的区域内，在这些区域内进行必要的居民重新安置(Davoudi & Stead, 2002)。这种理念在城市规划领域体现得淋漓尽致，城市规划者试图用理想化的乡村形象来塑造城镇(Glass, 1955)。规划运动的奠基者Patrick Geddes、Raymond Unwin和 Patrick Abercrombie都曾致力于将城镇与乡村巧妙地分开，限制城市边界内的乡村不受城市扩张的影响，显著塑造了战后规划体系的正统观念特别是城市遏制原则(Davoudi & Stead, 2002)。

20世纪后半叶，尽管城市与乡村的关系逐渐缓和，但“新城市主义”和“新乡村主义”的分立仍然存在。新城市主义强调在发展城市的同时，注意保护农田和环境敏感地区(Ellis, 2002)。虽然新城市主义者对待乡村的态度有所缓和，但核心依然是提倡考虑大型工业部门，鼓励城市生活方式(Azadi et al, 2012)。新乡村主义强调任何正在开发中的农村地区必须植根于周围农业环境的经济、生态和文化系统，土地的主要用途应限于与区域野生动物和栖息地管理区相结合的小规模农业小区内(Newman & Saginor, 2016)，提倡遵循以农业为基础的发展方法，促进中小型农业发展，承认农村生活方式，保护农业生态系统，认为农民不仅是积极的生产者，也是宝贵遗产的保护者(Azadi et al, 2012)。

随着城市化进程不断向城市以外延展，城市和农村腹地越来越紧密地交织在一起，城乡之间已经发生各种融合，难以对城市和乡村地区进行明确的界定（Pagliacci，2017），城乡二分范式的合理性受到广泛质疑(Spaulding, 1951; Dahly & Adair, 2007)。

首先，难以找到统一的标准精准地定义城市和乡村。传统理论关于城市和乡村研究的前提假设是城市和乡村的分离与对立，寻找城市和乡村的科学定义是这一研究的重点和难点。随着城乡融合的发展，区分城市和乡村更加困难。“在联合国有数据的228个经济体中，大约有一半使用行政管理定义（例如居住在首都）、51个使用人口的大小和密度定义城市和乡村，39个使用功能特征（例如经济活动），22个没有定义城市，8个定义全部地区为城市地区或没有城市人口”(Vlahov & Galea, 2002)。Dahly和Adair 关于城乡差异的调查进一步证实了城乡二分法的这种缺陷，他所研究的33个调查区域的城市和农村社区的城市化得分表现出较大程度的重叠，并且类别之间存在明显的异质性，虽然在城市化规模极端情况下的二分法具有相当的准确性，但中间部分的13个地区（占样本的40％）无法明确划分城市或者乡村；而且城乡二分法难以及时发现城乡的变化，一些乡村已经发生了巨大变化，但依然被认定为乡村(Dahly & Adair, 2007)。

其次，城乡二分法倾向于最大限度地减少农村内部或城市内部存在的显著差异。在城乡二分分析范式下，乡村的特点是如此一致，乡村里每个人接触的人相对于城市较少，人际关系也更为简单，个人关系和相对持久的关系占主导地位，城市截然相反。但是，城市与乡村的特点也可能出现在乡村内部，城市化水平较高的乡村与落后的乡村的差异与城乡之间的差异有相似之处。城乡二分法忽视了城市内部或乡村内部的这种差异性(Gross, 1948)。因为没有考虑到城市内部和农村内部的差异，城乡二分范式对人口、社会经济和其他特征的城乡差异的研究价值是有限的(Yuan, 1964)。

第三，城乡二分法下的两种极化发展观造成不良后果。城市主义和乡村主义将城市和乡村视为独立的单元，忽视城市与乡村的整体性与连续性，每个单元各自为战，往往造成政策效果大打折扣。“城市主义”要求社会治理和政策制定以满足城市需要为目标，乡村处于从属和被动的地位。在农业农村时代，农村通过提供食物支持城市增长以及通过提供廉价劳动力支持工业增长；工业乡村时代，农业又被赋予促进社会经济稳定的角色，农业产业化政策是针对其非选择性和对租金的不平衡支持(表现为高土地价值)的无奈之举，而不是对农民的良性行为的支持，诱发了农民和农村社会的老龄化(Sotte et al, 2012)。以城市为中心的方法忽略或淡化与农村健康和福祉密不可分的主题的重要性，包括自然资源开发、粮食系统、气候变化和环境，以及排他性定居或隔离模式等(Lichter & Ziliak, 2017)。“城市偏见”是当代发展中国家缓慢增长和不平等增长的驱动力(Lipton, 1984)，是不发达国家经济持续增长和减贫的首要障碍(London & Smith, 1988; Bezemer & Headey, 2008; Jones & Corbridge, 2010)。“乡村主义”看到了乡村生活的美好恬静，却忽视了乡村的贫困和歧视问题。农村居民不仅得不到政府的保护，而且一些联邦政策还在农村地区制造或增加了问题。作为一个少数群体，农村居民很少受到立法机构和法院的关注，几乎在每个领域都受到歧视(Bassett, 2003)。而且，外来人口的增加导致了乡村本地房价的上涨，使当地社区无法负担，对当地服务的需求减少，过去为当地人提供就业机会的活动受到威胁。寻找工作机会的当地年轻人往往会迁出农村，导致农村地区的人口结构失衡。这些过程的长期结果是农村社区变得越来越难以维持社会经济和环境(Davoudi & Stead, 2002)。虽然许多富裕的城市居民因为乡村魅力的风景而选择居住在乡村地区，通勤到城市工作，但是城乡移民往往具有高度的社会选择性，特别是通过争夺短缺住房的竞争，导致农村逐渐趋于绅士化(Phillips, 1993)。城乡二分法对新现象分析的乏力、城市主义和乡村主义两种发展观的冲突与对立，都揭示了城乡发展问题的复杂性，也提出了用新范式看待和分析城乡发展的需求。

二、城乡融合下的城乡连续体范式

随着西方发达国家的城乡转型进入到城乡融合阶段，社会科学研究者开始尝试新的范式来分析这种新的形态，他们运用经济、社会的多维指标将其刻画为城乡连续体，并以此作为分析的基本单位，对城乡融合下的各种经济社会问题进行分析。城乡连续体范式抛开简单地将社会划分为城市和乡村两大类的传统范式，揭示城乡融合阶段的特征与发展规律，为城乡转型的认识提供了新的视角。

（一）城乡融合下的城乡连续体理论

城乡连续体范式认为，一个经济体在进入城乡融合阶段以后，城市社会和乡村社会的互动增强，经济和社会特征不断相互渗透，城市和乡村的区别不仅在于某一地区的居民人口，而且在于人口数量、密度和具有明显异质性的人类交往的模式。随着城乡的不断融合，无法按照人口、政治、经济和文化的特征将社会精确地划分为城市社会和乡村社会。“城市”和“乡村”应被视为城乡连续体上的点，而非二分法下的两个独立分割的社会。城乡连续体范式将社会定义为一个城乡融合的连续体，与城乡二分范式存在明显的区别：一是城乡二分范式过于强调城乡之间的对比，而城乡连续体范式则着重理解具有不同程度的城市和乡村特征的地区的发展；二是城乡连续体范式反对城市的主导地位，强调城乡的相互依存性。城乡连续体范式将城市和乡村纳入统一的分析框架，在关注城市、乡村内部差异性的同时，更加强调城乡之间的联系和融合(Lichter & Brown, 2011)，它不对城市或乡村进行截然对立的划分和单独分析，而是试图理解城乡连续体上不同等级区域出现经济、政治和社会现象及其存因。代表性的研究有，Von Braun(2007)将城乡连续体概念与区域网络理论结合起来，分析城乡连续体上的要素流动。要素在城乡连续体上的流动主要受信息成本、运输成本或政策成本在内的各种成本的影响。随着这些成本的降低，空间整合将增进，引起农村和城市地区之间的贸易增加，从而提高城乡联系水平。

城乡连续体范式最核心的问题是对城乡连续体范畴的界定。关于城乡连续体的最常用定义由Duncan 提出。他认为，在城市和乡村之间不是简单的城乡二分，而是存在一个连续的层次，人类社区沿着这个城乡连续体进行排列，在行为模式上表现出一致的变化(Rajagopalan, 1961)。在完全农村地区和完全城市化地区之间存在一个以连续等级呈现的连续体，所有人类社区都可以根据经验放置在连续体的某个点上(Yuan, 1964)。城乡连续体的乡村一极按照Redfield的定义，是“小，孤立，没有文化，同质，具有强烈的群体团结感；生活方式被常规化为文化的连贯系统；行为是传统的，自发的，非批判的和个人的；没有出于智力目的进行实验和反思的立法或习惯；在亲属关系方面，其关系和机构是经验型的，家族是行动的单元；神圣胜过世俗；经济依赖于地位而不是市场”(Redfield, 1947)；城市一极由Wirth所定义，是“相对较大、密集且永久的异质个体聚居地”(Wirth, 1938)。在城乡连续体范式之前，Redfield和Wirth所定义的城乡社会代表了城乡差异的全部，如今它们仅仅是城乡连续体上的两个端点，完全城市化地区和完全乡村地区之间的部分，就成为城市特征和乡村特征融合的区域，难以用城市或乡村两种标准来进行明确的界定。如何对城乡融合社会进行科学的划分，一直是研究的难点和重点。经合组织用人口密度对这种形态进行划分，美国统计部门的划分标准则综合考虑了人口密度和地理位置，其他学者的划分标准还包括土地利用、经济发展、社会心理等多项指标。

城乡融合下的城乡连续体范式具有重要的政策含义。首先，城乡连续体范式与城乡融合阶段具有更高的适配性。由于这一范式认识到大部分地区兼具城市特征和乡村特征，区别在于各类特征程度上的差异，就避免了城乡二分范式针对城市或乡村地区涉及的政策走向中心城市或偏狭村庄的两个极端(Pateman, 2011)，其次，城乡连续体范式修正了以城市化为导向的发展战略。 Fisher & Weber（2004）对美国城乡连续体资产贫困的研究表明，在其他条件相同的情况下，生活在中心大都市县和非大都市地区的居民都将面临更高的资产贫困风险(Fisher & Weber, 2004)。 Requena（2016）利用城乡连续体范式对欧洲29个国家生活幸福感的研究表明，在较富裕的国家，生活在农村比生活在城市能创造更高水平的主观幸福感，从不太富裕的国家所特有的城乡二元对立向富裕国家连续统一体过渡的国家，主观幸福感会增加(Requena, 2016)。 Thiede et al（2020）对1970-2016年美国城乡连续体收入不平等的研究表明，大都市区内中心县收入不平等的急剧增加与边缘县的缓慢增长形成鲜明对比(Thiede et al, 2020)。这些研究的结果都表明，城市发展并不一定优于乡村地区，单纯依靠城市化不能解决发展中的所有问题。第三，以城乡连续体范式为依据的乡村发展政策不仅仅是农业发展政策而是关于整个乡村的综合发展政策。以OECD为例，OECD的农村发展政策强调，支持城市和农村地区之间的相互依存和合作，利用农村和城市地区之间的空间连续性和功能关系为公共投资和方案设计提供信息，实施联合战略促进双赢的城乡伙伴关系，以实现综合发展(OECD, 2019)。

（二）城乡连续体的类型学

城乡融合阶段的城市和乡村在经济、社会各个层面都表现出高度的重叠与融合，城乡连续体越来越成为城乡融合阶段跨学科研究的基础单位，但如何对城乡连续体进行分类以及分类的标准并未形成共识。城乡连续体概念发端之时，Dewey(1960)提出由匿名、分工、异质性、客观的及正式的关系和独立于个人认识的身份象征定义的连续体的两极。但Dewey的分类方式难以量化。近年来，随着理论和实践的进一步发展，越来越多的研究者提出了可量化的连续体分类标准。这些分类标准大体可以分为两大类，单一指标和多维度指标。单一指标以人口规模为主，多维度指标在人口规模的基础上增加了与城市核心区的距离、经济发展水平、土地分类等其他指标。

**一是单一指标。（1）人口规模**，是划分城乡融合社会城乡连续体最常用的标准之一。经合组织以特定空间实体内的人口密度阈值为标准，将城乡连续体划分为4个等级，①农村，人口密度低于150人/平方公里；②主要是城市的区域（PU），居住在农村地方单位的人口比例低于15%；③中间区域（IN），居住在农村地方单位的人口比例在15%至50%之间；④主要是农村的区域（PR），居住在农村的人口比例高于50%(Wandl et al, 2014)。Golding & Winkler同样以人口为标准建立城乡梯度（RUG），对城乡连续体进行了更细致的划分：①大都市核心，包括2000年人口普查时人口超过100万的大都市地区的主要城市(或双城)的县；②郊区，人口达到100万及以上大都市区域内剩余的 (非核心)县(除了那些已经被定义为远郊的县)；③中型都市，拥有25万到100万居民的大都市地区的县；④小型都市，人口不到25万的大都市地区的县；⑤城市远郊，在美国行政管理和预算办公室(OMB)从由“农村”重新分类为“都市”的县中选择特定的县来确定；⑥与都市相邻的农村，邻近大都市区的非大都市区县；⑦微型都市，不与大都市地区相邻的非大都市县，但其城市至少有20，000人；⑧偏远农村，不与大都市地区(偏远地区)相邻的非大都市县，人口少于20，000(Golding & Winkler, 2020)。**（2）其他指标。**利用单位面积中邮政地址的数量，荷兰的城乡连续体可被划分为五个等级。高度城市化（> 2500个地址/ km2），城市化（1500-2500个地址/ km2），弱城市化（1000-1500个地址/ km2），农村（500 – 1000个地址/平方公里），完全乡村（<500个地址/平方公里）(Bouwman & Voogd, 2005)。

**二是多维度指标。（1）人口规模和距离。**美国统计部门最新公布的城乡连续体代码（2013）根据人口规模和与都市区的距离将美国的县划分为都市县和非都市县，不少研究都曾借鉴这一分类方法(Chi & Marcouiller, 2013; Scala & Johnson, 2017; Thiede et al, 2020)。其中，都市县包括人口在100万以上的都会区县、人口在25万至100万的都会区县、人口不足25万的都会区县；非都市县包括城市人口达到20,000或以上且邻近都会区的县、城市人口达到20,000或以上的且不与都会区相邻的县、城市人口在2500至19,999之间且毗邻都会区的县、城市人口在2500至19,999之间且不毗邻都会区的县、完全是农村地区或少于城市人口2500名且毗邻都市圈的县、完全是农村地区或城市人口少于2500名且不毗邻都会区的县。Millward & Spinney（2011） 根据居住密度、已开发地区的比例、与城市化地区的通勤联系来划分城乡连续体。内城，较早（1960年前）开发地区，位于市区步行范围（约5公里）内；郊区，城市服务范围内（由中央给水和污水处理系统提供服务的区域）内的其他连续建筑（“城市化”）区域；内部通勤带，距离市区25公里以内的所有其他区域；外勤区，距市区或另一个大城镇（人口超过10,000）的道路距离在25至50公里之间的区域；偏远农村距市区或其他大城镇50公里，人口不到5000，多数就业是在当地资源行业（渔业，农业和林业）。

**三是人口规模、经济发展、土地利用和社会心理等多重指标。**Pagliacci通过模糊逻辑构建了一个多维的、连续的乡村性指标（FRI）。FRI利用农业部门增加值比重、农业部门就业人数比重、农业区或森林或其他半自然地区比重、人口密度、人工区域覆盖比重以及森林和其他半自然区域覆盖比重等一系列变量来定义城乡融合社会的城乡连续体特征，改善了常规指标仅依赖人口密度的不完善性。城市地区，FRIi≤0.25；轻微城市地区，0.25<FRIi≤0.5；轻微农村地区，0.5<FRIi≤0.75；以及农村地区，FRIi>0.75(Pagliacci, 2017)。Iaquinta & Drescher（2000）根据人口、经济、社会心理等因素，结合区域发展与城市化的关系，将城乡融合区域划分为五种类型，具有城市意识的农村地区，既乡村型半城市化地区；扩散型半城市化地区，特点是种族差异更大，制度安排和信仰更加多样化；连锁型半城市化地区，特点是种族同质性很高；原地型半城市化地区，部分靠近城市的地区通过接受城市的自然扩张和农村移民，本地的公共行政区逐渐城市化；吸收型半城市化地区，靠近城市或在城市范围内，保留了一些传统习惯和制度，但在行政、政治和社会心理等宏观层面越来越融入到城市环境中(Iaquinta & Drescher, 2000)。

（三）城乡连续体范式在非西方社会的适用性

**一是东亚地区的城乡融合。**Yuan利用城乡连续体方法对我国台湾地区的城乡差异进行分析发现，我国台湾地区城乡连续体上人口密度、对农业的依赖性、种族异质性，人口流动、文盲和职业构成等特征中有七个变量在预期方向上与城乡连续体高度相关（在0.01%的水平上显著）(Yuan, 1964)。以日本为代表的Desakota形态研究呈现出一种独特的城乡融合形态。Desakota通过便利的运输轴与主要城市中心相连，其商业性农业和非农经济活动比纯农村地区密集得多。Desakota不仅仅是一个空间地域概念，它强调的是城乡生计、通讯、交通和经济系统的紧密相连。在这一新兴体系中，很大一部分人口经营着混合家庭经济，跨越城市和农村，正规和非正规部门(Dadashpoor & Ahani, 2019)。

**二是欠发达地区的城乡问题是城乡不连续。**与西方发达国家相比，欠发达国家则表现出明显的城乡不连续。在印度，村庄和中央政府是两个世界，既没有相同的价值观，也没有相同的文化；在中非铜带上，到镇上的移民从具有独特社会制度的一种社会制度转变为具有不同社会制度的不同社会制度并存，移民工人在部落和城市体系两个世界之间流动(Pahl, 1966)。在印度大城市附近的农村地区会明显受到城市的影响，但许多小村庄维持着自给自足的原始农业模式，这些村庄的居民很少离开他们的居住地，更不用说任何与城市的联系了(Rajagopalan, 1961)。相较于发达经济体的城乡连续平缓的过渡，欠发达地区城乡之间的过渡更为明显。由于城乡连续体的战略位置及其功能的多样性，欠发达地区的城乡连续体农业用地明显减少，这种下降有利于工业化和城市化的发展，但会导致人口结构不平衡，城市结构恶化，服务缺乏和分配不良，工业用地占主导地位，牺牲其他用途，环境变化加剧等严峻问题(Abd El Karim et al, 2020)。

发展中国家的这种城乡不连续性到底是规律使然，还是发展中国家政策导向的结果，需要进一步研究。“城市偏见”模型认为，不发达国家政府将资源倾斜到城市地区，农村地区的商品和服务价格低于市场“标准”价格，但由城市流向农村的商品和服务价格却过高，本质上是以牺牲乡村利益为代价发展城市，结果就是城乡之间的严重不连续。通过与发达国家城乡连续体的对比，能够发现欠发达国家在城乡转型中存在的问题，即便城乡连续体的概念无法很好地适用于欠发达国家，但其背后隐含地关于城乡融合发展的思想依然值得欠发达国家在理论和政策层面进行思考和借鉴。

（四）对“城乡连续体”分析范式的质疑

自城乡连续体概念提出之始，学者们就从城乡连续体的基本假设、真实性、实用性等方面提出质疑。城乡连续体的城市一极的特征主要基于Wirth的界定，乡村一极的特征主要基于Redfield的界定，城市一极与乡村一极的特征是否符合假设是质疑者们的重点关注方向。Pahl（1966）就对城市一极和乡村一极的真实性和准确性提出了质疑。他以位于城市中心地带的城中村为例，抨击将城市中心作为连续体的城市一极的假设，这些城中村虽然位于城市中心，却依然保留着各种“乡村”文化价值观，居民并未实现真正的城市化。Pahl也反对将乡村看成是农民的居住地，新的乡村包括富有土地的大地主、居住在乡村的工薪阶层、有一定资金的退休城市工人、资本/收入有限的城市工人、农村工人阶级通勤者、传统的农村居民等多种类型人口(Pahl, 1966)。在本文看来，Pahl对城乡连续体的批评恰恰是对城乡连续体的有力证明，不论是“城中村”还是农村人口的新构成都反映出了城乡从分离对立走向融合共生，正是因为城市和乡村在经济、社会、人口特征方面的不可分应证了城乡连续体分析范式的价值。

批评者认为城乡连续体的另一个缺陷在于城乡连续体难以度量。城乡连续体上的变化需要参照其他变量来验证，而这些变量又是复杂多样的，并且混杂在一起，难以区别(Rajagopalan, 1961)。城乡连续体的构建缺乏一个基本标准，这既是时间的限制，也是文化的限制。因此，对城乡连续体的有用性和适用性的混淆仍然存在，而且可能在今后一段时间内继续存在(LUPRI, 1967,)。在本文看来，这种批判已经随着研究的深入不攻自破，现有的文献中已经有大量对城乡连续体进行实证上的划分与测量，包括但不限于人口规模、地理距离、经济发展、土地利用和社会心理等指标等具体指标。

总之，城乡连续体范式的运用代表西方世界对城乡关系的认识从城乡对立转变为城乡融合。城乡二分法下，城乡的差异与对立是共识，对社会构成的认识就是“城市”与“非城市”（乡村）。在这种非此即彼的分析范式下，对城乡问题的认识难免陷入“城市主义”或“乡村主义”的偏见之中。城乡连续体范式则将整个社会看成统一、连续的整体，意味着农村和城市之间并非像通常所认为的那样相互对立，而是一种相辅相成的融合关系。城乡连续体的先决条件是农村和城市在质量上没有根本区别，它们的基本特征是相同的，这些基本特征在空间、时间或数量上发生变化，以及由此而产生质的变化。城乡融合下的城乡连续体分析范式意味着城乡转型的结果不是单向的城市化或回归乡村，而是城乡融合发展，城乡连续体是对城乡融合的社会更恰当的描述。因此，“城乡连续体”被认为代表了一个显著的理论性的和系统性的进步，是对传统城乡认识方法的颠覆性改变，超越了过去的静态两极社区类型的概念，既不是旧观念的新标签，也不是对传统城乡二分法的简单修正，而是实际上的完全逆转(Rajagopalan, 1961)。越来越多的学者宣称，用“城乡连续体”的概念取代传统的城乡二分法，将促进乡村研究和理论进步(Haer, 1952)。

三、城乡融合阶段的特征：经验证据

（一）城乡融合是城乡转型的一个阶段

从传统乡村社会向现代城市社会转型的过程，常被概括为城市化过程。按照诺瑟姆曲线描述的城市化进程，城乡转型被划分为三个阶段。城市化起步阶段，城市化率低于25%，经济活动以农业为主；城市化加速阶段，城市化率从25%增长到50%-70%，农业在国民经济中的比重大幅度下降，社会经济活动以第二产业和第三产业为主；城市化成熟阶段，城市化率超过70%，并在达到80%左右时趋于稳定(陈明星等, 2011)。在城市化成熟阶段，西方国家出现了郊区化、逆城市化和远郊化的现象，即人口和经济活动向城市外围郊区、远郊、小城镇和乡村迁移的现象。郊区化、逆城市化和远郊化的阶段实际上就是城乡融合的阶段，本质上是城市化达到一定水平以后，人口、资本等要素在城乡之间重新配置，城乡经济、社会结构表现出与快速城市化阶段明显不同的特征，即城乡融合。

首先是人口和经济活动由单向集聚于城市转变为城乡双向扩散。在郊区化阶段，人口、企业和工作场所不断从更密集的地方向更不密集的地方移动，从中心向偏远的地方移动(Hesse & Siedentop, 2018)。郊区化不仅包括人口从城市中心向郊区或远郊乡村迁移，也伴随着经济活动向城市外围郊区乡村的扩散，即人口和经济的双重外溢(White, 1976, Walker, 2001)。郊区化之后的逆城市化和再城市化表现为人口和经济活动向更偏远的小城市和远郊的扩散，远郊化不是郊区扩张的延续，而是非大都市（乡村地区）的增长( 。逆城市化和远郊化的出现，再次证明了城乡转型不是一个单向的过程。虽然近年来出现了再城市化的现象，但没有证据证明郊区在人口增长方面会输给中心城市，却有证据证明部分国家在城市中心人口复苏的同时，郊区的人口并未减少，郊区的人口增长仍然高于城市(Rerat, 2012)。所谓的“再城市化”现象并没有成为发达经济体城市体系的显著特征，关于这一兴起于20世纪80年代的中心城市复兴会在多大程度上影响西方城市形式的根本变化，还未有定论(Champion, 2001)。

其次，城市之外的郊区、小城镇和乡村的发展。在郊区化、逆城市化和远郊化阶段，随着要素在城乡之间的互动，中心城区以外的郊区、小城镇和乡村获得了发展。二战以后，欧洲国家的农村地区经历了三次重大的发展转变，二战后到五六十年代，在大多数欧洲国家，以农业生产为主要经济活动是农村地区与城市地区的主要区别；20世纪70年代到90年代，欧洲部分“农业乡村”被“工业乡村”所取代，农业产业化是当时农业政策的主要目标；新世纪以后，技术进步减少了农村地区的传统弊病，出现农业部门以外的人居住在农村地区的新倾向，农村地区出现一系列新的特征，农业和工业让位于服务业、社会设施和自然设施的融合、农村地区和城市地区的融合、本地市场和全球市场的融合(Sotte et al, 2012)。乡村不仅是食物的重要生产地，同时也是提供公共品的重要场所。美国许多农村地区如海洋和山区度假区、退休社区、文化或历史遗址、国家公园和休闲区等已经成为消费的场所，农村商品和服务主要面向与城市和大城市有密切联系的人群，而且消费比例非常之高。以便利设施为基础的农村经济吸引了移民，这些移民提高了人力资本，为振兴当地社区组织和公民文化提供了助力(Brown & Glasgow, 2008)。

第三，郊区、小城镇和远郊乡村发展的结果是城乡边界模糊，实现从城乡分割的社会向城乡连续体的转变。经合组织(1979)指出，城市地区的经济增长和实际扩张的影响并不局限于城市边界内，能够延伸到城市周围更广阔的区域，形成保留农村特点的“城市边缘区”(Iaquinta & Drescher, 2000)。在“城市边缘区”或“郊区”，交通系统的变革使越来越多的人住在远离城市的地方，却仍然与城市保持密切联系，人口和经济活动不断扩散到郊区，城市与乡村的边界变得难以区分。郊区处于城市和乡村之间，不再是传统的农村，它履行了打破城市中心和农村腹地对立关系的重要功能。正如城市和郊区的分界线越来越模糊一样，郊区和远处的农村也很难划清界限，城市、郊区与乡村逐渐融为一体(Rajagopalan, 1961)。这种“郊区化”超越了区分城市与农村或大都市与非大都市地区的传统地理分类方案，郊区是一种“混合空间，其中农村和城市的价值、文化和景观已经融合。”(Woods, 2009)。

最后，城乡居民的观念和认知差异逐渐缩小。涉及政府经济活动、劳工事务、国家关系、各种公共问题以及个人信仰和满意度问题的民意调查结果显示，农村人口的回答与其他社会群体的回答是重叠的(Beers, 1953)。在政治观念上，城乡连续体上各定居点的居民也表现出连续性，虽有城乡差异，但这种政治观念的城乡差异的“临界点”实际上发生在小型都市圈的郊区，那里的居民在保守意识形态和对政党的立场上与农村居民非常相似(Scala & Johnson, 2017)。在环境问题上，与所有农村受访者相比，城市受访者并不总是表现出对环境的最大关注；城乡居民对环境问题态度的差异并不是由城乡居住地的差异导致的，更多的是由土地所有权和农业职业决定的(Williams Jr & Moore, 1991)。

（二）城乡融合阶段的主要特征

1.人口融合。城乡融合阶段的人口流动趋势与城乡二分时代有着明显的不同，城市中心不再是人口迁移唯一的目的地，广阔的城市郊区和农村地区是人口迁移的新方向，居住在郊区，通勤在城市中心是大都市生活的常态。一是郊区人口的持续性增长。1930年以后，美国大都市中心城区长期属于人口净迁出区，郊区长期属于人口净迁入地区。2019-2020年，都市核心区净流失了250万人，但郊区却净流入259.5万人。[[2]](#footnote-2)在英国，1965年城市集中水平为33%，1990年下降至26%。[[3]](#footnote-3)二是大量人口迁移到乡村地区。20世纪70年代以后，美国乡村也吸引了大量人口迁入，2019-2020年，95.6万人迁入都市区，86.1万人迁入乡村地区。[[4]](#footnote-4)近年来，迁入英国乡村地区的人口也不断增加，2011年44,100人迁入主要乡村地区，2019年96,700人迁入英国主要乡村地区。[[5]](#footnote-5)结果是，美国和英国有相当比例的人口分布在郊区和乡村地区，尤其是美国。2010年，仅有29.30%人口分布在中心城市，郊区人口占比过半，达到54.10%，乡村人口也有16.60%。[[6]](#footnote-6)2019年，73.56%的英国人居住在主要城市地区，22.60%的人居住在郊区和小城镇，3.84%的人居住在乡村地区。[[7]](#footnote-7)

郊区和乡村地区对人口的吸引力主要表现在三方面，一是优美的自然环境、广阔的开放土地和相对低廉的房价对人口的吸引力，便利的交通打破了郊区与城市中心劳动力市场和社会服务的空间障碍，解决了在郊区生活的后顾之忧。二是经济机会的提供。农村地区的农业加工、石油和天然气生产以及其他部门提供了对低技能劳动力的需求(Kandel & Parrado, 2005)。三是不输于城市的设施建设。人口迁移受到自然设施和生活设施双重影响，郊区在接受城市影响的过程中，其基础设施建设已经足以媲美城市地区，部分大都市区郊区的基础设施甚至优于城市(Partridge, 2010; Chi & Marcouiller, 2013)。

2.经济融合。一是城乡产业结构差异缩小。城乡高度融合的农村地区，产业结构特征与城市地区的日益趋同，农业占比较小，而制造业，服务业等非农产业在城市地区和乡村地区均占据重要地位 。2019年，美国非都市区就业岗位中，农业仅占1.56%，服务业成为主导展业，占比高达37.34%；制造业占比11.47%，零售业占比11.05%，金融、保险和房地产业占比7.42%。[[8]](#footnote-8)英国的城市地区和乡村地区的产业结构相似度很高，从产业结构上已经难以辨别区域的城乡属性。2020年，英国建造业的乡村家庭工作者占比13.04%，城市地区占比11.75%；教育、健康和社会工作的乡村家庭工作者占11.83%，城市地区占比15.72%；住宿和餐饮服务活动的乡村家庭工作者占比2.69%，城市地区占比1.33%；信息与通讯业的乡村家庭工作者占比7.00%，城市地区占比10.84%。[[9]](#footnote-9)

二是郊区和乡村在国民经济中占据不小的比重。伴随着居住人口不断迁移到郊区和乡村，郊区和乡村地区的经济活动也不断增加。1950年代，美国75%的就业和57%的居民分布在中心城区，1960年代，中心城区的居民减少到49%，就业减少到63%，到1990年，中心城区的居民减少到37%，就业减少到45%(Mieszkowski & Mills, 1993)。2019年，美国有36%的就业分布在中心城区，51%分布在郊区，12%分布在乡村地区。[[10]](#footnote-10)在英国，2019年15.3%总增加值 (GVA)分布在主要乡村地区，12.5%分布在有显著乡村的城市地区，44.7%分布主要城市地区（不含伦敦），27.5%分布在伦敦。[[11]](#footnote-11)

三是城乡收入差距缩小。美国都市区居民的人均收入水平略高于非都市区，近50年来，美国城乡居民收入差距不断波动，但始终低于1.5倍。2019年，美国都市区居民人均收入58650美元，非都市区居民人均收入43025美元，都市区居民人均收入是非都市区的1.36倍。[[12]](#footnote-12)英国城乡居民的收入差距更小，近10年来始终低于1.10。2019年，英国主要乡村地区居民年收入22,500英镑，主要城市地区居民年总收入24,300英镑，城乡居民收入比仅1.08。[[13]](#footnote-13)此外，从收入增长情况来看，乡村居民的收入增长率快于城市地区。2019年，美国都市区居民人均收入较上年增加了3.42%，非都市区居民人均收入的增长幅度略高于都市区，为3.53%。2019年，英国主要乡村地区的居民收入较2009年增长了17.19%，主要城市地区居民收入较2009年增长了16.27%。。

四是生活水平差距缩小。在低发展水平的经济体中，城市和乡村在收入、教育和职业结构等方面存在巨大差距，因此，尽管存在着污染、拥挤等重要的城市问题，人们对城市生活的满意度仍大大高于农村；但在高发展水平经济体中，城乡在经济方面的差异趋于消失，人们对农村地区的生活满意度接近或超过城市(Easterlin et al, 2011)。通过对欧盟各经济体收入和生活水平的考察发现，欧盟最富裕的国家没有显示出明显的城乡差异，而在东部和南部较贫穷的国家，农村地区的感知福利和生活质量水平要低得多，即便如此，城乡主观幸福感并没有显著差异(Shucksmith et al, 2009)。

3.空间融合。一是土地利用。在城乡连续体的城乡交汇处，土地利用多样而混合，形成了一套乡村、城市和自然融合共生的土地利用系统(Allen, 2003)。以欧洲为例，欧洲的大部分实际空间不符合典型的“城市-农村”类型，属于一种“中间领土”territories-in-between (TiB)，城市和乡村的特征相互交织，是一种典型的城乡连续体(Wandl et al, 2014)。在欧洲这种城乡混合发展的过程中，土地覆盖变化最为明显，然后是社会经济变化、土地使用变化、规划过程变化、土地管理变化和环境变化(Shaw et al, 2020)。在变化的过程中，土地用途的改变往往是循序渐进的，大多数土地用途的变化以小规模增长的形式出现，而不是大规模农村土地突然变成城市土地(van Vliet et al, 2019)。还有部分土地在官方数据上依旧保持着“农业用地”的记录，但实际用途已经变成多功能的半城市化地区，由一些业余农民在这些过去作为专职农民的生产用地的空地上开展新的经济活动(Bomans et al, 2010)。

二是出现明显的城乡连续体空间形态。在城乡融合阶段，西方发达国家对社会进行重新分类，虽然标准不同，但都以城乡连续体特征来进行。美国统计部门最新公布的城乡连续体代码（2013）[[14]](#footnote-14)根据人口规模和与都市区的距离将美国的县划分为都市县、非都市县2大类，共9小类。其中，都市县包括中心城区和郊区两大类，非都市县则主要指小城镇和乡村地区。英国将整个社会空间划分为6大类，分别是主要是农村（农村人口大于80%）、大乡村（农村 人口占比50%-79%）、有显著乡村区域的城市（农村人口26%-49%）、有城市和镇的城市、小城市群、大都市城市。其中，主要是农村和大乡村又可以统称为主要乡村地区，有城市和镇的城市、小城市群和大都市城市可以统称为主要城市地区。[[15]](#footnote-15)

四、对中国的启示

从发展实践看，西方发达国家在快速城市化阶段以后，进入了城乡融合的阶段。人口融合表现为人口流动方向的城乡逆转以及城乡之间流动活跃性增强，经济融合表现为乡村经济的非农化以及在产业结构上的城乡趋同化，空间融合表现为城乡连续体上的土地利用是混合性和多样性，思想观念融合表现为城乡居民对国计民生等社会问题的看法没有较大出入。在分析范式上，以城乡连续体取代城乡二分法，城乡连续体分析范式摈弃将社会划分为城市和乡村两大部门的分析方式，认为在城市和乡村之间存在着一个不均匀的连续体，强调城乡融合发展。城乡连续体范式不是对传统城乡二分范式的简单修补，而是对城乡社会变迁的重新认识。城乡融合阶段的呈现和理论分析对于中国正在推进的城乡融合与乡村振兴战略具有重要启示。

首先，充分认识城乡融合是城乡转型进程的一个阶段，建立城乡融合范式。经历快速的结构转变，中国已经进入到城乡融合阶段。具体来看， 2021年中国常住人口城镇化率为64.72%[[16]](#footnote-16)，人户分离加剧和人口流动规模持续扩大，2020年中国人户分离人口49276万人，是2000年的14439万人增加了3.4倍(王桂新, 2021)，同时出现人口回流(刘达等, 2021)，“农二代”与乡村的关系更加疏离，在经济上表现出期望更好地融入城市的期望，在社会特征上具有较强的离村不回村的倾向(刘守英、王一鸽, 2018)，县域出现高度分化，2020 年年底，中国县域常住人口7.48 亿人，县域常住人口在10年间下降了3700万(叶欠等, 2021)，不同县域的经济发展水平差距扩大，以长三角地区为例，苏浙两省的县域发展水平较高，而安徽县域经济发展水平则相对较低(项寅等, 2022)。一些研究将城市化理解为城乡转型的唯一归属，对于城乡问题的讨论过多地关注如何实现城市化，城市是要素流向的唯一去处，城市化率的提高作为城乡关系的唯一指标。本文的研究表明，中国在城乡融合阶段更应注意城乡之间的联系和相互依赖性，促进城乡之间的要素流动和经济、社会互动，从单向城市化思维向城乡融合思维转变。

其次，探索中国不同类型区域的城乡融合和乡村振兴路径。中国不同区域的发展阶段差异极大，城乡差别特征明显，应该探索不同区域城乡融合的路径。在都市圈，城乡之间差距已经缩小，地方发展实力和实行基本公共服务均等化能力强，这些区域可以实行都市圈范围内从城市到乡村的城乡融合。在大城市，城市中心区极化很强，乡村衰败明显，应实行市区与郊区的空间融合、要素再配置与产业再分工，促进城乡连续体的建设。在广大的县域，县政府的财政能力并不强，经济辐射力不足，应该实行县城与延伸区的融合以及重点乡镇和部分村庄的城乡融合的节点建设。中国的乡村振兴是一个漫长的进程，切不可急于求成造成事半功倍，一定要因地施策，探寻符合实际的城乡融合策略。

第三，构建促进城乡融合的发展政策。西方发达国家之所以能够实现城乡融合发展的关键是建立起一整套的城乡融合政策，包括城乡一元的人口管理制度、城乡平等的社会保障制度、城乡统一的土地市场、城乡统一的发展规划等，乡村被赋予与城市平等的发展权，要素被允许在城乡之间自由流动，进而实现城乡融合发展。城乡二元制度是阻碍中国城乡融合的最重要因素。城乡二元户籍制度与社会保障制度阻碍了人口要素在城乡之间的自由配置，剥夺了农民的城市权利，进城农民终将回到乡村，也阻碍了人口从城市向乡村的迁移；二元土地制度对乡村发展权施加制约，集体土地进行非农建设受到制度层面的制约，乡村非农发展权利受限，农民大规模离土出村形成了大量宅基地的空置，但当前宅基地入市制度还未完全打通，造成了资源的闲置与浪费；农地制度对农业发展方式转型造成阻碍，中国农业还蕴藏着大量人口，农业生产效率较低，如何通过农地制度改革促进中国农业转型升级是当前中国城乡转型亟待解决的问题之一。必须对中国城乡二元分割的制度进行改革，打破制约要素在城乡之间合理配置的制度约束，赋予乡村和城市同等的发展权。继续深化户籍制度和社会保障制度改革，通过赋予进城农民工享受与城市居民平等的教育、医疗等公共服务的权利，加强农民工职业培训，以及配套集体土地权利退出机制等方式促进进城农民工高质量市民化。改革城乡二元土地制度，通过土地制度改革，促进城乡建设用地同地同权，吸引人口、资本等要素下乡，开放农村发展权。深化农地制度和农业经营体系改革，进一步深化农地三权分置改革，促进农业生产要素的高效配置，实现农业的转型升级。

参考文献：

陈斌开 林毅夫，2013：《发展战略、城市化与中国城乡收入差距》，《中国社会科学》第4期。

陈明星 叶超 周义，2011, 《城市化速度曲线及其政策启示——对诺瑟姆曲线的讨论与发展》，《地理研究》第8期。

林毅夫 蔡昉 李周，1994：《中国的奇迹 发展战略与经济改革》，上海人民出版社。

刘达 郭炎 栾晓帆 李志刚，2021：《中部大城市流动人口的回流意愿及其影响因素——以武汉市为例》，《地理研究》第8期。

刘守英 王一鸽，2018：《乡土中国到城乡中国——中国转型的乡村变迁视角》，《管理世界》第10期。

陆铭 陈钊，2004：《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》，《经济研究》第6期。

毛丹 王萍，2014：《英语学术界的乡村转型研究》，《社会学研究》第1期。

沈坤荣 张璟，2007：《中国农村公共支出及其绩效分析——基于农民收入增长和城乡收入差距的经验研究》，《管理世界》第1期。

王桂新，2021：《中国人口流动与城镇化新动向的考察——基于第七次人口普查公布数据的初步解读》，《人口与经济》第5期。

沃思：《城市社区研究书目摘要》见 帕克 麦肯齐，1987：《城市社会学 芝加哥学派城市研究文集》，华夏出版社。

项寅等，2022：《速度特征视角的长三角县域高质量发展动态测评》：《华东经济管理》第1期。

叶欠等，2021：《我国县域常住人口发展趋势》：《宏观经济管理》第11期。

Abd El Karim, A. et al(2020), “Mapping of GIS-Land use suitability in the rural–urban continuum between Ar Riyadh and Al Kharj Cities, KSA based on the integrating GIS multi criteria decision analysis and analytic hierarchy process”, *Environments* 7(10), https://doi.org/10.3390/environments7100075.

Allen, A.(2003), “Environmental planning and management of the peri-urban interface: Perspectives on an emerging field”, *Environment and Urbanization* 15(1):135-148.

Azadi, H. et al(2012), “Food systems: New-Ruralism versus New-Urbanism”, *Journal of the Science of Food and Agriculture* 92(11):2224-2226.

Bassett, D.L.(2003), “Ruralism”, *Iowa Law Review* 88(2):273-342.

Beers, H.W.(1953), “Rural-urban differences: Some evidence from public opinion polls”, *Rural Sociology* 18(1):1-11.

Bell, M.M.(1992), “The fruit of difference: The rural-urban continuum as a system of identity”, *Rural Sociology* 57(1):65-82.

Benet, F.(1963), “Sociology uncertain: The ideology of the rural-urban continuum”, *Comparative Studies in Society & History* 6(1):1-23.

Bezemer, D. & D.Headey(2008), “Agriculture, development, and urban bias”, *World Development* 36(8):1342-1364*.*

Bomans, K. et al(2010), “Underrated transformations in the open space—The case of an urbanized and multifunctional area”, *Landscape and Urban Planning* 94:196-205.

Bouwman, M.E. & H.Voogd(2005), “Mobility and the urban-rural continuum”, *Global Built Environment Review* 4(3):60-69.

Brown, D.L. & N.Glasgow(2008), *Rural Retirement Migration*, Springer Science & Business Media.

Champion, T.(2001), “Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization” in: R.Paddison(ed.), *Handbook of Handbook of Urban Studies*, SAGE Publications.

Chi, G. & D.W.Marcouiller(2013), “Natural amenities and their effects on migration along the urban–rural continuum”, *Annals of Regional Science* 50:861-883.

Dadashpoor, H. & S.Ahani(2019), “A conceptual typology of the spatial territories of the peripheral areas of metropolises”, *Habitat International* 90:1-15.

Dahly, D.L. & L.S.Adair(2007), “Quantifying the urban environment: A scale measure of urbanicity outperforms the urban-rural dichotomy”, *Social Science & Medicine* 64(7):1407-1419.

Davoudi, S. & D.Stead(2002), “Urban-rural relationships: An introduction and brief history”, *Built Environment* 28(4):268-277.

Dewey, R.(1960), “The rural-urban continuum: Real but relatively unimportant”, *American Journal of Sociology* 66(1):60-66.

Easterlin, R.A. et al(2011), “The impact of modern economic growth on urban–rural differences in subjective well-being”, *World Development* 39(12):2187-2198.

Ellis, C.(2002), “The New Urbanism: Critiques and rebuttals”, *Journal of Urban Design* 7(3):261-291.

Fisher, M. & B.A.Weber(2004), “Does economic vulnerability depend on place of residence? Asset poverty across the rural-urban continuum”, *Review of Regional Studies* 34(2):137-155.

Glass, R.(1955), “Urban sociology in Great Britain: A trend report”, *Current Sociology* 4(4):5-19.

Golding, S.A. & R.L.Winkler(2020), “Tracking urbanization and exurbs: Migration across the rural–urban continuum, 1990–2016”, *Population Research and Policy Review* 39:835-859.

Gross, N.(1948), “Sociological variation in contemporary rural life”, *Rural Sociology* 13(3):256.

Haer, J.L.(1952), “Conservatism-radicalism and the rural-urban continuum”, *Rural Sociology* 17(1):343-347.

Hesse, M. & S.Siedentop(2018), “Suburbanisation and suburbanisms - making sense of continental european developments”, *Raumforschung Und Raumordnung-Spatial Research and Planning* 76:97-108.

Iaquinta, D.L. & A.W.Drescher(2000), “Defining the peri-urban: Rural-urban linkages and institutional connections”, *Land Reform* 2:8-27.

Jones, G.A. & S.Corbridge(2010), “The continuing debate about urban bias: The thesis, its critics, its influence and its implications for poverty-reduction strategies”, *Progress in Development Studies* 10(1):1-18.

Kandel, W. & E.A.Parrado(2005), “Restructuring of the US meat processing industry and new Hispanic migrant destinations”, *Population and Development Review* 31(3):447-471.

LeGates, R.T. & F.Stout(1996), *The City Reader,* Sixth Edition, Routledge.

Lichter, D.T. & D.L.Brown(2011), “Rural America in an urban society: Changing spatial and social boundaries”, *Annual Review of Sociology* 37:565-592.

Lichter, D.T. & J.P.Ziliak(2017), “The rural-urban interface: New patterns of spatial interdependence and inequality in America”, *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 672(1):6-25.

Lipton, M.(1984), “Urban bias revisited”, *Journal of Development Studies* 20(3):139-166.

London, B. & D.A.Smith(1988), “Urban bias, dependence, and economic stagnation in noncore nations”, *American Sociological Review*: 454-463.

Lupri, B.(1967), “The rural-urban variable reconsidered: The cross-cultural perspective”, *Sociologia Ruralis* 7(1):1-20.

Mieszkowski, P. & E.S.Mills(1993), “The causes of metropolitan suburbanization”, *Journal of Economic Perspectives* 7(3):135-147.

Millward, H. & J.Spinney(2011), “Time use, travel behavior, and the rural–urban continuum: Results from the Halifax STAR project”, *Journal of Transport Geography* 19(1):51-58.

Moore, M.(1984), “Political economy and the rural‐urban divide, 1767–1981”, *Journal of Development Studies* 20(3):5-27.

Newman, G. & J.Saginor(2016), “Priorities for advancing the concept of new ruralism”, *Sustainability* 8(3), http://dx.doi.org/10.3390/su8030269.

OECD(2019), “Declaration on policies for building better futures for regions, cities and rural areas”, https://www.oecd.org/regional/ministerial/RDPC-Ministerial-Declaration-EN.pdf.

Pagliacci, F.(2017), “Measuring EU urban‐rural continuum through fuzzy logic”, T*ijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie* 108(2):157-174.

Pahl, R.E.(1966), “The rural‐urban continuum1”, *Sociologia Ruralis* 6(3):299-329.

Partridge, M.D.(2010), “The duelling models: NEG vs amenity migration in explaining US engines of growth”, *Papers in Regional Science* 89(3):513-536.

Pateman, T.(2011), “Rural and urban areas: Comparing lives using rural/urban classifications”, *Regional Trends* 43:11-86.

Phillips, M.(1993), “Rural gentrification and the processes of class colonisation”, *Journal of Rural Studies* 9(2):123-140.

Rajagopalan, C.(1961), “The rural-urban continuum: A critical evaluation”, *Sociological Bulletin* 10(1):61-74.

Redfield, R.(1947), “The folk society”, *American Journal of Sociology* 52(4):293-308.

Requena, F.(2016), “Rural-urban living and level of economic development as factors in subjective well-being”, *Social Indicators Research* 128:693-708.

Rerat, P.(2012), “The new demographic growth of cities: The case of reurbanisation in Switzerland”, *Urban Studies* 49(5):1107-1125.

Scala, D.J. & K.M.Johnson(2017), “Political polarization along the rural-urban continuum? The geography of the presidential vote, 2000–2016”, *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 672(1):162-184.

Shaw, B.J. et al(2020), “The peri-urbanization of Europe: A systematic review of a multifaceted process”, *Landscape and Urban Planning* 196:1-11 .

Shucksmith, M. et al(2009), “Urban–rural differences in quality of life across the European Union”, *Regional Studies* 43(10):1275-1289.

Sorokin, P. & C.C.Zimmerman(1920), *Principles of Rural-Urban Sociology*, Henry Holt and Company.

Sotte, F. et al(2012), “The evolution of rurality in the experience of the ‘Third Italy’ ”, Workshop on: “European governance and the problems of peripheral countries”, Wien, 12-13 July.

Spaulding, I.A.(1951), “Serendipity and the rural-urban continuum”, *Rural Sociology* 16(1):29-36.

Tacoli, C.(1998), “Bridging the divide: Rural-urban interactions and livelihood strategies”, International Institute for Environment and Development, Gatekeeper Series, No. SA77.

Thiede, B.C. et al(2020), “Income inequality across the rural-urban continuum in the United States, 1970–2016”, *Rural Sociology* 85(4):899-937.

van Vliet, J. et al(2019), “Beyond the urban-rural dichotomy: Towards a more nuanced analysis of changes in built-up land”, *Computers, Environment and Urban Systems* 74:41-49.

Vlahov, D. & S.Galea(2002), “Urbanization, urbanicity, and health”, *Journal of Urban Health* 79(4):S1-S12.

Von Braun, J.(2007), “Rural-urban linkages for growth, employment, and poverty reduction”, International Food Policy Research Institute, Ethiopian Economic Association, Fifth International Conference on the Ethiopian Economy.

Walker, R.(2001), “Industry builds the city: The suburbanization of manufacturing in the San Francisco Bay Area, 1850-1940”, *Journal of Historical Geography* 27(1):36-57.

Wandl, D.A. et al(2014), “Beyond urban–rural classifications: Characterising and mapping territories-in-between across Europe”, *Landscape & Urban Planning* 130:50-63.

White, M.J.(1976), “Firm suburbanization and urban subcenters”, *Journal of Urban Economics* 3(4):323-343.

Williams Jr, J.A. & H.A.Moore(1991), “The rural-urban continuum and environmental concerns”, *Great Plains Research* 1(1):195-214.

Wirth, L.(1938), “Urbanism as a way of life”, *American Journal of Sociology* 44(1):1-24.

Woods, M.(2009), “Rural geography: Blurring boundaries and making connections”, *Urban Insight* 33(6):849-858.

Yuan, D.Y.(1964), “The rural-urban continuum: A case study of Taiwan”, *Rural Sociology* 29(3):247-260.

1. \* 刘守英，中国人民大学经济学院，邮政编码：100872，电子邮箱：liusy18@126.com；龙婷玉，中国人民大学经济学院，邮政编码：100872，电子邮箱：longtingyu780@163.com。感谢匿名审稿人的修改意见，文责自负。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 数据来源：美国人口普查数据。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 数据来源：World Bank (1992) ，*World Development Report*, 1992. New York: Oxford University Press, Table 31。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 数据来源：根据美国人口普查数据整理得到。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 数据来源：ONS, Annual internal Migration within the United Kingdom。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 数据来源:Gibson, C.(2010),"American Demographic History Chartbook: 1790 to 2000", https://www.demographicchartbook.com;世界银行数据库人口数据。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 数据来源：根据欧盟统计局数据整理得到。 [↑](#footnote-ref-7)
8. 数据来源：根据 Bureau of Economic Analysis 数据整理得到。 [↑](#footnote-ref-8)
9. 数据来源： ONS, Digest supplementary data tables, rural economy, Worksheet 7: Percentage and numbers of home workers, by industry and rural-urban classification, England, 2020。 [↑](#footnote-ref-9)
10. 数据来源：根据Bureau of Economic Analysis数据整理得到。 [↑](#footnote-ref-10)
11. 数据来源：ONS, Digest supplementary data tables, rural economy。 [↑](#footnote-ref-11)
12. 数据来源：Bureau of Economic Analysis, CAINC30 Economic Profile, Per capita personal income。 [↑](#footnote-ref-12)
13. 基于工作场所的年总收入中位数（当前价格 £），数据来源：ONS, Digest supplementary data tables, rural economy, Worksheet 4: Workplace based median gross annual earnings (current prices £), England, 2009 to 2020。 [↑](#footnote-ref-13)
14. 资料来源：U.S. Department of Agriculture，<https://www.ers.usda.gov/data-products/rural-urban-continuum-codes/>。 [↑](#footnote-ref-14)
15. 资料来源：Department for Environment Food & Rural Affairs, *Statistical Digest of Rural England*, January 2019。 [↑](#footnote-ref-15)
16. 数据来源：国家统计局网站。 [↑](#footnote-ref-16)