

历史的代价


1 ＂文革＂死亡档案

金石开 编著


中国大地出㿟社
1993－北京

## （京）新登字197号

历史的代价


金石开 编著
中国大地出版社出版
新华书店北京发行所发行 保定市报社印刷厂印屓
开本： $787 \times 1092 \quad 1 / 32$ 印张： 9.8125
字数 211 千字字数： 211 千字

ISBN 7－80097－034－5／D • 3
定价：7． 10 元

## 站在今天回堑昨日（席）

太可怕的㗹梦，往往在惊四之后还使人心惊肉跣，冷汗淋滈，甚至过了好久好久仍有一种后怕，就如同我们身上那些深深的伤痕在阴雨的天气里总要隐隐作痛一样。当我们置身于今天这样一个以经济建设为中心的改革开放时代和一个和谐宽松，畅所欲言的政治大气候下来回首那场给整个民族带来空前浩劫的文化大革命，便是这种感觉。

站在今天回塑昨日，那一幕一幕虔诚而又狂热，神圣而又荒唐的活剧已经恍若隔世了，就连对那场大浩劫的血泪控拆和深刻反思也已经在文艺界和思想理论界＂热＂过一轮了。而整理和研究在文革中被迫害致死的 34766 人的死亡档案，从这样一个特殊的也是血淋淋的角度来剖析我们民族的那场浩劫，却依然需要极大的政治勇气和犘利的思想之剑。而这本书所敬的，不过是一个开始。

在这部书的编著过程中，我们有机会从那些过时的报纸刊物上，从有关部门的档案资料库里，从那些死里逃生的幸存者的回忆中重暏这段血泪历史，并有机会撩开铁幕窥见了当年曾被枧为最高机密的野蛮与疯狂……震惊，愤怒和痛苦之后，是一个铁错般巨大的问号深深地沉入了我们的思想之海

## 这一㘮是怎么发生的？

为什么一个曾把人民带出苦海的英明领袖议崇高的动机发动了这场运动却又无法驾驭这场运动走向其愿塑的反面？为什么巨大的灾难会在一夜之间降临并且绵延10年之久？为

什么一个民族会把数亿人的命运交给一个至高无上的权成来载定？那场悲剧中的受害者们悬否也心甘情愿或者不知不觉充当过悲剧的制造者？清醀者曾在面对死神的极度痛苦中发出过擞䏝的呐㖪，而大多数屈死的冤磈却是饮恨黄泉的最后一刻仍在構着鲜血书写＂万岁＂……这量一个伟人的悲剧，更是一个民族的悲剧，一个时代的悲剧。

站在今天回望昨日，重要的已不是再现那思昧的闹剧和血腥的暴行，我们希望读者能从这些荒唐离奇而又毛骨徚然的故事里和屈死的冤魂们一声声的呐喊中，寻找到悲剧的成因和防止，悲剧重演的有效途径。我们把这部书最后定名为《历史的代价》，其良苦用心也在于此。

我们的国家和民族确确实实再也经不起动荡了，文化大革命就是一个血的教训，血的前车之鉴。一场大的社会动荡带来的往往是破坏性的灾难；而无论那一次推动广社会发展的深刻变革，又莫不是对现存秩序的调整，修改，甚至否定，莫不是对权利的再分配，其所付出的代价又似平总是社会动落。这真是一个永远的＂二律背反＂。毛泽东发动文化大革命的最初动机，也许确实是要动员广大人民群众起来摧毁一个＂资产阶级司令部＂，反对普遍存在于党内的官僚腐败现象，实现一场自上而下的灶会变革，而最终的走向却是发生了那样一场人所共知的浩劫。当改革开放不断深入的今天，我们从社会变革与政治稳定这样一个独待的角度来反思文化大革命带我们的灾难，启示无疑是巨大的。

我们相信：在一个能够记取教训的民族那里，无论多么沉重的代价都能最终转化为财富。

编著者

## 目 录

## 站在今天回䡰昨日（序）

## A 类：政治家之死（编号 00001～00006）



07 邓 拓（1966 年 54 岁 男 北京市委书记）…… 36
08 吴 喵（1969年 58 岁 男 北京市副市长）…… 43
09 畨狿秋（1976年67岁 男 上海市市长）……… 46
10．僄连障（1968年74岁男 卫生部副部长）…… 49
11 姰 夏（1967年 55 岁 男 海军副司令）……… 50
12 刘 仁（1973年64岁男北京市副市长）……56
13 张国蜨（1968年． 53 岁 男 省公安厅厅长）…… 59
14 高心泰（1967年 47 岁 男 淮北市委书记）…… 62
15 刘国琿（1967年 42 罗 男 组织部副部长）…… 65
16 吴亚雄（1968年 48 岁 男 局长）……．．．．．．．．．．． 67
17 张国士（1968年53岁 男 经理）…．．．．．．．．．．．．．．．． 70
18 刘 健（1968年54岁男副经理）……．．．．．．．．． 72
19 言慧珠（1966 年 43 岁 女 戏曲学校副校长）…75

C 类：清醒者之死（编号 00020－00028）

20 张志新（1975年 45 岁 女 干事）…．．．．．．．．．．．．．．．． 80
21 過罗克（1970年 27 岁 男 工人）…………．．．． 92
22 毛应量（1970年49岁 女 教师）．．．．．．．．．．．．．．． 100
23 吴愭飞（1970年 22 岁 男 学生）……．．．．．．．．．． 107
24 张坤表（1970年 28 岁 男 工人）…………… 110
25 所元华（1970年 36 岁 男 技术员）．．．．．．．．．．．．． 113
26 官明华（1971年 37 岁 女 医生）．．．．．．．．．．．．．．．．．． 116
27 衰世英（1968年 26 岁 男 大学生）…．．．．．．．．． 119

## 28 丁祖䠜（1970年 24 岁 女 知青） <br> 122

D 类：小人物之死（媥号 00029－00037）
29 查福琭（1966年•61 岁 男 退休工人）……… 126
30 成连遼（1967年 61 岁 男 社员）……．．．．．．．．． 129
31 朱升祥（1970年44岁 男 教师）……．．．．．．．．．．． 131
32 榢亦金（1969年45岁 男 资料员）………… 137
33 史云蝀（1976年 28 岁 男 工人）…．．．．．．．．．．．． 139
34 黄荤清（1976年41岁 女 社员）……．．．．．．．．． 142
35 赵经茂（1967年 59 岁 男 村干部）．．．．．．．．．．．． 149
36 刘 钊（1969 年 49 岁 男 干部）……．．．．．．．．152
37 翟民出（1967年 23 岁 男 军人）…………… 155

E 类：＂县老九＂之死（拨号 00038－00044）

38 肖光溇（1968年 48 岁 男 科学家）．．．．．．．．．．．．． 169
39 宋国字（1967年 46 岁 男 医生）………．．．．．． 171
40 束 嵅（1968年 31 岁 男 医生）…．．．．．．．．．．．．． 178
41 张自—（1967年67岁 男 教授）………．．．．．． 180
42 武维周（1969 年 75 岁 男 工程㰣） ..... 186
43 郭文玉（1966年 52 岁 女 小学校长） ..... 188
44 雷䆖淑（1969年45岁 女 研究员） ..... 191
F 类：＂反革命＂之死（编号 00045－00052）
45 龙警梳（1976年 42 岁 男 杜员） ..... 196
46 丁超（1968年 29 罗 男 工人） ..... 205
47 刘 远（1968年32岁 男 教师） ..... 208
48 刘予毅（1968年56岁 男 干部） ..... 210
49 张学思（1970年 54 岁 男 参谋长） ..... 211
50 资大舞（1970年 24 岁 男 农民） ..... 215
51 箇春国（1967年41岁 男 副州长） ..... 224
52 蔡铁根（1970年 56 岁 男 大校） ..... 229
G类：少女之死（编号00053～00057）
53 许连荣（1968年 23 岁 女 社员） ..... 233
54 孟 奏（1967年19岁 女 舞蹈演员） ..... 243
55 林金风（1966年 20 岁 女 大学生） ..... 246
56 亲考清（1968 年 20 岁 女 社员） ..... 248
57 意（1970年18岁 女 中学生） ..... 252
H类：名人之死（編号 00058～00072）
58 㥂 宫（1966年58岁男翻译家） ..... 255
59 老 合（1966年67岁 男 作家） ..... 259
60 赵树理（1970年64岁男作家） ..... 263
61 巴 人（1972年71岁男作家） ..... 270
62 阿 英（1977年 77 岁 男 文学史专家） ..... 272
63 间 倳（1971年48岁男诗人） ..... 274
64 周责鸠（1968年67岁 男 作家） ..... 275
65 㲔金枝（1972年72岁 男 作家） ..... 279
66 上官云珠（1968年． 45 岁 女 电影演员） ..... 281
67 盖叫天（1971 年 83 岁 男 京剧表演艺术家）． ..... 282
68 周信芳（1973年 78 岁 男 京剧表演艺术家）… 284
69 孙维世（1968 年 47 岁 女 实验话剧院院长）… 289
$70^{\text { }}$ 顾而已（1967年 57 岁 男 电影演员）……．． 293
71 容国团（1968年 30 岁 男 乒乓球运动员）… 296
72 时传样（1975年58岁 男 工人）……．．．．．．．．． 298
本书主要参考文款－ ..... 303

# A类：政治家之死 <br> （编号：00001－00006） 

－共和国主席的火化单上填写着 一－职此：无业 护上被警告：以后给陶铸打止痛针要请示斗央 被谋杀在医院的贺龙王稼祥不得不违心地给毛泽东和林彪甹了一封检查信李立亚泉下大量安眠药片，夹着一支点燃的香烟离去……

## 刘少奇

1969年71岁 男 中共中央副主席，中华人民共和国主席

1967年7月18日晚上，儿十万群众围在中南海的四周，上百个高盖喠叫不停地喧閇。在江青，康生，陈伯达，墄本禹的直接策划下，中南海的＂造反派＂把刘少哿和禾光美分别掫到中南海的两个食堂进行批止，配时抄了刘少奇的家。在斗争会 L ，不许刘少奇说 - －句话，强按着他低头弯腰站了两个小肪。刘少奇已是年近七㕷的老人，难以㤮受这种折磨。他掏出手组想擦一下汗，被房進的人狠狠－掌，把手绢打落，汗水滴我地上……

十争会后，戏少奇被押问前院（他的办公室）隔离看管，加派了岗傥，王光美被押到后院。

他们的子女虽还住在息已的房子里，但也失去了行动的自由。一家人被分割在一一所住宅里，谁也不能说话，父用儿分，焽尺更涯。

1967年8月的一天，江青，康生，陈绪达，㳀本禹一伙在中南海内策划了一场批中㞹报陶的大会，分别在各家院内举行，占大安门的百开人大会相呼嘈。

那天，少奇闰志三个一直在父每身边的孩子，被特派员命

令参加大会，敏个人身梠还故意安排儿个战士着守。他们儿个该好站在围昰的人辞后面，满脱悲惯，眼看着爸爸，妈妈被儿个彪形大汉架遊会场。大汉们狂暴地按头扟手。强迫他们做出
的白发，强迫他抬头拍照。

突然，哇的一声噯哭打断了会场上的可号和謾骂。＂谁鞂在这旰侯哭昵？＂人们的自光都转泊了大门口，原来是 6 岁的小小，被如此残暴的景象吓得嚎啕大器，拚命往大门要面吧去。顿时，几乎所有的人都木梁了，全场射雀无声。源源转身就向外跑。几个战士抓住他，厉声喝道：＂你要下＂什么？＂源源使劲挣脱开身，＂你们没听见小小在哭吗？＂源源一热抱起小小。粂吻着她，晚吸着她的泪水……

会场的指挥者还觉得＂火药味不波＂，命令他们的走卒们 ＂要杀气腾腾＂。在长达两个多小时的斗争会上，少郅同志不断遭到野蛮的喓骂和扭打。刘少奇的敏次答辩，都被口号吉打断，随之被人用小红书䢃头打来，无法讲下土。他在尽力及抗，不肯低下那偏强的头。他㛑持党的原则，严守党的机密，并为许多好于部承担毒任。会场与，突然喊起打倒干＂个个老干部的
号？拨问答：＂我负主要责任，要打倒，就打倒找一个人。＂

那些人把一幅画着绞索，红卫兵的笔尖和拳头的漫两㤰在刘少奇间志的头上。在一片温品和暴少围政之中，谁能悡到漫画的绞索套中竟是找们八亿人民合法选出的国家主席！

经这这场非人的擢殘，少笴同志的腰伸不直了，打梅的右腿一㿑一拐地拖着，只能双手扶着走廊的窗台一一步一步蹭着移动。
谈散。开始了十余年颠薄流离的生活。

在孩子们被迫离开家的同时，王光美也被关进了监犽。起初，刘少奇并不知道这一切，他仍然一步一步地蹭着，想看看自己的孩子；挪到曾经关押王光美的后院墙根，想听到里面的动静。一天夜里，院内连夜筑起一堵高墙，再也不许刘少奇 H $^{\prime}$门到怎院墙根了，接着，凡个战士又泰命来搜查刘少奇的房间，并要他把皮带解下来。少奇同志房声抗议，话音未落，就被按倒在地，强行把皮带抽去。刘少奇气得浑身打顫，半天爬不起来。

刘少奇完全象区犯一样！不，比囚犯还不如。
当知道王夰美和孩子们都已被迫离家，只剩下自己子然一身之后，刘少奇精神上受到很大打击。再加上不给足够的安眠药强迫改变生活习惯，每天只能睡两三个小时，有时彻夜不眠。这种折磨使得他成天神志恍㺀，常常隆入沉思而忘掉一切。他的手臂曾在革命战争年代受讨伤，经过执打，如今又发作 5 ，穿一件衣服往往需要－，两个小时；到饭厅吃饭，短短的 30 米距离，竞要＂走＂上50分钟，甚至两小时＂。前后跟着的看守战士谁弛不敢上去扶 把。最后根本不能走动了，只能由 T作人员把饭打来吃。工作人员去饭堂打饭，被人骂作＂保自兵＂，因此地不肯每督去打饭，只好打一次饭，炨几顿。刘少奇满口只剩七颗残存的牙奖，嚼不动窝头，粗饭，又长期患有胃病，加上经常吃剩菜㥰饭，常拉肚子，身体更虚弱了。手高抖得个听使唤，饭送不到㬐里，弄得满脸满身都是。

这一切，使得少奇同志身体愈来厽坏，经常生病。病得太厉害了，大夫护士也不故好好看。每次看病前先开一阵批判斗

争会，一边检查病情还得一边大品：＂中国的赫的晓夫！＂有的用听诊器狠狠敲打，用注射器使劲乱捅。看病就跟上刑一样。有一次，刘少奇实在忍受不了，抗议道：＂你们给我看病是猳，我时病你们越看越重。＂接着．他们又把少合同志服用考年的维生素和治糟厡病的约D860 也渟厂。

一个年近 70 岁的老人，怎么绍受得起这稆精神和肉体的浙㯲？刘少奇的身体日益雭化．有时神边不諵。可是．那些负真笽祼看守的人却说：＂此人挍猎，不能排除有意这样做的可能。为严防意外，监护工作要相应采取一些措施。＂

1968年作夏的一个晚上，刘少奇发起成烧。人夫来敷㸉了一下就走厂，第一尽转成肺炎；引起多种许发症。随时有死的绝险。上面得知禁，文即派底护人员来抢救。为什么敌意把
 T作人员说：＂现在快要开刘少奇的会 5。不能让他死厅，要让他䄇着看到被开除出党，给九大留活靶子！＂谁都知道，对象少
枪林弹雨，白色恐怖，岂生入死的考验，威武不屈，富贵不滛，贫贱不移的共产党员，最大的摧残，最沉重的打击，莫过于＂活着看到被开除出党＂了。会诊医生提出离历监护环境佂院治疗，被抵绝了；医生请求摘掉卧室内挂满的标语，口号，以使病人精神不受刺激，也被拒绝了。他们就是要让他这样活受罪，活受折磨。这以后，刘少奇虽然没有㿈凂，却再也无力起身活动，每灭在严密的监视中躺在床上。他身边设有一个亲人，没有人给他涣洗衣服，没有人扶他起床大，小便。因为不活动，双腿的肌肉渐渐菱缩了。他的胳膊和腿由于常打针被扎烂了。护士记录上写着：＂全身没有 一条好血管。＂

就在刘少奇遭到残酷迫害的同时，他的妻子正被关押在阴暗，密閉的塞房里，直不起腰，毛发脱落，咳血，被林彪一－伙判了死刑；他的长子刘允斌已惨死一年多了；长女刘爱琴被关在＂牛棚＂里，透着毒打；次子刘允若在监狱里患着脊椎结核，被折黁得死去活来； 19 岁的平平被关进单人牢房；刚从监狱里出来的 17 岁的源源，正艰难地行走在雁北的漫天风沙中；年龄更小的亭亭独自承受著巨大的政治压力，苦苫争斗；他心爱的小小处处遭歧视，正忍受着痛苦和凌辱。

刘少奇面对着林彪，江青一化簒夺党和国家的权力，残酷迫害党的各级干部，知识分子和广大人民群众的残酷现实， 10月 5 日大哭了两次。他为革俞奋斗了半个世纪，面对任何敌人，恐饰，面对任何流血，栖牲，面对任何委屈，误解；他以来没有大声痛器过。今天，他再也克制不住自己了•什么力量也无法阻挡他失声痛哭！他哭得是那么伤心。他把对祖国，对民族，对党，对事业，对家庭，对自己的所有的情感，一个真正的人的全部情感，从这决开的心堤里喷涌出来……

紧接着，刘少奇由于植物神经紊乱，引起不能卞咽食物，只能靠鼻铜维持快要枯竭的生命。由于病痛和窒息的痛苦，他常常䋈䔉着拳头，或者伸出于指乱狐，乱撕，一旦抓住东西就死死不放。工作人员和医护人员看着他那种难受情景，实在不忍心，就把两个硬塑料瓶子让刘少奇挰在手里，到他死的时候，两个塑料瓶已经完全变形，櫵成了两个小＂葫芦＂。

1968年11月24日，是刘少奇70岁的生日。
这天早上，刘少奇听到八届十二中全会把他＂永远开除出党＂的决议。十二中全会开过整整 24 天了，单单在生日这一天天让他听到。他气惦已极，浑身賈抖，立时大汗淋滈，呼吸急促，

人上呕吐，血压陡然升高到 260／130．体温升到 40 C 。但他…古不停，只有那一双干涩的，快要绽裂的眼睖，嘖射出怒火

从此以后，划少含一句话不说，连治病和生活用语也－句不说了，表示无言的抗议。

1969年10月17日，根据林虎＂－号手令＂，将刘少奇送往开封。他嶨子里插着鼻饲管，喉咙里通着吸痰器，身上扎着输液管。医生护士都认为：＂随时都可能发生突然死亡＂。当时中办的负责人来到房门口膲了一眼，亲自叫人通知他转移。护上只好用棉答薩上紫药水，在一 张报纸与写了几个大学：＂中央决定把你转移到另一个地宁＂，刘少奇转过脸不看。护士又把这张纸隼到荈－边，让他看，他又把脸钮了过去。刘少奇原卫上长老季同步上前对着他的耳朵，心情沉重地把纸々：的字念了一正遍，他闭着眼睛，一言不发。

晩上，7点多钟，刘少奇赤着身子，被人用被子一裹放上担架，由专案组的人监护，让护士和原卫士长老李同靑陪着，乗飞机飞往开封。林勮在河南的郱个死党亲自把如少奇关进－个特别监狱。这里围墙高大，电网密布，戒备森严。

这政：是初寒的天气，刘少奇在担架上因为没有穿衣服，一
党郎声称：＂切均好，病情无昇常变化。＂到11月5旦，他又一一次高烧，抢救两天以合才降到 37.2 （。当时在他身边的人儤说•他特别配合结疗，他虽然不说话，但他的神志还清醒，他仍然想活下去，想亲眼看到林彪，江青一伙的下场。

就在刘少奇退烧的第二天． 11 月 8 日，专案组下令：出北京陪同来的人，立即撤国北京，一个也不准留，连北京带来的

药也不准留。临走之前，专案组的人特意到火化场看了看，但又说：＂千万不要死在我们手里。＂然后向当地负责人员训话说：＂要激发对刘少奇的仇㥳，保留活证据。＂

13 田凌晨，刘少奇同志的心脏停止了跳动，体躺在地下室的地板上。身上盖着一个自床单。一过多长的白发樥乱着，喈和禹子已经变形了，下领－片淤血……

火化场早 E 得到通知。说有一名＂烈性传染病人＂要丮夜火化。貝准留下两个I人，20多个军人把小小的火化场全部
职业：无业：死因：病死。并晛充死者的儿李刘源答广名……

火化谷，专案组宣布纪律．要用党籍利脑袋担保，谁也不准透路出去。并举行酒宴，寅布：＂我们圆满完成广任务。＂

林彪，江青一忦自以为干得神鬼不晓，人民毫无所闻；他们白以为＂胜利＂地清除了他们的篡党篹国的最大障碍。但是。党是公正的，人民是公正的。对于任何人来说，历史自有公论，而那些莫须有的啡名，终于公正地落到那些炮制者自己的身上。历史是无情的，民心是不河违背的，真理之咣是水远不会泯灭的。为人民英勇献身的刘少奇，䊀永远受到人民的怀念和尊敬。

## 陶铸

1969半61岁 男 中央政治易常委，国务陵副总理

一架银灰色的飞机，从北京起飞，穿过浩挱的云际，来到了安微省合肥市上空。当飞机徐徐滑向机场跑道时，合肥已是满城灯火了。这是1969年10月18日的夜晚。

不一会，从停机坪开来的那轱黑色轿车开到了＂秘密病房＂门口。车门打开，一个画戴口䈇，身穿呢大衣，手拄拐枝的人走下车来。他就是从北京用专机送到合琞的＂特殊病人＂。

稞是谁呢？
监护人员猛然认出来＂。他不就是那位被涵陷为＂中国最大的保皇旅＂，＂数徒＂，＂资产阶级可令部第三号人物＂的堬铸同志炚！

烸铸同志这时差不多已是颉干死亡的人，又经过飞机上的长途颠簸，身体更加虚弱。虽然是中秋十月的凉夜，他的额头上仍認出了汗珠。疲芳，巨痛，伤别，忧愤……平情万绪一齐袭向他的重病之身。尽管如此，陶铸同志还是那么镇公，坚强，不惊㬻，不惧怕，不悲观，不失望。他心里明白：监禁的地点换了，但斗争只是开始雨不是结束。林彪，江青之流绝不会闲此放松和停止对他的迫害。因此，他虽然以重病之身。带＂罪＂洏行，仍然不失共产党人的战斗风貌，举止从容自若。那宽眮的

前额有一种神圣不可唚犯的威严和忩样。他的目光是那样退利，象一对火炬在黑暗中闪光。他慢慢㘿走着，不用别入撸抾。迎着扑面的萧瑟㚯风，步致虽然艰难，而精神依然乐观，池慢慢地走着，走着，－－真走进早已为他准备好的＂秘密病房＂㘴。

从这天晚上起，身在图磛的陶铸同志连真名真姓世不能使用了。病有上写着＂王河＂的化多，那是押送他的人给他起的名字。住院期间，别人部是用这个多字叫他。

这是一间与外界完全嗝绝的病房，一间经过精心安排的 ＂秘密病房＂。为了做到＂安全＂和＂保密＂，防止病人＂逃跑＂，＂自杀＂，＂行凶破环＂，防止病人＂被抢走＂，＂被打死＂。＂病房＂特作如下设装，一张病床的体檤被截去了一段，显得特别矮；电灯吊得几平貼到天花板上；重新单独装了变压器，电压很低；北边墙的窗子外面钉上，斤几道木杜，备口挡死了；窗子上蒙起厚实的窗帘，不能让别人从外面看见里面的人；

病房门口走廊的一头跛堵死，一直堵到顶上楼板，不留…条缝；走廊外只有一道门进出，平一常是封闭的，不轻易开，非监护人员一律不准进入。病房门口，每天 24 小封都有看守严密注视病人的活动，进行＂特级护理＂。按照规定，看守人员不能随便与病人交谈，却要不沋其烦地写下病人的＂动态日记＂。

不是囚犯，却不如风犯。图犯还有放风的时候，陶铸是不能出来放风的。＂病房＂里不见一丝太阳光，大白天小屋里也是

- 片灰喑。
- 来到合肥，陶铸同志与外界 一切联系都被掐断了。不准打电话，不准与外面通信，不准会客，他活动的天地就是病房。开始，姰铸同志还能在病房里走动。有时一走就是二十分钟；

实在累厂，他就㭻下来歌歇，擦擦汗水。有颔，陶铸同志吃了一点四条，觉得精神还好，又下沫来了，䪃着踱着，他索性把拐杖 ＂咣当＂一声甩到一边，不用扽们支撑死起来。小小的病房，成了他作体育通动的场所。

㢹铸饲志以极大的毅力坚持着踱步，那情景如牢笼里的一只猛虎，考么想大吼一声，冲出军笼。奔回山林！现在他被关着，不仅受了＂伤＂，连＂吼叫＂的权利也没有。看守人员接受了押送考的＂密令＂：＂如果他不老实，＂装疦卖像’。大喊大叫，就堵他嘴。＂更进一步＂顽抗＂吗？对不起，他行手中有的是整治区徒的工具：

林鬽，＂四人帮＂在政治上逨陷．迫害陶铸同志，这在今天己是尽人皆知的铁案。但人们这今并不了解。作为一个病人的許特同志，在这间病房里住了那么多天，是否得到了应有的治疗。

根据陶铸同志的病情，他的饮食标准在名义上是＂特饮＂，其实是任何特殊的照顾也没有；他想吃点甲魚，黄䱇，这类东酩在合肥不难买到。但不行。国答是搞不到。结果每天端上来的都是吊不起胃口的老一套。

到10月下佝，由于病菌和精神的双重折磨日益加重，陶铸同志的病锖明显恶化。他已经完全不能起床，不能吃钣，不解大便；再不作病情检查，就很㶧会㧴死！

监护小组把病情反映给上面，结果勉强得到同意可以给陶铸同志作一一次检查。同时也下゙来－•道＂指示＂：＂与病人接触的人不能再扩大范围，特别要注意保密。＂

10星23台深夜，万籁俱㥒，医院里的人都睡了。监护人员进了＂秘密病房＂，给陶铸同志带上口罩．用担架把他抬到放
粘连，已经发展成为完全性肠梗问。与来又经対请示，一直拖到11月15日。才得到据称为＂中央＂的批准，决㱜经缸铸间志施行手术。

腹腔打开了。无影灯下，医生惊朵了：淋巴结）泛转移，痛组织满腹部都是，大的如虽豆，小的如绿豆。血管焦䏫，稍碰断破，随时都会引起大出血。手术根本无法进行。折腾了半俊，腹腔打车后又缝合起来，连完全性肠梗阻治咛问题也没有能解决。但是极度衰弱的陶铕同志挨了这一刀后•流出了曳多的血，付出了很大的代价。这对他的生命将产生怎样的影响？找们是无法回答的。

手术后，陶铸同志就一直处于肝昏迷状态。
手术中，有一件事不能不单独一提。不知是由于真个的 ＂这里的条件＂限制，血库里没有血浆呢＂。还是别的什么原达，这次手术后，没有能给陶铸问志输血，只是按一般情况输波而已！

癌症发作时给病人造成的疼痛，据说是任何其他痤症所比不了的。护士们亲眼看过烸铸同志每当疼痛发作时．夾起跳下，趴下坐起，一刻也不安宁。坐着时，他用拳头顶住腹部，䃌幻着，强追拳头对痛点产生巨大的压力，用来减轻痛苦。跳位床上，他的病痛似乎也来能有些微的减轻，常常叮以看到他用拳头顶着腹部，两条腿。一会儿神，一会儿曲，银转反侧，苦和堪言。虽是冬天，病房里杰生暖气，他却满身㾉汗。这是巨掊和毅力激烈交锋后的产物。不吃东西，不给营养补充，却要流汗。单这汗水也会耗尽他的心血和生命。

那是个晩上，只有一个护士值班。陶筹同志已经吃过汒府

片，仍没有效果。护士心里也有些不恐，在陶铸同志一再要求下，给他打了一针止痛针。

可是第二天，这本被上级知道了。护士受到警告：＂以后不要给他打针了。打止痛针要请示＂中央’！＂
－1969年11月30月22时15分，不朽的无产阶级忠诚战上缸铸同志不幸逝世了：

他节着对林彪，＂四人帮＂的罙化大恨，离开了他为之奇斗叫－1多年的租困。

## 贺龙

1969年73岁 男 国务院副总理，元帅

1966年8月间•林彪一伙就炮制了一－个所谓的＂八•二无＂反革命事件，要道＂后台＂。把矛头指向了贺龙同志。到了 12 月末。江青惯到了清华大学，找到贺龙的儿子鹏飞谈话。她恶狠狠地说：＂你爸爸犯了大错误，我们这里有材料，你告诉他，我诃要触动他啦！＂义说：＂你妈妈也不是好人！＂接着，在一次䛠众大会上，江青又说：＂贺龙有问题•你们要造他的反！＂在这罪恶的黑手挑动下，恶浪滚滚而来，许多在各个历史时期与贺龙一起工作过的同志被揪半了。江青又指使抄了贺龙同志的家，抢走了大量的机密文件。

贺龙的全家已经不能再在家里居住了，但他们每转移到

一个地方，就有人来擞斗。
1967年1月，周总理为了保护贺龙的安全，将贺龙夫妇送到了京郊的山区。

到了萛天，林劇一伙背着毛主席，绕过周总理，把黑手伸向了贺龙，加紧了对贺龙的迫害。他们先是借口有人要敕斗。怕被人发现，把窗帘拉上了，不许他们拉开；接着又把床上的搌子和枕头拿去，一段时间内，贺龙只能睡光板床，用手垫在头下当枕头。伙食上也开始了难起来，钣里的砂子逐渐多了起来。慢慢的贺龙同志没姻抽了，他爱人薛明同志就拿几角钱让一位战士买来一包旱烟叶，贺龙同志就一支支卷好后把它放在上衣口袋里，到抽的时候就拿出一支美美地抽起来。后来，在迫害日益加重不能买烟㖕时，贺龙又把地上的烟头捡起来，撕开后重卷了又抽，直到逝世前夕，他抽的都是这种烟蒂卷成的烟。

虽然贺龙夫妇做了克服困难的准备，但凶狠的追害还是出乎他们的意外。他们连续 45 天几乎断绝了水的供应，大热天，每天只给一小亘水，遇到下雨，他们就把水盆，脸盆，水杯放到窗口接雨水喝。

有一次，忽然下起了大雨：当贺龙夫妇拾着接满雨水的水盆跨上台阶时，忽然贺龙脚下一滑，扑通摔倒，扭伤了腰。剧烈的疼痛使他 18 天靠在椅子上不能动，大便也解不下来；薛明只好用氧气筒上的导管，用䓄含了洗衣服的肥皀水来给他灌䀛。肥皇水把薛明的口嵱粘膜都烧坏了。但他们仍然不多提供一些水。

尽管林彪，＂四人帮＂造出了那么茤荒唐佳梴的谣言，那做碱心虚，从来不敢在贺龙面前提出什么问题。他们掅造了许多

啡行，逨苼贺龙间志有许多历史问题，还挫陷贺龙同志＂通敌＂。

斗争越来越尖锐了。
林䖌，＂四人帮＂不仅要在政治卜把贺龙打倒•也要从肉体上把他消灭。贺龙和薛明的处境越来越危险厂。他们合用的一块毛巾，早已破了个大洞，这时只剩下四个边边。贺龙两年来只有两套衣服，全都破了；破了再补，补了又破。一双线林也补厂一忶又一骎。

穿的差些还可以忍受，难椨的是在饮食上对贺龙同志病体的折磨。贺龙同志患的是糖氺病。这种病本来不是什么不治之症，需要的就是饮食的调养，药物的控制和精神上的松弛。过去多年来，由于用心护理，病情一直控制得很好。现在．匈狠残恐的林劇，＂四人帮＂却利用了贺龙同志所患斿的特点，对他施行了惨无人道的摧残。他们首先在饮食上下了毒一。伙食本来就很差，特别是强迫贺龙搬到山下以后，眠的更差了。两格圆形的饭盒，一格里盛着粄，多数是不给盛满的；多一一格是菜，经常是清水堂白菜，䗧萝卜，再不就是老得象甘蔗皮似的豆角。

在医疗七的迫害，更是狠毒。原来营部的一位医生，对贺龙同志很关心，医疗上也比较用心。贺龙同志的腰扭伤了，他弄来了中草药敕炲忤处，有时还悄悄地为贺龙买点突星的东酉。但是，迫害加剧之后，这个医生被调走了。派来了，个新的 ＂医生＂。这个经过林彪死党六次＂政审＂，精心挑选的＂医生＂来，就开始在医药上作文章了。他采取各种各样的花招，来抄检搜查贺龙同志的药品；没有搞到手，就公然用＂组织决定＂的名义，把贺龙同志一点必需的备用药品甚至检验糖尿病的试

剂都全部拿走了。此后医疗条件越来越差，连每天必需的极普通的降榶药也没有保证了。每次服药，他还要监视我们吞下去。接着，又在暖气上做文章，在严寒的冬天，借口水管破裂，把暖气关掉了。

残酷的摧残和折磨，使贺龙同志的身体更加衰弱了。
他越来越坐不住了，读书坐不多会儿就起来走走；要听收音机，何打开听不一会几就要关上。这是由于副食太坏，营养不足，致使糖尿病失去控制的表现。但是，＂医生＂不仅不给检査和治疗，反而让他吃糖，促使病情加重。

没有足够的饭食，又不给药。为难了很久，薛明阐到厨房里去，拿了一棵白菜，抓了一把盐。她把白菜腌在盆里，倒上水。这泡菜给贺龙带来了快乐。

后来，止经蔬菜搞不到了，他们就在野菜上打主意。薛明同志从院子的地里拔了些茴茴菜，苦苦菜，马齿菜，拿回来洗洗济渍，贺龙同志又有点东西可吃了。

当然，这些无情的草木，终归解决不了贺龙同志的营养和治疗问题．他的身体一天坏似一‥天，脚气的感染长期不畣，反而更严重了，身体衰弱，连上趙测所也走不动了。

他决心要活下去，然而死亡在向他逼近。
1969年6月8日早晨，贺龙同志听过广播以后，连续呕吐了三次，呼吸急促，全身无力。薛明意识到这是以前保健医生给她讲过的要时刻加以提防的糖尿病酸中毒出现了。薛明排常焦急，马上向监护人员报告，要医生来救治。但是，等了很久没有问音，只由那个冒牌的医生给打了一针＂止吐针＂，也没有建住这吐。薛明同志催促了五次，他们一直借故拖延；直到晚上八点钟，才来了两个医生。薛明赶快向他们讲述了病情，

请求立即抢救。医集没有敨详细检香；就给员龙同志输上了葡



在忙着输液的功夫，医生大声地说：＂病人昏迷了。＂其实，贺龙闰志的神志仍然清楚。

趁救护人员出去的时候，贺龙小声对薛明讲：＂要小心，他们要害我。＂当他角吊水的时候，薛明对于他们输葡萄糖很是担心，要求他们检查，慎重用药。他们取了病人的小便，但他们检查的并不是病人血糖的高低，而是要查出是不是病人自己服了毒！那危害病人生命的荷萄糖却输了一夜，整整 2000 CC 。

古任一个：考以前， 1968 化的春天，他们就在材料里旦着，贺龙同志是＂假病＂：并指示：＂医疗要为专案服务＂。由＂主治军医 i ：宰＂。根据这样的指示，他们明摆眷能够挽救生命的药品不肯足够地使用。已明确胗断为糖尿病酸中毒，却又一次输了
到这样程度：他们用医药谋杀着贺龙同志。还要把＂服毒＂的罪名安到贺龙同志头上！

第一天，6月9日，天亮之后，医院柬了医生接他去住院。贺龙炣志表示不愿去，他说：＂我没有昏迷，我不能去住院。那个医院不是我住的地方。＂但他们仍然坚持要住院。并且声称是＂组织上决定•非去不川。＂

屋里顿时乱起来。亲人隹进一副担架，就も手八脚地把贺龙同志往担架上抬，忙乱之中。只听见一个人厉声地说：＂快，把手表摘了！＂原来贺龙同志因为瘦了许多，手表已经脱落了。

上午 9 点，担架䝛送上救护车。六个小时之后，也就是下午三点歪九分，贺龙同志永远地离开了我们。

他们将贺龙同志秘密地火化了，不许亲属到场，火化后，又把骨灰藏了起来，并且下令不准传出去，要绝对保密，不让人民知道贺龙之死的真相。

1974年9月底，中共中央发出了为贺龙同志恢复名誉的通知，推倒了林彪一伙强加在贺龙同志身上的一切诬蒇不㚐之词。在贺龙同志逝世六周年的时候，中央举行了＂贺龙同志骨灰安放仪式＂。

## 彭德怀

1974年75岁 男 国防鄗长，元帅

1967年夏天，是一个难熬的酷需。
7 月12日，江青，康生，陈伤达，戚不禹在人民大会堂楼见韩爱昆等人，下达了批井彭德不的动员令。

江肯说：＂彭德怀这个人被卫成区保起来与。揌他养得胖胖的，想下什么？为什么不批中？老不批斗下仆么？你扪劣找傅崇吾要人，就说是我说的。＂
要他低头认罪。他要是不老实，得对他方害点，对他术能客气！＂他投意韩爱晶，可大空，要北航和地院联苗将彭徳中不损到北航批斗。

7月18日，战本禹特地对彭德怀专案组织训话：＂毒蛇軥

了．但没有死。纸老彪彭德怀杀人不眨眼。彭德怀是军闵。本要看他装叮怜相，如壁虎一样，装死。实际没有死，是本能的反应。动物，昆虫都有保护白己的本能，何况这些吃人的野兽。要打翻在地。踏上几只脚！＂

接着，嘁本禹又多次出面，给＂批彭联络站＂的红卫兵打气：＂彭德怀这个庞然大物，现在很不老实，只有靠你们去制服’他！＂减本禹并以中央文革的名义指示：＂让彭德怀到小将中接受批判教育。＂并亲自敦促，布署对彭德怀的批斗日程。

7月19日一大早，王金岭来到彭德怀房间，见他正坐在床上缝补衬衣，头发腩理过，显得比前些日子有几分精神。

没等王金岭开叮，彭德怀就问：＂王参谋，一大早就来，有报吧？是不是我给主席，总理写的信有消息了？＂

王金岭摇了摇头，停了一－会儿才说：＂中央文革来的道知，要你上午到北航去，参尀小型提问会。＂

彭德怀没有丝案的惊侘和怒气，显得异常平静：＂好昍，任自他们，我不怕提问。他们想先在我身上开历，那就开吧！把我的互脏六腑琎通执出来，也好让他们看看，我的心是黑的还是红的，血是凉的还是热的！＂

下个 514 时 30 分，旦金岭私警卫师的 4 名干部战土作为陪同人员护送彭德怀到达北航。
＂提问会＂会场设在 间大教室里。墙上地下和教室中尖抹满厂标语山号，杀气腾腾。彭德怀被押进会场时，上鼡声喊得心响。繁接着＂提问＂开始。

首先由航空学院的一位领导于部，照本宣科地念批判槁。当彭德怀冷静地审视了一克场，要对一根柱强加于自己的雨状进行评说时，韩爱晶发火了，媥动一伙人冲了七去，会场

## 一下子骚乱起来。

＂彭德怀＂，你说！抗目战争时你干下什么坏折？＂
＂打死了儿万日本兵！＂
＂为什么打旦困大战？＂
＂打敌人俕！＂
＂胡说，你在欺骗我们！＂
＂不是我欺骗你们，是有人欺骗你们，是你们不䗖历史，你们可以问问主席橾！＂

由于彭德怀的用辩，会场更加紧张起来。韩爱晶等人 一个个面红轨赤。声嘶少竭，处在一种极其亢奋的精神状态中，争相表达着他们对毛洋东为首林彪为副的无产阶级司令部的无限忠心，暂与面前的这位＂耐田不化的阶级敌人＂血战到底。震耳欲尨的声浪一阵盖过一阵。当彭德怀听到＂不低头不认罪，死路一条＂的口号时•也号上提高嘌门吼起柬：＂我有罪！你们说。你们说呀？＂此音一瞵间压倒了一切声浪。
把话题转移到庐山会议，＂你为什么在庐山给毛主席写信？＂
＂我是政治局委员，有权问毛主席反映情况。＂
韩爱晶按顶先研究好的部署，展开 5＂万炮齐轰＂，＂乱箭穿心＂的战斗攻势———
＂叫彭德怀交代与刘少夻，邓小平，贺比等人黑关系！＂
－朋彭德怀交待在朝鲜战场反对毛主席战略方针的滔天罪行！＂
＂叫彭德怀交待里通外国的罪恶勾当！＂
＂叫彭德怀交待是怎么谋害毛岸英的！＂

面对这种发狂的诽谤和抳畔，彭德抔瞪大了充血的眼睛，勃然怒偱：＂你们无隹无据，硬要给我加上这些罪名，是何居心：你们哪里是提问？是遍人于绝路，峟人于死地！你们怎么不用脑袋想一想，我要犯了你们所说的其中一条罪状，也早就被枪欵了，还用着你们提问吗？＂

韩爱晶没容彭德怀把话说完，上去把他从座位上拉起来，麻力一拳，把他打倒地。接着，一伙人一拥面上，桌子撞翻了，
再打倒， 1 次， 3 次， 5 次……彭德怀头破血流，晕厥了过去。过了好一阵子，他才发出一声旰呤，神志恍圽，眼前一片血染的滕绒：枪管红了，炮筒红了，阵地在燃烧，一个接一个的炮弹在爆炸，耳朵震花了……直到韩爱晶从口袋里掏出一张报先准备好的＂供词＂要他签字，并威胁他：＂只要你承认了自己的罪行＂，就放过你！＂说着便抓住他的手要按手印——这时，他才真正清醒过来，只见题头上写着：＂向无产阶级革俞派徍底技䧄议罪书＂。他看罢，运了一会儿气，定了定神，用尽平生力气猛地站起来：胸部剧烈的疼痛使他踉跄了几下。儿个人将他架到桌前，逼他签字。他再一一次昏倒了。

韩爱晶马，上命人呱住他的手按了手印。
对于这个小型＂提问会＂的情形，现有当时的原始记录作证——当时在场的卫成区整卫战士，次日在给中央文革的报告中写道；

昨天北航开了三四十人的小会斗彭德怀。会上打了彭德怀，打侄 7 次。前祓打破了，肺部有些内伤。明天还要神。

北京卫戍区监护期间的＂动态＂这样叙述了彭德怀被殴打后的情况：

自19日参加斗争会公，食欲大大减少，精神很苦罔……进屋合就躺在床上休息，胸部疼痛，呼吸困难，不断发出哎呁，哎呁的声音，当晚未吃饭，不能吐痰……20日说：＂今天胸部疼的面积很火，而目又重了些，从床上起来很疼，也非常困难，起时需要哨兵拉我一下，不然的话就起不来。＂经医生检査，胸部左右两侧第五根和第十根肋骨折断，脉膊和血压都有增加。这，便是彭德怀悲剧形象的一张底片。
这，便是＂文革＂厉史的真实的一页。
7月26日下午，经过江青等人的秘密策划后在北京航空学院操场联合召开广约 10 万人参加的批斗彭德怀大会。

这是 一个极其残酭血腥的场面。彭德怀脖子上挂着－－块沉重的大牌子，上面写碗口大的黑字，名字上还被划了＂$\times$＂。大会进行过程中，口号声，辱器声此起彼伏。同时，他还遭受批斗会上常鬼的低头弯腰，拳打脚踢之类的歓罚。大会临近结束时，又强制他从由人群筑成的狭巷中低头走过，经受显示人们 ＂义愤＂的各种折磨，以至他走了人巷的一半，挭硍倒在地。会一结束，韩爱晶等人又把彭德怀拧脂膊扯䭆地拥上卡车，拉进城里游斗。当游斗车经过天安门1时，红卫兵勒令彭德怀所悬挂在大安门城楼中央的毛泽东画像低头认罪。彭德怀硬是把头高高挺了起来，这时几只粗野的大手便狠狠地架起他的脂膊，按下了他的头，做出＂喷气式＂的造型。成干上万不明真相的围观者，将最刻薄，最毒辣，最粗野的污言移语，连同西瓜皮，西红柿，冰棍纸等物，一起矿向他的脸上，身上……他在刹那间今，念俱灰，精神崩溃〕……

两个多小时的游斗问来后，受尽折磨的彭德怀成了这个样子（工戍区监护目记）：


动裸痛略！＂

妤 一点。＂

彭德侑怎么也想不到，8月4日下午，经这江青，成本禹 ＂的精心安排，他被匑到北京师范大学进行批斗。陪斗的还有他的夫人浦安修。

在批斗大会上，彭德伓被几个彪形大汉强扫着手臂，做着 ＂哄气式＂押到会场＂，另有几个人也以同样的架式将浦安修摧到彭德怀跟前。他们已有两年没有见面了，当浦安修一眼认出彭德怀之后，再也经受不住肉体的摧残和精神的折磨，惨叫一声，倒在了地上。随即儿个人对她－泍拳打脚踢，硬是把她剘不沾地架「起来。

彭德怀看到被蹂踞得失了形休的浦安修，发疯似地诚； ＂你们打我吧！我租她早就分手了，她是无客的！你们快放开她！＂

然而•任凭他喊破嗓子，又有什么用呢？他的㭔践很快被弶天动地的口专声淹没了。接着，背后飞来一脚将他踹倒在地，随后几个人按住他，踩住他的两煺，强迫他跪下低头认罪。他挣扎着坚决不跪，脸，上舰青筋悬涨着，嘴唇咬出了血，血浆顺着下频流下来，滴在胸前的大牌子上……

批斗会结束埒，北师大的红卫兵将早已准备好的卡车开了过太，打算像北航那样游斗彭德怀。游平先在院中进行。一

项用铁皮和纸做成的两米高的大輼•良在彭德怀头上，顷刻，他䚝袋的周围便有餼迹淟出。

然而，批半并没有就此结束，根据㭌央文革的部署，在，北京工人体育馆又召开 $r$ 一次规模盛大的批斗会，彭德中不被显前押到厂会场。没等彭德阫立定站稳，•位将军就怒－（冲霄地跨到他跟前：＂彭德怀，你他有今天呀！抬起头在在，你还认识我㖗？＂

彭德怀抬头看了一眼，没有认出面前这位詴横的将军。那人抢起学头朝彭德怀脸上打来：＂你真的不认识找了？我就是差点被你怆毙的人！＂

彭德怀的脸颊痉挛地颤抖着。他又仔细端详了对力 • 番猛然想起来了。他刚要说付么，只见对方伸展开手学，有们加与，＂啪啪啪啲＂四个耳光重重打在他脸上，接学又猛踢－期。后被警卫处长劝阻卜柬，将彭德怀带到预定的休总河 女厕所。仅在 7.8 月份．彭德怀就被批斗 100 余场

精神的折滤，肉体的摧残，长期得仴到目诉的冤風，终与
医院。医院诊断为直肠癌。一年以后，他的病情加重，给常处于昏迷状态。

1974年11月29月15时35分，这颗跳动了76年的顾强
留给了这个世界，良苦冷们地到号一个世界2：

## 王稼祥

> 1974年68岁 男 中联部部长

1966的夏天，＂交化大革命＂以…种莫各其妙的庍式开始的时候，正攅祥開志虽然还是中央书记处书记，但实际已经靠边站了。因为，多时中央书记处的重要成员彭真，罗瑞卿，封走 $\therefore$ ，杨湔昆庣志已被打例，书纪处实陈上已经不经宣有阿悄悄撤销了。而阳险的康生，则早已向王榢裙同志射出了歯箱，别











 ＂文化大革命＂＂开始就处下受批判的地位 $5 。$

果然，下稼样同出的䢒执挨批的地位越来越朋朗了，＂文
中南海。8月付开的么脂十一中全会。竟然没有通知当吋还是中共中央委员，中央抒记处抒记的王稼祥同志参加。这些不正
来，特别是康尘，注青，要利用这䛈大动乱挏他施加提复了。早在二十年代，康生在冥斯科留学时䇣跟王明玉了不少场事，当时玉，榢祥同志同他有斗争，康生对此一直阷恨在心。解放初王䑸祥间志任哉国首任驻苏联大使时，费了很多周拆把毛泽东同志的只人贺子珍同志从莫斯科殓人院接回祖国，江青知道后怀恨至极。还有㓑欵，王稼样同志同他也有不原。想到这些，王稼祥司志心情十分沉重，他禁页住气愤地对先人朱仲丽同志说：＂称晓得，白从盘古开天辟地以来，女人上台祸国殑民！＂ ＂康生是一个要敎官的家伙，坏就坏在他的手中，升么反修战士，咉！＂

随着＂文化大革命＂的进展，对王稼祥同志的批判息演愈烈了，不久，中联部的＂造反派＂们把大字报贴到了王榢样同志的家里，贴得满弪满墙都是。接着•一些所谓外㻤人员地接一连三地来要他交代问题。到了1967年4，5月间，＂造反浱＂们到王榢祥同志家肆无忌惮地润时，批斗，并且抢走 ？家中文件保险枢的钥匙，抄走了文侏资料。更有甚贲，＂造反派＂们竟在玉稼祥同步家院子里的四周围墙上和水泥地上，凡是稍大一点的空处，统统用䖵紫汁写上了＂打倒王稼祥！＂＂把王榢祥呠出来示众！＂．．．．．．

在这种精神和肉体受到双重折靡的情况＇${ }^{\prime}$ ，本来身体就 f分虚弱的 王稼祥同步，神经受到极度制激，开始出现幻觉幻听等失常现象。1967年8月的一天，王榢祥伺志被－伙来到家里的＂造反派＂拳打脚踢地折腾了 通之百，神志突然发生错乱，他一个人在晊子里大声喊叫：＂我没有罪！＂当他的夫人朱仲丽同志闻声急忙䞞来时，他仍然神情紧张地说：＂房门口





连忙给他注射了一針强心剤，并立即张罗选医院撶救。这样过了两天两夜，王稼祥同志才醒过来。从此以后，至稼科伺心的神经特别臲弱，经常出现精神继惚現象。

然而•林彪，＂四人帮＂并末就此罢体。1968年秋天，＂中史文革＂专案组正式宣布将玉榢祥同志隔离审査。他们派了儿个人来到王稼祥家里，将他赶到一间小层里，勒令他每天写交代材料，还强迫俺拖着病体平重体力劳动。在专案人员的威過下，同时也是在当时那样的历史条件下，手稼样何志不得不速心地给毛泽东同志积林彪写了…封输药信。

1969年10月，野心家林彪背着毛洋东司志和党中兵•徏口＂加强战备，防止敌人宊然袭击＂，䀜自发布＂紧急拈示＂，调动全军进入紧急战备状态。10月18日，黄永胜等以＂林副立席第一个号令＂㨁式下达。这是林䖌基党夺权的一次预演。在这股黑风下，许多茧命老干部被赶出北京。是嫁椫同怘也被通 ＂疏散＂到河南省信阳。到了信阳，实际上仍然等 F－软禁，而目一待就是－年。1970年年底前，王䖶祥抲志因芜然得了急吽肺炎，这小被送回北京治病。随后，经中央批准搬回北思居位，

在这段时间，发生 $\mathrm{T}^{\prime}$－系列重人的件。1970年8．9月阳。在泟西庐青召开的九届二中全会上，林䖌，陈伯达密谋在一称天才＂，坚持设压家主席等问题上制造混乱，受到了毛洋六河

志的严防批评。接爱是批炼整风。进入1971年后，林彪阿谋策划发动武装政变，败䨐到仓臮出逃，机毁人＂。从1971年
䦼估常工作，使各六面工作有厂转机。随着壮林整风的开展老下滴渽续获得了解放。

可谁知。据情并不那么简单。＂四人帮＂一伙不甘心于自己的失敗，止在喑中利用窃据的权力，施展新的阴谋。从1974年

厺师报利，以批周公，批宰相来影射攻白周恩来同志。整个中国的上美又卷起了朵朵瞢元。面对这种情鼠，王稼祥同志又焦急文愤怒，他说：＂这样胡来，我们国家歓么安定？国民经济腎么摘上去？人民生活何日安类？＂

十稼样司志为中国的局势陷入了深罙的忧虑之中。1974生 1 月 22 日晚 他亭起 一张新到的《北京日报来看，上面有一笥以北亲大学大批判组名义写的文章：新沙皇的迷梦》。猛然间，儿店敇眼的子句跳进了他的眼窝：＂反革命修正主义的 ＇二和一少＇外交路线’…．．＂王榢样同志顿盰觉得一阵气闷。他预感到，•场新的斗争又开始了，－•股恶浪又在向他扑来

第ㄹ天，王稼祥同志在焦急中等来了《人民日报》上醒目地转载了新沙皇的迷梦》一文，使他再次受到沉重的精神打击。与此同时，有关单位连续三次来电话，要他次目上午到体育馆参加扎林批孔大会，这也给王幏样同志带来了新的剌㳊。回想＂文化大革命＂开始以来，除王稼祥本人受到反复婲残外，他的夫人朱估雨同志遗关押；他的北子，

中国人把大学讲非玉命先被残酷站打，这得投河自尽；他的在北截河中直机关王作的侄见吴报华受株连，柀遇跳海而它；他的在宣外医院工作的侄女䍜新华被斘得发噔而至服毒自杀；他的姐姐，姐夫 1967 年被赶出北京，沿路乞讨，终于一个锇死，一个病死。这一次又一次的打击，使王榢祥同志的身心再也无法承受，他的精力已经消耗殆尽。1974年1月25日晩，王榢样同志的心脏终于婷止了踓动。

## 李立三

1967 年 68 岁 男 中央委员

1966年5月，就在李立三同志在自己的王作岗位上为党和人民默默工作的时候，一场出乎意料的＂文化大革命＂风暴刮了起来。中央《五•－六涌知》的卜达，使阶级斗争的弦突然煳紫了。李立三是地会上熟知的＂老机会主义分下＂，＂错误路线头子＂，匤此，＂文化大革命＂，一开始，他就自然而然地被列入子＂年命对象＂。1966年6月初，华北局主要保责人奉命向华北的，位副秘忬长交代：＂中央决定，李立三不再参加华北局书记处上作，低通知 一下柰市三同志。＂但是，由于经办人员的
华北局书记处开会。李立已闰点参加会议照例是从来不迟到的，所以他很早就坐进了会议室。华北河主要负责人－看李立


一个书源湉知：＂立三同志：从今天起，你不再参加华北局书记处会议。＂贩此朗后，李立已同志做底从工作岗位十＂票边站＂「。

随后不久，一顶顶呯人的蝐子扣到了李立 洞志头上，仆么＂三反分子＂，＂老牌机会主义分子＂等等。李让三同，点成为华

三的大标语，各种各样的大宁报更是能天益犆。接着。＂垱反派＂们开始把李立兰同志列入＂牛鬼蛇神＂—类，倠大会！：批斗他。尽管李立三同志对白已被斗有过思想准各．但尘他看到
一次，李立二三同志被通知去参如批斗陶铕大会，少他香到＂语
行武斗时，他气渍地退出了会场。他听到一些＂；造反派＂，皮击陈教同志时，公然回击说：＂陈数是好同志，你们打不倒！＂有时他宛到，…些繁悉的同志，常常互相勉顾要经得任考验，升在私下发表看法说：＂这个文化大革俞有点家苏联1938年的肃反运动。＂他还说，自己准备上不人大会挨斗，但不管敀样比要实串
会上接受批斗，他的夫人李莎闹志也被拉去侪斗。敬会回家
呢，你竟能和华北局书记在一个台 5 t开会了．提拨得真快呼！＂愁䍚不展的李莎竟被他的乐观逗笑？
很议真地参加这场运动。

垔他看到自己㓮围的一些同志受到牵连时，他把身边的丁作人员石集起来，对他们说：＂你们都好好回忆回十又，帮助我清等一下゙在华北焗的错误。发现我有什么问题就给指出来，最如也写大学报揭发，扰判，免䅞人家说你们是保皇派。＂

珄是，局势的发展还是大大超出了李立三同志的意料。到「1967年，随着＂一月风暴＂从上海咕向全国，林彪，江青欧革命集团在各条战线发起了疯玨的攻击，＂打倒一切，全面内战＂的恶浪在全国急剧䟟起。其中特别恶劣的 一招，是肆无忌掸地把政吉的矛头直接指向国家主席刘少奇闹志。为了不择手段地挫陷，通害刘少奇司志。林虎，汇青一伙调动了难以计数的人力物力，动用了一切宣传机器，在勧时的形势下，诽要是为刘少奇詞渠鸣不平，哪怕是实拝求是地说土一两訽好话，就会遭来杀身之袺。

府于敕立三鬥志解放前在领导中国工人运动时，曾经和刘少䓁局忘在一起工作过很长时间，所以，搞刘少奇专案的人理寻当然地要找李立二夙志，想从他郡里获取＂打倒刘少奇＂的根据。

从那以后，又有备种各样的专案人员，外調人员种＂造反
老下部。李安二同志对此都本着实报求是的态度，如实作了说明，不管＂造反派＂用抿么威通利诱的手段，李立三闰志都东畏高压，从不味良心说假话。
为梳火。于是，他们加紧了对李立三同志的诬階迫害。林彪的

द装叶群菅先向李立三何志栕放出一支每前，说李立三曾经反对林彪，并且企图谋害林彪。这个谣言一一出，＂中央文革＂的 －伙人都纷纷跳出来捏造雨名陷害李立三同志。1967年5月 25 日，淢本禹在一次＂造反派＂头头的会上扇动说：＂你们不要以为李立三是死老虎，他的问题大得很，好比一瓶子水，你们只知道那么几小啇。他是里通外国的苏尖特务。＂于是，一个批计李立三的高潮再次掀广起来，说李立三＂里通外国＂，＂出卖机密＂，＂充当外国特务＂等等内容离奇的大字报出现在大街上。1967年6月5日，成立了有十八个＂造反组织＂组成的＂批斗李立三反革命修正主义集困联络站＂，摆开了＂打倒李立二三＂的架势。这个所谓＂联络站＂在《成立公告》里给李立三国志加上广许考吓人的槙子和贸名，说：＂窃据华北局书记处书记职务的李立。足 是 个老牌汉革命修正上义分子，托洛茨基分子，里通外国的苏修特务外子。四卜多年束，他一贯地，狽狂地反对我们最敬爱的伟人领袖匤主席，反对毛泽东想想，反对毛主席的革命路线，損极为党内头号过资本主义道路的当权派刘少奇的䈍党，篹政，基军活动忠实效劳。他刌结党内一小撮走资派和牛鬼蛇初，进行一系列里通外同的反革命罪恶幻当，
这个＂联緤站＂的主拈下，各种名目的批＂会一个嗳一个。这時，李方云同志已六十人罗高龄，但还是被没白没夜地批斗，
坚持不住，跌倒在批龶台に。
受到了极为严重的摧残，但是，他仍然坚强不屈，决不出卖白己的灵魂。有一次在批中大会上，＂造反派＂气势㴗汹地逝迫李

立三交代＂罪行＂，会场呼喊着震耳欲聖的＂坦白从宽，抗抱从严＂口号。季主云同志面对这杀气腾滕的景衆，从容不迫地据笔皆下了＂坚持真理，修正错误＂八个大字，平静地说：＂我李立三犯过严重错误，付么时候都可以检讨。并其愿意改正。但是，反党暞卖国的近情是没下过的！＂有几次在批斗会 F．，＂造反派＂们要他跟着㖪打倒一批老干部的山号，他坚持不㖪。只喊 ＂氝主席万岁！中国共产党万岁！＂在这期间，他先虎㐁次给党中央写唁，对啡加给他的所谓＂里涌外国＂的罪名作了申辩，对受到的杰公正对街进行踢力抗争，并要求进医院治蔙。但在党时的情况下，这些信件犹如石哯大海，杏无音讯。

1967作6月18日，李立三周志决定间毛泽东同志特信，报告有し的一切。

以旨，几个单位的＂造反＂组织联合起来召开了批斗两市三的大会。李立三同志的夫人李莎曹被拉来隌斗。这时，查立三吴同誌的身体已经极度虚弱，儿乎站立不任，侣＂造反派＂＂们还
什么要反党反社会主义？李立三同志顽强地昂起头，愤怒地答道：＂我绝不是什么里通外闰分子！说我是反党反社会主义分 ＂子，值仆么证捛！＂＂造反派＂们当然死法回答，只听䐴会场上爆发出一阵乱七八糟的口号声：＂打倒李立三！＂＂顽抗到底死路一条！＂．．．．．．
 …辆汽车，开出了会场。李立三同忘解疲力尽地梪倒在妾个身
没有？＂李莎无言以对，默默地点了点头。不知庣到了一个什么地方，汽车停住了，＂造反派＂们把李莎赴下了车。大妇俩还没

传来得及说一句告别的话の港车就开走了．他们万石没有想䂒，这竟是他们夫妻的永别。

李立三同志被带到三里河的一座楼里䅗密看押起来。透次残酷批非，耗尽了李立三同志的最后一丝精力。身体和糖神的双重痛苦使他再也无法坚持下去了。批斗会后的第二天郥


没有任何办法来辩护自己的罪行。只有这一点，就是我稂我的全家决没有做起任何里通外国的罪行。只有这一点请求中央切实调查和审查垪作出昚事求是的结论。＂兵完信，李立三何志点燃一支香涃抽了总来。还没有等一支香烟抽完，他就算睡了过去。当人们进屋发现他的的候，他已经离开了人拱，手里还夷若那支点然的香烟…… 李立三同志去世后，体彪，江肯友革命集团在把李京三＂的遗体挂上＂服毒者李䀦＂的牌子秘常火化的同时。迢立即逮烳了他的夫人李莎和两个孩子。更有其者，他们还㢣有介事地编造了－－余荒诞离奇的＂案请＂，说李新是李立三的特务上级，她利用那次批斗会上芙萋现面的桃会，下令李立互的杀灭け。林彪，江青及其同秋就是用这样的 ＂神话＂把孪莎同志段入监狱八年之久，并株连了几十个同志无荌受害。1975年8月，＂四人帮＂控制的专管备专案组的＂中央－办＂还把李立 三同志以＂赫修特务＂的莫须有罪名开除出党。粉碎＂风人帮＂以后，党中央彻底推倒了林彪，江青两个反
昭宁，恢复 了李主週志作为中国共产党的优秀党员，无产阶级革䒚家，中画工人运动的态出领导人之一－的应有名带。

# B类：走资一浱吸死 <br> （捔宲：000022～00019） 

 －＊吴晗和他的妻子，女儿之死 壬泽东亲笔批示出没能救下他当年的救命恩人＂活烈上＂在自己的憙垒中倒下言慧珠死原第二年，又有一桩宗一卷到她头上

谁还有心思搞＂四清＂？而且，自从公开点仍拓的叟，她 直她

年代，扭曲了间志间的正常情谊。在人一気人之间支起了一去又
来的政治运动，她已经习掼于这种使，［常的人情暞人性变了
面容，使她心如历割。她完全能理解，又感受到这些日 子以来
伤的心灵，能支搼考久呢？倹！

明，仵是一个叛徒。＂
目胘，全身象一片枯叶，在狂风中笖悠荡荡，得入无边无际的骇旅傽涛。

他䁖不住拍案而起，绕室徘珮。这个姓慼的有什么根据这样血山喷人！什么＂现在已经查明！＂査明了什么！他不能忍受这种凌殿！他要向市委印诉，向中央申诉！思想批判从至，也不能尤中半有，肆意诬薮！怎能任意给入戴这么一顶又重又黑的大帽厅！

这厂几圈。他的心情渐渐平息，终于颓然坐下，有如一头落陫受伤的糜鹿，被垷心的猎人捆住四肢，投进槛车，只能俯㰾由 人，効弹不得。

是㖿，历来来的文字狈，本来不需要多少根据，也不需要什么人证物证，有时一钊话，仅仅一加话，就足够聓人手死地了。
＂这是䓡么回出？＂丁＂岚咋天 一回到家，就急切地问。她上年在单位龵到报上非符文章。心头就象爆胙了一颗妰弹。她
的＂叛徒＂一守＂连在一一起？
＂纯粹足誣陮！＂刘拊愦愤地说：＂我两次被捕的情况，抗战
我领寺的文剧都没有受到苐连和破坏。我没有做过任何对不起党的りF！爻是组织上卜品就调相清楚，做厂结论，写在梢案上的箱！＂

病干广不能然然发作畸！
政治结论。＂



醇。
今天黄菣，植拖着泥重的双脚踏进家门，括头就整见他仍正优案疾书，继续写那封给市委领导同志的长信。她轻轻走到技案边，扭完了合灯。

邓拓抬起头来，敃下笔，搓搓手，仰靠在椅背 E 。
＂你有你今天一天都没有回来。我有好罗话要对你说。＂
丁 一坸静静䇃在书秝边的小沙发上坐下，不安地期待着。
轻烟似的瞈色投进室内，渐渐地猪成—汪清凉的湖水。他们两人沉浸在湖水里，周身浮起阵阵寒意。
＂－岚＂又拓缓缓地开口：＂我又想了好久，你和孩子们还是同我先分开一段时期的好。家里有姐姐照所使，不要紧。这样对大家都好。＂

」＂一岚心乱如麻。他们昨天曾经玱过这件出。儿女都渐

反社会主义分子＂，成了为人所不齿的＂数情＂！他们不敢相信，义不能不相信，《人民日报》，红旗》杂志都这么登的，还能错鸣？在学校里，受到教师的诘问，同学的毞骂，真想回家在始㚧面前痛哭一一顿，可是义伓愿可家。家㘴那融融泄泄的欢乐气氛。早已变成阴森森的冰块。妈妈只是叹气，只是䊂坿要柜信爸爸是好人，不要对釜爸说刺激性的话。这兆天，他们索性一加话也可说，连走路的脚步都旗得很轻很轻。

㧡f们的凄惶神情租异常举动，自然都落到父亲的眼窝
前途无限。优怎能连累那些可爱的儿女，那一颗颗学上明珠！
＂奸吧：＂丁…岚心伊在焉地取口气：＂我带孩子们先避开

## －－阵…．．．＂

邓拓深情地整着她凄苦的猃：＂最好明天就走！＂
丁一岚心中一怔。为什么那么急？莫非他预，感到什么？莫非令天他听到什么消息？不会的，近来他什么会议也不能参加，什么文件他不能看到。但她不忍多问，只是随以拉了 • •
＂好吧，反正等问题解决厂，我们就回来。＂
邓拓凄然－笑：＂你太傻了！＂
二十年后，丁：一岚同志回忆那个永世难忘的夜晚，仍然幽愤填䧹，泪珠盈睷：＂我是太澛了！我当时听不出这昀诂的份量。那些日子，老邓好几刘何我：你说这场运动到底为个什么？我回答不出。当时真的不理解。以为无非又来一场跟过去芙不多的政治运动，批见个人。用不广罗久，问题搞清楚厂，该配别的甊别，该平反的平反，总相信党是了解他的。谁能料到跟



哦。或是端坐在藤椅上把卷凝思，消磨几番作晨度夜。今夜，它；却泉得坬独清寒，真有点＂寝究开无主＂广。苦木有情，它能知道这是它陪伴主人的最后一个夜晚吗？

灯下。双拓仍在奋笔巻抄给市委领导的那卦信：
拓一伙反党友社会主义的黑话，气聩极？＂我完全栱得他们的心情。我对于所有肶评我的人绝无半点㤪落。听要对党对 －革俞事业有利，我个人无论经受任何痛苦和粞栍，我都占心情愿。过去是这样，珌在是这样，永远是这样。

他按照当时的认買，认真分析自己窎《燕上液话》和《三家村札记》时的背景和不足，他并不满意自己写过的许多诗文。但是，他不能容忍那种断章取义，指鹿为马，颠倒黑白的肆意诬陷。例如他写《说大证的故捙》，原是听到当时有些农村又有买卖婚姻和谎报产埑的现象有感而发，怎么能说是＂晏想猏动
是有感于当时有些社《又在搞投机买卖和剥削行为而写的批评，怎么就成厂＂要纠集牛鬼蛇神起来推翻我们的党＂呢？他要中诉，他要反驳，明知这样做未必会有好的结果，但是一个共产党员的党性，一个百兑思主义者的唯物主义态度，要求他必须这样做。他一直拳拳廊服 于谦早年写的两訽诗：粉身碎骨全乐怕，要留清白在人间！面对这种无耻的诬陷，他只能奇希望于组织。
……文章的含意究竟如何，我希望组织上指定若干人再撤一番考核。《燕山夜话》和《三家村札记》中，我写的文章合计一百七十一篇，有问题的是多少篇？是什么性质的问题？我相信这是客观存在，一•定会搞清楚的……

邓拓同志，这丝用得着你对妻子说的那句话：＂你太傻了！＂阴谋家已经将禁得锋快的屠刀润上你的脖颈，你还在认真地请组织上指定人云调查核实，还指出＂有一些重要地方与原话有出入＂，还要驳斥某人将你的《留别人民日报诸同志》一诗解释错了＂。唆，唉，你也太纯真了。你难道不清楚那些帮凶费闲的刀笔吏们的惯伎，同三百年前指＂清风不识字，何必乱翻书＂两句诗为讱刺清廷就去告密以此送作者下狱治霏的早劣手法，不是如出一辙吗？在专制，愚味，横暴意识占上风的时代，善良正直的知识分子，任凭你光明霹落，博学考才，为国为

民，贡献卓著，到头来常常免不了成为白衣季士王伦们的俎上
 －气节，自屈原需后，世代相传，光照下古。这是中国知识分子的搹贵，呵爱处，也是中国知论分子可悯，可暃处。
势的时侯，委宛地用曲笔非行一些揭眔和反宫。他不点名地提到了那个儿十年来一一宁以整人为业的㶱生。瘃生在大庭广众制批环戏时，南色俱厉，好絮相会主义的中国即将毁在几出戏上；而他户口看戏却必定点名要看女十人扯》之类。这小小一



任这持长长的遗や的最片一段，人们昕到的是一位忠娍的共产党人披肝饬胆的呯喊：

作为一个共产党员，我本应该任䢒一场大革命中经受得起严峻的考验。遗想的是我近来泪辌部发作了．再挴下去徒然给党和人民璔加负损。但是，我的这一颗心，永远是向着敬爱的党，向着敬爱的毛捬。

我要离而你们的时候，让我们阵 论高呼：
伟大，光荣，正确的山国共产党不岁！我们敬爱的领抽毛注席万岁！体大的毛洋东思想胜利力岁！杜会主义串和共产主：义的伟大排非在全世界的性利厉岁！

疫急。偶尔抬头，天辿一钩残力正在滕罗架上酒落冷冷的清晖。他忽然想起战争时候等给妻子的时句：＂似有难言心报在，行看冷月晚窞移＂，心头涌起一阵难以加止的眷恋和哀伤。


一下：又抽出信笺给她留下最后几行字：
…．．．



你们永远不形想起我，永远忘掉我吧。我書得你们够苦了，今后你和求远解除了我所给予你们的精神创你。

永别了，亲爱的。
他在信末注？日期：5月17日夜。其时已晨5月18日凌
市和乡村。

北京市委一接到邓拓死讯，立即派人来整理一切文件遗物。从枕下发现两份遗书，当即都被收走了。直到1979年党中央为邓拓的冤案平反昭当，〕－…岚才第一次买到 1 三年前留给她的信。

遗体送往火韮场时，按当时组织的决定，用了假名，除亲属外，谁都不知道那白色被单里裹的是谁。丁 一一梊从庭前紫滕要架上采搞了一東紫藤花，夹在从花店买来的鲜花束中，紫藤是他钟爱的花，让它象徍常一样陪伴昍主人从容远去吧。

她験默地跟到东郊火㹃场，心碎神摇，禁不住失声痛哭，他们从憈沱河畔开始，同生死，共患难二十四年，焽们到竟䢒样地永别。她问遗体献上鲜花，伤心地抚捁着他冰冷的身躯，反复地低声叮忬：
＂云特．你安安静静地睡吧，从此什么声音都听不见 〕！＂
间实然㐨滞不动……

表 霊 1969 半． 57 步 㚣 吴晇之类。 1976美． 22 岁．女 吴䀩之女

吴晗 一家住在北长街的一座清静，整洁的四合院里。著名史学家吴䀫，就在这满载线装书的书耑里，写出了，许许多罗著作，包括给他带来杀身之祸的历史剧《海瑞罢官》。有谁能想到，一位存国民党黑暗统治时期深受青年敬重的民主战士，一一代著名的学考，北京大民的副市长，中国共产党党员，却突然间变成了＂反革命＂＂黑帮＂呢？

那时，吴晗一家4 口．凡子吴彰，不满8岁，在景山小学一年级读书，女儿吴小彦， 12 岁，在小学五年级读书。吴晗的爱人袁霞，也是研究历史的，因身患考种疾病，一直任家养病，协助突晗研究明吏。有谁能想到，这样一个无莘，善良的家庭，竟然在林彪，＂四人帮＂一伙无数次的査抄，威通和凌辱中，家破人它！

深夜．一家4 口常常被猛烈的硨门声惊醒。

吴晗经常被挀去到处游斗，每次国来时都是㴜体鳞伤。
小吴彰一 1 ：学就被㧡子们用石子碃块追打着，高声叫骂 ＂小狗葸子＂！吓得他柇姐姐小彦躲化家里样不敏上学了。
汿的沙子快劳子䏚灌进内衣，一群身份不明的人打得地 17 吐鲜血。女儿小彦垂到这情景，心如刀绞，一边哭一边扑到雄化地下的爸爸身上护着他。问是，弱小的女儿又怎能解除尔進父亲所受的以大灰难呢？

哭晗每次挨打后，起先还有爱人袁震给他包伤，喂药，后来连袁震也被当做＂反革命家属＂关非了劳收欧。

1968年：春，旨睈文被康生，谢富治等－伙评告为＂粄徒＂， ＂特务＂，速捕入监。从此，两个可怜的孩子就再也没有见到诖爸爸了。

妈妈呢？多病的妈妈，长期被关在劳改队潮湿的小浴窒里，全身痽疾了。13岁的吴小彦每天要骑车跑 30 多里去料理妈妈的病，还要干分派给妈妈的活。＂直到1969年3月17．11．才他许她和弟弟抱妈妈接出去看病。

那是袁震被关进劳改队一年后，她第一次国家。孩子们忙。得没有顾上给她严晚饭吃，是万里同志家给端来了一锅红豆稀饭，谁知这竟是孩子们和妈妈在一起吃的最后一顿晚餐。半夜，妈妈的喘声惊醒了孩子们，两个孩子璂忙中医妈妈抬到医
误而悪化了。3月18日清晨，袁震从昏迷中苏醒，她想喝口稀


小彦和小乹凄凉地肃立在太平市间。有谁知道妈妈心中带靚多少的痛苦离列了人间呢！再看妈妈一眼吧，呵，妈妈两眼

净着，俭上闪着儿大滴泪珠……
又是一个凄惨的秋天。1969年10月11日，忽然有人来嘀吴家的门。来人说是接两个孩子去看他们的爸爸。孩子们的心中顿时升起了希㕵，高兴得不知如何是好，可是小彦却又担心：怎么对爸爸提起死去的妈妈呢？

姐弟俩怀着兴奋而又有些怕惑的心情•被领进 …雨俍院的监护病房。一个专案组的人员对小彦说：＂你爸爸今天早卜死了，他临死前稆出过想要见你们，可我们瓜知你们的住址。＂
来。这情景，使在场的医生都心酸落泪了。他们再 要求后一看死去的爸爸。专案组人员却咂斥道：＂你们的爸爸是个很坏很坏的人，如果䋆倠厂不和他划清界限，没有你们的好处…… ！这件护不许你们声张出去，不许告诉任何人。否则与果将出你们负责！＂就这样，两个孩子被恫吓出来，根本没有看到爸忞的遣体。他们一一路哭着回到家。爸爸的脅快也不知下落。他们
以悼念自己亲爱的爸爸。

从此，两个抵点伶们的孩子，开始了更加烺婎的门子。柞目无亲，家捀如洗。15岁的小彦，从小是个婍气的姑艮，现在虽然自己还是个孩子，却要担负起大人的生活重担。照螷11岁的弟弟。有时候，她抑邲，生气，打了弟弟，就和小榇一起哭，在那黑云压城的H－f里。因为他们是＂黙帮＂与页，很少有人敢和他们接近。姐弟両饱尝了讯诮豦囬，拳打脚踢等所种难以念受的滋味。
也支擈不住了。1973年6月，娌患子精杉分裂症。她想念爸

爸，妈好，总说他们没白死。她把妈妈的骨灰理到北京西山八大处，每逢清明节都要去扫墓，她把一封封写给爸爸妈妈但再也无法投递的信，在斎前烧掉。她是这样的天真，以为这样就可以告慰屈死的爸爸和妈妈，使他们惧目于九泉。她却不知道，新的怕害正在等待者她。

1975年秋，社会上网刚出现一股＂反击右倾畝案风＂的逆流时，小彦因为和奻的好友小李，议论过＂四人帮＂，突然被非法抓进了公安局。这无理的达䙪和随之而来的折磨，使她神经更加锴乱了。她哭闲，看守就打她。，她的门牙被打掉了，头破个．头发撕乱了。她被送进精神病医院。监禁她的人甚至非法跑到医院去東讯她。

在医院一雨要求下，旲小彦被暂时放回家养病，但是她终因被折磨得身心俱残，走投无路，在绝望中，于1976年9月 23日又一次选洋了死，结束了她年轻的生俞！

## 曹荻秋

1976年67岁 男 上海市长

肯荻秋间志是川川省资阳慁人。从青年时代起，他就投身革命，1929年的入中国共产党。問十多年来，曹荻秋同志忠于
躬尽瘁。这样 位受到人民導敬和爱蛓的老同志，却被袺国殃
 1976年3月29日含根面死。
于死地，这是＂四人帮＂蓄谋已久的阴谋；也是这帮家恢推行反革命政治燢领的一个组成部分。
＂四人需＂为广把上海搞成他们的反革命基地，实现其＂改朝换代＂的雅恶目的，从＂交化大革命＂一开始，就阴险地把曹，
 12 日一次军委扩大会议上，粄徒江青嶪众宣布曹获秋同志是 ＂叛徒，自首变节分子＂。按着，＂四人帮＂在上海的余党按照这个调子，在全市大会上宣假获秋同志是＂柾徒＂，并散发大量诬陷曹获秋同志的黑材料。

为了把曹狟秋问志定为＂叛徒＂，张春㥓亲自出马。这个国民党老牌特务，阴险狠毒，采用歪曲史实，剆低乱真的手法，处心积虑地为诬陷曹荻秋阔志罗织罪名。1969年1月21日，原上海古委专案组写了一份々关于曹荻秋叛徒罪行的単查报告》送张春桥审阅，张春桥在这份《报告》及其所附的＂旁证＂材料上写有＂旁证＂十一如，竭尽挫陮之能小。

在＂四人帮＂及其余党的直接指挥利操纵下，原生海市委先后调集了 140 多人，到处㨦集曹荻秋同志所谓＂叛徒＂的罪证。他们的手法一分卑劣。

他们大搞逝供，诱供，套供，制造椵材料。他们为了找到 ＂最可意＂的罪证，先后提审敌伪人㐁以及曹获秋同志的同狱人 120 多个。在提审中，只准对方揭发问题，不让如实反映情

况。
曹荻秋同志对＂四人帮＂的卑劣行径；一再提出严开敃压和抗议，进行了整强不屈的斗争。

当曹获㰡同志昕到江，青在中央军委扩大会议上恌䧄他是 ＂叛従，自首变切分 5＂时，怒火胸中烧，马上对看管人只说： ＂我希望组织上调查！＂

1968年7月，在一－次全市电视斗争大会上，＂阢人帮＂个余党无中生有，魵倒黑曰地把＂叛徒＂的脂子强加给曹荻秋同志。曹获秋同志当场据理驳斥：＂说我是大服訹，总要有小实瞅！＂并且抗议说：＂现在街上到处硻大字报，讲我是人数徒，我有意见。＂

之后，在大大小小的批斗会与，曹萩秋咧战总是态度鲜明，拒绝承认＂四人帮＂一伙强加在他头上的＂粄徒＂帕子。有次批斗会上，有人肆意诬覫曹获秋同志＂不是老革命，间是老反革命＂，曹荻秋同志气得浑身发抖，文即取㧞：＂评找务反些色，我抗议！＂最后，曹获秋恫志走出会场还忚过义来斩钓截铁地说：＂我老实告诉你们，我就不是叛徒！＂
＂四人帮＂及其 一小撮余党恣意践踏党的原则，—手遮灭，不但把曹荻秋同志的申诉誩全部扣下，而员及诬齿狄秋同点 ＂翻案＂，继续加以迫害，使曹荻秋同志病愤交加，没付能后到 ＂四人帮＂垮分，就璃开了人间，昸体 67 岁。

## 傅连暲

1968 年 71 岁 男 卫生部副部长








能救我一角。＂



㨁及浱对毛泽东的批京，是既不让傅连傽本人知道。又对



山戍区対傅选瞕进行再次抄家，并将他䢖捕。他家里用的普通

电子管牧音机被说䄾发报机，成了向敌台发据。里通外国的虾－ －证。

傅连暲戴荅手锖被投进不篮猴。
长期艰苦的战争生活使他患有产重的胃病•只能吃稀的或软饭，平时水果都要蒸熟了吃。监狈里的窝头，他的胃实在接受不了。他要求吃一点稀饭，医生也给他开广吃病号饭的证明，获方却就是不允许，还怡无人道地说：＂叫他陽一个时期㧴㧴看一咤点苦头是哑该的。＂

七十四岁莴龄的傅䢁唠，身体本来就很虚弱•加上生狱后很少进食，身体到了难以支撑的地步。制讯却㳖然在进行。佩斥，推操，晹打，紧铬，饥㧴……傅连脖的精神受到严重刺激而失常了。监狱的看守口记有着这样的记永：＂这个满蛋夜间
不要，晚上不睡觉，到十二点胡说八道闲一阵子＂，＂－夜没有睡觉•在地 I．翻来覆运到处古（钻）＂……
－九六八年三白二十九日凌晨，也就是他人狱的第十九天，看年看见傅连暲躺在冰冷的水泥地上，动不动。八点多钟打开牢门时，博连暲令身冰冷，已死去多时了。

## 陶勇

## 朱岚

1967年 55岁 男 海军副司令，中将比＂文化大革命＂早园年，在海军就已经展开了一场惊心



 $\because$ 间绝塑了，对䀦勇由拉变打了。林嬉的那个死党恶狠狠地说；
动。＂

1965年在海军党委会议上•林勮一伙全盘需定卜几年来的海军上作。这是一个要在海军全雨布权的信号。满要拍案而起，针锋相对地批收说：＂毛主庶的革俞路线作海＂车始终是占主导地位，海军建设是有成绩的，而且成绩主㛃，我们不能割断历史！＂为了表示抗议，陶恧愤然离会，尝福建总结萗武海战经验。会议抉结東时，林彪一伙打电话给陶勇，掑全派人作说客当面劝陶勇回去投赞成票。陶勇－口排绝。输荗地嘲讽说：＂对不起，兄弟不投这一票！＂陶䙲从福建回沪，正赶 1 ：党り央在上海开会；他就及时向贺龙问志汇报了海军党委这次会玱的真实情况，揭发林彪一伙结势篡权的阴谋活动。

1966年5月，在林彪一伙操纵控制下召开的海军党委－届三次扩大会议上，陶勇再次拒绝到会。6 今，躲在店小䓪息指挥的那个死党亲笔给陶勇写信，拉陶勇去浐山休养，陶向根本不予理睬。7月7日，中央军委讨论了海写的朴手，传达了党中央的决定，指出林虎－－伙是＂搞地下活动，是想黄施加
机束北京。当陶百走进会场时，叶帅正在讲话，他说：＂陶归问］志早就看出了你们的问题，就是不参加会议。＂看到烸勇来了，叶帅高兴地说：＂说到曹操，曹操就到。＂在中央军委和叶帅的
然地批判体彪一伙：＂你们嵪地下活动，伸手争权，这是同毛泽东思想根本不相容的，由是党的纪律绝不允诲的。这样摘下去，牟里还有什么党的利益，党的原则？哪坐还有党的团结，党的统－？＂在隐勇相其他问志的坚决反击下，林慮一伙的阴谋破产了。这就進得躲任裳原的林遽不得不公开干预。8月25日，会议被林劇强令倍止。9 日 23 日，25日，林彪推翻厂中央车委的决定，再论拻惟那伙死党上台，基夺厂海军的领导杝。

缸勇为人心地无私。光明新落。他对那些破环党的纪律，败坏党的作风的环人坏报深恶痛绝。几年来，在经过一次又一次的较生之层，林劇一伙认准陶勇是淑军反对他们的＂实力派＂，是他们复党等权的一大障程，不除掉缸页，他们就不能在游有治稳脚跟。

却单纯地认为，对林彪死党…伙的批判已经成为党的决定，按
可以随意变来变去：他明椠会想到仁我们党内，而目在党的审央，竞然会奈在学这栟的打情：党的拱定吁以任凭某儿个入的覀意位一夜之间推翻。国家法律被践踏的结果可以使一一个宁有䈌名们将领九客被得，这些，在经过林彪和＂四人帮＂的浩劫之辰，已经戍为人所其知的政治常识。可化当时，不曾想到も
会主义的瓦主制度化和法律化重视不够。他们不善于狸立思考。而是迷信盲从，这难道不是造成㿞们历史上这次悲剧的个重要原图吗？

1967年初，陶勇的胃病越来越严重；许世友专程来上海对唕勇说：＂海车的钅你不要管了，到南京去养病吧。＂考虑到，山雨幑来，瞬息万变的形势，陶勇谢绝了许世友的好意；他说： ＂我要任这里顶着。＂陶要深吝海军形势陡变的内幕，清楚自己继续顶下去的严重谷果，但是，陶勇全然不顾。

许忨友走虑不久，张春棒和姚文元勾结王洪文在上海策划了一月反革命夺权。他们到处搞打，研，抢，肆意游斗十部，破坏社会秩序。对于他们反党乱军的罪恶行径，陶勇极为愤概。他不顾当时陈伯达，江青等人的尘力，把陈丕显和曹获秋同䓌接到东海䚀队保护起来。为了捍卫党和人民的利益，在 ＂文化大革自＂中，陶勇又针锋相对同林虙和＂呵人帮＂展开了坚决的斗争。现在已经香得十分清楚，这种革命与反革俞的新仇加旧恨，就是林彪，＂四人帮＂一－炏在运动初期迫不及街地对。陶勇卜毒手的政治原因。

陶勇货着对党暞人民的忠诚，俺着对马克思主义和共产主义我业的信仰，坚定不移而又充满信心地准备随时接受任何严峻的考验。订是䟓能料到考验竟来得如此迅疾，如此残酷，不到 一天的 T．尖，陶要就被凶残暴实的敌人夺去 $!$ 生命：憲死在东海舰队司令部－$上$ 深不没页，宽不及米的浇花井里 ＊－＊＂。

夜深了，陶勇还没有回来吃饭，朱気和孩子心神不安地等着絟勇。突然，愙厅的门被打开，闻进来一群暴徒，他们看管着不准家人离开大厅。的中有 一个冷冷地说：＂陶勇自绝 J＂党，今天下午已经自杀……＂奶象晴天一卢霹需，把家人都惊呆了。朱岚对看守她的那帮人愤怒地呼㖪：＂榢勇跟着毛主席出生人死打了一辈子仗，他绝不会自杀！＂你们害死了陶畄，你们要

## 

頻人心䭽的痛哭声。

连续三天，家里被反复查抄洗劫－这些赤裸棵的暴行都最在革合名义下进行的，既不需要通过什么而法机关•也不需要援用任何法律程革。1月24月晚尘，一掚快车拉米厂满满的一－车暴徒：他们气势治祈地破门而入，拶睡梦中的孩子们 一下

个彪形大汉把朱氮押进来。朱岚已经整整二天天水米术退。极度的痛苦和悲伤使她神志恅㥩。但是，朱㷋的眼睛却象胢团燃烧的火烟昫適人。一个家伙命令朱岚路下，朱岚轻㛿地摆了揌
手！＂话音没洛，朱岚就被扑上来的几个家伙强捺任茶几上厂：又有一个家伙对着朱岚吼叫：＂你定炍徙的老乷！＂朱成针铮相对地国答：＂我是共产党员！＂那令家伙又威胁：＂你说，寺倒陶要＂听到这句话。朱荿抬起了她那虚弱的身f振憵高㭔：＂共产
在埥鸣，这里西有着多么娱热的爱，有着多么强烈的根……。
立刻就被打昏，从茶几卜婞ド来。可没等㫱醒，就又被拖卜荼几殴打审讯。香着被强残折磨的朱䒚，孩子们的心象夘制一一栟 ……。这是－种多么残忍的法西斯暴行！一个九班阶级考政的国家怎么能突恐这种与社会主义制庭格格们入的护情发生，而且让它泛滥成灾？这不正足我们大家都在认真思考的问题吗？现在，虽然庆幸这一切已经成为过去，伿是，它给人们和

灶会带来的创伤，又怎么能在一个短时间内痊愈呢？
陶勇被害，死因不明的消息，很快就传开？。林彪一伙在 －… 陶勇被害后不到 4 个小时，就盗用海军党委名义对隐勇作出 ＂数徒＂的结论。他们指使暴徒破坏现场，把陶劳的遗体拖在地上，倒罢尌，戴高帽，以脸上打×，甚至准备挟尸游街。这种令人发指的法西斯暴行引起人民群众和部队指战员的极大愤概。社会上纷纷要求查明真相。陶勇曾经战斗过的南通地区人民要来．上海为陶勇伸冤；船队内部，那些与陶勇休惑与共，并肩战斗的指战员通过各种渠道上书中央，要求主持公道；陶勇家乡的群众愤怒地轰走了林彪一伙派去收集材料的を案组：上海群众甚至自发组织了＂抢所斗争。民众的力量，民众的呼幵，民众的反抗，引起了林彪，＂四人帮＂的极大恐慌，他们安插在东海舰队的那个亲信不只一次地狂叫：＂为付么陶勇被所谓暗害的妖风，刮遍了整个上，海种华东？我看这里有阴谋。＂为了欺騙中央，镇压群众，林彪，＂四人帮＂一伙从1967年4月中旬就策划了以死人整活人的阴谋。他们通过秘密逮捕，私刑审讯，完先定性，后逼材料等等法西斯手段，先后整理了 30 多个党政军高级领导干部的黑材料，制造了一个株连几百人的陶勇大冤案。
坚贞不屈。她常对留在上海陪她的女儿说：＂我等着党和人民为你爸爸伸毚的一天，只要有一口气，我就要斗下去！＂朱菿处年走，为陶勇申诉。可是那时党的各级监察组织都已被破坏无存，公，检，法机关也被面得粉碎。党员的民主权利，人民的法律保障，都被一古脑儿海没在＂红色恐怖＂的永海里。朱岚的每一次努力都失败了，但她并不气馁。她把陶勇死亡的许多疑

点写成了厚厚的材料，向党中央，中央军委报告，可是材料总是落在林豦一炏的手里，一次次的斗争，招来的是一－次比 一次残酷的迫害。许多人对朱岚离开上海，许世友还派专入来接朱岗。朱岚婉言谢绝了这些好意。她坚定地说：＂我是共产党员，一生清白，我不怕死，陶要是毛主席培养出来的工农干部，我一定要把他的问题搞清楚！＂

1967年8月的－－天，朱岚突然被带走，秘密关押起来。孩于们四处奔走，慎然抗争，但音讯杳然。一直到凡年之后他们才知道，就在这次秘密关押中，他们污盛朱岚是＂日本特务＂。逼迫她交代陶勇的所谓罪行，逼迫她说出陶勇同敬爱的周总理和旪副主席的关系。朱岚大义瘰然，严词拒绝，他们就夜以继日地轮番围斗，严刑拷打。㮛棒竹板打断了好多根，朱岚被打得遍体鳞伤，肋骨折断，叮她坚贞不屈。这些渗无人道的法西斯匪徒，就这样把朱岚活话地折磨死了。

刘仁

1973年64岁 男 北京市副市长

1966年11月，江青和陈任达在一次群众大会上公开点了刘仁伺志的名。一天深夜，一伙身你不明的人，来势汹汹地闯进北京市委大楼，没有任何手续，甚至连鞋都不让穿，就把刘仁同志抓走了。之后是一连帛无休止的游斗，刘侣同志受到

## ．百般凌辱。

1968年1月，林彪，江青和康生，进一步恶毒誣陷刘仁同

仁同志置于死地。从此，刘仁同志被戴上沉重的手钹，非法炎进监狱，进受法西斯式的折磨。整整五年，不允许孩子和亲人探视。

到了1972年底，刘仁同志的爱人甘英第一次看到他，身体已被摧残得不象样子。这是怎样的五年狱中生活呵！从探监结束所带回的刘仁同志的衣物中，甘英已经完全明白了，所有衣物已全部发䇘。毛裤，棉裤上有大小便的残迹，上衣有斑斑血痕和霉迹。这些都是法西斯式审讯所留下的霏证。

但是，这一切，刘仁同志都没有说，他只是关切地向白英探询毛主席，周总理的貄康；他急于了解苩都的建设状况。当他知道毛主席，周总理身体都很好时，高兴地说：＂那就好哇！＂当告诉他东方红炼油广已建成投产时，他十分兴奋，临别的时候，刘仁同志沉思了很久，并当着专案组和狱中看管人员的面说：＂我这一辈子什么监狱都坐过了，中国的，外国的，国民党的，＂自己的＂。在国民党的监狱里，我还能对狱中的看管人员做工作．还能够在他们的帮助下传送文件，组织斗争……。＂刘仁同志的这些话说得何等沉痛呵！一个共产党员，竟然要坐进我们给反革命分一修建的监獏。一个对党有功的党员，竟然被当作韭人，历史能够色许这种歪曲吗？

1973年7月间，甘英和孩子被通知到北京市第父医院专门的监据病房看刘仁同志。当时他的身体更虚弱了，走路拄着棍子，患了严重的肺病。甘英看他吃饭时拿碗的手颜抖着，问

他为什么，他把话岔开了。孩子们出去以后，在甘英的一再追间下。刘仁同志才艰难地举起手让她看，示意自己在狱中戴了五，六年毛镂，冬天只能披着棉衣，经常感骨，营养不良，体力
的伤痕，但是，镣铐锁不佧他对党的忠贞，他满怀深情地对甘英说：＂不要对孩子们啭，他们不容易理解。不要因为我受审查，引起㧡 $\mathfrak{f l}$ 们有不满情绪。党是伟大的，毛主席是伟大的。＂

1973年10月26日中午，芳英突然接到通知，要她立即到第六医院去。这是甘英最后…次见到刘个同志了。当生命垂危，即将与世长辞的时候，刘仁同志心中挂念着的是我们伟大祖恎的首都，是党交给他的光荣职责，抹念着的是十七年与他朝夕根处的前都人民。他用微弱的然而是无限关注的声音，对北京市一个区一个悬，一个局一个行业䢞行皅问。他怅记着肍些因他的问题而受牵连受迫害的同志。他特别挂念右景山钢铁厂。南韩继和白庙大队，还有四季青公社。十多年来，这些地方他去的多。蹲点时间长，同 L人农民建立厅栄涅的感情。当他听到劳动模范李罢林遉受追憲时，他很难受地说：＂他可是为首都蓅菜供应做 5 贡献的啊！＂

刘纪同志就这样怀着对北京市人民无限依忿之情，和我们永别5：

## 张国蜂

$$
1968 \text { 年 } 53 \text { 岁 男 山东省公安厅厅长 }
$$

1968年4月2日，身患癌症的山东省公安厅厅长张国峰正痛苦地轱转于病楬时，突然被雄越趣打上门来的专案人员宣布隔离审查了。4月29日夜，在李秉正等人稆密押送北京时，鉴于张国峰病情恶化，北京来客临时决定，送张国峰到郭店劳改医院突寺审查。

天空细雨孀零，象是世人无声的泪滴。女儿星霹換着骨瘦如柴的爸爸，艰难地上了区车。张国峰知道自己已不久于世。 ＂死神留给他的时间不多了。而政治上的死刑，却从现在就要执行了……他望着雨雾蒙蒙的夜空，突然产生了一个奇特的联想：何其相似乃尔啊，今夜竟和 20 罗年前上刑场时的心境一样！

淫雨霏霏，成吹不已。鲁中军区保卫部长张国峰和另外二名不幸落于敌手的屰志一道，在日本光点押逹下，㥆慨韮歌上刑场。他太遗娏了。正当华华，浑身有使不完的力气，还订以为党做多少工作呵！可是，那花儿－样美丽的生俞，今犬晩上就要由残暴的敌人用＂三八大盖＂划一个求远的休止符了！

敌人在叫喊着什么。最后的时刻已经到来。他豹然想做 $\rightarrow$ 下拼死的反抗，但只觉头上象重重地挨了一闰棈，便颓然倒

下了。
国峰三个字被写人了烈士的英名录。但是，他却活了。刑场且地上空那冰冷的雨丝，抱他从阴间唤回了阳世。他悠悠醒转。颃掉搭在身上的苇席，․－时不知自己是人，还是已经作鬼。头钻心地痛。他伸手一摸，触到了椆粘而又带着血崕气的液体。他明兒了，自己没有死，龟孙们打得部位偏上了！他爬起来，看看同难的三个战友，一个个怒䀝欲裂，其状惨不忍睹。他向烈士遗体深深地鞠…躬，用手捂着脑袋上的伤口，跌跌撞撞跑到一位地下交通员家，在他的帮助下养好了伤，奇迹般地回到部队。当部队首长和战友看到这位象足从天而降的＂活烈士＂时，都惊讶得说不出话来……

但现在，＂活烈士＂的＂大限＂已经到了！
阴森森的郭店劳改医院里，鬼迷心窃的专案人员日夜突击审讯。残酷的逼供，使张国峰粒米难嘫，滴水不下，呼吸都十分困难。但审讯的＂车轮＂却日甚一一日地在加速旋转！

黑暗的狂潮，吞整了那么多人的良心。望着皆迷不醒的父亲，星露悲愤交加，茫然走进医生办公室。她看到厂爸爸的病历，上面赫然写道：＂胃癌已广泛扩散，生命最多还能维持五天。＂

她晕殿了过去……
张国峰䝷危！
这一消息也同时牵动了王效禹的心。他麻脸上布满阴云，当即指令：＂不能让张国㮩把材料带到火化场去，要抓紧审，把口供搞出来！＂

专案人员与病魔展开了更加骇人听聞的＂冲刺跑＂！几个

利欲董心的专案人员，把奄奄一息的张国峰从柘上嫩起来，声嘶力竭地吼着：＂张国峰，你到底交代不交代你的罪行？＂＂

张国峰沉重地喘息着，脸上沁着密密的汗珠，说：＂我暴行自己的职责，保卫毛主席的安全，我根本无罪！＂
＂你陷害中央首长，就是反革命！＂
张国峰磼然答道：＂我跟党出生入死下革命，反革命的帽子扣不到我头上！＂

专案人员脑羞成怒：＂审査江青的哥哥．这是什么性质的问题？＂

张国峰用沙哑但却有力的声音驳斥道：＂李干卿是有严重历史问题的反革命，对他的审查室全正确！＂

专案人员拍着桌子吼：＂你这样颛固，是没有好下场的！＂
张国峰忽然笑了。他用尽全身的力气说：＂我相信党，相信人民，相信历史会作出正确结论的……＂

这场唇剑舌枪的战斗，虽故专案人员的败北而狼狈收场，但也耗尽了 1937 年入伍的二等乙级残废张国峰生命的烛光。

第二天天淩晨，夜间审讯时被赶出病房的女儿到爸爸床前一看，只见他㬹眼㩲拳，张口欲呼，似有满腔未尽之言。她使劲摇晃着爸爸干痹偪硬的身躯，大声哭㖪：＂爸爸呀，爸爸！你醒醒！＂但任凭她于呼万㛟，爸爸问女儿已经相见无期，千古永决了：

一个日寇的子弹没能夺去生命的共产党员，竟含恨倒在自己营垒中䖥贼的棍下！
这一天是1968年6月30日。

## 高心泰

1967年47罗 男 江苏淮北市委书记

1967年9月28日㛟9时许。淮北。市委三楼会议室。
窗户用㘪㒸着，灯池用绿纸包着。墙上靠着好几根木棍。 1「几个学生，有的手持电线缠的鞭子，有的握着套上皮管的钢筋，有的操动私制的刑异铁条。他们是淮北市第一中学＂经卫。兵第一造反司令部＂的红卫兵。站在中间的那个准小伙子，袒胸霞臂，肚皮卜还画着长长的毛。整个气訝阴森而义恐䈨。

淮北市委书记高心泰，副问长孟庆林，淮北矿务局党委副书记王振林都被蒙上仅眼，绑架在这里。共产竞的市委办公大楼如同国民党的＂白公馆＂。
＂肽！＂刑讯室的人门被猛地推开。破门面人的是＂红三。司＂的司令李跃和。
，李跃和用命令的口吻对刘江说：＂＂你把王振林，直庆林带到隔壁去批斗。我有几个问题要问问高心泰。＂
＂高心䓠，你参与＂九＂八＂陆件的策划没有？＂李跃和逼视着市委抒记。
＂没有。我不知道‘九•－一八事件’是恚么国事。我是两派都打倒的对象，怎么会参与策划呢？＂
＂妈的义。不老实。揍！＂＂胸脯毛＂一拳把高心素打翻在地。

留在现场的七八个学生跺着楼板一起嚷嚷：＂揍！揍！＂
手掌。脚掌。＂铁砂掌＂。皮鞭。钢鞭。铁丝䗔。一个个灭真烂漫活泼可爱的青少年雬时间凶神恶煞残酷无情，疯了：他们疯了！！他们真的疯了！！！
＂胞脯毛＂喊道：＂打！狠狠地打！＂在我们徐州打死好人都没有鸟事。何况是个熊走资派，＂

高心泰身材翃梧，却外强中十。思有高血压，糖尿㾈。对于这一场暴行，他更毫无精神准备。在袁大头带人去抓他的时候，他还安慰哭泣的女几：＂革命小将叫我去检查错误怕什么？爸爸一会儿就会回来的。毛主席教导我们领导干部要过好群众这一关。我要听毛主席的话，正确对待文化大革俞，正确对待革俞小将的革命行动。＂

他用握理枪的大手轻轻擦去女儿眼角的泊水，是那样从容，耶橉自信。当他眼睛被蒙上的时候，当他被绳索反绯的时候，他还笑着向学生们宣传：＂称们应该听毛主席的站，要文斗，不要武斗。＂小将们，我理解你们，尊重你们，正确对待你们。便也求求你们，千万不要武斗，千万不能武斗呵。武讯不是毛主席的革合路线。＂

皮鞭高高地举起了！掍捧凶狠地袭来了！高心埥被阢马倒悬蹄吊在空中。＂绹脯毛＂还坐在他身上打秋千。从这位市委书记心中发出的每一声惨叫，都令人毛骨徚然。

隔壁。王振林，孟庆林同样在酷刑中煎驚着……
李跃和是唯一没有打人的人。但他无法制止打人。他迅速离开了现场，向支左部队首长挂了电话，请求派浜来解危救难。
＂我们怎么处理？出了问题，我就找你这个头头负责！＂首

长一声踢巵，把电话扔了。
誳头一棒。李跃和清醒了许多。他又走回现场。这时，高心泰同志已经体克。 - 个孩子正住给他做人7呼吸。

李跃和勃然大怒：＂淮要是再打 •下，玄即开除出＂红三司’！－－－切后果也均由他负责。＂但为时晚矣，刘江跑来报告： ＂王振林生命垂危！＂

李坻和立即转身隔壁，只见王振林手指心脏，一名话也说不出来，心肌梗塞！

李跃和当即向市矿工医院打电话，呼唤医生前来急救。佘们医院总机是另 派的。她＂嘿嘿＂一笑，电话给挂厂。

李跃和再打电话向支左部队首长报告情况，要求派军俺抢敕上振林和高心点！

10分钴纺，部队派两位基层干部和一名军医来现场巡视一番，没有采取任何抢救措施。期开一位参谋向李跃相发表厂一项口头声明：＂你们制造恶果，却推给我们处理。想嫁榀于解放军？我们不会上你的当！＂言罢，勿勿离去。人道主义和高心泰巨振林在一起流血。

9月29日零时。正赈林的心脏停止了跳动。
一个小时以后，高心泰那高大的身躯也永久地倒了下去。孟庆林没有死。他的肋骨也被打断两根。
倒下了，他们都倒下了，没有倒在血洗的孟良崮，设多倒在烧焦的双堆集，却倒在自己的办公大楼。倒在了山呼厅岁的孩子们手里。倒下之前，高心泰还断断续续表示：＂我一忠戸一毛一主一席！＂他的宣言并不能抹公他心中的恠愤与急屈。死了，他的眼睛始终没有弣上。
＂绹脯毛＂带人把高心泰的尸体送回家中。他在他的肚子

上压了一块小石头。石头下面压了一张纸条，写着：＂为対邓路线卖翁，死了轻如鸿毛＂……

## 刘国理

1967年42岁 男 纨委组织都第一副部长
一九六七年五月卜二日下午，刚下班回家的刘国璋同志，忽然被一小撮暴徒强行啣架。几经转移，最后被关押在刘结挺，张西挺血腥屠杀宜定人民的＂指挥部＂里。同时被关押的李培根同志，见他遍体鳞伤，心里十分难过。趁看守不在之机，悄悄问道：＂支持得了炚？＂＂没关系＂。＂我的好同志呀！你吃苦了＂，＂吃苦！在他们看来，好象只要残酷毒打，我就会向他们屈殿。他们算瞎了眼！＂＂他们为捨打你？${ }^{n " 4}$ 要我交出全地区干部名单和梢案柜钥匙。＂＂交了吗？……＂看守进来了，他俩的谈话被迫终止，同看守一起来的还有儿个人，其中一个打手阴阳怪气地对刘国璋同志说：＂刘国璋，我对你述是识相点的好，恔不交出干部名单和钥匙，说是机密，我们不勉强。现在问题很简单，只要你写一个否认张西挺是叛徒的书面声明，过去的问题一笔勾销，我保证号上放你回家，绝对恢复你的自由。＂早，已看穿这帮家伙卑踢伎俩的刘国璋同志，大义瘪然地回答：＂我绝不拿原则作交易。＂一个严重陷入帮派，出卖自己灵魂的干部凑上前来说：＂我看还是写了好，有笔吗？＂对于这种助约为虐
 ＂我只方五尺身躯，其他一无所有。＂＂婀！原来是没有钢笔＂，这个不知差耻的欮怜虫，一面递过钢笔，一面又喍喋不休地说： ＂好仅不晐眼解亏，何必要把问题䖪得那样僙呢？＂他见刘国垶同志没有开腟，就更加放肆地大放比词：＂我知道。你在刘，张问题卜扭不过弯．主要为十三个案件打抱不平。现在中央都认为刘，张正确，那十 三个案件又没牵涉到你和你的家属，你何亘要为人家卖命！你再想想。你还写张西挻的大字报，俗话说，得罪了的子，没得好汤……＂呠！＂刘国璋同志愤怒地说：＂亏你还是一个党员，你的心给狗咜了？群众不明真相，怎么说，我都可以凉解。你明明知道真相，竞然如此胡来，真没想到你已㔼落到如此地步！你还有什么资烙和我谈话！你还有什么脸去作人！给我滚！…．．．＂

一直躬在暗处进行窥视的刘，张那个亲信，贬此情景，生怕对国璋同志的反击打乱他们的阵脚，露出丑来。急忙指使刘全国（已捕，后病死在狱中），林兌明（已捕判）冲进房内，将刘国碚同志强行拉到另一间屋子里单独关押。这两个对党，对人民怀有杀父之仇的反革命分子。不但将刘国璋同志五花大垏，更惨毒地用钢铦，来概进行唯打。并且边打边䳔：＂叫俆不认制还充好汉，筒直是个死硬派＂，＂难怪刘，张恨死个惊，当心称的狗命……＂

对于暴従们的毒打，慢骂，刘国碚同志当即提出抗议和㢣告；＂如果你们胆敢整死我。一定逃不脱人民的法网！＂这的有人暗示采用不让刘国璋同志讲话的办法。于是暴徒们心领神会，急急忙坁地找来纱布等物，立即往刘国㛙同志鷘里塞去。这时刘国璋同志已经意识到敌人将要向他下毒手了，便拼具

全身力气，吐出口里的纱布，发出了震惑山河的呼声 $\qquad$ ＂中国共产党万岁！＂＂毛主病万岁！＂一团纱布趁着刘国碚同志高呼口号之际，塞进了他的鷘里。暴徒们怕又吐了出来，立即将他按倒在地，七，入个人围将上去，按头，压脚，用筷子，竹片，
巾将刘国璋同志的整巴死死勒住……

刘国璋同志惨遭杀害了。他从十三岁参加革命后，跟着党南征北战，出生入死，屡建战功，四次负伤，英勇奋战整整二十九个年头。他没有献身沙场，却遵刘，张暗算。拪牲时年仅四十㝖。

## 吴亚雄

1968年48岁 男 局长

一九六七年仲秋的南昌，正是＂秋老虎＂大湜威风之际，炎欻的烈日烘烤着大地，整个城市如同一座蒸笼，沉闰的空气使人头昏脑胀。和自然界的恶劣气候相仿，这时候的南昌城反革命夺权的妖风刮得正紧，＂打倒走资派！＂，＂向走资派夺权！＂等叫器声处处可闻，武斗和流血惨案时时发生，令人触目惊心。全省人民陷入一片混乱和恐怖之中。

南昌铁路局做斗＂走资涱＂的大会不知开过多少次了。
九月一日上午，路局机关＂井何山兵团＂和＂卫东战，斗队＂

等＂造反派＂组织，又在原局党委监委办公室石开批华＂路局头号走资浱＂大会，强行将抗日致残，当时旧病复发，卧床半月之久的路局党委副书记，局长吴亚雄同志押到会场，接受＂批判＂。吴亚雄同志拄着一根罗汉竹拐杖艰难地支搼着极度虚弱的身体，默默地站在会场中央。他不堪忍受这人生中的耻等稩折噟，愤然㧞斥了＂造反派＂头目们强加给他的污撼，不实之司，这可意怒了＂卫东战斗队＂队长姚纪亿。＂走资源还享㗪，让我来教谢教训他！＂这个㐫神覀繁的家伙冲上前去，一把抢过吴亚雄同志手中的拐杖，朝着他身上猛打，边打边骂，直到那坚韧结实的拐杖断成两截，这个暴徒还不罢体。鿖着那乎截断枇继续毒打吴亚雄同态的腤部，腿部和手誓，打得吴亚雄同志遍体鳞份，全身痓挛，口吐白沫，昏厥于地。

第二天，吴亚雄同志从皆迷中苏鍳，浑身上下象锥刺般疼痛难羿。早饭后，他由小女儿亚茢換扶着，一㿇一拐地走到局机关＂井闵山兵团＂请怪圼病。他站立了半个多小时，开始他们不但不准，反而指着他的戋子骂他是＂装死＂，＂对抗运动＂，届来才轨强准假半天。然而，在那＂造反派＂抱持下的铁路中心医院，竟以＂不给走资派看斿＂为名将吴亚雄同志拒 F门外，不予就诊。无奈，父女俩只得又到一华里以外的市第二附属医院，那里。看柄的群众队伍是已成了长龙阵，等到中午十二点还没有看上病。

导亚雄同志憋了一肚子气，昏昏沉沉地回到家中。他为党和国家的命运和前途担忧，也为自己革命几十年竟譄此厄运而悲愤！这时候，又有两名＂造片＂队员冲了进来。威逼他限期交待＂反革命罪行＂，不然的话，就要打死他这个＂铁路局的头号走资旅＂。说完，便扬长而去。吴亚雄意识到一场更加残酷

的迫害即将来临，他豛然于九月三日告别了全家亲人，离开南昌，到芜湖，丹东等外地的亲友家里去养伤治病。

吴亚雄的被迫出走，被那帮＂最最革命＂的＂造反派＂们看作是＂走资派顽固对抗运动＂的又一＂严重駡行＂，是对＂造反派＂的莫大挑畔。简直是罪大恶极，天地不容。于是，他们发布了提拿吴亚雄的＂通㕩令＂，停发了他的工资，并派出一－大帮鹰犬分赴各地搜捕。

一九六八年五月四日，吴亚雄同志途经安徽淕县时，在汽车站被前来追捕的＂造反派＂们㧓住，五月七日秘密押回南昌，投进私设的牢房，之后又秘密转移关在列车段…间阴暗无风的房子里。日夜轮班看守。五月八日，就进行了非法审讯，对吴亚雄同志嗝＂车轮战＂，海辱谩罗，威胁道供，妄图从精神上，肉体上彻底摧垮吴亚雄。正是在＂造反派＂的法西斯暴行下＂，五月九日淩展，这个革的几十年的优秀共产党员饮根两死，时年四十八岁。

在那奸戌乱党，人民渝炭的岁月，活着受冤枉，死了也要譄路噶。

旲亚雄同志被迫害致死后，＂造反派＂竟将他诬为＂畏罪自杀＂，是＂以死对抗运动＂。他们封锁吴的死讯，用麻袋包衾尸体。秘密拉往南昌市火蔡场，以＂无名政治犯＂之尸，草草火化。

## 张国士

1968年 53 岁 男 经理
一九六六年＂文化大革命＂开始后，绝大多数领导干部都被靠边站，受审查，何松林却利用转业军人的荣誉，拉阶体，立山头，当了一派的头头。革委会成立时，他当了市建公司革委会的主要㑔责人。

张国士泀志从一一九六七年七月就被何松林等人当作＂术资派＂挨回市建公司受审查。这时，晋东南地区的派性斗争正在逐步形级，并发展到大规模的武斗。到一九六八年三月，武斗平息「来了，而对张国士的＂审查＂却升级了。他们把张国士关起来进行酷刑＂审讯＂，通着他承认是＂富农分子＂，＂国民党＂。张国圭闰志当然没有把红的说成黑的。

这帮人没有从张国士口里撗到他们需要的东西，便害到张園志的家乡索取＂富农分干＂的证明。尽管当地革委会的负责人明的告诉他们，张国士家庭成分是上中农，根本不存在富在分子的问题，他们还是過着人家出具假证明。当地干＂部和群众看到来考不地道，揌他们赶出了棫。

何昖林等人——计末遣，又抓住武乡县故的档案中一一个被否定厂的在押犯的猳供词，硬避张国土交待参加国民党的时间，地点和介绍人。张图士同志身受酷刑折磨，还是不肯违心

地说䐠。
张国士同志的正义立场使何松林火冒三丈。六月十七日他对其帮派骨干李振兴（公司革委常委，代理武装部长），王怀有（公司革委常委），鲍二我（公司革委委员）面骎：＂张国士不说，你们就叫上几个人美美地收拾他一顿，不给他加点压力是播不开口的。＂

当天晩上，李振兴，王怀有，鮑江率，＂小分队＂骨下㭔长，锁，郭水鱼，白起嶃，王天全等人将张国士架到市建公司俱乐部舞台上＂审讯＂起来。
＂张国士，你什么时间参加的国民党？介绍人是谁？＂
＂我没有参加过国民党。＂
张国士的回答当然不能使他们满意，于是使出了杀威，由几个＂小分队＂骨干操起木棒和钢筋混对张国士轮番进行毒打。

一－个服肉和骨胳组成的躯体，哪能经得铁棍木棒的擭残。张国士已经身负重伤，疼得扎心，可他首先想到的是：作为一个共产党员，无论何时都应当坚持实輋求是。不能往他们画的圈往里钻。他咬紧牙关唗着。

鲳二乘凶相毕露，举起钢筋柅朝着张国士的右小煺猛力抽了下去，打断了他的右小煺。张国士跌倒在地，站不起来了。惨无人道的凶手们并没有因此而罢休，呼长锁，白起顺，郭水鱼将他拖回＂理房＂后，又是一顿毒打，直到他停止了呼吸。

李振兴等人为了掩人耳目，当即伪造了一个自杀的现场，订立了攻守同盟。随后跑到何松林家里，就如何大造张国士 ＂畏霏自杀＂舆论等问题与何－起进行了密谋。

为了得到法律的认可，第二天他们通过派性关系，明来公

安局的法医进行了假验尸，以自杀定论。
枌碎＂四人帮＂以后，公安局法医会同有关人员对张国士进行了开轱验骨，发现张国士左右肩押骨各有四十至五十毫米长的裂纹一道，右小腿腓骨暴关节以下五公分妚有三公分长的斜形断面；并有两小块散骨，形成盆碎性骨折。验证结果表明，张国士在死前失去了自己悬梁自尽的能力，可以断定是他杀后被吊起来的。

## 刘健

1968年 5 A 岁 男 副经理
＂横扫一切＂开始了，社会上掀起一股黑风。打，砸，抢，象㿖疫一样蒙延全国。文明社会罕见的那种野蛮行径，那种对知识分子的虐待狂，在光天化日之下軾行无阻。刘健是一位留学英国的技术人员，雷达研究者，新中国诞生后派性波屍的外交人员，也是一位共畐党员，与傅全香结婚后，调国担任上海外轮公司副经理，勤勤恳辱地工作。现在一夜之间竟成了十恶不倁的国际间谍，被＂打倒在地，再踩．L－一只㭙＂。铺天盖地的大
在颈间的铅丝深深地䀮进了肉里；坐＂喷气式＂机，两只手臂被强力扭向反方向，头部被压低又压低，快要碰到地面了。仿佛是屠宰场里的战么动物，还谈什么人的价值？而那些英雄们

呢，＂与人斗，其乐无穷。＂你不舒服，我式舒服呐！

伤。

其实，㤢全香的日子也不好过：她的厄运来得还要早些。批判＂三家封＂一开始，她就靠边站了。她成了上海越剧㜔内仅次于院长袁雪绿的重点批判奶象。

傅全香以善演悲剧见鉩，她的气质与跟神规定了她的戏路，使她在这方面获得很大的成功。在她所创造的诸多光影夺目的中国古代妇女形象中。她特别寄同情于被侮挴与被损害者，对于那些煎良而又不幸的青楼女子，她演来丝丝入扣，分外动人。园为傅全香在舞台上演过妓女，演得又是如此出色，这便成了她的重大＂罪状＂。㨁耳光，打屁股，象扔皮球一样，这边踢过去，那边推过来。手打酸了，反正还有搭布景的木棍拼板，都是现成的，找也不用找。

北京来的＂红卫兵小将＂尤其干脆，他们从腰间抽出武装带，䢃头飳脑乱打。这武装带不比寻常，因带有锅扣而特興＂杀伤力＂。上海的和北京来的造反英雄，在傅全香身上留下了赫战绩：她小便出血，轻度脑震荡。直到现在，她还经常闹头痛，靠止痛片过日子。

造反派对名演员的家似乎特别感到兴趣，光顾傅全香家的次数无法计算。猚都可以破门而入，爱什么时候来就什么时候来。箱柜诺桌，书籍衣物，几乎＂落涤一空＂；连女儿的玩具都不能幸免的安眠之处。

傅全香住的那蟑大楼，＂牛鬼蛇神＂为数不少，因此前来抄

家的队佂也分外地多。从傍俛到斗夜这一段时间最为闹腾， ＂叮叮当当＂铭鼓声响，这批进来，那批出去，一批接一批。傅全香到白来干脆日夜敞开大门，免去了关门人开门的麻烦。据傅全香家老保姆说，有一夜，她扳起指头数了数，川流不息的抄家队伍，竟有十一批之多。

随着阶级．斗争的风浪越刮越猛，傅全香夫好的日子也越来越难过。她家老保姆看他们实在受折磨不过，为他们设计了 －•套办法，前楼梯一响，赶紧把他们往后楼梯推，约定暗号：客堂如有灯光，不可问来。于是，他们常常潞班街头，在氐暗的路灯下，从西头走到东头，又从东头走到西头。夜凉如水，手臂挽紧些；腿走酸了，步了放慢些，他们不时抬起头来，仰视楼房，唉，窗子透出灯光，通明通明……

后来，他们找到了一个更好的＂避风港＂——通宵行驶的 71 路公共汽车。从起点站天山新村到终点站外滩，周而复始， －圈又一圈。傅全香，刘揵夫妇，抱着一个女儿，成了这条线路上的常客。71 路上的售票员从好奇逐渐领悟出个中的隐情，常替他们张罗座位，还不要他们买票。不久以后，车上类似他们这种身份的＂难民＂多了起来，沉沉黑夜也做平并不那么孤寂寒冷。

即使处于如此逆境，傅全香夫妇也不曾气短。他们有个共同的信念：＂我们没有罪，我们是清白的，我们决不走绝路。＂ ＂黑夜有尽头，天总要亮的。＂

清队开始后，他们告后被勒令隔离审查。原来是批完回家，＂随叫随致＂，现在是有家归不得了。他们先所依恋，只有年方七岁的独女丢不下。在上海的亲亲眷眷，几乎个个都受冲击，陷入四面楚歌的境地。向谁＂托坬＂？到哪里去＂托㼋＂呢？

傅全香有个妹妹，一向暞她很好，在北京一家工厂当会计。决定送她到那里去避一避风买，可是傅全香哪里知道，北京同样昏天黑地，＂革命左派＂无所不在。果然，孩子到北京不久，就被当作＂黑六类＂子女挨批挨斗，小小的心灵同样受到残酷的䗔答。

无穷的拆磨，不尽的摧残，原来生龙活虎的刘健，变得憔捽，消瘦，一百四十斤的体重只剩下八十多斤，皮包骨头，看了令人伤心。那年秋天刘䭈突然发生心肌梗塞，送医院抢救。但即使在此生死关头，本单位的造反派依然横眉怒目，赶到他的病床边对着气息奄奄的病人吼叫：＂针药快拨脱，快去接受批斗！＂

一个凄风苦雨的黄昏，死神夺走了越剧演员傅全香爱人刘健的生命。一阵突发的心肌便塞，迫使这位坚强的男子汉停止了㭔吸。年年清明，傅全香一身素服，手捧一束黄花，由爱女陪同前往龙华扫墓，向早逝的老伴献上一繁心香。

## 言慧珠

1966年43岁 女 上海戏曲学校副校长

那是在一场＂史无前例＂的政治风波起于青萍之末的日子里。

一向宁静的上海戏曲学校的校园里，近一个时期突然变
世成？了大家报，大标语的制造丁，「．＂横扫一场牛鬼蛇神＂，＂抳出资产阶级反动文艺照线在戏校的代理人＂，＂打倒反动学术玟威＂等标语口号触目可见。在这样的政治形势下，首先成为 ＂万炮齐轰＂活靬子的自然是居校长，副校长之位的俞振飞，言彗珠夫变価。当时，俞振飞已年逾花甲，而言彗珠正当四十几岁的盛年。多么好的年龄，这不正是在艺术上藥向炉火纯青高峰的黄金年华吗？然而，无情的事实，击碎了这位女演员，女戏曲教育工作者的一腔豪情，几多心愿。校长室，已成为戏校＂文化大革命＂主宰者们议政的场所，实验剧场的舞台，已成为批判资产阶级反动学术权威的战场。每天在她耳边萦绕的不再是昆笛京腔，而是刺耳的叫跖；站在她面前的世不再是孜孜好学的京昆弟子，而是横坚眼的＂革命左派＂。她每天要被迫在花坛前向革命群众请㤉；每天要交几预所谓＂交代＂。开始，她迷焵，思索，痛苦，随着＂革命＂的深入，批判的什级，她又日益感列颓伤，恐怖。作为人民的演员，光荣的教师，突如其来的打击使她无法理解，更无法忍受。一个人不叮没有人格，而现在人格备受污皮；一个人不能没有人权的保障。而现在人权早已莨失，她绝望 $\mathrm{r}^{\circ} \cdot \cdots$.

一九六六年九月的一天，她到华东医院去看病，路上看到北京西城区红卫兵张贴的一号通令，大意是死属黑七类人员，

律要驱逐到乡下去接受政造云云。这一纸通令，对当时的言：慧珠来说，不童是一道催命符。十一日那天晚上，她对丈夫俞振飞关照说：＂我今天不舒服，想多睡一会，明天你不要叫找。＂第一天，俞振飞等待站妻子下楼用早飺，但久久不见妻子露面。保姆几论想上楼去请，但都被俞振飞阻住了，因为他想起

了妻子昨晚睡前的嘱咐。然而，等的时间毕竟太久了。俞振飞突然感到有一种不样之兆龓上心头，急讬请保姆上楼看个究竟。保姆走进卧室，女主人不在。又去推盤洗室的门，门被反锁着。保姆情知不好，搬束椅了，从椅了上透过气窗向里张望，只见女主人画悬在䀇洗室的浴缸上方……

一代名伶就这样香消玉殒了。
然面事情又不曾到此为止。就在言害珠死后的第二年，又有一宗案子卷到了她的头上。

一九六七年，东北长春有个姓张的梅派女演员，被造反英雄们潄住了。当时这位演员正身怀六甲。造反派硬要她交待自己的罪行。可怜她一生只知道学戏演戏，哪里想到自己身犯何罪，于是便认真地进行辩解。不料她的态度引起造反派的不满，有一人冲口笉出：＂态度这么狡猾，就象特务一样！＂在造反派的无休无止的审讯，逼供甚至拳打脚踢下，这位女演员不再那么天真地和造反派辩论公理了，她知道不井出个子丑寅卯，他们是不会放自己过关的；而自己一死无所足惜，可叹的是怀中的孩子将无辜地遭此厄运。一个母亲的责任，促使她产生了了宁愿自己受屈，不要连累腹中子的念头。于是她就顼着造反派的活头，承认自己是＂特务＂。

这意外的＂战果＂，使那些造反派踌躇满志。他们顾不得细思＂特务＂产生的原因，背景，忙不迭地向上司邀功请赏。上司比这些喽岁还要心急，立即下令顺藤摸瓜，扩大成果。于是，造反派又向这位女演员发起厂新的进攻。他们逼着女演员说出是谁发展她加人＂特务＂组织，特务头子是谁，有哪些同伙。女演员万没想到承认自己是＂特务＂不但不是事情的厂结，反而引起更多新的麻烦。她不得不重新忍受造反派无体无止的审

讯。
造反派似乎也已了然眼前这位＂辈犯＂爱子心切的弱点。为了扩大战果，他们丧心病狂地对女演员往死里打，朋 F上踢，要她交街加入特务组织的介绍人。女演员完全绝梨了，她想到了死。但是腹中蠕动的婴儿又告诉她不能死。然而不死久怎能过关呢？她自已本不是＂特务＂，何来＂特务＂介绍人呢？为孩子计，最后她想起了在拜梅兰芳为师时见到的演员以及众多的梅门师兄妹。于是，一个骇人听闻的戏曲界＂特务＂集团被挖了出来。函调的信件从长春飞向全国各地。上海，也接到了同样的函件。赫然人日的除了其他梅门弟子外，竟有已作免㬝的言彗珠。为此，上海的造反派地曾大动了一阵干戈。本米已经＂罪套深重＂的言彗珠，头上又多了一顶＂特嫌＂的帽了。这真是一出现代＂蜼戸＂泫剧。

作为一个正直的人，面对一个人民演员㚼此的寈遇，都会大声簇呼：难道言慗珠永远就这样冤沉海底吗？！

不，党不会忘记自己忠实的几女，人民不会忘记自己所咅愛的演员。就在四害煎除以后，中央人民广播电台于－九七九年十一月，一九八0 年五月先后两次重新向全国播放厂言慧珠亲白㯰稿的，在梅兰芳逝拑一周年时录制的《梅派唱腔欣赏》，《梅兰芳演〈穆桂英挂帅〉唱腔分析》这两段极为珍贵的录音资料。
－九七九年，上海市文化局专门召开了言彗珠同志的迫掉大会，宣布了言慧珠彻底平反昭雪。

# C 类：清 醒 者 之死 （编号：00020～00028） 

－被切断倁管的张志新 遇罗克的日记出现在＂红卫兵战果展览＂上＂枪毙就枪毙，历史会证明我是对的！＂—郭沫若派秘书去了解关押他儿子的理由 她被押赴刑场时，解管里还藏着一个小本 张坤豪在检查上赫然写下：我热爱刘少奇主席

## 张志新

$$
1975 \text { 年 } 45 \text { 岁. 文 干事 }
$$

清明节前一天，一股寒潮突然袭击了沈阳城。
阵阵冷风抽杀着街道两旁柳桃的蓓雚，抽杀着行路人的心。

天是灰暗暗的。没有了阴光。没有 「监天。也没有春天特有的芳警。

终口紧闭的沈阳监狱的铁门开了，一幹囚车从高墙里冲出，沿著东北大马路向东を驰而去。

行人一个个止住了步，望着远去的囚车，心 一阵紧缩。
＂车里是什么人？＂
＂没看到贴布告，也没开公审会，这是……＂
＂是秘密处决吧？＂
＂．．．．．．．．．．．．＂
凶车在刑场上停下来。一个女＂政治犯＂走下车。她穿一身㖓紫色囚服。瓜子脸，一双秀丽的眼睛很快地扫止刑场，从容地向前迈厂几步，面向着东方。

四け儿年醌爱整洁的马惯，使她在临刑前，很想梳理—下散乱的头发。但是，她的手被死死地扣在手拷里。于是，她高

㫛起头，迎风而立。风好象理解了她的心意，把覀落在脸颣上的一䛇黑发吹到耳后。她满意了，脸上露出一丝微笑。

就要告别这个世界了，她多想高唱国际歌，表达一个共产党员对共产主义至死不喻的信念。她考想高呼＂共产党万岁！＂ ＂毛主席方岁！＂象无数先烈那样英勇就义。她多想大声呼唤那远在北京的老母：＂永别了，妈妈！＂她多想轻轻地嘱咐身后的一双儿女：＂孩子们，要听党的话，好好学习！＂然而，她不能，不能了！＂四人帮＂及其死党惨无人道地剥夺了一个共产党员就义时高呼口号，高唱国际歌的权利！

英雄无声地倒下了。
时间是1975年4月4日上午10时12分。
鲜血染红了印在区服上的二个字：张志新－

1968年2月。一个无星的夜。11次特别快车在京就线上飞驰着。机车好象一头激怒的雄獭，焦躁地向山海关中来，不时发出悲壮的长鸣。志新坐在靠近车窗的座位上，昏黄的灯光照着她的匀称身材。堕子脸，齐耳短发，穿一件膏呢大衣，看卜：去十分清净，质朴，身边的衣帽钩上持着一条鲜红的长围川，随着车布的震㗜，铅溦摆动着。围中的颜色和大衣的颜色似乎不大协调，但这正是志新性格的特征，要么是青，要么是红，她不喜欢乌乌突突的中间色。

列车在到达天津之前，车厢里琍闲哄哄，一直安静不下来。旅客们大声地发着牢騷：

晚点，又是晚点！真不象话。这叫首都车站啊，首都！首都！＂
＂晚点是小事，但愿不要遇上武斗㤸车。＂

说这话的人立即住了啡，惊梳地回顾着。接着是可怕的沉默。

人们在沉歌中前进。
终于，对于晚点的抱怒；对于武斗的忧虑，被踒睡战胜了。于是，就在沉默中睡去。

志新却怎么扡睡不着，旅客们的议论在她的思想里激起了轩然大波。一年前，她作为辽宁省委宣传部的一个干部，一名共产党员，以极大的政治热情投人了＂文化大革命＂，加入一个群众组织，参加种种形式的集会，可是，不久她的激情冷却下来了，随着运动的发展，许多票情使她迷感不解。怀疑一切，打倒一切，群众分裂成几大派，用大辢叫对琞，用大字报攻击，言来又上升灼武斗，由棍愫，石块发展到机枪，上坦克。6月1日，在某大赏里发尘了有上万人参加的全市性武斗，多少无萃的青年倒在血泊申，南湖的树林里出现了令人不忍回睹的学生的新坟，而＂屠杀＂他们的人，也许就是他们的父亲，兄弟，伺学，好友。武斗还在升级，沈陆城内枪声整天时起时化。听说有的儿童在街上玩要被流弹打死了，志新也堔为幼小的儿女担忧，同爱人曾真商毞好，把㧡子送到天津姨家躲一个时期。她原以为只有沈昍这样乱，呵是到了天津，天津地在进行大规模的址斗。从天津又到北京，去看望几个哥哥妹姝，看到北京也在武斗。又听说践汉，济南，重庆，「＂州……全国都处在武斗之中。这是为仆么？难道武斗就是革命？这个善于思索，勇于追求真理的共产党员决心在实践中进一步地探索。她亲自跑到北京街头，倾听差，观察着，分析着。游斗的旋风刮遍了北京市的大街小巷，大人小小的＂当权派＂，包括中央和国务院部委领导河志，六，七十岁的老人，也都戴上高帽，挂上大牌于，在

卡车上做＂偾气式＂，受到种种难以忍受的训斥和侮辱。她每天都看到一些传单，听到一些传说。＂江青点了 $\times \times \times$ 的名了！＂ ＂江青说 $\times \times \times$ 是溇徒，特务！＂＂江青说……＂江青只要说一句舃，北京城的墙壁上，柏油路上就到处出现＂打倒 $\times \times \times$＂，＂油
春等老一辈革俞家也在劫难选。从中央政治局，到街道党支部，所有的党组织都被摧垮了，被中央文革和各种名目的＂造反总部＂代替了。全国数以百方计的大大小小当权派，成了＂走资派＂，＂三反分子＂，＂叛徒＂，＂特务＂，被关进了监狱，关进了牛棚，关进了＂学习班＂，靠边站了。党组织痽瘓了，政府痽痑了，工．厂＂痽瘜了，交通痽疾了，人们整天掉在派性的㵀涡里不能自拔。

清晨，志新踏着地上的薄霜，走出沈阴站。刚踏上马路，突然，五，六辆武斗卡车从身边呼啸而过。已经跑出老远了，还隐约可见车上刺刀的寒光。卡车在视野里消逝了，楮面又来了一－列长长的队伍，拉着一大串＂当权派＂在游斗。志新不忍再看，赶紧拐进胡同。她路过几家工厂门口，又看到…大排＂牛鬼蛇神＂大弯着腰在请罪。志前急勿匇往家里飞奔。越走近家门，越想念亲人。她打开家门，见到爱人，第一句话就说：＂老曾，这半个月我心里很乱，很不安，天津，北京到处在批斗，武斗，这样下去怎得了：返青一手遮天，她究意是个什么东西？我怀疑！＂

志新回到了省委枫关。熟悉她的人都说，她从北京回来后变了，变得沉默了，她总是一个人长时间地思素着，苦恼着，探寻着。她几乎一句话也不说。沉歇，一连数日孤独地沉默着。这沉默是痛苦的，又是短暂的，就象一个蓄满山洪的水库，看

上去连一点波纹也没有，可是一个大的可怕的爆发已经孕育成熟了。

一天，礼堂里又召开了批斗省委书记的大会。照伤是老一套，挂牌子，戴高帽，搞喷气式，呼口号。人们对过一集早忌看
反＂，最纯粹的＂革命＂。然而，一件意外的事情发生了，在打倒 $\times \times \times$ 口号声的极短的间歇里，会场上响起了悲份的啜泣声。这叕泣的人就是张志新。

志新再也忍不住了，她有许多的泪要流，有许多的话要说。会后，她在同志们面前失声痛哭，却又滔滔不绝：＂你们说 ‘文化大革俞’是保．I毛主席革命路线，可是现在毛主席身边还有几个人了？中央委员，政治局委员打倒这么多人，省委领导全靠边了．难道这些人都是敌人？我想不通啊！老干部总是为党做过一些好事，有些人犯了一些错误，是否都该打倒？这朢面有名堂！中央文革里有名堂！我对江青，旪群这些人根本不了解，对林䖖就是不信任！＂

㔛新的这些话是对问志们谈心时说的，她还没来得及公开讲出来，就同几万名原东北局，省委，省人委的干部一起被赶到了盘锦五七干校。

志新在干校忍着肝病的痛苦，白天和同志们一起芕动，拉车，她把身子尽力前倾着，使出全身的力气。手指粗的麻绳磨破了肩䐮，碨碎了䢊厚的垫肩，她盿破了蹃唇。坚持着，项强地坚持着。夜里，借着暗溙的灯光，她拚命地读马列和毛主席著作，寻找答案，解决难题。她沉㓭寡言，忧心忡中。

志新默默地劳动，默默地学习，默默地思索，在默默中形成一一整套观点，看法，而一旦观点成熟了，她便立即打破了长

时间的沉歇，冲破了林虎，＂四人帮＂所制造的封建法西斯的白色恐抪，不畏强暴，挺身而出，旗帜鲜明地，系统地阐发了自己的见解，在和同志们的交谈中，在连排会议上，在后来一次又一次的批斗会上，志新同志庄重申明：
＂对江青我就是怀疑，对江青提点意见有什么不可以？中央文革到底是集体领导还是江青自己说子算？江青历史上到底是干什么的？江青审查了没有？江青把很多电影，戏剧都批了，现在就剩下几个样板戏，唱唱语录歌，这样搞下去，祖国的文化艺术不是越来越枯渴和单调了么？江青有问题为什么不可以揭？中央文革也可以揭么！＂
＂什么＇顶峰’？什么＂一句顶一万句’？什么＂不理解的她要执行＇？这样下去不堪设想！这不是树毛主席的威信，是树林彪自己的威信，我对林彪没有什么信任！＂
＂现在天天搞什么＂宣誓＂，搞这个形式主义干什么？他不忠与毛主席，就是做那些事也不行。忠小忠于毛主席，主要看认不认识真理。中国共产党从诞生以来，毛主席坚持了正确路线，尤其是1935年遵义会议以后，确立了毛主席在党内的领导㖵位，结束了第一次左倾路线在党中央的统治，在最危险的关头挽救了党，毛主席的威望不是靠大树特树树起来的，是在几十年革命斗争中白然形成的，毛主席在党的历史上建立的丰功伟绩是不容否定的。＂

在那乌云蔽日，风雨凄凄的日至里，人们咁，连呼吸都要谨慎，连吃饭都提心吊胆，有淮敢对林虎，江青一伙说半个不字！＂现行反革命分子＂，＂二地分子＂等各种型号的帽子就象影子一样时刻追踪着无卓的人们。在这万马齐暗的时刻，志新同志勇敢地说出了亿而人民的心里话，表达了全党全国人民的

心声，向着林虎，＂四人帮＂公开地挑战，公开地进击了。
1969年9月24日，在清队的．＂台风＂中时刻惴惴不安的同志们被聚到广场上，他们原以为开什么批判会，可万万没想到，是逮捕张志新同志的大会。志新的爱人曾真，事先－－点也不知道，走进会场时才看到＂批斗现行反革命分子张志新＂的大字横幅，他几乎晕了过去。曾真同志塑着台上的志新，心中百感交集，但是他不敢淖泪，因为没有哭的权利。他把泪水不进畦里，胃溃疡发作了，他用拳头顶住胃部，一眨不眨地楽着亲爱的志新，朝夕相处的亲人。

例行路骤作完？，志新被戴卜．手锖。她昂首挻胸，向吉普东走去。曾真怎么也想不到，这就是他同亲人的永别！
＂这笔帐是要算的！＂
这声言震掝了黑洞洞的监狱，卟破了＂四人帮＂死党的狗胆，他们把志新钓上两副眀镜，戴．手手锖，打进＂小号＂，长达－年半。他们挑动那些流哏犯，盗窥犯，无情地殹打，折磨志新。流改们用擭残她作为资本去争得减刑，换来＂模范犯人＂的称号。

为了彻底打掉志新的＂反革命气龽＂。逼她投降，他们无耻地施用了法西斯下流手段。

天天，刚吃过早饭，儿个人汉突然闯进监狱，把志新五花大绯，推上以车。为了防止志新抗议，申辩，他们用泡沫塑料，塞进她的嘴里，又用透明指绞胶把嘴糊上。

几辆因车向市㬵牛官屯刑场驶去。
志新是在第一辆车上，头一辆军氏押的是两个男犯。
见此情景，志新心里朋白了，生命就要结束了，但她十分安然，只是略感遗博。走得太匇忙子，没能向同屋的难友们告

别，她没来得及把书籍遗物留费给她们留作纪念。
志菥坦然地望营落获天地，挺起腰杆，铝着头，沎儿吹佛着她的短发，她是那样庄重安详。

内车停下了。两个男犯被拖下湦车。
枪声唎了，两个男犯被击紽。志新没有被拖下车。原来她是被带来陪刑的。企包沾此威吓这个坚古不屈的共产党员。然雨。他们失算了，以小人と心，度扩子之腹，＂民不畏死，奈何以死悮之＂？他们永远也不能理释英雄的精神蒾界。不明白她何以这样㘹定，这样视死如时。

志新有着强烈的爱，也有着强然的恨，正是这受和根的吉
视善盕上的两滩鲜血，碳角浮现出一纸冷笑，在那淃红的血泊
在猛烈地敲打＂目江青一伙的蓖根。

志新被捕后，看守所，法院进行了多次提审。每次她都是理妆整容，从容地步入审判原。审判员指令她坐下，她不坐，仆让她坐晆，她却坐下来，好案余家里一样安然自如。每一次她都郑重伸明：我没有韭，事不是罪犯，你不可以用对待罪犯的
只好改用谈感想的方式提审。下面就是这种感想式提害的部分记录：

间：到这儿来以后，有什么想法？对个人问题怎样认识？
答：9月24日拙中后速捕了我，我没有构成犯罪，我想不苇。

问：你始终不认罪，劲几到底别在哪里？
答：我说的都是事实，是真理。我没有向任何人乱垪，白括

我的爱人。我是按照组织原则向党讲心里话，这是一个共产党负起码的权利，怎么会是犯辑？

读来谈去，审判员得出了如下结论：＂张志新纯属思想问题，构不成犯罪，无法判刑。＂＂上头＂听了这个结论，大为恼火，认为这是惊人的＂反改造＂，说这位审判员严重右顾，撤离了岗位，旅了新的审判员。

前车之復，后车之鉴。新的审叛员一上来就声色俱厉地质问志新：
＂你为什么这样鿚张地攻击林 $\times \times \times$ ？＂
＂这是我的看法，这本是反革命行为。＂
＂反对林 $\times \times \times$ 就是反党，反社会主义！＂
＂我哪一条是反对社会主义？你回答我！＂
审判员在志新的严厉质问下张口结舌了，他强作镇静，牛头不对马鷘地叫着：
＂你犯厂攻击伟大的中国共产党的罪行：＂
＂我不是攻击党，我是一个共产党员，是党培养我参军，上大学，我怎么会反党？一个共产党员提出自己的看法是符合党的原则的！＂
＂称括不认罪，要考虑个人前途！＂
＂离开党，谈不上个人前途！我没什么考䖍的！你还有什么话要说？＂审判员的气势被志新的厉声质问压下去了，审判庭内再一次出现审判审判考的煸吪局面。审判员只好草草收场，他无力地说：＂回去吧，写一份认罪书交上来。＂志新略加思考之后，毅然地回答说：＂好吧，我会交给你一份认罪书的！＂

这一夜，志新通肖未昍。十天之后，她交出了一份长达万

## 言的＂认罪书＂：

＂……在这段时间里，我进行了学习和考虑，坦率地讲，没有解决认罪问题，具体地说，就是立场观点不变，态度如前，更埾定了自己的信念……。
＂膏举着真理的文姖，走自己的路，让人家去说吧！想要革命么？你就应该是强者——这就是一个共产党员的宣志！
＂．．．．．．．．．．．．＂
这是捧向党的赤热的心，这是讨伐林彪＂四人幚＂的锋利的剑！瞎一个革俞者读了这份＂认罪书＂不概然下泪！只要还有一点共产党员气昧，谁忍心对她再施酷刑？当这份＂认罪书＂放在审判员桌上时，他的思想展开了激烈的斗争。他的良心受到了责备，反复量刑只能从轻，而他的私心又在作崇，鼓动他狠反＂右顿＂。良心和私心谈判的结果，决定判 15 年徒刑。

省里主管政保的一位＂大人物＂听到这个决定，再一次大发雷䨋：这是首长过问的大案要案，怎么能判得这样轻？你们只会死抠条条框框，不理解领导的意图。他亲自阅卷，亲自审问。志新再一次受到提审，她已预料到事情的严重，从容不迫地来到＂天人物＂面前，抢先厉声质问：
＂你叫什么名字？＂
＂我叫 $\times \times$ ！＂
＂你受谁的指派？＂
＂我……＂
＂太人物＂口吃了。
志新同志义正词亚地揭穿了他们的阴谋，＂大人物＂残风扫地，理屈词穷，依羞成怒地咆哮道：＂张志新死不认罪，从严，从严，从严！＂他推翻了地方法院的意见，判处志新无期徒刑！

志新心如火焚。她对着高窗铁比忧愤地自语道：＂真痛心胢，在我们的国家里，竟有人如此公开践踏法律，如此濫用无产阶级的专政机器：真理咐，保在哪里？＂

虽然判处了无期得利，但志新从不承认是犯人。在她写的所有材料里，都把犯人二字加了引号。有一天，志新在布间劳动，她负责扎鞋吅这道工序。管教质训話时说：＂你们每天的色䧐是 $\mathrm{i}, 200$ 奴，争取多下，主功㽢罪。＂

下午 3 点钟，管教员发现志新的机器停了，她正静静，他坐在那里休息。管教员气极？，大声申斥道＂张犯志新，你怎么房了机器？＂张志新连理出不理，还是静静地坐着。管教员闯的她面前又㖪？一遍：＂张犯志澌•你怎么停了机器？＂志新从容地回答说：＂我是共产党员张志新，不是犯人！我做完了 1.200双，那是给国家创造的财富。你说多做是立功赎罪，我没有排，一双也仁多做。＂

管教员气得没有办法，就去清点鞋都数目，想找个茬治治志新，可是数来数去，刚好 1,200 双，也只好作罢。

1970年10月26日，击新从盘山转押到沋阳监狱，象战土调防 一洋，她勇猛跨地进新的战场，迎接新的斗争，考䠯

1975年眷天，慷概地大自然照例用红花绿叶装点了姻雾蒙蒙的沈胜城。第 •朵桃尼在街头悄傥地淀正了数红色的花配。然开，人们无心叓花，因为心中已没有厂花，没有了花的春天。

斗争到了关键时剔，祖匡正处在黎明前的黑暗。张春桥明筑要＂杀人＂，＂四人帮＂在迉宁的死党积报照办。他穷凶极恶地说：＂张志新死心㫽地，活＂一天和我们干一天，杀了算了。＂下令

法院必理加刑手续。
4月3日，志新再一一次以需判者的气势出现在法庭上。进行了最后一次斗争。经过简单的儿訽对答之后，志新不等雪 ［问。便慷概激昂地发裴了演说，她以法庭为战场，有力㘬揭露了＂四人帮＂反党反人民的菲行。她说：＂我是一个其产党员，下过说厂一个共产党员该说的陆，找的观点起之有因，点之有据，筀持不政有理！＂

第一个审判员被顶下゙了合，第二个上来，文哑口无言。宙判只奸草草收场。法院要志澵答字，忞新已经看穿了这次审判的害䜒目的，要求看记录，遭到了无晍把绝。志新轨议道：＂不


为了杀害英雄，他们竟明肖张胆地践踏法律，以这份没有答字的提审记绿为根据，故判张志新京志死判！按照法律程字，判死刑后，应有 12 天上诉期，可是，他们杀人心切，第二天上午就执刑了。

4月4日，当属于英雄的最后⼀个个坓明来到时，管教员同志新：＂你妚有什么话要说？＂䓌新坦然地说：＂我是一个其产党员，我的观点至死不变：＂伩就歨英雄留下的最后一够话，干古不朽的＂正气歌＂。

从1969年9月24日被捕，到1975年4月4日英労就

用泡法塑料没有堵住她的喉咙，用透明旨纹胶没有到住她嘴，用柀连，陪刑，没有削弱她的斗志。敌人害怕了，輭抖了。害怕誌新闰志在刑场上继续揭鍣他们的罪行，意宒无人性地切断了志新的喉管，䐂抙了她说话的权利。

志新同志无声地倒下去了。在经烈土逼体拍照时，他们用一条黑布缠在烈士的脖子上。但是，一指黑纱怎能掩盖得了反党反人民的滔天罪行！历史是公正无情的，企图䟻㧡历史的人，终究逃不脱历史的审判！

## 週罗克

1970羊 27 岁 男 工人

1957年，週罗克的父亲（水利电力部华北电业局的工程师）和坪亲（一家公私合营工厂的私方副厂长）双双被错划成右派。从羏一年起，不但一家人的生活水平大大降低，连遇罗克的操行也由过去年年的＂优＂寒然变成了＂中＂。仿佛从金色的塔尖跌落下来，小罗克开始尝到人世间的辛酸了。

自从父母被划成右派，弟弟妹妹们发现，罗克哥哥一「下子变成了大人。他常常用一只手支着头，丧久地䟤在桌子小读书；有时还括起头来，疑型䒴窗外，烸入深深的思索之中。

父亲劳改去了。剩下一家六口全秃血亲几十块钱度日，给小貿克的零用钱更少了。㲅欢吃小吃的他再不去买一支冰棍，一口零食，也不要一件新衣服，只是用不知多少目子才挠下的一点钱买自己喜爱的书籍。甹克思的《政治经济学批判》，苏联


高考越临近，罗克的思绪忚越秌张。他对自己的功课是知

底的，＂高考门门不能下 90 分！＂可他又担心家庭问题会影响高考的录取。

是的，在教育部门存档的成綪单表明，他考得确实很好。然而，考得好就能录取吗？仅仅因为父母＂问越＂的影响，他的操行成了＂一原不振的＂的＂中＂呁！1960年夏末发通知那天，班上只有两个人什么也没有接到，一个是有盗窃行为的学生，一个是门门功课一直名列前茅的遇罗克。

罗克为第二次考试继续紧张准备。每天一大早他就出发到北京图书馆志，象上学一样严格遵守作息时间。中午吃一点从家带的饭，直到图书馆关门才离开，回到家里是夜以继日，挑奵苦枝。

鉴于家庭经济情况，第一次高考后，罗克边准备功课．边准备参加工作。母亲原本希望他去工厂，但他自己觉得，去农村能更好地了解社会，更好地镂炼自己，便自愿报名到京郊人民公社当农民。1961年春节前夕，他的申请被批准了。接到通知的当天下午，等不及过春节，罗克就兴冲冲地来到大兴县红星入民公杜一个菜园小队报到。

1962年，大学扩大招生的消息传来，遇罗克和同伴们为之振奋。这回考大学该有点希望了吧？罗克他们积报应考，试后觉得很有把握。不料，又是名落孙山。这时，传来蒋帮企图审犯大陆的消息，征兵开始了。罗克他们又立即报名。＂大学不要，我们上前线去，战斗会证明我们有一颗赤子之心！＂然而，他们连检查身体的资格也得不到。新打击落在旧创口上，更觉疼痛，更感惶忽。

1964年初。他因病回城。两合月以后，他被分配到科技古：报所做翻译资料的合同工，后来又到一所小学代课，虽然由于

认真负责。他在这些单位都曾受到表扬，但是，…粼档案，准敢㻃病个＂专派＂的儿子？

一场＂史无前例＂的大动乱终于开始了。晴朗的天空要时间被搅得血云翻流，地暗天昏。政治生活如此反嘗，多少人为之惊慌，多少人感到迷惘，遭罗克却表现出惊人的冷静，他以
锐的观絮和无情的肶判。

他坚决反对现代迷信。
他激烈抨击毁灭文化的倒退行为。
他笔次反对＂一文化大革命＂的搞法。
他坚决反对别有用心地煿动一部分青少年的狂热性。
他还嘲笑了在极左思潮影响下刮起的郡股改名之风，
他对倣斗的所谓黑帮特别同情，并对他们始终不承认黑帮的气节恪外赞颂。

尽营遇罗克冒着显见的的风险参加了战斗，但他深知未束的考验将是更为严峻的。一个深夜，地骑着自行车路过故宮角楼，凝望着哖哔的护城河水和黑期野的古代建筑，仿佛有一股怒涛般的感情，不断地冲激着他的心胸。在这天的日记上，他同自己：＂努力够了呜？吃蛥苦了吗？挫折够了吗？读书够了吗？修养够了吗？都不够，可以休息吗？能够自清吗？煎途还漫长䍹㜙！＂

更大的考验到来了。1966年8月28日中午，罗克把虯妹罗锦喊到自己的小屋，指着床上堆著的东西；镇静地说：＂为了避免不必要的麻燯，我想把这些不必保留的日记，文稿，笔记都烧掉。在烧之前，真希望有个人能了解我。想来想去，只有你。＂他又点起一本蓝皮的＂北京日记＂，接着说：＂这本日记，记

的是我今年以来的思想，是我一生中最为成熟的一段思想，说什么情舍不得復。你能帮我藏到一个比较安全的地在？过了斎家风就拿回来。＂

妹冻答应了。第二天一早，她把歌歌的日记夹在自己的日记本中，出外寻急存放的地方，河是，在当时的一片＂红色恐㚴＂之下，啹有个安全处所㗅：天㭈黑时，她才把东西暂且先藏在劳动人民文化宫前的一个地方，不料第二天被发现了。这些闪耀着真理光粳的日记，被当作＂变天販＂出现在＂红卫兵战果展览会＂上，接着，又成了遇罗克的＂反革命非证＂。

几天之后，深夜一点。啷当一声，家门被推开了，遇罗克身穿一件米黄色风衣站在门前。深关色的夜空把他的脸庞反䘞得更加苍白，严鳆．锐利的目光直刺前来抄家的人群。他亘光

＂你先给我跪下！＂有人朝罗克的后脖梗狠狠——击。
＂你打人？！＂罗克猛然转过头来，冒火的眼睛通视着对方，栾使那家伙一下缩回了手。
＂你是什么出身？知道不知道？＂又一个踽了出来。此时他们的声调压低了。

罗克却高声说道：＂党和毛主席一贯教导我们，一个人的家庭出身是不能选择的，道路却完全可以自己选择。请问，你们是怎佯看待出身宂题的？＂

几个家伙被问得理屈词穷。正在这时，過罗克厂里来人把他檠走了。因为他竟敢反对大名鼎鼎的＂左派＂娧文元。
＂1966年9月和可
义运动中的左派动阵病汭一75页，并记了笔记。

难羊，人们椋此屈脕了吗：
回答是：不
如果我自教了，或屈服子捄求真理以忆的东西，㓬将是我一生中最


这是退罗克从工厂＂学习班＂回来写的第一篇日记。就在这天晚上，他开始捵写出身论》。过去长期存在的唯成份论的左的便向，现在已经发展到赤裸裸的封建血统论了，推判它，澄清它，具有极大的现实意义。

10月深秋的北京街头。被一片＂打倒＂声羙得头量目眩的人们，忽然在许多公共场所读到一份油印的《出身论》，仿俨漫天阴䛔中透出一片晴日，考少人在阅愫，在抄录，在沉思，在议论。

《出身论》引起的反响，甚至出平遇罗克的意料。深为赞司《出身论》观点的北京四中学生牟志京，王建复等人，按照油印稿上的联系地址，找到遇罗克的弟弟遇罗文，商议办起一份《中学文革报》，全文刊载《出身论》。第1期3万份小报，一抢而空。很快重印 6 万份，叉立即售尽。

遇罗克被捕了。捕前他曾请一位好友给自己用李大到的名句：＂铁肩担道义，妙手著文章＂写个条幅。条幅还未写来，他就上了囚车。他把革命先烈的诗句铭刻在心底，开始了更为艰苦的斗争。

在喇中，遇罗克实践了自己在1966年8月26日的记中的誓言：＂我想：假若我也换斗，我一定要记住两件爭：一，死不低头；二，开始坚强最后还坚强＂。

当晩 7 时 45 分至 11 时 35 分，进行了第一次＂预审＂。遇

罗克一开始就申明＂我不杨道为什么叫我到这里来＂。他说，一几年来，我没有敏这任何一件对不起党利人民的事。我的日记是表达我对党的热爱的，我永远痷着共产党。＂
＂你不要在这鍳演戏。我们把你拱到这里前就了解你的问


＂烈，家杰！铂开下，不变节。＂在频繁进行的几十次审讯

击无产阶级司令部。＂遇罗克说：＂我不知道姚文元是无产阶级司令部的人。＂当面审庭说他攻击中央曾比时，澫罗克说：＂我认为陈伯达是左倾教条王义者，＂＂陈绪达用封建时代的词埕敢须至主鹿是不含透的，＂预审员气得天骂：＂无产阶级寻令部的人让你攻击遍了。资心阶级司令部的人，你一句也没有批判 ．．．．．．＂

对强的在自己头上的＂恶毒攻过＂罪，遇罗克绝不接受。他
留地陈述广自己的一系列观点。他在材料中写道：＂我讨去认为。59年到63年期间如果没有错误，就不会那么困难。＂他还 ＂在法庭上说讨：＂我对无限宸拜，无限信仰毛泽东思想的提法，有不同的看法。我认为备种理论都不题绝对的，是发展的。对群众学习毛主席著作，我认为占时间太多。＂这些当时被看做 ＂覀毒攻啮＂的话，其实不是现在经实践检验的真理吗？

身隐缧细之中。還罗克还是非常渴望读书。他给家里导了一张纸条，开列了十几本马列著作和撸迅著作，还要一本俄文本《毛主席语录》。睓知积中除从毛选》，别的什么也不准看，更

不用说读外文了。
由于违犯掝规和＂态度＂不好＂，遇罗克多次被戴上背铐和重轾。这是很紧的铐罚，吃做时打开，血液刚开始楯环，毛细血
更加难受。不可名状的痛菭，折䄷䒴这个纤弱的书生。背已经
色。但是，＂丹砂粉碎持仍在，铁链䥿成铁息铮。＂在他躯体内为真理而革争的烈火还在熊熊燃燎。

虽然＂恶毒攻击＂租＂组织反革命小集团＂的罪名根本不能成立，在体彪，＂四人帮＂把持下的法庭还嶪决心以＂思想反动透顶＂，＂大造反革合與论＂等罪名置遇罗克于死地。在第 44 疑甫试中，当审讯人员笃他是＂死反革命＂时，他听到活音里的杀

「不好」＂在之席的义一次审䛼吊，罗克再次强烈地抗谈：＂不能把我没有的东西加在饿头一，找是拥护社会主义的，要相信住解放后龙长起来的新中国青年是有觉梧的。＂

谁能听进他的话呢？在又一次审讯中，审调人员恐吓道： ＂遇罗克，你颂固橎项！妳的下场可想而知。给你俩分钟考虑店果！＂

伸讯人员和记录占都出去厂，屋畕只剩下遇罗克一－一个人。两分钟含，忽拉拉涌进十孔个人，围着他坐了一蜆：气氯骤然絮张起米。
＂遇罗克，考虑好了鸣？＂
来。＂

在真理即死亡面前，逼罗克象我们民族的无数英雄一样，㚙起了高费的头。
＂罗克，你为一篇《出身论》去死，值得炚？＂那位学美术的大学生间他。
＂值得，……你对家庭问题没有体会，而我两次高考，成绩优异，都没有考上。象我这样的并不是一两个椆。可以说，从我们能奋斗的那天起，就是被社会跂梘的。＂
＂我没有想到一篇《出身论》会影响这么大，全国各地那么多感人踥府的来信，常使我读着流泪。我永远忘不了，有姐妺俩，哭着找到我们一再说＂收不我们吧！㑚怕整天给称们端水扫地都愿意＇。为了能们，值得一死。＂

但是，世界上哪有一个无奌的人愿意含冤死去昵？遇罗克向法庭提出：＂希望政府能将某些检举材料核实一下，并听一一听我个人的申诉。＂这个最起码的要求，也被拒绝了。遇罗克被判处了死刑。

1970年3月5日，北京工人体育场。在一变驻的口辱声中，在一片高高举起的＂红海洋＂里，遇罗克被＂宣判死刑．$\overline{\text { I }}$即执质＂。认识遇罗克的同志亲眼看到，被别光头发，身挂大牌的遇罗克昂然挺立，不肯低头。当警察来押他时，他拼俞挣扎，不肯把带着脚㩧的双腿向前迈出一步。为了紧持真理，薂视专制，遇罗克就是这样威武不屈，壮烈献身。

一颗彆恶的子弹夺去了他的生命。一颗正在升起的新星䣔浩了。服一年，他才 27 岁。

## 毛应星

1970年49岁 女 教
＂史无筒例＂的岁月到来了。在那江河决堤般的浊浪里，毛应星被恶浪打翻沉没海底，已在所难免。但她如果随波逐流，看网使坨，也许不至干得到后来那样的惨局。植却偏偏要作哥白尼式的思索！

植思考，她忧虑，而且大声喊出她的思考。在阫疑一切，打倒一切的逆流中，在登埴造极的现代迷信席畨全国之际，她象一株预基，你坆挺立着。她完全没有想到，把没有去想，自己可能会被那思埃夻没。

一大批久经革命斗争考验的老一辈无产阶级革命索被打倒了，她管借者政治上敏鲴的润家力，挺身而出，大声疾呼，向 ＂四人嗸＂射去了＂一篇篇声讨的䡌文：
是解放洛有现行反革命活动被搞出来的的？＂
又这样求敢地大屍———
＂我们应该真心实意，实事求是地爱护毛主席，捍卫毛洋东思想，而不是采取资产阶级榫众取管，奴颜媚哲地宣传偆场，欺騙人民。……捧场者投革命之机，受损失的还是革命事

业和革俞人民。包括毛主席自己。＂
她认为搞忠学化，＂分明是唯心论＂！
毛应星的纳喊，象鸟云中的闪电，在人们的心头闪出了一道亮光，说出了此时此地人们想说面不敢说的老实竏。然侖，在＂四人帮＂的法西斯专制统治下，妅被萓布为＂反革命＂，潄出示众，政治上遣到严䤀的迫害。

她被抄家，几本笔记，一册集邮，十来张照片，都成了＂罪证＂。特别是由她长兄出国时留下的几百张顷票和照片，成了把她说成＂国际间谍＂的＂铁证＂。

毛应星长兄毛应事，曾在西南联大图书馆工作，和当时在西南联大附中任教的杨振宁是馨友，二人同住一屋。他们曾组织一些同事作过一次旅行，所到之处，曾受到国民党地方军政要员的迎送。作为＂罪证＂的夥片，就是那次旅行中的留影。毛应年是个集邮爱好者，他保留了中外数百故邮票，有些上面有外国名人的头像，有些上面有一些政界人物头像，有革命的，也有反动的，有列宁，斯大林的头像，也有蒋介石的头橡。毛应羊和杨振宁，李政道等赴美留学时，把这些东西留给他的小妹代为保管。他万万没想到，几十年后，那些东西竟会成为送他小妹上断头台的一部分罪证材料。

毛应星先在静宁县农牧站被㨴出批斗，有的领导人＂出于对阶级敔人的强烈仇恨＂，文攻不解其拫，便用武斗，向已经四十多岁的女人，奉脚齐上。

但是，这个瘦弱的女人，竟然打面不倒。她被＂英雄＂们有力的掌脚击倒，又挣扎站起，向后一用蓬乱的头发，据理抗争：
——到底是我的世界观应该改造，还是俆们的世界观应该改造，只有历史会做出科学的结论。
——这样斗争我，我是很痛心的。不是为我自己痛心，我
 ———大家头脑里就知道怎样斗争人，而对怎样巩固社会主义制度，怎样清除自己的污浊，根本没有想到。

朴争中，她坚信自己是正确的，坚信她为之捍卫的革命真理．一定会胜利。她在拳脚和诬照声中，坚定地说；
＂．．．．．．东风压倒西风，我是东风小小的一部分！＂
毛应星决定上北京，去找党中央，去表达她对许多重大问题的看法。她连夜疾抢，整理材料。
夜出走，徒步行至六盘山敞的隆德时，又被柝了问志。

为真理而战的战一士的斗争。越来越艰苦了。这本在她的预料之中，她曾在给她亲属的信中这样说：
——我既不为名。也不为利，就星弇些大家都生活得每，生活得合理。我就是要牺牲自己。把自己认为正确的想法反映上去，所以不管我这个人多么吃号。
…九六九年元月二十三日，根据静宁县农牧站报的材料•县保卫部以＂现行反革命＂霏誱捕了毛石星。在逮捕的决定上。赫然有这样－－旬话————

我们对于反动旅和反动阶级的反动行为，決不施仁政。
有一天。在静宁县革委会门前的广场！，进行了一场＂不施仁政＂的恶作剧。毛应星的脖子荲挂着一个很大的黑牌子，牌子与写著：＂反革分＂，＂大有派＂，＂国际间谍＂。 几双有力保手，有的拧着已几乎无溥鸡之力的那两只胳膊，有的撕着那品草一般的乱发。人们恠着，打着，走这长长的街巷，然唐义服么轻而易举地把她扔进了幽暗的铁㝐之内。

毛应星久久喘不过气来，在她挣扎能㝧起之后，掏出纸笔，愤怒地写道：
——踢打几里路，拉着头发跑，这是二十世纪六十年代最文明的阶级斗争！

- —这样就把人治了？这样就使人屈脤了？
- 九六九年七月一白，将毛应星判刑五年，被解到＂省第四监狱＂。不屈的战士身在铁窗之内，但神躬志往，象一只展翅的鲲脂穿云破雾地異翔。

毛应星思索的范围更广，地更深刻了。
这里是摘自她狱中笔记上的几段文字：
——许多久经革命战争考验的工农干部，知识分子，现在有许多成了党内走资本生义道路的当权派，受到群众的冲击批判斗争，这些群众没有受过地主资本家的压迫，也没打过日本人，国民党反测派，竞成了文化大革命的＂英雄＂，我最难以想象是什么样的阶级感情基础，又是怎样对街。曾经是无产阶级的英雄人物，没有屈服干枪林弹雨，却被这样的斗争所压服。
——这样的政策最有利于什么人呢？就是有利于一些个人野心家，资妾阶级政客，到縩就是老百姓，而毛主席的江山最后地被这些人所菲送，而最后正是这些人嘲笑的最厉害，正击的最污害。
——从孔夫子到孙中山，都有许多珍贵的代表我国民族风格的方史遗产，谁若否认这一点，就一定会得到历史的遗责。

毛应星神思飞弛，想得很多，只是很少想到自己。……也许她也想到厂自己。但㜣烧在她绹中的革命良知之火，促使她

- 步步在挥卫真理的险锋上禁登：
- —只能政颂丰功伟绩，不能谈群众现实存的问题和困难，这明明是藉名掩盖工作中的缺点和错误。
——现在就是有一些奉承的小人，将毛圭席包围了。康生，陈伯达……对个人极尽迎隼谄媚之能事，谓之突出无产阶级政治，……林就的文章和报告，使人感到突出的一点是为个人歌功领德，这不能代表伟大，反而给人一种资产阶级趣味的政治宣传感受。……实际上是假崇拜真丑化。
——在＂无限忠于＂和＂保卫＂的口号下，培养什么样的接班人，是替无产阶级培养接班人，还是替蒋介石培养接班人？我最担心的是替䔦介石培养接班人！

毛应星一刻不停地写着，写着，写完了一册又一册笔记本，就自己找纸片订本子，有的本子是二指宽的长条，有的本子象火柴监那么大。佑还不断写要求往上递送的表述她想法的材料和忠谏。佑一共留下了三十多万字的东西。

铁窗怎能磨墇一个革命战士一一 一个早已决心为真理歒身的茧命战上的意憙！烈火越烧，金子越加光亮，越加坚碩。多少次，把她镣锖加身单独监禁，她连䓥都不皱一下；谓她站在严寒的窗外挨冻，嫶的手脚冻得失去了知觉，从不唓吟一声。在被解除那样的处罚之后，她拒绝进号子，愿意继续挨陈，以示她至死不屈，大义懐然的铮铮性营。她从未有过一丝一豪屈服的表示。

有这样一页审讯笔录：

- 你这几年都搞过那些反革俞活动？
- —我咋能搞反革命活动呢？就是写一些自己的想法，说出了自己的看法。
- 一政击过毛泽东思想吗？
- —我只是按毛泽东思想办事，我心里是确实热爱毛主

席的。
在从思想上难以使毛应星蛋服之后，人们就鿖出了如同对张志新烈士一样的陶体消灭的手段。因为只有那样，她才会不再说，不再写。

毛应㚅在不屈地斗争着．忍受着非人的对待，用极其顾强
给她罗织着将致姷于死地的罪名。用雨曲的捏造的手段，把她推向死亡。

一九七○年四月三用，＂四人帮＂代理人操级的甘麻省革委会就论了毛应昆的案子，一个负责人说：＂杀！很坏，家庭是反动家庭：＂

杀，㨁难以使这个不角的女战土：屈服！她在死利面前，体然点如警石，視死如归。
 －－段对话：
＂听俔了吗？＂
＂听见了。＂
＂对判决有什么意见？＂
＂该死，没有什么意见，＂声音里带着愤怒的嘲汗。
＂还有抿么说的？＂
＂没有！＂
不是没有什么话可说，她心黑有多少话要说啊！她想起几年没有见面的爱人，想起远陪重洋的歌哥。她不知道李如璄也遭到和她同样的命运。以莫须有的罪名身陷图園，已判刑卜一。

年。然而想从她口中听到一句屈服的话，谈何易！
她在说，她在稢，在她生命的最后几天，她的思想仍然那么活跃。她在小本本上奋笔疾书。写我们国家政治生活的不正常，写我们国家法制的不完备，写她对国家前途命运的担心。有一句话，她重復写了多遍：
＂我最担心的是替蒋介石培养接班人！＂
人们谁都明白，毛应星所说的＂蒋介石的接班人＂是那个把名字写入党章，成为当然接班人的林彪。

在她被押越刑场的时候，她裤管里还蔵看一个小本。
四月十四日，上午九时。有人和她在牢房里又进行了这样一－段对话：
＂今令将要执行，你有什么要说的话？＂
＂找设有说的话，我认为我的问题只有到中央才能解决，这个执行如果是中央指示，我没有意见。＂

她回答得服么沉静，然而在简短的语吉里，包含了多么丰富的内容：对死的无畏，对法西斯专政的鉴枧，对党中央的无限信赖，对林虎，＂四人帮＂的无限愤慨，对人民深表同情。

在那个前担了革命耻厤的小城的奶外，一声枪响，不荗战土倒在了血泊中。血，那么段红，和她用生命捍卫的真理一样鲜艳。

## 吴晓飞

1970辛 22 岁 男 堂生

王萍司䓌的长子吴書飞，生前是南昌市第一中学高一年级学生。他在沝裉中迎来了新中国的熬明，泍浴著党的雨露明光成长，小学时期，他是一个曼憎溢干言表的少先队员，进入中学，他是一个㫛学兼优的好青年。他酷爱交学，孜孜不倦地閲读了从屈子楸词到现代诗歌，从莎士比亚的戏剧到鲁迅的杂文等古今中外许多名著，从中吸取了智慧和力量。形些古往今来的志士仁人的英雄作为，在他脑海里留下了深刻的印记，使他热血沸膀，壮志淩云；马列，毛主席著作的亲切教海，极大地陶冶子他的革命精神，使他具有敏锐的政治润察力。因此，当资产阶訯阴谋家，野心家林虎，江青…伙利用＂文化大革命＂袺国咉民之际，这位年仅十九岁的中学生媇然拍案奋起，以线管作刀枪，展开了英勇搏击。一一七六六年到一九六七年九月间，他先客写下了《秋夜平活》，《斗争大观为，《茏儿》，《仿可兰经》，《一件菲薄的札物等二十七七篇诗歌，杂文，抨击了林彪，江青一一炏烸动宗教狂热，大镐个人迷信的罪恶行径，辛辣地嘲珴了那些出卖政洽灵魂的人，打发了自己高洁的胸抔。之应，他又于一七六七年十一一月至 九九六八年四月中旬的短短半年时间里，倾注一腔热血，挥笔疾书写就了两篇各长达二十余万
画含定的正确判断，对林劇暞江青一伙进行了尖镪揭路桯无情管敨，为刘少奇同意所蒙受的干古奇寃大鸣不平。吴晓飞同志在文章中指出：＂文化大革俞是一件反常的政消序件＂，一人民不管从政治上和经济上说来都得不到 一 一经好处＂。他揭露林彪＂有阴谋＂，是＂叹对毛寿席的＂。他认为＂林彪色传毛洋东思想琵不正常的＂，把毛洋东思想＂弄到了苽撂绝伦的地步＂。呠彪敦吹＂顶熑论＂是有意＂神化毛主席＂，是为其幕党存权＂做興论上的准备＂。他薮卦江青＂是文化革命中无政府主义泛濫的
动武斗的袺首＂。他还以惊人的洞察力指出：＂文化大革命＂献

的元产阶级革命家。他张证了大量历史需实赞物刘少奇的，为我国无产阶级革命和建设事业建立了不可筑灭的的绩，治盛赞刘少奇同志在＂八大＂所作的政治报告是一樃＂出色的呚治报告＂；《论共党党的修着》一书＂是刘少奇关于党内东年最杰出的代表作，也是中国共厂党组织「作理论的出色受作＂。他无情地揭露和批判林彪，江青一－伙对刘少奇同志萁行 ＂不择手段，不通情理的迫害＂。吴晓飞同志雪的文章．还广得地涉及到我国政治，经济，军建，文化艺术和意買形态等务个领域，发表了许多正碀的评论。说出了郁积在人们心头愁说品严敢说的话，充分表现了一个革俞青年关心党和国家的前途和命运，为坚持和指卫真理而斗争的可贵革俞精神。
场䠹人听闻的奇冤大案也因之发生。一九六八年五月六日，…

群＂造反派战士＂四进王薄家中，在搜査＂走资浱＂吴亚雄＂啡证＂时，非法破窗而入神进是哓飞的住房，翻箱倒柜，抄走了他呕心励血写下的全部文稿。䍿日，＂造反派＂将这一情况反映到林䖌在江西的死党程世清服里。程世清一伙恶毒呪骂吴晓飞同志是＂全省特大的罕见的反革命＂，把吴案定为＂全省特大的反革命政治案件＂，＂指令＂必须迅速傎破＂。八日清暴，程世清又带着几员心腹干将审到南昌铁路局，向铁路局的昽纪仁等人面授机宣，发布指令。主子一声令，庄坏喽罗兵。姺纪七一伙秉承程世清的旨意，立即策划调集大批入马组成＂ $5 \cdot 5$－ $6^{\prime}$ 专案组＂，日夜不停地突击整理吴晓飞同志的所谓＂反革命罪证＂，并于一九六八年五月七日下午不经任何法律手续，秘密派人到南旨县薄巷公社拘捕了正在那里參胡支农劳动的吴晓飞同志，将他投进监狱。在狱中，吴晓飞同志积极地运用一切可能的斗争形式，继缜与林彪，暞江青一炏进行不屈的斗争。俟在狱中二十一个月，在有字可査的被迫交待的二十九篇材料中，始终没有承认自己是＂反革命＂。他认为自己的文章行之有据，言而有理，根本谈不上什么＂绯名＂。他也没有承认自己有＂后台＂面株连任何领导同志，从而挫败了林彪死党程世清一伙 ＂查集团＂，＂挖后台＂的翡恶阴谋。
＂‘5－6＂专案组＂熊费苦心，手段用尽，结果还是没有从吴晓飞颗里抱出什么有用的东西，恼得那个林彪死党横生杀机，怒目圆睁。在他的指使下，江西省公安机关军事管制委员会悍然判处吴晓飞死刑，立即执行，不准他上诉，也不准通知他的亲人。

一九七○年二月十七日下午，在南昌市体育场开过万人宣判大会之后，反倻着双手的吴晓飞就被戒备森严的刑车拉

所刑场。简刑前，他还呼喊＂毛主席万岁！＂中中国共产党万岁！＂四时在右，罪恶的子弹射进了是晓飞的胸膛：这个刚满二十二岁的热血青年，就这样倒在了生他，养他，让他迫求真理的祖国大地与。他遇难后还横眉冷对，死不穆目。

## 张坤豪

$$
\text { 1970年 } 28 \text { 岁 男 士人 }
$$

七月六日。上边来人勒令张坤家写＂思想检亘＂。张坤豪认为：做人应该縩杯坦荡•畐行 致。在真理面前隐讳自己的观点，是极不光彩的行为，他握起钢笔，毠无帚椇地在纸上宛下自己的真实思想：＂我热爱刘少奇主席。＂然后工工整整写下自己的名字，交了上去。这是张坤豪向林彪，＂叫人帮＂一伙的公开宣战，由此，也给他招第了杀身之祸。

对张坤豪的迫害开始了。从交出＂思想检唁＂服天起，他就失去了自由，被关进门上上了大锁的小屋子。在以后的八个月时间内，关押地点从临漳迁到石家庄义国到保定，关押杫瘲䌷 ＂群众专政＂到入獄监禁。小家委受了一一次又一次的批汒，捆绑和毒打。他的身上伤痕理轨，最辰轨眼睛也被打得斜规了，但他始终没有屈服，没有退替．没有说一何违心的话。在批，会上，造反派问他：＂你哪末的这幺大狗脂，竟敢书的汳动标语？＂小象简捷而又坦然地回答：＂心怎么想，手就怎么莓。我从心眼里热爱刘少奇主席 110

自己的观点，对＂交化大革命＂中出现的种种反常现象，提出兵问。时䛿十年之辰，我们在法院的案卷里看到这些材料，杯着激到，敬風的心精，摘录了以下段落：
了今天的泍利。但在文化大革命中。委少先烈义重新被判了死。
区作中，还是在监猚易，形场上都是顾强不屈的，为计么今天又把已经死去的人打放数徒？现在，老一桬死事阶级革会家中，有许考 人受到惩罚，在北京，我看到攻走朱德闰志的大＂解报时，使找感到难过。陈毅们态说：＂这样做让人家能不说共正党过河柝桥吗？＂这话引起了我的共鸣。＂

在谈到当时干部路线时，张坤数谈为：＂现化中央价免干
阶级革合家很少……在那战火纷飞的岁跟毛士席一一起革命几十午的革命家为什么今天得不到重用？＂
＂中央和部以上干部被挟出那么多，从彭，步，陆，杨开婚，到杨，余，傅为止，使人很难相信中国革俞是怎么版功的。＂
＂刘少奇盂被任为兲过席的接班人，现在则成了叛徒，佨奸，工贼，成了黑线的总头目，这些我想不通。＂
＂我认为，我们的国家被个人迷信充寒着。＂
的解放和保琹社会主必汪山主下「不标的战功。偲是今天有很多部队将领被打成黑帮，黑人，黑线。从彭德怀到杨，空，傅，再看那些元昉在文化大革命中的情影时，使我心里掝到难这＂

不用深染，也不用修饰，这发自心底的节音，学学可句都

渗透着对老一一辈无产阶级革命家的崇敬和热爱，燃烧着对那一伙乱国奸臣的满腔怒火。张坤豪用自己的笔，为我们塑造了一个披肝沥胆，爱憎分明的刚正工人的形象。

一九七0年二月二十五日，是个大雪天，张坤家正式被捕。怒号的北风替他开路，漫天的飞雪为他送行。

铁窗和镣烤的考验，更如婼炼了小豪的斗志。第一次审讯，他就全部承认了自己所犯的＂罪行＂。审讯人员让他签字，他把＂笔录＂从头至尾细细看了一遍，在最后又写上了一行字： ＂我说的那些都对。这是我的认识。＂再一次表明自己的态度。

张坤家顾强的斗争精柛，使当时的公检法机关束手无策，他们就以＂诽谤无产阶级司令部，吹搆刘少奇，攻击无产阶级文化大革命＂的啡名，判处他死刑，立即执行。从逮捕到处决，仅仅二十二天。

一九七 0 年三月十九日下午四点钟，一辆行刑卡车从保定市＂三皇㾄＂体育场开出来，前面摩托开路，后有机枪警戒，车上的警报器发着柽叫，它闯开拥挤的人样向西郊开去。刑车已押着张坤豪，他头发蓬乱，脸孔消瘦，但表情十分平静，一双腩毅，深泻的酿睛闪着光亮，环视着祖国的天空和熱悉的城市，默默地向一切告别。他微微咬着嘴唇，好象有许多话要向人们倾吐，叙说，然而在此时此地，已经没有这样的可能。＂无产阶级专政＂的绳索，紧紧勒着他的下巴，他发不出丝毫声音。

半小时以后，随着一阵枪声，张坤豪英勇地倒下去了。喭红的鲜血从他年轻，壮实的躯体里流出来，融进保定大地。

## 忻元华

1970年 36 岁 男 杖术贫

一九六も年初，析元华被游斗。游斗时，有人将十几公斤重的汽雉䖝当高帽戴在他的头上，沉畋套戴不稳，便用铁丝来固定。鲜血和豆大的汗珠混合着沿他的面颊流下来．游斗时，还对他挙打脚踢，使他儿乎翚过去。

一九六七年九月十三日，所元华正式被速捕，后来关进了哈密地区看守所。

一九七○年，＂一打三反＂运动象急风暴雨席卷全国各地。林彪，＂四人帮＂一伙要杀人了：摆在所元华面前的有两条路：撒谎，说假话，放弃自己的信念和原则，这完全可以免除一死；如果坚持真理，那就是死路一䒩。然而，㹞元华宁可站着死，也绝不躃着生；他要做一个顶天立地的革命者，绝不做遗臭万年的软骨头！

一九七○年四月十八日，他们对析元华又进行了一次审讯，析元华的观点仍然不变；

四月二十二口，他们对析元华再次連讯•析元华的观点还是不変；

四月二十六日，他们对析元华进行了搜查。折元华从容交出了他几年来在狱中写下的四十余万学的学习马，思，列，斯和毛主席著作等读书笔记，还有自己创作的三百六十多首诗词－一铁窗诗选》。

《铁窗诗选》的觓觉上印有九朵葵花。析元华在獒花上暴敬地写着：＂敷给我的老师毛主席＂九个字。他在序文中写道：
＂自一一九六七年元月二十五日拘留至今，已三年考了。三年来，读毛主席的书，学毛主席的诗，回忆往昔，细看今朝，展望末来，心潮澎渒，壮怀激烈；遥望北京，思念祖国，数然命筐！

咞中炕寒火暗，
眼明胸㖟心宽。
呕心汤血啊，
著本铁窗诗选！
诗选诗选，
送给毛主席细看。＂
几年来，析元华用诗歌的形式，诚挚的语言，朴素的感情，在欯中表达着他对党和毛主席的一片忠诚。对祖国对人民的无限热爱，对共产主义未来的向往，对一些重大政治问题的看法。这些诗稿，不仅是一篇篇用血和泪写成的肺瞊之言，而且是那頻赤子之心的见证！

折元华又交出了近来所写的长达二十八页的所谓交待材料。＂身负重任难就寝，彻底不眠笔在鸣。＂他用激扬的文字，继续对＂文化大革命＂中的各种锗误进行了有力的批判……

析元华还交出了自己未完成的躯中写作计划，上面整齐地写着：论个人在历史上的作用》，论真理，真理的相对性和绝对性》，《论平部》，《论监督，论批评，论自我批评》，《论非欧几何》，《论相对论》，《论生产力与生产关系的适应问题》，《论杜会发展的标志》，论社会主义的工业和农业为，论劳动生产率》，《论古典力学与量子力学》，论学习，论向古人与今人学习，向朋友与敌学习，向人民群众学习》，《论共产主义》等四十八个题目，遗㖪的是；他没有时间把这些论文写出来了。他心里还有多少话要对党说昭！

忻元华感觉到，他们要对自己下毒手了。这天，他最后…谈孚起战斗的笔，写道：＂我即将结体我的狱中写作生活了 ……但是我的声音不会因此被压下去……判决找吧！加重地判决我吧！没有关系。历史将宣剖我无罪！面对即将出现的尔幸，他竞是这样坦然。这样自信！

五月一日，又对析元华进行了一次审讯。折元华的观点还是本变！

万月十一日，上面批准个判处析死华死刑的判决。行刑的准备工作正在进行。

五月三十日上午，他们对忻元华进行了最后一次审判。审讯人在落实广主要事实后，问他还有什么话说。折元华坚定自若，习惯地将那粘有兒色较布的眼镜往上推了推，深沉而悲锛地说：＂我给毛主席写信提意见，是正确的。你们认为是现行反革命，是不对的！谁是准非，历史将会作出正挽的结论！＂

这就是忻兄华向党，向祖国人民发出的最后声明和呼声：
没有给予上诉权，护先也没有向他宣布死刑决定，更没有按规定通知他的亲人，安排亲属同他观面。在最后一次审讯结束之虚，沂元华同志被立即绋起公判大会，并游行示众。在走向刑场的路上，他抬头仰琶巍线的天山，环顾可爱的哈密绿洲，点头向祖国，向人民告别……在奋力呼喊着＂共产党万罗！＂＂毛主席万岁！＂的口号声中，一声慟裂肺腑的怆声夺去了他三十七岁的生命。他的鲜血染红了边㧎的土地，他没有梹甘，耳朵紧贴大地，他似乎在静听着祖国大地的回声！

## 官明华

## 1971年37岁 女 医生

一九六九年元旦刚肘，官明华被当作＂特嫌分子＂送自沙县保卫组＂学习班＂审查。在＂学习班＂里，她完全失去了人身自由，受尽了种种威胁，湿驾和非法审讯。

一九六九年十二月，官明华被押送兵团四师师部＂学习姓＂后，除了受审讯，批斗和严刑拷打外，还要参加生产劳动。在这样恶劣环境下，她仍然坚持学习，写日记。有一天，她劳动回来，写了一稨目记，其中有一句：＂金黄色的太阳仍挂在防风林的上空，放射出金色的光彩，……＂这样一段描写自然景色的普通文字，竟成为＂攻击伟大领袖＂的罪状，遭受一连串严酷的拷问：
＂你写金黄色的太阳是什么意思？＂
＂因为我看到䧛睌的太阳是金黄色的。＂
＂反动！毛主席明明是最红最红的红太阿，他竟敢用金黄色的太阳来影射毛主席。挂在防风体上空又䞡什么意思？＂
＂我看到快要落山的太附是挂在防风林上等的。＂
＂反边透顶！毛主席明明是水远隹落的红太阳，俺却用快要落以来攻疗毛主席。＂
＂我没有政击毛主席．氐阴就是有：出山落以的，…．．＂
宙明华虫然据理申辩，低案死月处，硬被说成她在日记里写了＂毛深尔思想日落西山＂，给她扣上＂反对毛洋东思想＂的罪名！

官明华想：＂亦革＂以来，无数战功卓著的老下部被张斗，

受监禁；许多受人爱戴的基层干部，有的被車査，有的筸边站。国家乱精精的，到处是怀疑一切，打倒一切。还开展什么＂三忠于＂活动，表＂忠心＂，䶿＂忠字舞＂，偊带＂忠＂字章，把领袖神化了，群众说话稍一不慎，都被扣上＂恶毒攻击＂的罪名，都被打成＂现行反革命＂。这些都是得到林彪等一伙人支持的，林彪虽然整天珬＂高举＂，＂万岁＂，实际是在反对毛泽东思想，反对毛主席。林彪不是好东西！于是当＂学习㻈＂要她交代＂政治问䰡＂时，她把满腹仇恨一下子都迸发出来了：
＂我认为批评农场革委会某一个领导人，绝不是反对农场革委会，更不是反对红色政权！＂
＂反对兵困的某一个领导人，也不是反对兵团，更不是攻击无产阶级司令部！＂
＂就是毛主席委托的人，也不一定都是好人。＂
个别审问人员为了把官明华逼人困境，又故意提出刘少奇同志的问题来同官明华辩论，说：＂刘少奇是混进来的。＂

官明华说：＂不是混进来的，他是中华人民共和国主席，是毛主席委托的。＂

审问人又说：＂林副主席在‘九大’政治报告中说刘少奇簒党夺权，你说刘少奇是毛主庶委托的，是林副主席对还是你对？＂

官明华坚定地说：
＂我说的对！林彪是错的！＂
此后，宜明华为了表达对共产党，毛主席的热爱，对林䖌的深恶痛绝，她在狱中忍受着精神和肉体的痛苦，写下了感人肺峟的十多万字的日记和一倠入党申请书。同时，还写了 敦促林彪投降书》，《告八团革命群众书》等战斗撤文，声讨，控诉

人侮已经识㿲林彪是披着羊皮的狼＂，＂革俞烈火正在祖国各

飞的心おi。这是何等的英雄气制！
安图使官明华＂服法＂，承认＂政治错误＂。他们除了不计其数地施行法西斯式茟刑外，还要宫明华的丈夫覃达昆和孩子等信给寝明华一劝降＂。宣明华在丈大来信的背面写了一一段义正辞




一个七七年十目，原＂州部队那个䋜跟林䖌的司令员，参加党的九宙二中企会从庐山回到广州后，得知猢明华反对林彪如此些决，怕得要命。他亲自主持会议，判处官明华死别，向林劇表忠。
 ＂州军区生产建设兵团四师心团（即现广乐省四沙县牙叉农场）私设的年字，宣市官明华＂犯与规行反革命制＂，要＂验明正身＂，执行杜㓋。掺遭长期通家的官明华，身体虽极度虚弱。筢心神镇定，她忍着肉体的痛苫，㒄铣有力地说：＂枪毙就枪塋，由史狩证明我是对的！＂她收抬好留给义大，孩子的纪念品，穿 1：广平目最爱穿的花格于外惹，拢了㨿头发从容地走的刑场。那时候大约还没有发明割饼管这种办法。是宏官明华的喈里被硬塞着一截竹筒，穿以铁丝，扎在脑层。这也能达到目的，她

再不能呼喊＂打倒林彪＂子。但是，人们清楚地看到，当高呼＂毛主席万岁＂的时候，她把头高高昂起，当嘶旷林彪＂永远徤康＂，她就把头深深低下。天空一片愁云惨雾，大地一片恐柨宁静。人们都在默默地思索着……。呼砰，两颗罪恶的子弹飞子嵒来。官明华就这样被惨選杀害了。年仅三十七岁。

## 晫世英

1968年26罗 劦 北京农业大学学生

在报纸上发表纪念郭沫若和余立群的文章里，曾多次提到，两位老人受林彪，＂四人帮＂的残酷迫害，忍受着失去儿子的沉重打击。每当看到这里，人们便马上想到一个自卷烟时，紧锁眉宇的大个一子青年……他，就是郭世英。

他的父亲也许是中国读书最多的人了，几屋子书，分或类，整整齐齐排列着。世英从儿童时代起就和书结成了伴侣，他看书不是单纯货兴趣，更多的情况下是一边读一边思索。

1962年，世英进人北京大学哲学系。当时，全国掀起学习哲学的热潮，基层单位也普遍建立了学哲学小组，报利上不断发表各行各业运用哲学思想，主要是运用＂一分为二＂的观点解决从政治到军事，从生产到教学的各种各样的问题和矛盾的经验文章。＂一分为—＂的观点，被视为解决一切矛盾的万能法定。在这种气氯下゙，世英找来几个要好的同学说：＂现在工，
学生，应该组织起来研究一些人问题，研究一些宏观的门间题。＂他的倡议得到同学们的支持，天真加认真。使这儿个大学学年无渞忌地向梊学的＂禁区＂進军广。他们研究自主要间题他拈

峰？$\quad . . .$.










民格部矛声处理。＂


世英以下放堂动的名义来到农场。
获的想法，从北大转学到农人。谁知，离开农场还不到一－多，文化大革命开始了。
断受到非难。这时，又有人重提 X小组的问题，并别有用心地提出：是淮包痤了＂反革命分子＂郭世英？这些人的矛头所向已经很明显了。1968年的春天，露运终于降临到世英头上。一炏寒轱把他关押在私设牢房里。为防止逃跑，把他的四肢都据绑在掎子上，轮番批斗，连者三天互夜。百般的人身倰辱，使血厅 ；邚的措英出奇的渍怒。
虑……怎么办？向周总理汇报，请总理出面交涉吗？不行！总理的压力已经够大了，不能再为啨英的打打抗他，还是意已设法解决吧：＂世知啊，你要坚持住，我们吕上就来了！＂一一 全家人能在心中这檤默念着。

经讨军代表的间意。郭老派秘书去农大了解关押世英的理由．然和，就在这一天，1968年4月22H．清莀6时，在郭老和占和世英的妹洓。世英的女友－起赶到学校的 3 小时前。
 11 小……血染红了楼前的上地，他倒在血泊中，炶束了他年轻
涂地地问恶魔们琎行了血的抗议！
＂他代是反革命，不是，不是！＂世英的女友想大声喊叫，可！是出现在她面前的是一群冷得像铁一样的面孔，那些面孔仿佛经质间她，为什么还不早些划洁界限。然而，和这些人辨论
衣。

悲痛撕裂个理亲的心。余立群病倒了，病得十分厉害•＂何必要他同来读大学呢？如果在农场继续䓅动下去•他不会死

的。他本来并不肯回采的……＂余文群不断重复着这的懊梅的话。

郭老是不愿在孩子们面前落泪的。他默默地代在㭉边，一行一行，更页一页地抄录着世英留在人间的马汒，就象倾听着世英在他身边述说着白己的心里话。

## 丁祖晓

|  | 1970 年 | 24 岁 | 女 | 知青 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 李启顾 | 1970 | 年 | 23 | 岁 |

七月互日深夜，丁祖晓被捕了。不久，她姐姐丁祖霞也被投进了监狱。

可是铁窗付外，人民群众的心是息息相通的。就在丁祖晓入狱症不久，她的同学，年仪一十三岁的下乡女知识青年李启顼。在得的这 一消息以后，出于对丁祖挠的深刻了解和对林彪，＂四人费＂倒行逆施的强烈不满，决心用自己的生命志声援她两濑妹。她怀着无比的义愤，利用一个个多月的工休时间，克
革命人民书》。并出她妹妹，子七发的李房才，自告奋勇，深夜到县城各主要街道去散发。同时，她们还把它直接邮寄给了当时为林虎，＂四人帮＂严密控制的《红娸》杂志编辑部。《告革命

人民书》义正词严地为丁祖晓的传单公开叫好，称她是＂当之无䌆的革命先锋＂，并进一步对林彪，＂四人帮＂䢑害老干部，大搞现代迷信进行了更猛烈的抨击。由此，李销顺，李官才两始妹也同样遭到了逮捕。和他们曾有过一般往来的张素和，潻学光等六名无辜青年，也被拉来凑数，定成了＂以丁祖晓，李扂閨为首的反革命集团＂。

李启顺的英勇斗争，更加坚定了丁祖晓的信念。在关押的十个月零三天时间里，在一百四十多场审讯中，她从没直低球头，认过罪。她坦荡自如，在号予里还唱起了江姐的歌：＂春㚗到死丝不断，留型他人御风寒；蜂儿酿就白花蜜，只愿香甜満人间……＂一九六九年七月十三日下午的一场审讯，留下「一一段这样的笔录：
＂于禅晓，你犯没犯罪？＂
＂我没有罪！＂
＂你是无缘无故被拘留的吗？＂
＂那我不知道。你们是办案人员，我是农民，你们抓找．我就来坐班房！＂
＂‘特－号’案件就是你干的！＂
＂是我下的。＂
＂你有没有頋虑？＂
＂我没有顾虑！＂
一九七○年五月三日，在复核材料的最后一场雨讯中，经过十个月关押的丁祖挠，脸色有些苍白，但体泊显得十分生重。她知道自己的时间已经不多了，就抓住之个机会，慷慨陈词：＂我始终认为忠应该忠于人民，忠于䙡国，忠干真理。不河该忠子啡个人。现在提倡的＂忠’ 字，是搞个人然拜，是搞奴录

戸．义！＂









# D类：小人物之死 （编号：00029～00037） 

国璄＂的朱升和＂死与不诲烧，解剖化写？＂ ＂你们不晏怕，䍜上已上杀坏人不杀敂人＂䣾袋……

## 李福禄

1966年61岁 男 傕休工人

由于孯有亲人，李福禄的钱对开他来说还是富穹有余的。也许是永樌不掉的农民意识，他把两小䈌卖地得农的金银财宝藏在了床下。
物质的要求也越来越少。他把敏青剩余下来的钱全部换成十元一张的票于 张张间按钉按在了床板上。

就是这样一个普普通進的老人也没行躲过文化大革命带来的厄运。

文化大革命伊始，阶级斗争这根弦便绷紧了每个人的脑子。人人都逃不过革命群众雪亮的眼睛。

一无，一个带袖章的人敵升了李褔禔家的门；
＂李福禄，低的出考是地主。无产阶级高令部让你交街——下惊是如何剩削广 人的负ド中农的！＂。
＂．．．．．．＂李褔禄代明白地看着来人。
＂你听见没有，就是让你交待你是怎么当地中的，＂
＂我不是地主。＂
 －袋。

不管来人怎么开导他，李福被只是一个劲地说我不是地主。
＂那好，我们会让你认罪的。＂说完，来人便转身走了。
平夜。李福禄的房门＂嘭＂的一声被撞开了，几个大汉冲进来。不由分说将只穿着短裤的李福禄架到了革委会的小屋里。
＂李福禄，叫你交待你的罪行，你到底说不说？＂随后，一个大汉 一脚将李福禄踢倒在地。
－我，我确实不知道该交待些什么。＂
＂你还不老实！＂紧接着是一阵拳打脚踢。
屋里的一把破木椅给打散了，李福禄晕了过去。
＂还敢装死！＂一个造反派说者用手耿住李福禄的头发用力想把他张起来。一块头皮连着头发掉了下来，鲜血滴滴嗒嗒掉在地t。

凡个造反派打累了，歪在桌子上睡着了。凌晨，李福祿苏醒过来，看看没人醒着便拖着血迹斑斑的身体逃回了家。他赶惊从，来下拿出盛着金条的小木盒，这儿根卖房子的金条他是准备任临死前捐给单位的。他找了块破布，草草包了包，趁着天还没放亮，把金条扔到广距家不远的护，城河里。

干完这一切，李福禄又赶紧回到家准备处理另一箱金银手诲，可已经晩了。

院外响起了汽车的刹车声，随后冲进几个頻袖章的年青人。他们不由分说将李福禄掴绑起来，几个人推推操掇搡将李福禄推到了当街。

抄家的人拥进了李福禄的小屋，他们发现了床板上的人民币和休下的一箱金银手饰。
＂李福禄，你还有什么可说的？这就是你剥削人民的铁
＂不。那钱是我的退休金，那箱……＂
不等李福禄说完，链条做成的皮䩒已雨点殾的抽在他的身に。

李福禄椮咡着，在地上滾动着。
＂还敢咙，这是死不改梅，对这种人就是不能手软，给我打！＂造反派头头一下「了命令。
…个选反派冲上来，眧准李褔禄的下䍓要書处就是一脚。

李福禄的身上。

李福禄睁开了眼䁌。
＂李福禄。你到底认不认罪？＂
这时的李襣禄只剩一呻检的力气社了。
儿个人冲上去，区是 •强拳打脚踢。
季福禄的身体被打鿉渐渐像充厂気的洋球一样肿厂起


一合儿功类，李福禄醀被话活打死在街し：。


## 成连遂

|  | 1967 | 61 岁 | 为 | 衣民 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 成可学 | 1967 | 14 岁 | 男 | 农民 |
| 何绝娇 | 1967年10 | 女 | 成可 | 鉴之表 |
| 成可鉴 | 1967 | 42 岁 | 男 | 域师 |
| 成隆滚 | 1968 | 13 岁 | \％ | 于管 |

林䖌，＂团人帮＂利时＂文化大革合＂，践踏社会主义法制。在全国版起武丰妖风，党的条级组织和政法机关已经矱換 打占大队战隆渠一伙便大起杀人报复之心。对成降淯，战所学限家ドア㙁手。

他们经过精心策划和大造舆论之客，首光呵成的学的父亲成连遂并刀。诬说他是＂漏划的地主分子＂，参加＂＂年节曾组织＂，＂破坏集体生产＂等，把成连遂啣至成路染——伙私设的


这样椮死丁战隆梁，成猪价的手下。

成隆染，成猪仔一伙杀了战连遂还不罢体，紧接看义倆说


类分于特他利活活打死。

胡外地工作的成的鉴。获悉自己的亲人惨遭杀害。悲聩万

们先以搞副业为名，多次派长兵去可鉴工作的清江公社捕捉战可鉴来诸，有得知成可鉴在具参加教师学习班，便假借大队党支部的名义空介熘信，亲自告领且兵到学习班将其拆回关押，进行惨无人道的审讯，游㳆，搭打，强爮他承认是＂漏划地


真是椮无人道。

至此，成隆梁，成猪仔一伙已杀害了成闻学，成可鉴两家大小正条命。可学的妻子被迫改嫁。

但成隆㴽－炏并末就此放下屠刀，他们义操舅凶器，向成隆滚杀束厂。
－九八八年夏季的一个睠七。从马占大队队伍里传出…阵阵咐斥声。一个四干开外的人被反绑着双手吊在房梁上，颈卡挂着六，七十斤点的锹铁，脚上还吊着四十多斤重的大泥的。身上已被打得皮开肉绽。盉肉模糊，鲜血染红了地面。这人就是成隆滚！他正：在受成隆害，成猪仔一伙的毒刑：

成隆滚经几天的吊打，折橉后，手脚已残废，颈部已化䢂长䖧，穿衣，炨饭都负能自理，但成隆案－伙还要民兵押他，上山摘茶籽。成隆滚手不能动，只得用口咬，弄得满口鲜血直流。

其惨犾令人目不忍睹。随后，戊隆染一伙又假借招开抳斗火会，蒙蔽群众，用乱棍把成隆滚打死。

成隆澄被杀害后，其家属子女继续受到残酷迫害，其妻被迫改嫁，一个年仪十二岁的几子，也被迫上吊自杀。

成隆染，成猪仔一炏为了掩人耳目，在杀害成可学，成隆滚两家人的同时，还把一地主分子和一个地主的儿子杀死，造成一宗七尸八俞挟私报复杀人的大惨案。事后，他们还伪造了一个所谓＂这些人都是地主分子，是坏人，＂是群众打死的＂证，明材料＂。强迫大小队干部答名作证，企图为自己开脱韭责，嫁袺于人。

## 朱升祥

1970年＂44岁 男 教师

1966 年，无产阶级安化大革命开始了。黄顺它，陈陆清拀持大权，刻集大队治保主任张兵以及夏乃宽，夏中承等人，开始了对朱井祥的迫害。八月的一天，他们以破＂四胉＂为名，抄了朱升样的家。凡能拿走的物品，包括衣服，用具，粮㻃，布票，统统被抢走，拿不走或不愿要的，则全部研烂。他们没收了朱计祥的房产，把一家人捧到一间阴喑潮湿的草棷中。

次日上午，陈陆清等人抱朱升样抓到大阶，䣋掉衣服，吊在梁上，刑讯拷打。具到日将落山，家里仍下见朱升祥回来，朱






巾学，
以打人为乐，轮鄱上阵，体样翻新，天天折腾到深度，名之1「



 $1 \%$ 岁的老性亲。





过了凡天，陈陆清又指使复生宽，夏中承等人拆去蒋巨臣梅，加以莓打。他们还把䔟的头部强按在烧火的付口に。政使将红梅自部严重烧你，头发全部烧光，脸上，留卜好几处仿地犬亮时，蒋红挴被打得站不起来，由人換扶国家。一进家，只吃苍母亲已经吊死在门框卜。当天上乍，朱升祥获准被放吅家来。夫费两人把老母亲装进一口破和箱。出嫁到外村的女儿宋顺芳回家探筀，正赶上奶奶出菲，扑上去放声天哭。凶夏

乃宽，见到她就拳打脚蜴，并拁以轮奸，还不准为＂地主浈＂哭注。朱顺芳从此得下了遗尿症。网理完了母亲，朱升样又被关了起来。

朱升样被关押，吊打了二十多天，伤口化脓感染，浑身上下皮开肉绽，血肉模楜。一天晩上，陈陆清一伙又把他吊了起来。奄奄一息的朱升样，经受不住拷打，很快昏死过去。陈陆清 一伙把他放下来，喷了两捅水，见他苏醒过来，又品起来毒打，直到再次昏死。陈跀清这才派人杷昏迷不醒的朱升祥抬回家中。临走骂了一句：＂叫你们尝尝无产阶级专政的厉害！＂一家桇 $\int$ 丰天，朱升祥才慢慢苏醒过来。

就是这么一个陈陆清，1968年底，清理阶级队伍中，又荣作！＂党支部书记•公社党委委员。

69 仆四，五月间，跞陆清还没有放过朱升祥，再次把朱升袮关押起来，这次更师出有名了。＂清理阶级队优＂，他们不仪批他打成地主分子，而且还把他打成五•••六的什么幕佥人物。时为他儿子在学校参加厂群众组织，对老子不公正遭遇鸣免叫屈。

林所祥大天晚上被吊打，中午则瀐上高帽手，持上黑牌，把全家大人用绳子穿在－起，后边再拴上十岁以下的两个儿
们抢起段鞭抽打，起得快了，后边的两个孩子跟不上，樏倒在地•连淯常贬，嗙哭喊叫。当时朱升祥还有一个个满周岁的小
只见小女儿由于乱滚舐胞，恮在腰上的绳子已经勒住脖子，口吖々旅，哏看就要断气。朱倾林急机上前抢救，蒋红梅含泪制 It：：＂不要管她「．大人还活不下去．就让她死吧！＂朱顺林说：
＂要死珀全家死在一正起，只要我有一口气，就不能让妹妹死。＂说完，割断绳子，救活了林林。

陈陆清一伙这样前后折腾了一个多月，才停止游斗，放国了朱升祥。面对这伙灭绝人性的强盗，朱升祥悲愤难忍，加之关押吊打，生命垂危。又过了两个月，才勉强下地。

1970年的 11 月 11 日，陈陆清，黄顺龙等人又抓走了朱升祥，连续毒打了两个晚上。临放回时，陈陆清对朱升样说： ＂今天黑夜回去你自己死吧，不死明天晚上再采批斗。这一次闯王爷叫你活你也活不成了。＂一听陈陆清他们这么说，朱升辟连夜偷偷逃走，虺到东北订宁一个弟弟家里。

朱质祥逃走后，陈陆清一伙气急败坡。第一天夜间，黄顺龙把朱升祥的儿子朱顺林叫到大队铜养房，追问朱升祥的下落，朱顺林就是不说真话。黄顺龙接起一把铁叉，用木柄朝朱顿林䢃头盖脸打去。还用叉背猛砍朱的双腿。打到穼夜 ${ }^{-2}$ 点，才放告顺林回家。朵顺林挣扎者站起来又倒下去，只好贬行，一个多小时才爬出下炙米远。后来有个奸心人看见，才把他扶着回家。

第一天晩卜。陈陆清一一伙又把蒋红梅拆到大阶办公室，逼问朱升祥的去向，蒋红梅闭口不答。他们兽吽大发，剥掉蒋红梅的衣裳，用木根猛捅痔红梅的阴部。并用新麻绳䄻着水拼命抽打，直打得她滚来滚去，呼天㖪地。陈陆清对蒋红梅恶狠狠地说：＂这就叫无产阶级专政，情哕？你们地主阶级想翻天，休想做梦！社会主义的铁打江山我们坐得审宛的！谁也动摇不了！你回去路过朴边湖里跳进去死了吧！惊还活个捨？反止你这家人活不成啦！＂蒋红梅一步一－拂，挣扎着肥到湖边，有心跳进去寻死，又扔不下几个孩子。肝肠寸断，痛哭失声。哭了

两个多小时，她咬着牙往回鬿，直到天快亮时才遏进家门。朱顺林扑上去隐扶母亲，母子俩抱头痛哭：＂难道这个世道没有我们的活路了！＂

过了几天，陈陆清一伙又把蒋红梅抓＂去。他们用木㭾打她的腿和脚，用木板打她的脸。蒋红梅旧伤未好又添亲伤，面部成了血乎乎一片，双呴觗得连鞋都脱不下来。蒋红梅，朱顺林惨遭毒打，下不＂地，打水，推面，碾米都成了问题。左右邻固也吓得不敢登门，那个年月，家家自顾保命都困难！眼看一家人就要锇死，母子俩只好坐在玬上落玉米，打发七岁的孩子用小絠子提水。全家人顿顿喝王米糊糊。

丧尽天良的陈陆清，黄顺龙一伙并不就此罢休。不久，他们打听到朱升样逃到了沈阳。就派夏乃宽，夏中承等人去沈阳，以企图投苏修数国的罪名，把朱升祥义从沈阳㧓了回来，关押在一䘞库房内，山夏乃宽等几个爪笛轮淯看守。

当大晚上，陈陆清召集全村社员开批斗大会。他企曲事实，无中生有，凶搌地说：＂朱升祥逃到东北，是想偷越国境，投靠苏修，背叛祖国，在那里再拉一批人，回村欺压我们贫下恨农！解放前，我们昉尽了地主资产阶级的苦，现在我们负下中农姐妹父老们，我们能答应再吃二㴜苦，再受二茬罪吗？＂底下的贫下中农在陈陆清的滛威下，个个吓得只得伸出拳头：＂打倒朱升祥：加强不产阶级专政！中国共产党万岁！毛主席分岁！＂其实，辽宁，沈阳在什么地方谁也没有搞清楚，只知道苏联在中国北边．往北跑，就是投靠苏修！陈陆掯指使夏ケ亮，夏中承等人用更为严酭的刑法天大晩上拷打，折磨朱顺样！这国好，罪名更多了，地主，五•一－六黑后台，苏修特务…… •大堆：四互天后，朱升祥的眼睛肿得只剩一一条经，两只落膊巨゙天

黑夜被紧紧据着，伤口化胀感染，身上生起了粗，吃饭也得靠儿子—口一口喂。一天清早，朱顺林给父亲送饭，找夏乃竟开门，只兄父亲悬空被吊在房梁上。朱顺林放下父亲，用手一摸，已经断气了。看到年仅四十多岁的父亲俊死的景象，朱顿林顿时痽在了地上。这时，夏乃觉走过来，恶狠狠地说：＂这种人死，不如一只狗死！今天上午必须把他理掉，如果你政遭抗，你仔细想想你父亲的下场！小手，当心一点，谁敢反对我们共产党。谁敢反对无产阶级专政，就是这种下场！＂朱顺林一家只得将父亲草草地埋葬，在这样的年月，在这样的世道，有理，有寃到哪里去诉？毛主席能知道这帮人干的什么社会主义？干的什么无产岎级专政？

朱顺林在学校里时曾看到一张传单，1966年8月26日，北京効区大兴县传达了一位中央首长的讲话：＂群众打死人，我不赞成，但群众对坏人恨之入骨，我们劝阻不住，就不要智强，＂派出所的民警闻风沼动。他们向红卫兵提供了管辖区内的＂四类分子＂的情况，并以这些＂想类汃子＂的＂不法行为＂激别红卫经对他们的仇恨。8月27日，红卫兵将一些所谓＂表现瓜好＂的则类外子拉出来非打，把人打死后，红卫兵还觉得没有捕提到对 $\boldsymbol{\prime}$ 的＂变天嵅＂。了＂是义愤便转移到其他＂四类分 F＂及所调有一一般问题的人，以及他们的家属身上。有的还拍电报，考作催促在外工作的家属返回原籍，以便满门抄斩。从 8！27月至9月1日，大兴县13个公社．48个大队。先后杀零＂畍类分于＂及其家属 325 人，最大的 80 岁，最小的才出生
红卫兵纠察队在8月26日，次次就䦘打所谓＂非红五类＂师生 130 人，占全校人数的大约三分之二。而这些事实，都还是

在京城里发生的！他地听到说，连一些有名的作家，教授，艺术家……都不堪拷手斤自杀身글！

如此世道，还有什么天理可讲！
全家人悲愤欲绝，又不敢放声痛器，只能偷愉流泪。琙钻在被嵩里哭泣！

## 陈亦金

1969年45岁男资橉员

陈亦金原是青海省某医学院资料空的一一位普速的资料员，文化大革命的风暴席卷全国。林彪，江育一伙不仅要打倒 －一大批老一絜的无器阶级革命家，就连陈亦金这样一个普通的资料员世不放过。

䟻亦金曾加入过国民党，这一－历史遗留下的问题早在 55年肃反运动中就已做过定论。文化大革的要横扫一切牛鬼蛇神。陈亦金无雲被定为＂反革命＂分子：

陈亦金被医学院的造反派匑出来批年，脖子上挂着＂矿史反革命分子陈亦金＂的大牌子。一次批 ${ }^{2}$ 会上，他被两个遗反
罪。台下传来一阵阵响竞的口号卢：＂打倒反革命行手陈亦金。＂

。＂坦日从宽，抗拒从严…．．．＂
一个粗壮的小伙子冲上台来，照着陈亦金的小腹部猛踢

两脚，大畵本问道；＂你交不交待你的罪行。＂陈亦金踇倒在地， …全造反派叶上去捙住他的头发命令他起来，陈亦金疼得欲站不能，造反派猛地一脚踩在他脖子上：＂你想跣着交待，就这样跎下去唈！＂

一个小时，两个小时，陈亦金始终这样跭着。
1969年，陈亦金随学院下部下放到＂五•七＂子校劳动。由于他一直认为没有什么可交待的，所以是被下放若中的顺固派。

陈亦金每天都在专案组人员的监督下下最耻最累的活，上则所，或者是想喝［1］水都要得到专栄组人员的批准。

下活你息的时候，专案组人员就在町头仆起批朴会 F 刑人坐在那昌喝水，他却被赶到雨光下画暴研，眖军 5 ，把他打酕继续晒。有一饮陈亦金晕倒在地里，几个人上去又打又踹他信没有苏醒过来，一个大汉便顺势覆了两勺上肥用的簧永朝他脸上泼 $\mathrm{A} \cdot \ldots$

非入的折磨使陈亦金的身体每况愈下。在十校本束反家吃得都不好，对他更是特殊，钣不让攺饱，有时只炨に 半有人便往他的礉壁唾唾沬。
这种非人的生活不知哪一大才算散到头。一天，趁撒农约的机会，陈亦金悄悄留下了一点＂海果＂（农药）。

一天清晨，大家都已下地劳动去了，㫿陈亦金没有点床，香守走过至，发现他时了一大堆污啹，才知他愉服了农药，当天，陈外金被送去至院抢救，病情还未有好转。专羑组的人就把他扡回了干校。他们把他双礕反捆，悬㖛在斿梁上。有人上前用皮带㹨打，有的用脚踢。陈亦金又被加上一条配状＂畏罪

白杀＂。陈亦金被抽得皮开肉绽，他被悬吊了近一个小时，终于专案组的人打累了，他们还连拖带拉地揌陈亦金拖回宿舍。半夜，陈亦金忍住周身的巨痛，偷偷科到食堂边的一－口井边，投井自尽。年仅 45 岁。

## 史云峰

．1976年。28岁 男 工人
－1976年12月19日，行刑队黑色的枪口瞄准着一个年轻英俊的小伙子。他，昂然挺立，满腔惯恨，似乎要振臂高呼，抗议这种不公正的判决。可是，囚绳紧紧地掴绑着他的双手，普鲁卡因麻痹了他的颈项，棉团塞满了他的口腔，医用乑合线紧紧勒着他的嘴角。他欲动不能，欲言无声，就在那罪恶的枪声中倒下去了……

土淮湘对史云峰案件拍板定案以后，死亡的䒴影笼罩在史云峰的头顶。史云峰曾为自己的生命抗争，他的亲人们曾为他算走申诉，良知未泯的同志曾为他发出＂刀下留人＂的呼喊 ……但这一一切，都淹没在因为法制荡然无存而泛起的污泥浊水之中「……

一九七六年十二月十七日，何史云峰宣读了死刑判决书，并宣布给两太上诉期。这样一个复杂的政治案件，只给两天に诉时间，真是强人所难！但是史云峰还是顽强地完成了数于言

的上诉书。㫛重的手铐使他无法执笔•他就请同监犯人代写；上诉时间短促，他就夜以继日，从早晨特到黄昏，又从黄皆写到黎明。在送给省法院的上诉仔中，他列举事实，分析原因，说明自己主要是划＂四人帮＂的倒行逆施不满，并没有全部否定毛主席•没有反革命的思想基础。地也指出了嵝决书中那些不符合本卖的肔方，逻辑荒漻的地方。最片，他青道，他还年一轻，他要在未来的岁月为祖国，为四化作些贡献，请求作要判他死刑。这俊上诉书，疑聚着对党对人民的挚爱，也浸泡着禾被人理解的凄怆，情真意切，读之催人泪下！对这样情理俱在的上
未经党组讨论，就被轻率地驳同了！这种超越法律权限，传反法律程序和组织原则的混乱现象，正是省委的志：裚负责人王淮淋破坏法制引起的必然后果。他就代弿法律，他既然已经决定判处史云峰死刑，服就是不诃更改的。在这种情况下，出云峰任何有道理的申诉，也就不屑一顾了。

当法院把判处史云峰死刑的决定通知家属时，史运峰的母亲贾秀云当即吻办案人员提出口头申诉，第＂，天，十一月十人日，是一个风需交加的寒冷的日子。天刚家蒙亮，这个面临伤f 之痛的母亲，又跌跌撞撞垉赶到省委㧈关大门口，双手高举着她为儿子皆的上诉书，拦车減冤，要找省委前主要负责人评理。可是，她镬诉无门，呼大作应，只有绝望地举臂长号：＂救
还笑杀他？＂这裂人肺腑的声童。使天地为之变色，路人闻之泪下！

烈士的母亲提出三点理由：（－）教㖟犯处有期徒刑，被教㖟者为什么处死制，难道被教㖟者比教㖟者的罪还重？（二）公

安部门菜自和她谈，说史云峰态度好，反对王洪文，难道这些不能减轻一点罪过？（三）史云峰有反＂四人帮＂的东西，这个案子是在粉碚＂四人帮＂以前结案的，粉碚＂四人帮＂后为什么不重新考虑？这三点意见，雄旁有力地指出了死刪判决的无理。可是，在那些真理和正义被踩在眭下的日子里，她得到的回答是，要同你儿子划清界根！

十云月十九日晨，当省法院向史云盽宣布浂回上诉时，史云峰再次大亨琙毚，市公安局负责人和审讯人员当即提出，史云峰态度好，不应处死。随后，市公安局又向市委主管政法的老书记反陕。这个当年曾表示不同意对史云峰判处死刑的老书记，立即直接给王淮湘的一个同伙，那个主管政法工作的人打电话说：＂犯人提出申诉，不好执行。＂那人回答：＂不准他申诉！＂老书记又说：＂犯人不服，要讲话，不好执行。＂那人回答： ＂你们可以梁取一些措施嘛！＂随后，他又同王淮淜商议，决定维持原判。在史云峰公判大会开会时，这人又打着王淮湖的令箅，再放用电话通知市委，重申＂还是按原判热行，要案取措施。＂史云峰在临上刑车时曾大声㖪道：＂省高，省高，我坦白了为啥不从宽！？．．．．．．＂这是他在被＂采取措施＂前说的最后几訽活，今天这个令人心碎的场面•还经常在一 一些目睹青的眼前漳现。那凄怆的声音仿佛还在刑车后面飘落，传得很远，很远，斯裂着人们的心……

按照法律通例，犯人一直喊冤，临刑不止，是应该倞此执行，重新审议的。可是，王淮湘和那个司伙，既对作案人的䮯狁
堁裸地暴㤹了＂他们实行法所斯专政的风恶面同！

## 黄雪清

1976年41岁 女 农民

## 衣车不翼飞

一 凡七尞年十月二十日，秋高气爽。位于广东省东部半山区的揭西县和南大队，彩旗迎风招展，社员喜气泮洋。干部，群众穿着节日盛装，㑷锣打鼓，燃放解炮，集会游行，热烈欢呼粉碎＂四人製＂的伟大胜利！口号声，锣鼓声，鞭炮声汇成一片•在空中同荡。这一天，全村好不热闹，好不欢跃。人们就这样地度过了这个欢乐的日佼。

第二。天早晨，当社员们正以欢庆打倒＂四人帮＂后僌发出来的那股干竹，投入新的工作和劳动的时候，大队竹帽厂验收
稩一架华南牌的㔼衣车失窃了。＂这个消息很快就传开，干部㷙众都感到惊奇，议论纷纷。大队党支部认为，两架肎车不翼而飞，折非小可，这是炎系治安的大问题，必须抓紧査究。于是立即用电话向公杜报案，要求派员侦破。两架衣车失窃的事就是这样发牛的。可是，淮也没有想到，它竟成为后来造成寃案的前因和导火线！

## 办案凭腷断

金和公社淄报，立即决定派公安员林良启组成四人专案组，当天赶赴现场，开展侦破工作。一进村，他们听到竹颃选职工反映，失窃衣车的主人，一个是厂长陈炎，一个是大队信用社干部陈義兴。这两架衣车都是比较旧的，引起人们注意的是社员赖断玉那架比较新的蝴蝶牌衣车，本是放在被窃那两架的前面，却被挪开不要。括此，林良启便断定这是一起对干部的报复性作案。于是，他们既不作认真分析，也不调查研究，立即决定把厂里平时对干部有意见的职上和当晚杀鸡喝酒的社员叫来集中＂办班＂，分两批进行，每批十余人，时间半月左右。 ＂办理＂时，有的人被捆绑吊打，受尽皮肉之苦。就这样，＂舟班＂一个月过去，但衣车毫无下落。

正当专案组感到十分为难的时候，有个干部反映，发现衣车失窃的当天早晨，竹䊉厂门口的人群中有一个人笑㖣德的，似有幸灾乐稆之意。此人原是竹帽厂推销员，名叫沈查。不久前，他因报销旅差费回题与厂长陈炏吵得面红耳赤，一气之下．退出了竹煯厂，在林前公路旁开设单车修理店。于是，专案组便认为，衣车失窃，很可能是视查报复性作案。与此同时，又有一女社员前来汇报说，出事那天夜里，她到大队加工厂称花生油，路过竹㬈厂门前，在一片漆黑中见有三个人影踡在屋售下，好象在商量什么事，其中一人说话甚似＂猫声＂。专案组闻报，与大队下部经这一番猜测，便认为是该大队莲池村社员陈思才。这人说话就象猫叫。他不务正业，以串村过户，修补搪瓷器血为活。平时与沈查兄弟俩来往密切，吃吃喝喝。这时，专案组便认为这些情况吟靠，并断定发案那天夜里蹲在大队

加可厂 「屋檐下那三个人无疑就是陈思才，沈梖及其哥哥沈造。于是。于是，专案组便确定把这三人列为重点审查对象，那么，要先抓谁呢？他们认为，沈查是共产党员，复退军人，性格汹强，要抓他有点棘手。而陈思才是普通社员，性格软弱，形先从他打开缺口。由此可见，以林良启为首的专案组的＂侦破上作＂，一不重证据，二不重调查䂨究，而是凭道听途说，主㮩臆断办案。千是，衣车冤案便从此开端。

## 棍榛通供词

陈思才被专案组抓来，经过几场峃讯，只交代曾做讨头花生油换化貼的事儿，就是不供认有愉衣车的行为。㭼良底十分畒火，他对专案组说：＂使不是吃了豹子胆，就不政一一次揄两架衣车。那天审讯时，我故意拨出手枪放在梷卜。他他满不在平，这样的人，不给他一点厉害尝尝，是不会轻舓捛倛的，＂致拨着，一场刑讯通供就开始了。

那是一二月1七日晚约九时许，经受了一一连六个月夜肺讯的炼思力，又被拉到大阪加以厂打油布间来简讯。这时，他已经很疲劳，身体发烧，胃又作痛，已有两篒颗精末进肚里，自子已经站，文不住了。他一进门便间专案人员衣求道：＂我已经折磨得这个样豆，错误已经交代了，还是放找回了家吧！＂控条人员厉声说：＂今晚你再不交代，就免想够个5（度友勾施的意思）！＂这时陈思才不语，专案人员火广，蝎令他路下，取束绳子，又给他个＂老虎背猪＂绑了起来。半小时过去，他仍不斥け。
清楚，就立即把你吊上去！＂陈思才眼见那根象毒蛇•样正在：晃动的绳子，不寒而栗。心想：受审六天来，根子，绳子，殖子的

滋味已经尝够了，毕天深校，就是被这根绳子在身上缠上三圈。两端用力拉紧，长达十分钟，浑身麻木，昏过去，倒在墙脚。此刻他又想：好汉不吃眼前亏，好夕混过这一场再说。于是，便编遗了与沈家兄弟俩合伙偷穷农车的＂供词＂。由于是屈打成怊．编造供词，故其作案的地点，时间，情节均不相符。低专案组段如联至全，不择手段地进行引供，最后束古＂概括集中＂，不全补全，终干拼凑成一份完整的＂供词＂，并把原笔录销毁 i。

对‘＂这 一＂胜利＂，使林良覑等专案人员得意洋洋，他们䆓品中空結广这样的＂经验＂，凡作案者，不会轻易吐落真悄；㧼楏不下，何能得到供词。

铍口＂突破＂「，素案组即把沈淄抓来。他们先用陈思才的 ＂供河＂进行今供，栲供。达不到目的。敞施用了比对低陈思才更加残暴的刊罚。诸如＂跃边绯＂（比＂老虎背猪＂更难受），用玉枪简乱捅等等，扩很他鼻青眼肿。几昍鲜血，几次昏倒在地。最吅，林良品还不栝恫时，用于枪在专案组屋后连打儿发子弹。

 …招低，并供认两架农车窝藏干岳父家中。这时，专案组便乘胜括卡，火速派人前往起驻。但却叔了空。对此，林良雇的办案想想，今法不仅没有政变，反而顽固地认为是其弟沉查在后面作三绎。但他们早已知渞•沋查是共产党员，复退军人，是条硬汉斤，要制服他感到槙手。怎么击呢？为难之际，林良官又横生 －－计，决定从别的大队抽调两名＂敢抓敢斗＂的民兵充实专案队伍。株此，一场更加残涊的刑讯通倛又开始了。

十 $\because$ ：月 二 $二 十 一 口$ —，沈植被专案组抓来了。他们施用疲劳战
住别给大枵党支部，公社党委及县公安局的。沈查反复申明，共产党员头可断，血的流，没有就是没有，不能冤柇好人，要为真理而斗•争！然而，沈查得到的报应是残酷斗争，刑罚再加码，再升级，专案人员多次威胁说：你如再抵赖到底，只有死路一－条，要把你的肋骨一根一根取出来，恐怕连身 上的肉用汤题他舀不起阙！

整整一个月过去了，沈直依然在专案组经受各种残酷的斗争。直至翌年一一月工十日晚，沈查义被带到公社工，商所楼上，去接受＂高一级＂的＂教育＂。只见专案人员摆开阵势，个个气势帎沟，沈查被稍加间话之后，林良店使个眼出，一个专案人员便拥士前去，把他㧩费起来，接着就用乱棍毒打，然后把他悬梁高吊。但他咬紧牙关，一声不响，任凭他们吊了又打，打了又吊，折磨得死去活来，几次不省人事。就在那生命孚危之际，他眼看实在忍受不住了，不得不采取权宜之计，违心地招了供。

第二天，正当专案组向上的报劝的时候，流查却全部翻供了。对此，专案人员暴跳如雷，他们又费尽心机地施展了骇人听闻的刑罚。 天夜晩。寒流南下，冷雨绵绵，沈查被吊打之后，跟踉跄跑地回到住地，他对一专案人员说：＂我的头晕量的＂，但回答是：＂那该让你清醒清酶吧！＂说着就把他拉出屋外，用绳子反绑在石柱上，站他经风淋雨。而自己则躲在空两睡在床，上盖上棉被，闭目养神。还了一会，全身湿透的沈查，在寒风冷雨中挣扎着，并多次向专案人员求饶。但他却充耳不闻。自到沈查下身被冻偒，昏迷过去。醒米时，他不由自主地呼喊了几声，幸得喊壁的供销社，粮管所的干部听到了，前来

对阻，专案人员才给解开绳子。身为共产党员的沈查，就是这样㢣过了五十六个难忍的日夜。

## 家属被遇死

沈家兄弟被抓去一个多月，在那㩐遭严刑拷打和威通之下，沈巡曾说他的妻子黄雪清知道衣车的下落，因此，专案组又在这个＂贼子家属＂的身上打主意。

年已四十出头的黄雪清，从小家里很穷．出生三个月就被送给人家做童养媳，嫁到沈家后，生育五个儿女，是个纯朴，善良，进步的农如。粉碎＂四人帮＂后，她和社员们一样高兴，希筌往后有好日子过。岂知出了一桩衣车失窃案，丈夫被抓去＂办班＂一个多月，家里粮食存下不多，油盐早已精光。一九七七年一月十九日下午，她筹点钱，到扞，匕买盐，不料回家途中，突然被林良启等人叱喝路下，说她已＂构成犯韭＂，当眼被捆㻉在公路边的石杜上，站群众围观，还恐愿 一个衣车主䩒打她。接着又被牵着游村示众，进行人格污辱。随后就被抓进专案组去。

一向信奉㮛棒威力的林良启等入，当然不会对善良的农妇发慈悲的。如果他们有一点儿慈寜的话，就不会抓她，忍心让她拋下儿女于不顾。因此，㭙里一些有良心的人们闻讯都在为她担心。而林良启等人，却昧着良心，对她乱施刑罚。还恬不知耻地导演了一一出＂夫妻对质＂的阔剧。因为他们事先强迫沈巡要对妻子说的一段供词是专案组精心编造的，所以这个剧是注定不会演成功的。他们夫妻一会面，妻子便情不白禁地哭泣说：＂沵如果做了这㮼坏事，就该如实交代，切不问害已，書我，害予，害孙呀！＂丈夫也壴哭着说：＂天哪！这明明是冤屈死人哩！＂这一来，拣导演者大失所望，只得仓猛收场。这岂不是

点告专㭉组自欺颠人的破产吗！呵是，林虽启等人一汗未成又
斗＂的尼坛明王初展时，目的是专门对驸黄等清。当他第一次








非杀了。人门从她别㬹得大人的眼睛利神态中看到，她是饱含


## 水落石头出



说：＂她该死，今度教与教孙不叮偷！＂等等。

强权东不住真理。階受折磨的其产党员，复退军人肬冥，
内＂人的关夫＂，经研究决定，衣即派出 工作组，会同金和公社驰委对该案进行深入的调查。工作组经过一一段时间的深人调奞研究。证实怢良犕等人所搞的＂专案材料＂，一无人证，二无物证，录无旁证，纯属用掍棒打出来的。因此，县委决定要林良

吕停职检查。在此期间，县委曾多次舷到中央組织部，广东省委，洴芑地委转来死者亲属的上诉，上访申诉书，县委常委多次进行专题们析研究，采取措施，下决心侦破衣车失窃案。但由于时対境迁，现场遭到破坏，给破案工作增加许多困难。为了向党向人民负责，加速破案，悬委曾经三次增派力量，县委五名常委也多次深人现场，部署破案工作。工作组经过长时间的广泛深入发动群众，于一九七九年一月十四日发现线索。当传讯盜锍衣车的作案分子林镜辉（金和公社南联大队人）时，县委书记钟兆英亲自对他进行政策教育，促使在他在党的＂坦白从宽＂政策感佋下，老老实实交代了作案的全过程，并取出衣车赃物，使这宗拖了二年多的衣车寃案水落石出•真相大兒。

## 赵经茂

1967年59岁 男 村干都

他是一位村个部。
在䣕惊心动覕的年头。
上接见红卫空，连着八施。

10月，陈伿达在中央工作会议上，怍了题为《无产阶级文化大革命中的两策路线 $>$ 的报告。他何得为自上而下打倒各级

领导干部制造一个正而八经的口实啊！
就在这个小小的山村里，大䆘报㙋满了村庄，各种群众组织竞相成立。打倒＂走资派＂越经茂的大字报如同重重幕帐挂满了学校和地头。就在 66 年冬天的一一个夜晚。寒风刺骨。大荨纷－飞，吃完晚饭，一一个年青人㪣锣高喊：＂大家马上去学校刊会，不到会者，就以反革命论罪．．．．．．＂

这样大的嗢子，谁敢不去呀！有的是枹着吃奶孩子的如女，有的是小脚老大娘，有的是拄着拐棍•白发苍苍的老大爷。
着两亚煤油灯，放在讲台桌子的两端。黄黄的灯光，照在教室墙上的大字报上，显得暗淽发黑，坐在后面的都看不清面孔。还不时借来一阵喧闱声。突然，有一个年青人大声呼起口号： ＂打倒历史反革命分予！打倒农戌！打倒走资派䞨经茂！＂于是两个戴着红卫兵袖章的学生把他押到审判台，飒他交待如们混进党内，如何当上村长的经过，赵经茂说：＂我当㳡两个月㤢村长，那是给我们党做工作呀！＂一个粗大的年青入跳到台上。用绳一千段㨄着焦的双臂，号一个造反派一跃上前，两个人把他吊在横梁，上。下面•一个青年带头呼口号：＂抺倒历史反革命分子！打倒走资派！坦白从宽，抗拒从严：颁抗到底，死路一条！＂吊他的绳于时起时落，赵经茂还是交赫不出什么问题。这时从群众中间跳出一一个人，拿出抽马的皮䗔，乱打一个，打得他鲜血直往一个滴。

有个小㧡吓得大乫，孩子的好妈迫不得已，只得清假退出现场。深夜，天寒地冻，斗争会足足开 「两，二个小时，群众也都非常疲を了，那些造反派只好暂吋休会。

散会后，造反派将老赵押到牛侢，胨得他全身发抖，缩成

一团，在黑暗中疼得不时发出呻呤声。那天，老赵整整一夜没有合眼。他心想：＂这是什么世道？我当了十多年的生产队长；不论酷暑，严冬，从组织互助组到合作社；从 58 年大跃进到生产大队的成立，自己都是起早贪黑地为队里奔波，解放前为数护我们的革命同志东㞺西跑……＂他又冻又哦，昏过去了，看守人跑过来，朝着他的腹部就是两脚，并说：＂你装死呀！＂他痛得又醒了过来，这时天已渐亮，看守老赵的人，让他到村子里扫雪。

赵经茂身体极端虚弱，䧗部疼得直不起喓来，监智他劳动的人，朝他的腰部捶子两拳，…边还说：＂我来治治你的病。＂可怜的老赵被打倒在地爬不起来了。疼得他昏厥了，来了一批造反派连拖带拉地又把他拖国了牛棚，给他灌了两句水，老赵从死神中又逃回来了。当他苏醒过来时，睁眼巡视四周，他向看守人提出‥个小小的要求：＂能否让我看看自己的老婆和孩子。＂那些造反旅说：＂可以，在今天晚上，你会见到他们。＂

晚上，乡亲们㫓完㻊饭，八点多，斗争会又在学校历始了。斗•争会和往常一样，所不同的，就是让他的老婆和二个孩子坐在最前面。大儿下刚上小学五年级，大女儿梅儿才读二年级。他最喜爱的小儿f欢观：則网 6 岁。他们看到爸爸真想上前解开绑在爸爸臂上的绳子。保是，他们不敢，只能偷偷婴泣，老䞨的妻子见到丈夫被拆磨得面黄饥掼，皮包骨头，心疼得犹如ग绞。赵经茂疼急得连眼也棦不开。只听到有人瑊他的名䆘； ＂赵经茂，你不是要见你的家属吗？睁开你的狗眼，看看他们吧！＂

老赵使尽全身力气，费力地慢慢睁开了他的双眼，看了他僻一－眼，顿时热泪盈眶，低下了头。寒然一个小伙子上台张起

他的头发说：＂看看你的狗葸子和你的具老婆！＂抯绳子的两个大汉，又把他吊在半空，＂坐直升飞机＂。下面又是一片打倒声。老赵的家電目不忍睹，抱头低声肔抽泣。一斗又是两小时。赵经茂已经几天几夜没进食了，龺厥过去，造反派把绳子放下来，又是一阵㨻打脚踢。会散了，他又被拖进牛棚，饥寒交迫，疼痛难涊。一个健壮的老农，忠心耿耿为建设农村奉献了大半辈子的人万万没有想到，这场＂文化大革命＂便他落得这个下场，他痛苦，他悲协，他愤怒，这日子什么时候算个头？

他唯一的念头：只有一死，才能了结这非人所能忍受的痛苦。

1967年12月8日，赵经茂趁看守不注意，用一块石头砸碎自己的脑袋，永别了这个世界。

## 刘钊

$$
1969 \text { 辛 } 49 \text { 罗 男 干野 }
$$

每个人都有刻骨铭心的记记，有的是欢乐，有的是悲伤。
一一七六八年冬天的…个早晨，刘翠花怀着黃悦的心情为㣚下乡回来的女夫收拾行装。他要到甚直毛泽东思想学马班里去学习，翠花虽然是个文化不离的家庭妇女。但她也满得，学羽是能使人进步的，何况这饮又是毛泽东思想学习班呢！

一个多月过去了。一天她出门买东西，排走到街口，只見

对面墙上點蒌一条大字标语：＂打倒大效徒，死不改梅的走资派刘钊！＂捬天一声霹原，刘翠花只觉得天旋地转起来……

从这天起，刘涂再也没有回家。她急仙四处打听，有人告诉她，刘钊在南关土产公司的大院里。

刘嫏花领着十三岁的二女儿竹彬跑到南关，一个立眉横目样子很凶的人把她母女拦在大门口。刘翠花隔着门缝徍里张望，啊！她的心一下子就碎了，她看见三十多年来生活在一起的丈夫从一个库房走出来，胡子长长的，脸瘦成了一长条，眼光直眼䠐的，就象个鮲子一样，两条䐊机珹地迈着步，走到化盵堆前，只见有个人把一裚百十斤重的化肥括地硯到他身上，他一下子捙倒在地，另一个人马上又掊起一袋压到那袋上头，刘钊象牲口一样在地上艰难地爬岈，㿬呀……

刘翠花领謩竹云给刘钊送饭，一个头头指羞刘钊的鼻子对她说：＂你知道他是什么东西？还不划清界限？以后别来了！＂刘钊反问道：＂你说我是什么东西？＂那人勃然大怒，㗕星四浇，吼道：＂好哇！你还敢鷘硬，今天晚上眼你算帐！＂一把奔过送来的吃的，把刘到连推带操弄到了里面……

刘翠花打发竹云去看爸爸。刘到见孩子胸前戴着一枚毛主席像章，喜爱地说：＂让爸爸戴戴吨。＂竹云摘下来还没递到爸爸手里，猛然离边过来一人䢃手夺去，大巽道：＂你这个大柸徒，有什么资格戴毛主席像章！＂小竹云又怕又气＂哇＂地一声哭了……

刘翠花最后一次看刘钊，是在一间小屋里，刘钊瘦骨嶙䗉地躺在炕上，人事不省。刘翠花的心象刀割一样，赶仙拿出刜从街上买来的油帡给他吃，他不慬得；递水给他喝，他也不蒷㧹。刘翠花扑到丈夫身上放声大哭：＂天哪，你咋成了这个样

子！＂身边宾然有人大喝一声：＂不许哭！你要和数徒划清界限！＂

又过了两天，一个人用手推车把刘到送回家，刘辣花扑上前一看，刘钊双目紧闭，牙根紧咬，浑身浮肿，小肚子整得象一面大鼓，比起死人来，只芕了一口微弱的气。刘翏花的渭水不由自主地象断了线的珍珠从腮边直落下来。

她们母女三人用车推着対钊来到区医院，＂工宣队＂和＂军宣队＂的两个人伸着手向她要革委会的证明……

在县医院里，刘翠花朗在地上央告医生，电话铃响了，商业局通知医院：＂这个人是频徒！＂．．．．．．刘钊又被送进沙岭子医院，商业局一个人接䠦而至，对矣生说：＂你们知道这是个什么人？

䒭天哪！就是＂叛徒＂也是一个人呀，牛马得了病还要给医治跜，怎么一个活人连牛马都不如狔？还有一一点人道主义吗？此时此刻，刘翠化真是呼天不应，唤地不灵。一九六九年十二月十三日中午，在刘翠花和两个女孩子的痛哭声中，刘钊含恨商开了这个世界。

刘咕的体温还设有完全消失，学习班副指导员崔学恒就阊进了筀．朝炕上的死尸踓了几眼，象凶神一般指着刘翠花大叫：＂刘钊身上有黑玨，嘴里流血，你要老实交待，你让他吃了什么药？＂

两含女孩被轮番旰到晊外单独审问：＂说：你妈给你爸吃了什么？＂

不能烧，解剖化验！＂

刘翠花这时才从悲渍中程悟过来：＂他们是把人整死，还要再嫁袺于我这样一一个受害的弱女人身上，必欲人亡家破而后快。＂

七天后，张家口的法医写了尸体鉴定书：＂正常死亡。＂
火化前，刘翠花用哭干了泪的眼最后看了看丈夫的尸体，心中暗暗发誓：＂老刘呵，只要我活着一天，就要为你上告申冤！＂

九年后，刘翠花终于实现了自己的暂言，凶手受到了严肃处理。

## 翟民山

1967平23岁 男 军人

翟民山是一九六四年入伍的，只有小学一年级文化水平，穷苦不㻣的家庭，使他过早的失学了；他的家在河北潴龙河畔的一个小镇。入伍前三天结婚，入伍后 一直没有探过家。在乱哄哄的年月，他爱人秋菊突然来队了。秋菊生下来的时候，家里很苦，没有吃的，父亲给起个名字明秋菜，母亲不同意，正盼女儿将来不要象他们那样生活可悲，因此，给女儿起名叫秋菊，意思是说，女儿口追将来的日于象金色的秋无，老有饭吃。

秋菊来队探亲，翟民乣韭常高兴。自然，新婚先妇度丁口，天蜜月，一熬就是凡华，怎不亲亲热热呢？当晚，不到九点小俩口就插门睡觉了。

当天夜里，翟民山小俩口又说又笑地上床脱了衣服，向来柤心大意的程民山却在微㚲处发现了问题，他指着爱人微微隆起的小肚子道：
＂㚙！怎么回事？諓没回家，它怎么就大了？！＂
爱人的脸色一下子变得䇣白。
翟民山断定有鬼，再三追河，秋菊只是哭泣。
＂你倒是说不说？＂翟民山从梳头底下抽出＂五四式＂手枪， ＂㗹啦＂一声拉了下枪机（其实枪坙里是空弹夹，没子弹），枪口正对着妻子的胎门，恫吓说：
＂说！再不说我就豦了你！＂
＂你叫㧴说什么呀？＂她它求他别开枪。
踓民山略有所想地说：
＂你看过《冰山上的来客》吗？＂
她摇摇头。
＂那我告诉你，你对天发雷，就说：在万灵的真主面前，我发哲，我要有背叛丈夫的行为，天打五雷表！说，就照这样说！＂

这话是电影《冰山上的来客》中主人翁那鸟如子因怀枈妻子古兰丹牧有外遇，逼妻子发暂时说的话，翟民山几乎是一字不拉地把这段台词用上了。他之所以记得这样勲，是因为战士们看了这场电影后，经常用这段台词开玩笑。

翟民山的妻子见男人用枪口逼者自己，抬起头说道：＂你打死我吧，我来找你就是想说说，我早就不想活了……＂

她扑倒在男大跟前，抱住他的大腿大声哭起来。
事掅真是扎手，原来文章又牵扯到造反派，大革命。
那是一个中午，折腾了一上午的造反派们太暴了，各自回家去喍窝窝头了，唯独造反总部的女秘书，赫赫大名的钱䩾

英，她和造反司令却在生产大队一间办公室兼放衣具的大壥屋里㓷混起来。一个司令，一个秘书，同一个战嬉的战友，正在混得如抆似䙞，如为一体，不料想，村里的小学代课教师禁长拴，＇，㩇摸和眼地一头捏进屋来。这也难柽他，一来老天下起雨来，半路上他要避雨；二来他戴普六百度的近规镜，看东西还是稀里糊涂；近视发展了，工资没发展，换不起眼镜，当然不能怪他了。

可名牌钱鯍英不管这些，她见教师进来，㬻忙把司令推到一边，提着梿子质问教师李长拴说：
＂李老怖，你看见什么咬？＂
李长拴是个五一七年被打成右派后下放的＂㒻老九＂，多少年来早就被连治带吓的䌆飞胆散了。听到钱硫英质问，非常害怕，腿直打哆嗦，结结巴巴说：
＂我……我什么也没看见。＂
女秘书以为他看见了，因为高得太近了，她还在提着裤子抽着腰。因此，不打自招，半招不招，说招也招，说不招也没招的自我解畊地说道：
＂他感昌了，伤风头痛，我给他发发汗。＂
她说的既笨拙又巧妙，毕竟是不能自圆其说。但她谅这个早就被捏瑕了捏软了捏拍了的臭老九是不敢往外说的。
＂给他发发汗？＂＂臭老九＂的思维能力一点也没有奥，他终于从她的口中弄明白了，原来这位造反大秘书对男人来说，在用她的䨠天独厚的条件为司令当肉体发汗片呢。他明白了。

教师用右手扶唒眼镜，阵连称是，诺诺地退出。边走还边说：＂我什么也没看见。＂
＂这汗人家才发了一半，我就冲进来，真是不长眼賄－

教师一边擦着说不上是雨水还是汗水，一边责柽自己。
夜间教师就寝后，禁不住把这个桃花粉事一－五一再十地告诉了患难的老妻。他们哪里知道，旁边七岁的儿子还没有睡着

这下゙事情蔺大了，未诗三天，女秘抒钱锍英正在小镇十字街心——个公共则所解手，一一群一正岁不到的小毛孩广见她出来，叫齐了号喊到：

发汗片！
发汗片！
䛳伤风感虫头也疼。
快来给我也发发汗儿……
钱艈英听了孩子们的现代童谣，估计一定是那臭老九教师李长拴把她的桃色枌宗说出去了，在这大街广众之下，不是横排她这个造友可令部大秘书的向脸皮吗？她气得一边骂街，一边抽着裤腰带。一边覎着孩子们打。

小妦娃毕竟不懂大人事，她越迫越踪，孩子们撼的越欢，跑得慢的，小能股上早挨了好几巴掌……

从此，钱䖻英有了＂发汗片＂之称。传说还是特效药，以至小镇的＂农华＂药店变得顾密盈门，许多人蒸名来头特效药＂发汗片＂，问得㕩货员厌烦了，干脆写个黑字自条貼在约店门口：对不起，本店没有发汗片，只有消炎片，去痛片，安宁片，解热片……

这样一来，可就又轮到老右教师臭老九李长拾再…次大倒其霉了。教师为此被打掉了六颗大白牙，大冬大被扒光了衣股放在冷屋里，把脚冻烂了。他犯了＂浬陷造反派罪＂。
＂英雄＂们还不罢休，把所有的孩子们全都找来，逐个追

查，究亮都听谁说的发汗片的事，其中，翟䇙山六岁小舅子六生，被用绳子吊起来，还把半斤多重的秤砣用绳子拴在小鸡子上，结果连小鸡子带小蛋儿全都勒肿了。

这还不算完。
发汗片要报复，要＂彻底消毒＂；＂扩散考大面，消除多大面＂。于是，对司令情夫说：
＂你们去六生的姐姐家，给我凑点儿趣来，好好玩玩儿。＂
司令领了情人的令箭，带上两个打季，光天化日之下，来到曹民山的家里。他们对＂军属＂，＂军人家属＂这个泀儿看得半文不值。
＂来吧！好好伺候伺渎我们哥几个，对于造反的功臣，捈要象劳军…样㓪劳我们！＂司令说着，就去现翟戊以的妻子＂。

秋森大囬他们是畜牲，义正严词地说：＂你们不是毛主庶的造反派，倧们是文化大革命的流誏投机派。他们这些畜牧。早晩没有好下场！

司令狂笑加滛笑地说道：
＂你别看你男人披着一身黄皮，不过是个保皇哬。你忘了朝东一朝西这句话哕！现化革命造友派是毛主席支持的，红 1兵题毛主庶的客人。别说你男人是个大头兵，就是刘少奇，彭德怀，彭真，罗瑞開，贺龙这些人又先么样？不一－样被关迸了＂小墨屋吗？ $\qquad$
三个人说着就扑了上去，犹如三条锇狼撕吃着一一只小综羊……

翟民山的妻子不敢给家里人说，也不敢给翟民山写信。她想到过死，但不愿意死，她才二十岁。

打这以后，他们又来过多次，并嵗胁翟民山的妻子说：＂你

不说，我们不说，没有任何人知道，这样两好加一好，没人再敢欺负你们家。准敢欺负，有造反派总部给你的做主。要是你说出去。对不起，就把你，你的全家和翟民山全家都报铺掉。其雪，就是你说出去，也没用，我们的造反组织连中央文革都挂着号，我们有江青同志支持，有毛主席一百个支持……＂

翟民山听了爱人的哭诉，一脚把她踢了个仰面朝天，他望着妻享微微隆起的白肚皮，就象一窝毒蛇在里面蜈动……

七月十六日深夜，翟民山装拉瘚疾躲过哨兵从刎所后窗逃走以后，搭车潜代回家。他没惊动他娘，只翻过自家矮增，冲北屋印了个头，在院里站了一会，便右手提一把利斧，左手拿着他在首都钢铁厂值勤时外国友人渞给的一个小钢笔手电，踽讨发汗片钱流英家一人多高的土坏墦，来到北屋门下．急促地敵着门。

发汗片的母亲萛先惊醒，因为女儿在造反总部有个一管半职，她的地位也高了，说話口气也粗了，惊奇而不酎烦地说道：
＂谁呀，半夜三更的，有付么事不会兒天再说吗！＂
翟民山在门外平静地答道：
＂是我，我是宋庄来的，钱䖻英的老姨病得不行了。叫我送信咊你们快去看看。＂

发汗片的母亲…听老姝子病危，急忙拉奵穿衣服，当她开开门看到翟民山一一臉杀气和手中的利崈时，吓得目醀口呆。
＂听说你围女发汗片，打确抢发了国难财，票子一挎包，一挎包的往家拿。钱都放在哪？＂䍜民山一亮手中的纷子，发汗片的母亲矢着三寸金莲倒退了两步，结结巴巴地说：
＂钱……钱……在茅屋东南嗑角下。＂
她以为翟民山是来素取钱财的，没想到手起务落，见了佔王。

往外䟫突。他死得并不冤，他知道他園女部做了些什么事，而且，充当了助约为慮的窝主。

翟民山越杀越狠，越杀越恨。他来到里屋，只见炕上发汗



稀民山稍一定神，站在炕沿前用钢笔手电捅一捅发汗片
得㮦叫一声，坐起来。浑身颤抖若直往炕头里躬。此时发汗片完全不象指挥武斗和打矿抢时那么威风，她演作一团，也忘了差耻，双㮏一跪，连连向米民山求烧。

发汗片指挥造反司令强奸了他的妻子，并且怀了李，还惨无人道地折磨他的小楽子六生。此时仇人相见，自然地是分外眼红，銐民山恨不能立即结果这个害人的女妖，但是他还有话要说。
＂你们的狗司令欺负我的家属，是你叫去的吗？＂
＂是……是找，没想到他们……＂
＂遏得老抒记自杀，是你们吗？＂
＂是……这都是上头的指示……＂
＂把我的内弟的小对子，用揫跎吊了两个小时，也是你们吗？＂
＂．．．．．．＂发汗片咧了咧婣，䙳也说不出话来，赤裸的上身抖

索着－梁已失亘厂目秀的特征。
＂你推到底为什么这样惨无人道？！＂
＂浩资产阶级反，强修正主义反，保追毛主痛……＂发汗卓装得稂诚实，＂上边还答应我人党，做官，先当县棉麻公司茖受会主任，然店再当县和地区的头……我是典型……＂

翟民山一捾直毛：＂格也人了党？＂
＂人了。＂
＂入的什么党？你凭什么入党？你当的种么官？＂
＂三忠于，四无限，五不怕……＂
＂放屁！＂翟民山咬牙切齿地骂羔：＂你们这男人入党作官当典型，全隹着杸机取巧卖屁股，这本来好端端的一个党，算旪你们给糟䠌透了！马克思在天有昰，一定会大哭七天。＂
＂求求你绕了我，我要改邪归正。＂发汗片无耻地全求着： ＂只要你不杀我，我付么都答庶，找训和中央文革韩爱晶䱋，你要什么条件都行。我们同江青同志挂着钩……＂
＂㮅民山说：＂可以。我就一个䆲件，看看弥的心是人肉长的，还是什么贼子王八蛋变的！＂
＂不…．．．别．．．．．．＂
发汗片简直无愧于发汗片，她居然也想在翟既山这个大头兵身上施展下䰙力无穷的为人发汗的功能。

＂吥！＂
罟民正令得声音太大，一声＂㕲＂像打雷一样。
发汗片的椋椋钱酸敏和涕弟钱酸展同时被惊醒，躲在堛－角里打哆嗦。他们既不敢哭也不敢唬———几乎吓俊了。
＂黄騷䉽们在上边害人，探们在下边害人：㕷们县鼠大跃

生以米，就老书记一一人敢部出来替老百姓说句心里话，可你们，专门会为老百姓着想的人开л，你们和所朝的奸品珹与有什么两样！＂

翟民山抽一眼钱較敏，钱鋶展：＂你也有父有母，有兄弟姐妹，有三亲六故，你的天地良心都他妈的喂毛驴了？！你说，你们这号人该杀吗？＂雃民山潄住了发汗片的头发。
＂该杀，只求你铙我一次。＂
翟民日松开手，就在他一一眨酿间，发汗片象条俄狼又象口退了毛的大白猪扑何翟民山，双手抢夺他手中的斧子。一时间
脚踹发计片的胸脯，原严地说道：
＂发汗片纷呋着，我翟民山入伍三年，虽然还不是党员，但我要代表党，代表人民。代表人民政府，处决你这个害人精！你们这些毒蛇杀•个少一个。留一个会分一盆：＂

他说罢＂忽＂地举起务子，4噗＂地一声，发汗片五脏开花，血賎房頂，…股血腥味儿肘得翟民山直恶心。
＂你不是外号发汗所哟，阎王租小鬼得子感是，我送你楼住他抽＂发发汗芭！＂

钱毓敏见组姐王 f命。跭在炕小。抱着翟民山的腿逢声告镜。

篗民四虽然杀榇」眼•迟过疑疑氏代忍下゙手。
钱毓敏跟着他哥哥，郊姐，以他们家为据点黑窝，㞏一个少坛事，评多打㑔抢抄和批平游街的決策首先是从这研究的。住全县许多人命导，伤残邑，直接和间接的几菭都有他们钱豪的份；发汁片还亲手肘机枪扫死了一个复员的战立。但这钱毓敏暞她哥哥姐姐不完全一一样，和她那充当窝主以发文化大革

命财的父母也不一样，她是一心一意地稀里糊涂地＂三忠于＂，她认为，只要是文化大革郃需要，只要是毛主席的号召，就是杀人，放火，舍身卖肉都应该在所不辞，因为毛主席的红卫兵最听毛主席的话。但她对于迫害无事的妇你不是那么主动，她
 －生。䍜民山也不想杀她，说道：
＂你的人性还没有完全丢尽，你和野曽还有区别，就凭这点，我留下你一条命，往后再干坏事，把你的心活寈论了我不怕军气！＂

䍜民山杀气正盛，问道：＂称哥在㗏？＂
＂在东厥房。＂
阵脚步声，用钢笔手电一照，只见发汗片的大哥钱轴子，二哥钱三多 一前一后，各持铁耙和镱刀来到门口。三人一照面，钱轴子便举耙照准翟民山头，上就是一下子，这耙落到头上，准是五个眼；稚 ${ }^{[1}$ 山手疾眼块，又在部队学过捕敌技术拳，他未等耙落，迅速把门一关，铁耙侎进门板上。

正在钱轴子使劲拔铁韧子时，䍜民山猛一开另一扇门，照着钱轴子的脑袋砸了三条子。虽然第一䆑子己经把钱轴子酭昏了，但还未等他倒下，薙民山已接二连三两究子，脑袋成了红色的栏西瓜。

当钱轴子和翟民山动手时，因为门窄，站在后边的钱三多不便下手，此时见哥哥已倒下，举镖刀朝翟民山雅去，精熟揇敌技术拳的翏民山迅即把身子一因，扔去蓉子，出手呵住钱三多手脆，镱刀被翟民山很轻易地夺过来。
＂去你娘的！＂镱刀砍进了钱三多右眼，紧接着，一脚踢中
－钱三多档部，他怪叫一声，便断了气。
杀人可不象干活，杀过几口之后，会感非常疲劳。翟民山一连杀了几口，眼前没什么可杀的了，便想坐在台阶上啱息一会几。这时忽然听到街上有人大喊：＂杀人了，教命啊！＂

听声音是发汗片的媇林钱䖻敏。泥乱中她趁机溜了出去。翟民山火冒三丈，拿起铎子，到街上把钱较敏拖了回来。

翟民山把钱統敏扔在台岎前，钱䟽敏也不贼叫了。翟民山说：
＂毛主席说，左中右，先进中间和落后，什么时候都有这三种人。我把你也分分类，不管你靠左还是靠右，靠前还是靠后，总归起来说，我想留下你；你倒好，到大街上大琙大叫叫，人来，想抓我，你倒想害死我。其实老子一来就设打算活……＂

自然地，钱镝敏由预备投替死鬼变成了中华造汉派正式替死鬼。

翟民山这下可真杀红了眼珠子，他进一步得出结论，这一家一个不可留。因此又回到北屋炕上，去搜寻发汗片的最小的弟弟钱觪展，但找遍了犀子也没找到；又到院里找，当找到猪圈时，他用钢笔手电遍地照仍然没有发现；其时，发汗片的弟弟乘乱跑到院里，藏在猪图，正好躺在靠猪槽子这面墙根下，是死角，翟民山没发现。

䊮民山想再去结果几个造反司令，但天已经擦亮儿了，东方出现了鱼白加枯黄色的光芒。

他再次返回屋里，整一整衣领，整一整军帽，把敞开的风纪扣结好；然后，用食指致着发汗片的污血，在墙上写下了儿个大字：

杀人者——人民的儿子翟民叫
－九六七年一七月十九日
临荬，権民山把所有的尸体全部拼到院子里：一律头朝南，以脑货敢齐，整整齐齐地按他们的裴份排成一欧摆在院子当中；数了数，一共六条，除了钱家的小儿子外，一个不少。至于发汗片，还赤裸着上身，他无心去管。

这时㖉民山已感到精㩼力尽。他想抽烟，但几袋里既没有媩也没有钱。忽然想起发汗片家发的国难财。他来到茅则，按照发汗片的娃亲说的位置，一一边刨一边白语：＂他娘的．什么时候都有吸老百姓的血发国难财的，搞运动时有。邢台雨地震时有，甚至受水长发赈济款时也有；过去有，现在有。将来他娘的
捆人尾白。
西院。

西院是生产人䌷的小卖部，小卖部里有本村的两个半：专职半业余的售货员，白天卖货，晚上作伴睡在小卖部。…校的鬼哭狼嚎，她俩听得十分清楚，吓得把所有的东西都堵在门 4 ．俩人抱在一起缩佑－团。

翟䄫1对着安上铁茶的小卖部小蓖户说道；
＂开门！开开门。你们不要怕，䍜异回杀坏人不杀好人，请给我两盒焑，钱，找找的同学 $\times \times \times$ 去要。这里有手表和 - 捆钱，这舁人民的财产…．．．＂

不一会，从畧户眼里冒出一条保定活的＂旱霞＂牌香烟，每畣－毛五。翟民山章了两盒剩下的八盒又塞回屋里。

翟民点燃一颗，＂边使钦抽着，又国到发汗片家，把大门打开，然后围着一一排血肉模糊的戸体转了…螑，啐了口吐

沫，便昂首挺胸，大步走出钱家大院。
他来到本村当小学教师的一个要好的同学宿舍门前，敲开了门，同学一，见他满身是血，脸有杀气，吓得六神无主，也不敢往屋里让他。

翟民山站在门口，把杀人的经过告诉了同学，并哅盼同学多多照够他的母亲，替他尝还欠小卖部的两盒旱霞神烟钱，说罢，扬长而去。

翟民且来到村北五里井一间小变电站坔里，抽了一盒多 ＂早霞＂牌香烟，然后，螌电身亡了，时年二十三岁，身高一米八零。

# E类：＂臭 老 九＂之 死 （编号00038～00044） 

－江青批示同意：一面治打延长其生命。一面宊访車讯 ${ }^{(1)}$问那个女红卫兵逼去＂我跟你们•起死，我不留下来当小坏蛋。＂＂䍗罪自杀＂的博 L 东妇 宋医生在值泊吅倒下

## 肖光琰


＂文化大革命＂是一场浩胁。肖光琰一家，当然是＂在劫难，透＂

一九六八年十月五日晩九时，化学物理所的工宣队派出由二十名虔形大汉组成的专政队，全副武装，如临大敌，驱车肖家，把正在病中的肖光瑀抓进＂牛佣＂。同时，抄收肖家一切值钱的䝧物。

严尼的，无休止的＂审讯＂开始了。
＂肖光琰，你在美国挣那么多钱，生活那么好，为啥回来？＂
＂你能把美国的资料弄到中国来，一定也能把中国的资料弄到美国去，你说，搞了多少情报？＂

仍然是十八年前的老问题。对这样的问题，肖光峡当然说不清。但是，对他的待遇已再不只是怀厥和控制，而是用＂三角带＂特制的刑具稙力抽打，他只能用惨叫来迎合人们的獭驾了。

专政队的一个人给他起了个名叫＂白屎＂。因为旅大人把
＂白＂念成和＂博＂同音，干是当年的博士终于化为＂兒屎＂•任人践踏。他在斥楽声中，被迫写下了二十六佟＂交待村料＂。当然，每交上一份得到的是一－阵哌责，以至＂抽你的筋，俥你的皮＂的喊吓。

这个十八年前满怀热爱和坚强的信念回到他的柤国的华侨知识分子，在开尽几度欢髡和悲凉之后，终于从失塑走向绝望，但是，他在百般迷惑中，仍然保持着一点清醒。在＂放风＂时，人们听到，他象梦呓般地反复着一訽话：＂党的政策不是这样的！．．．．．＂

十二月六日，在他换过一顿皮鞭牰打之后，精神特别坏。 ＂放风＂时，他用微弱的声音，囀晡自语：＂党会给出路的……＂此时，他已经把平生希準缩到最小的限度，只求给出路了。

十二月十日晚，又是一次严厉的＂审讯＂暞更重的皮靴抽打。

十二月十一日晨，当专政队厉声喝令＂年鬼蛇神＂起床时，肖光琰再也不会爬起来，他死了。验尸结果；服过量安眠药一．．—巴比妥自杀。他们认定：反革命特务分子肖光琰䍚㸷自杀，是无产阶级专政的伟大胜利！贴出了＂特大霞讯＂㬗喻全院，并决定＂乘胜前进，深挖一切阶绿敌人＂。

于是，当天下午就把肖光规的妻子，正在营城子农场劳动改造的海运学院英语教师，中国血统美籍人飄素辉拉到化学物理所，问她严肃地宣布：＂反革命特务分子肖光琰畏罪自杀，他的问题是敌我性质的。你要継续交特！＂

臹素辉没有表示她将怎样継续交待，也没有哭，只是向丈夫的 $尸$ 体看了一眼，请求准许她请酪天假，回家照料照料多口

着痛苦的孤独生活。人们无从知道这母女相见的情景。第三天（十二月十三日），一直不见这家人的任何动静，㪣门也不应。把门弄开，看到的是：母女双双躺在双人床上，盖着被，姆亲紧紧地搂着女儿，她们早已停止了呼吸。经检验，认定是服过量巴比安致死，当然又是自杀。

自一九六八每十一目十一日至十三日，肖光琰一家三口，暞继自杀身亡。对于肖光琐和甄素辉，人倠当然不肯也不敢说一句表买怜悯的话，因为他们是从国外珂来的呀，谁知是什么人呢！但是对小络连，邻居们却忍不住地一洒同情之泊。这孩子实在着人喜欢，她热情，聪明，美丽而健康，十五岁的孩子就长得象成年人的身材，而且特别爱学习。念小学的时候，就自已装半导体收音机……在死的头一天，她把自己的照片郑重地赠给要好的小朋友＂留做永久的纪念＂，在玾经屈辱，折磨以至行将结束这幼小的生命之时，她还有着多么强烈的生之留恋啊！

## 宋国宇

1967年46罗 男 医坐

大千世界，无奇不有，在文革期间，林虎，＂四人製＂横行的白子里，人间的悲欢荣等，生死离合，比比皆是。

宋国宇，是于解放初期从海外回国的一位知识分子。他伓着满腔的爱国热情，想为柤国贡献他的全部力量。他在福建省某医学单位从事科研工作，在工作中稳㬵业业，并被评为学习毛主席著作积极分子。在文化大革命期间，被打成＂里通国外的间俫＂，＂资产阶级反动学术权烕＂，＂混入党内的倨积极分于＂等莫须有的韮名，他实在经受不住百般的凌破于1967年全家三口渍然自杀而死。

他的可悲可叹的命运，就在陈个时代里，讲起来仍有点且管人听闻呢！

1967年初的一天，阴云低压，北风呼㙌，冷得出奇。老人们说，会有一场暴风雪，但目前还没有到来。褔建某城里，痈狂的儿戏在无休止地继续，髙帽子的式样日日儃新，黑牌子的重量天天加重，游斗的队伍越来越大。虔诚尚邪恶拥抱，蒙昧和幼稚结合，他们打羔鲜红的旗帜，向科学宣战，向文化进攻，扫荡知识，践踏理智，踩跣人性！大字报铺天盖地，大街上万头费动。高六的和沙哑的嗓音一起高唱着由 12 音律拼成的敢曲；激动的和麻木的挙头一齐高举，淢着惊心动魂的口号。

在元月 26 日的那天；由三辆卡车组成的新奇的游行队伍，由装满高音濑叫的广播车开道，从岔路口出发，游遍了，这个堿市的大街小巷，整整游了五六个小时。那天，宋国宇面容消瘦，神色度㐑，挂着沉重的牌子，这下，他可茂为大大的知名人士。近一年的政治压力，几个月的残睈折唐，他身心交㿈，体重由 150 斤的大汉，剩下不到 100 斤皮包骨！晚上，被折䇹了一个通宵，清早又被拉出来鿷斗。……他人廈骨架大，挂的黑牌是特大号 20 多斤，用铁丝勒在脖子上。㡒子也是铁皮特制的，又高又沉，好几斤重，一弯腰就会掉下来，他是个科学工作

者，在凉㳔的寒风中仍昂䔲头！
尽管塞风扑面，仍然观者如㳊。因为这次何时游斗的有好几个人，声势浩大。＂造反者＂们向他吐唾沫，扔石子，把对＂资产阶级＂＂数徒待务＂和一切＂牛鬼蛇神＂的满腔渍悹，在他的身上尽情发泄。一些尚未失尽＂温，良，恭，俭，让＂的人们，向他硕注同情的目光；还有这样那样的＂革命对象＂，悄悄发一声复杂的榤息，＂兔死㼍悲；物伤其类＂阿！

卡车开到一个巷口，被人群围住了。几个年青人从后面的游行队伍中跣上押者未国宇的汽车上，渍怒斥问：＂宋国宇！你在国外时，$\times \times$ 人给你发了什么黑指令？＂他回答说：＂他们要我好好工作，好好学习毛主席著作。＂啪㕷几个耳光，限䨱是＂．阵＂打倒＂＂按黑窝＂的口费声。又一个人间：＂你党接到国外的信，息不是？＂宋挨了几下拳脚，没有回答。可年青人并不累休：
－＂你们通信，都说了些什么？＂安国宇直了直腰说：＂他们要我为柤国的科研事业做出成就＂。说完这句话，宋国宇眼藉里液出了热泪。

不用说，又是一阵拳脚，一阵口号。他仍沉獃着，这时，他真有点支搆不住了。

游街回来后，他被关进＂牛棚＂里，大约在夜里 10 点多蚛吧，他又被押到一个黑库房里＂吃小灶＂。一位善于辞令的人客气地捐呼他：＂老宋，你坐下。＂还端上一杯热水。宋毫不客气，一饮面尽。被长期关在＂牛棚＂里，在寒冬腊月有林热开水。难能可费㖿！那个人又开口了：＂你过去是不错的，热爱祖国，又是学可毛主席著作的积砐分子嘛！你有知识，科研也有成果，为何去给别人送情报呢？我们无产阶级革命造反派对你始终寄予希望，希望你幡然悔悟，交待事情的真情，千万不要做反
团不是㼋立的，你们的头目是谁？你心里明白。写吧！坦白从宽，抗拒丛严，京功受奖。……＂

一个小时快过去了，宋国宇呆势挧地坐着，纸上一个字也
着两块大㐍牌，上面写着＂混入党内的间谍＂，＂反动学术权慽＂ ……这时，换了一个气势汹汹的声音：＂那些重用你的走资派永远出不来了！文化大革命一定要进行到底！你想蒙混过关是跑不了的！你说！＂他沉歇着，孚实上他也说不了话，两道细铁丝勒在预子上，深深搝入皮肉里，㭔吸都困难，还能说话呐？

那个垪道理的声音又说语了：＂老安吥！据我了解。你是个很有学问的人，接受新生事物是很快的。目前已到？关键时刻．不能再硕固下去了。要认清形势䀣！我给您念儿段报纸， 1967年将是全国全面开展阶级斗争的一年。1969年，将是无产阶级联估其他革命群众，向党内走资流和社会上一切牛嵬蛇神，展开总坆击的－余。＂不等念完社论，＂扑通＂一声，宋医
把他业醒了。为了免得再峑下来，特蒙䆓大，攏去了后背的黑牌，告诉他：＂时间不考了，悬崖勒甹．吅头是宸。好好想想吨！＂想想吗？应当的，少已经想了很久子。现在，他裚着牌，戴着幅，站在桌子上，宋已精疫力尽，但思想却十分清晰。他在想，不是在想向他们交待什么，而是在想半生中那些永远难忘的经历。

那是1950年秋天他从美国回到祖国的怀抱，国到兒己的故乡，省里的领导同志接见我说：＂欢理你回到祖国。你放弃了国外的高数厚椂。到祖国来为我们的科研事业贡献力壁！＂他

激动。下决心要让在国外学习的技术在祖国开花结果。他疃暗地立下志愿：＂为祖国贡献自己的一切吧！＂

那是在1957年春，江南的草绿了，桃花开了。三月二日是他终生难忘的日子。他站在党旗下，举起他的右碃，向党宣暂： ＂……我遵守党纲，服从党的领导……为实现共产主义奋斗终生。＂想到这里，宋国宇感到一阵晕眩，几平又一次丣下地，但他稳住了。越看守人员昏昏欲睡，他把胸前的牌子提了提，让细铁丝鮬个位置。这轻轻的挪动声，却惊醒了看守人。这时已是深夜一点多了，他们不能就此罢休。困顿度乏的审讯者们聚诚来，念一段语录：＂发扬勇敢战斗，不怕拪牲，不怕疲劳和连续作战……＂振足精神，又继续战斗了。

他们拿来一份写好的材料，＂都是你干讨的，签个字，按个手印，不是简单多了吗？＂宋连看也不看，把递给他的材料推开了。于是，新的＂析磨＂又开始了。坐飞机，憼老鹰……最难受的是一种叫作＂鸭子浮水＂的名堂，有点像体操中的俯卧撑，但脖子上踩着一一只脚，腰部压上一叠碡，小腹不准着地。他们还动员人用鞂子抽，用套绳打。材料放在手边，什么时候想通了，什么时候签字。老宋听到有人㖪：＂穼国宇看你能坚持考久！＂他的身休已经很虚弱了，这种＂刑法＂怎能坚持很久？！严冬的深夜，豆粒大的汗水湿透了冰冷的地面。字不能答！印不能盖！对这位科学工作者来说：＂他要实事求是，不能诬陷无享＂。可体力快耗尽了，几次将昏原，但他看到那份材料，他意识到决不能再皆倒。落个手印，就会伤害很多好朋友，就会留下千古骂名！此时，他想：＂必须坚持住！＂想到祖国的未来，他猛 惊，没有鲜花，只有冰冻的大地，在狂风中䯪抖。

不知是哳位＂造反者权威＂发了话，突然让宋国宇国家。风

停了，天真黑，也真冷。他有 40 多个小时没合眼了，却不觉得困。全身疼，天极了。但主要是冷，从心里往外冷！面对当时风云变幻的政治斗争，宋国宇是十分血钝的。他一不会看风槚舵，二不能察言观色，人家说他颁固。＂固＂是不假的。他认准了一条道＂要坚持真理。说诺，诬蹖别人的事，绝对不做＂。快到家门口了，他第一想到了死。

十来岁的女儿清清，喊着爸爷！爸爸！奔跑了过来。她在寒夜里等着爸爸已一个多小时了。清清跪在地上抱着爸爸的腿一边哭一边说：＂爸爸！他们骂你大坏蛋，骂我是小坏蛋！并让我跪在学校椅子上，他们打我，爸爸……＂面对这种情景，宋国字顿时怒火万丈，心如刀绞。我禾国宇就是犯了弥天大䠊，同这十来岁的女儿有什么相干！为什么折磨孩子？宋国宇牵䒴独生女儿清清的手，说：＂好女儿不要哭。回家去，天玲啊！＂清清抱住爸爸的头，泣诉着：＂爸爸！明天他们还要打我，㮏要救救我呀！＂＂好孩子不哭……＂他只有这包话，没有赛㓪孩子的语言。小小的孩子有什么罪？为什么要挨打？爸爸能不能去救？明天，后天，什么时候再不挨打？……宋国穻说得清吗？不久前还是客客气气的朋友，忽然成为不共戴天的仇敌。有个邻居畕病很重，妻子周淑贤把他当亲兄弟看待，天天为他毒面条，熬稀粥。现在，这个人成为折碞宋国字的骨干，而目亲自动乎打他妻子和女几。恵是天皆地暗！＂狂尤病＂神州大地四处恕延。最叫人痛苦的是，这一一切，都是在革命的旗号下干的呀！是这些人坒断了＂革命＂的专利权，然后以＂革命＂的名义封往你的田，以＂革命＂的名义缚住你的手，以＂革命＂的名义琞你，打你，篗你于死地！

宋国宇的家车至楼。房间有翻滕过的痕迹，显然又抄过一

次家。妻子周做窝仙迎过去把女儿拉过来。＂清清，听竏，让爸爸休息一会。＂小清清还在鸣咽，＂不！我要爸爸，我要爸爸！＂爸爸在清清的心目中更重要。小姑娘还在呀呀学语的时候，就听
一起，总能增加一点安全感。俊国女啊！她鄁里知道，当宋国宇牵着她一步一步走到家门的时候，一个可怕的决心，已经在他心头形成了！

告国字有过一个充满生气的，温暖雨又欢乐的家。妻子周淑贤与他同在一个单位工作，她刚强，质朴，勤劳，好学，能干。她是宋国宇的好帮手。和周围的同事都相处得很好，常常帮助单身议絡珽补补，谁要是病了，她总得去家番望。她和宋国字结㛎十几年，没有吵过一次唬。在家里一切家务都由她包了，宋国宇可以把全部精力周到科研工作中去。清清是个娇围女，㴔明，美丽，是爸爸妈妈的業上明珠。这个孶父在家是有极大权嵗的。

可眼前的景象却是：零乱的房间，冰冷的空气，清清在哭泣，妻子从不在丈夫面前流露悲痛的，但她脸上分明留着斑斑泪痕。宋国宇是个耿直的人，在朝鲜战场上，他跟医疗队上过战场，看到多少战士为革命流血栖性，他没有心寒，掉泪。经过迅速补充，战土们又投入新的战场。可现在，这是什么＂。社会主义革命＂？怀眷崇高理想加人中国共产党的人，满头银发的人。一身忤疤的人，全都成了革命对象！女儿清清入睡了。时钟敵过了 11 点。这冬夜，多么冷，多么静明！是夫妻俩商量生与死的时候了。宋国字先说，说些什么，说了多长时间，谁也说不清了，其实只有一句话：宁为玉碎，不为瓦全！周叔䝨十分冷静，好象早已有所准备。她说：＂老宋，我的意见，再等一等，再看一

看。不会总是这样天昏地暗吧？＂宋国宇认为妻子的意见是对的。但是时间，属于宋国字的时间不多了。明天下午，那几个人向他发出了最后通牒：＂明天－－定要交待清楚，否则，一切后果自负。＂他知道，他自己的身体支持不了多久了。周淑贤滚下了两行热泪，她的目光下意识移到正在憩睡着的娇国女——清清身上。用母爱的手，轻轻扶摸着清清红润的小脸，宋国宇抱起了他最疼爱的女儿，泪如泉涌。突然，清清凉醒了，三人抱头痛哭。爸爸，妈妈对清清说：＂孩子，爸爸，妈妈对不起你，使你受罪了，我们死了，你去找姑姑去，好吗？＂她放声大哭。不，我跟你们一起死。我不愿留下来当小坏蛋！……。＂宋国宇为个保卫革命人民的堂堂正气，在他涕泊纵横的时刻，死的决心世点不动摇：献出全家三口人的热血，作为对这场稆国旡民事件的抗争！

## 宋岚

1968年31岁 男 医生

当＂文化大革命＂的序幕刚拉开时，宋岚曾为之激动过，并以极大的热情投入斗争。但不久。他看到社会上到处出现抄家，打人，抓人的恐怖行径，以及－．大批革俞老干部突然成了 ＂牛鬼蛇神＂，惨遭迫害．连他自己的父亲，原上海市副市长案日昌，母亲，原市出版局办公室主任游云也被戴着红袖章的人

抓走了。这突如其来的一一切，使宋岚焦虑，迷惆……他沉思着，想了又想，坦率地提出了自己的看法，他说：老干部都不可靠，难道江青这伙人可靠吗？三十年代江青在上海当过电影明星，叫蓝萍，我对她就是有看法……在那人妖颠倒的年月里，正义感往往是招袺之源。宋岚就此无端地被扣上了＂恶毒攻击无产阶级司令部＂的＂现行反革命分子＂的帽子，一九六八年六片二十六日被关进＂牛棚＂，隔离审查。在各种大小批斗会上，强迫他低头认罪，交代＂恶毒攻击＂和包庇＂反动老子＂的罪行。面对法西斯的政治陷害，宋岚面无惧色，毫不动播。他整锝地回答：我没有篚，江青的历史是密观事实，不是我编造出来的。我出身于革命家庭，爸，妈都是革命的！于是，宋岚就遭到恶语呪骂，轮番批斗，喷气式，九十度弯腰……残酷的斗争，使他更看清了林舗，＂四人帮＂一伙的险恶嘴脸。

六月三十日傍晚，宋岚为了㚘祝党的生日，向看管人员提出改善伙食的要求。可是他万万没有想到由此而引来了更残酷的迫害，更図恶的毒打。有的向他投驳玻璃瓶，有的挥舞铁棍，对准他的头部狠狠地打来。他的前颣被砸破，鲜血叫贱，长倒在地，还被反绎起来送往急诊室。缝合伤口时，连起码的人道主义都不讲，不准用一滴麻药。剧烈的疼痛把宋岚从昏迷中惊醒，他怒火方丈，高呼＂打倒江青！＂还庄严地唱着国际歌。他又遭到纱布塞喈．猛力的抽打。当天涤夜，宋峸就被扣上＂现行反革命分子＂加＂阶级报复＂的联名．遍体鱗伤地戴着沉重的脚镣手铐，投进了监狱。

痛辇的铁献生活，虽然只有短矩的三十六大，但在宋岗的身上：留下「＂深罙的印记。他双报紧锁，面色苍向，魅梧的身躯明显地消瘦了。可是他仍继续選受着无㷛止的䢑害。就在宋

岚冤死狱中的前一天，还将他戴上了手辁，押到全市卫生系统数千人的大会上批斗，会上在叫＂宋気是个十足的现行反革命分子＂，通他交代＂疬玨进行阶级报复＂，＂包底反动老子＂的所谓罪行。针对著林遽，＂四人帮＂一伏信口崔黄的诬隆和诽该，宋岚橫眉冷对，怒目相梘。

一九六八年八月五日的夜晚特别闯热，牢房里空气窒人，冷酷的现实㥜得他透不过气来，他感到有理不能辩，有冤无处申，决定横下一条心，用结束自己短暂的一生来表明他洁白无服的心。他毅然地割开了股沟动脙，顿时鲜血酒遍整个牢房，在血泊中他含冤倒下了。

宋岚被迫害致死后，作为无名尸体火化，骨灰被扬弃。事郘八天，市公检法军管会又对告姵做了一个＂现行反革命，速捕后坚持反动立场，畏罪自杀，销案处理＂的结论。

## 张首—

1967年67岁 男 数接

张重一，1967年时67岁，解放前曾任辅仁大学代理秘书长，解放后任河北北京师范学院外语系教授。他既不认识刘少奇，也不熟悉王光美。但他认识杨承柞教授和杨的夫人袁绍英，杨，袁认娱王光美，就这样，张就成了＂证明＂刘少奇，王光美是＂特务＂的＂关键人物＂，被拘禁起来。

当时，张重一已是麻路末期。医生鉒定：张的眼睛明显出现黄㾴，大量便血，脸部已出现＂恶意像＂，随时都有死亡的坴险。对待这样一个生合垂危，而且同刘少奇，王光美毒无关系的老教授，江青意亲等批准了专案组对张重一进行突击审讯的报告。

我们且看这些报告吧：
1967年10月24日专案组报告：＂案犯张重一肝癌恶化，据医生診断，随时有死亡的供险，即使送医院治疗也活不了多久，我们同意北京市公安局军管会意见，仍在狱内一面治疗延长其生命，一面突击审讯。当否，请批示。＂谢富治批：＂送江青同志一阅。＂返青批阅同意。

就是江青批准的这一纸计划，使张重一最后椮死在病㾁上。

1967年11月9日江青圈阅的专案组的振告，记述了审讯张重一这一骇人听闻暴行的全部过程。报告是这样写的；
＂因张犯患肝硬化嵒变，腹水，为争取时间获取口供，经领导批准，请解放军总医院在监内采取了医疗监护和急救措施。 10月26日张犯病情急洴恶化，28日移入解放军总医院，经大力抢救，给我们创造了多审 7 天的条件。至 11 月 1 日死亡。张犯是个十足的带着花岗岩脑袋进棺材的家伙。……对于这样一个死顽園，我们组织了一个强付力的审讯小组，持续地发动政治攻势，在㧦留 27 天东，突审了 21 次，穷追紧通，终于迫使他断断续续地交代了有关王光美特务问题的几个情况。＂

他们不惜…切，日夜逼问的所谓＂有关王光美特务向题的几个情况＂，究竟是些什么呢？

记者听过两盘当时审讯张重…的实况录音。据记者了解，

审讯张重一的录音共有 80 多盘。但是，后来有些被洗毁，只剩下 20 盘了。就是这 20 盘录音带，成了江青残害人民，制造为证诬陷刘少奇同志的铁证。

把若干小时的录音整理成文字材料，那将是＂冗长的。特别是，其间有许多时间是病人的哀号声，要求＂把手懈…解＂，挣扎着要起来又被按倒的声音，有命令现药的喝斥声，有＂快说，抉说＂的逻问声，以及垂危病人上气不接下気的旰吟，等等。我们略掉这些，只记录其中的几节，让录音带来控诉江青们的暴行吧：

录音带发出沙沙的声响，把人们带进阴森恐怖的审讯室：这里有一张病床，床上駫着一位老人，癌症的扩散，使他生命垂危；剧烈的疼痛使他㳱吟，衰号，不断扭的身体。床头悬吊着输液瓶，扎在他手臂上的输液针管摇荡着。几条汉子婦在床前，几只柤壮的手按住病人的四肢。一个粗暴的声音在审问，一个衰弱无力，语无伦次，不时夹杂着哀号的声音在回答。

问：张重一，你把你知道的王光美的情况交代一下！
张：咬……哟……这，这是完全应该的。得让我好好想

问：你想了好几天了！
张：我应该说，我是想王光美这个人，现在还没想得清楚。
问：王光美是特务不是？
张：（含精不清的低语）
问：你了解什么情况：
张：跟他父亲的关系……
问：她父亲是怎么个关系？
张：楒，德……我怎么这么糊涂呀，現在又搞不清楚了。

间：你现在一点也不糊涂！你今大把问题交代清楚，好住院去。

张：（含糊不清的嘲敕声）……我愿意。
问：她父亲叫什么？
张：唉，唉，我忘了……嗯，我嘓觉这里面有错了。吱，找说的可能是刘少奇，我说乱了。
（挣扎的声音，几个人叫＂不要动＂，＂不能动＂，＂你一动就危险＂的声音。一个长时间的漉乱。）

问：你什么时侯知道王光美是特务的？
张：㮩……我昨天……好象说过。
问：正光美是特务与刘少奇是付么关系？
张：与刘少奇……参养，我不知道。
问：你要端正态度，否则对你没好处！
让我们再抄录几节。还是那个粗暴的审问声。［回答是混乱的，㻉人显然是处在神志更加不清醒的状态中。

问：你认识袁绍英是谁吗？（注：袁是板承袮教授的夫人）
张：认识，是杨承柞的小舅 $\mathrm{f}^{\circ}$ 。
问：你认识杨承柞的老婆吗？
张：认识，她叫袁标水。（注：杨丞柞的夫久叫袁绍英）
问：这人是男是女？
张：男的。
问：这人作哪？
张：姳……我闹不掯楚。
问：你说说十光美是什么人？
张：王光美我说不清楚。
问：你知道考少说考少，说说她过去的情况！

张：说说，叫我慢慢说……
问：你现在说说！
张：呓，……玄啊，有这个人国家很传染呐，很危险纳，哎 $\cdots \cdots$ ．．．．这个人不是那么简单的人。王光美这人，这人实在是个特务。这个人虽然本身是个特务。这个人还不是一般特务，是个很具体特务。……这个人很显然的是个特务，这个家伙是很严重的很厉害的特务。

问：你听谁说的王光美是特务？
张：我……有个具体印象，
何：你怎么知道 E光美是特务呢？
张：憩，我是从那封信知道的。
问：谁的信？
签：还不是信，就是从咱们政府的公报上我知道的……
审讯者设下圈套对 一个垂危病人诱供，通供，他们急不可待地要从垂死者口里㭶取诬陷材料的紧迫状；被审者在昏迷状态中受残酷折磨语无伦次的情景，都由录音带真实地再现在人们面前了。

就是这样一个重病老人在昏迷状态中被逼问出来的混乱语言，使江青们如获至宝了。汇青，脻生，谢富治就凭张重－－的，以及另一个垂危病人杨承袮的这样一些＂口供＂，定下「干光美是＂美国特务＂。

这里还要特别记述一笔：专案组原来写的《王光美特务问题情况报告》，还有些心虚，只是说从调査和审讯情况＂来看＂， ＂基本上可以断定王光美是美国战略情报局的一个特务＂。没有事实根据，＂基本上可以断定＂，已属很荒谬了，而江青看后还不满意，在报告上划了个大＂$\times$＂，批：＂搞的不好，退王专案

组。＂占来还是康生亲自起草报告，就变残厂＂根据现有材料证明＂，仅就杨承作等人口供＂证明＂王光美是＂美国特务＂，而且又是＂日特＂，＂国特＂。

挫陷王光美，目的是陷害刘少寄。江青，康生，谢富治不止一次地交代专案组：刘王是－一案，＂不可分制＂。他们把王光美定成＂美国特务＂，刘少奇也就成了＂美国特务＂。江青还嫌这个不够，又凭空制造出刈少奇是＂美国远东情报代表（一－说是特派员）＂的神话。

这是何等荒漻绝伦的事！但是，江青们就是这样干的，有当时审问人的证词在，有医生的证泀在，有录商带在。

记者有机会翻阅侥寺保留下来的张重一案的原始＂讯问笔绿＂。21次＂突击审讯＂一－次不少，厚厚的一－大本。那上面有时间，地点，审问者和记录人的名字，也有张重－那拿不稳笔的手嘗抖着写下的难以辨认的签名，后来是手印。

最后一论审问，是1967年10月31日进行的。从上午9时，…直审何到 24 时零分，整整 15 个小时。两个小时以后的 11月1日凌晨2时，张重一就渗死在病床上。

看一看＂讯问笔录＂的最后几页，张重一对审问者的回答，是对评陷者的揭露，是对江青的控诉！据当时在场者证实，临终前的张重一，有一段时间是清醒的。

问：你交代王光美搞过什么特务活动？
张：我希望把这问题给我一个机会。
问：现在就是一个机会。你想把问题带到棺材里去吗！
张：不能。这问题我真是搞不清楚，我也不造谣言。
问：你在捣乱，失败，直到灭亡畸！
张：＂我没想这个问题。

问：你为件么不交代？妳与 人民顽抗到底吗： $\qquad$是什么人？

张：她是个共产党员。
问：你又在向党进攻是不是？．．．．．．．
张重一临死前讲出的这段话，粉碎了诬牐者罗织编造的一场渾言。

## 武维周

$$
\text { 1969年 } 75 \text { 岁 男 工程师 }
$$

一九六六年＂文化大革命＂爆发了，急风暴雨的斗争浪潮席巻全国。林彪，江青反革命集团为了实现他们篡党夺权的罪恶目的，著意制造和惟行了一条极左路线。他们炮制了所谓 ＂海外关系＂是＂反动的政治关系＂，有＂海外关系＂的人是＂反动的杜会基础＂等谬论。对有海外关系的人罗织罪名，把同海外亲友的通信往来诬为＂里通外国＂；把海外正当侨汇诬为＂特务经费＂。瞬息间，＂把他们颖出来，事倒，斗臭，斗埼＂的捾器声，在大街小巷上空回荡。在这场白色瑟怖的大灾难中，武维周这个长期在外商企业服务的老归侨，当然也不能幸免。他和干万个华侨，归侨一样，一挍之间被打成了＂里通外国＂的＂潜代特务＂。从此，他恬静，美好的晚年生活被彻底破坏，淹没在＂眻众专政＂的旋涡里了！林彪，江青一伙，先是蒙偏了一批天真幼稚

的＂红卫兵＂，对他一次又一一次地抄家，把財物洗却一空，然后又进驻其家，一次又一次地对他围攻，批斗，通供。将他禁闭在一间不到四个平方米的暗间里达四十－天之久，日以继绶地进行轮番批斗，使他昼不能安，夜不能秝。这样无情的摧残和折摩，一个七十开外的老人隹么经受得住昵？果然在 •次批汁之后，他突然胃穿孔大幽血厂，被送进医院抢救。隔离化单人病房里，不准家属，亲友探视，由两个虎形天汉虎视耽耴地看守着，继续进行审问，䦽供。 子是，武维周被迫作了假交代，承认接受了＂英国特务头子＂布置的潜优任务，进利情报活动 ……这才暂时停止了对他的辘斗争。

转眼两年委三个月过去了，时间推进到－九六么年十…月。＂公检法＂被啢烂了。林彪死党土维国…伙利用窃得的权力，以＂英国特务＂的罪各将武维周逮捕，投进了监狱，继续进行刑讯。

武维周死了。但事情并没有就此结束，迫害还在继续。北京化工学院工宣队，对武的大儿子，以所㯰与＂特务＂老子划代
上帽子，监督改造。儿媳迫于政治压力，为了划清＂界线＂，忍病抽下天真烂漫的三岁孩子与宁丈离了婚。在下海武＂${ }^{2}$ 中学任数学教员的二儿子，为此也受到株连，进了封闭式＂学习班＂，批斗四十多天以后被剥夺了教学的资格，整天手拿扫帚在校园，里羙，衣村打扫卫生，除害灭病。远在酧安年仅中死岁的独苗外孙，也因外公是＂特务＂而列入＂另册＂，中学毕业点被迫只身离开母亲去咸阳农村插队落户。害得一家骨肉分离，家破人亡。

## 郭文玉

|  | 1966 年 52 岁 妄 小学校长 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 孟昭江 1966年 54 岁 男 部文玉之夫 千部 |  |

八月的一个晚上，部文王边着踉跄的步子跨进了家，头发達乱，额角上还在流着鲜血，衣服也被㯕破了。

这位在较育战线上辛勤工作了三十多年的老人，这位在宽街小学送走了一批义一批学生•桃李满天下的老校长被游斗了整整一天，一些不明真象的娃娃，还有一些嘴上高践着 ＂誓死捍开毛主席＂的＂无产阶级革命派＂的人对她拳打期踢，要她承认是＂反党反社会主义，反对毛泽东思想的䞗资本主义道路的当权派＂。

在灰暗的室内，已经二十好几的孟毅看着妈妈可怜的样 f，含着泪水，把热好的饭菜端上桌来。

但是妈妈有气无力地颓伤地坐在桌上，她一动也没有动饭菜，只是一杯接一杯地喝水。最后，把饭菜在学边一推，对孩子们说：＂你们都去睡觉吧，我还得考虑自己的问题。＂

这位把一生献给教育事业的老教帅，五十年代，六十年代曾多次被评为先进，模范教师，她勤勤辱恳，大公无私，她 $-\cdots 心$想当一个好园丁，浇灌一荐又一荐的幼苗，她严于律已，每当发现自己的言行想法与＂E面＂的精神不一致时，总是首先检查自己，她事惯于这样思考问题：＂党是不会错的。＂＂毛主席是不会错的。＂

孟毅实在憼不住了，冲口说道：＂都被折滕成这个样子了。

还有什么好说的！＂
郭文玉打断了孩子的话，严厉地说：＂不许这样讲话。妈妈的问题迟早会搞清楚的，咱们不反党，不反社会主义，工作中的缺点错误，好好检查就是了。要相信党，相信毛主席……＂

这一天，郭文王桌前的小一直学到天明。然而，妈妈仍然没有得到涼解，她被隔离了。

1966年8月26日，晚上十点多种，盖毅刚关灯上床， ＂嘭！嘭！＂破旧的门被踢开了，亮着手电，十多个自称＂红卫兵小将＂的孩子，抒了进来，这十多个＂红卫兵小将＂一手拲着皮带，铁棍，一手挥动着＂威加无穷＂的红宝书，他们没等孟毅一家穿好衣服，就软起了孟毅的父亲孟昭江和孟毅，把这父子俩连踢带打地趘进了宽街小学。昔日书声朗朗的小学校，这时已经成了黑洞洞的地狱。只有在西北角的两间屋内，亮着灯光，从那里传来艘拷打后凄的的呻吟声……

孟毅被推进了审讯室，他突然发现在屋子的角落里躺着一个血肉模糊的人，啊，是妈妈！他不顾一切地了护过去，抱起了妈妈，大声地呼唤着。妈妈已经被折磨得不成样子了，头发几乎被㧶光，衣服被撕成了碎片。

孟毅的心象被刀绞一样的痛，而站在审讯室里的已被扭曲成人不像人，鬼不像鬼的手上拿着＂红宝书＂，臂上套着红卫兵袖章的人棦笑着，孟毅憎根这几个已变成畜牲的人，他强忍着泪水怒吼着：＂你们凭什么这样打人？约六条》上说要文斗，不要武斗，你们为什么不听 $? \cdots \cdots \cdots$ 他的话还没有说完，十几根樚棒和皮带便譬头盖脸地打了过来，他的喊声越大，那皮鞭袖得越狠。

> 这一夜,一家三口人都受到轮番拷打。

八月二十七日凌晨，一声哨响，所有被囚禁的＂牛鬼蛇神＂统统被赶到操场上去跑步。奄奄一息的老校长郭文玉也被拋了出来，她挣扎着站起来，刚网走了两步，便一头耦倒在地不省人我了。她的丈夫孟昭江向组卫兵们苦苦地哀求着：＂她不行了，再不能让她跑步了…．．．＂
＂好呵，你还给她讲掅！来，先给健点厉害看看！＂
－－个戴红袖章的女红卫兵提了把剪力过来，要给他前个 ＂阴阳头＂。孟昭江这位人党几十年的老共产党员，一生中虽然屡经磨难受到许苦污尉，可竟然没有想到老来，在红太阳照櫂下还要遗到这样的人身污辱，这实在叫他忍无可忍。这个被打得遍体鳞伤的老人张红了脸，一声不肮地向那个女红卫兵通过去，然后他猛地一窝，一把夺过 〔的 $\boldsymbol{\jmath}$ ．．．．．．．

操场上象㧴了 枚炸弹，人们骚乱了。
＂反革命分了要杀人了！＂
＂右派分子孟昭江造反了！＂
狗急还要跳墙，人㣂到走投无路时需要造反，这是天经地义的事情，只准他作恶多端，却不准你反抗！所有的皮鞭，棍棒一齐往下落。孟昭江倒在了血泊中。

这些心灵变态的＂小魔鬼＂还不解气，几个人过来又把他反绑四肢，品在了单杜上。又是一阵榐棒产飞。脑货破了，肋骨断了．血流如注……

昏迷的老校长被丈夫的椮叫惊醒了，她用力撑起身一；拼命地叫㖪：＂求求你们不要再打了，他会被打死的。＂
＂好啊，郭文玉，原来你是装死！＂两个红卫至跑讨来，把她拖到一一个积满污水的沙坑边。他们一边照着，一边用力把她的头往水里按。

郭文玉，开始还有几一点声音，几下后，没有了声音，她就这样被活活地肘死了。

这位老人临死时的一刹那还想：＂我相信毛主席！＂
这时候，孟毅还被据倻在审讯室的柱子上，听到外面人们嘈杂的㖪叫，他似乎感到是爸爸妈妈又遗到了什么不幸，他用力挣托，可手脚一点也动弹不了，他的身上到处都在淌着血。

不知是谁通知了公安局，开来了一一辆吉普车，把孟昭江拉走了。人本不省的孟昭江在拘留所的水记地上躺了两天，眼看不行了才被送进了医院。在医院的楼道里躺了半天，便含渍死去了。

## 雷宏淑

1969年45罗 女 研究员

1968年12月22日深12点半，专案人员突然闯进了雷宏做的隔离房，将她带到了审讯室。审讯室里灯火强烈，空气混浊，地上写着＂坦白从宽，抗拒从严＂的大标语，恶狠狠的，面目狰犷的专案人员－遍又一遍地问她宣读着 『南京政府向何处去？》，《敦促杜聿明等投降书》的一些段邭，通她承认是国内外双重的特务的身分和交待特务活苟。

面目狰狞的专案人员一会儿凶相毕露，一会儿奸笑，向她描绘拒不交待的下场：＂一个白发老太婆，满脸绉纹，满头乱

发，拄着一根拐杜，在北风呼号，大雪纷飞之夜，狐苦伶仃地一歩一物地向着十字架墓地走去。＂

他们主观地认为雷宏钣掌握著特务电台，逼她神出手来，指着她的手指头说：＂䍐，你很会弹钢票，恐怕还会弹滴滴㣖跃的东西吧！＂还用英语进行试探：＂你是联合国教科文的人吗？＂

逼，吓，诂交替使用，残醋的审讯一直进行了 54 个小时，肉体的摧残，精神的折联，而且专案人员成胁䎶骩她：＂其他人都交待了你的问题，我们有确显的证据，你不交待，照样可以定案，我们是毛主席司令部的人，我们说话是算数的，何去何从任你选择。＂雷宏淑精神崩溃了，她的神志处于恍惚之中，已经控制不住自己的理智了……

雷宏淑被迫作了所谓的＂交待＂。魔鬼们得意了：
她居然获得了＂优待＂，被允许睡觉了。随着大脑的复元，她的理智也清醒了。29日清辰，她否定了自己所说的一切。她在一份《报告》中说：＂这几天开了会，我作了一些‘交待’，其中百分之九十九都是荷天大谎，……必须在这里纠正我以前的谎话。善后救济总署单线特务关系问题根本没有这回事，受美国收买及受特种训练问题根本不存在，私设电台对外供给情报问题根本不曾有过……＂

专案人员一计失败，又生一计。1969年1月18日的夜晚，突然将雷宏做秘密押往上海七港进行审讯，以防她秘密串联。

一天晚上，雷宏淑家里出现专案组的三个人。这三个人的来临，使父母均被隔离的两个女儿胆颤心惊。大女九 18 岁，小女儿 14 岁，爸爸许由恩是上海第一医学院的教授，早在她们妈妈之前就被关押审査了。
＂地䈏反坏右叛徒，特务，走资派，看看称们的妈妈是属于明个性质？＂

妹妹天真地说：＂地富反坏右是文化大革命前定案的，妈妈不是。妈妈也不是党员，干部，因此也不可能是叛徒，走资派。那么难道妈妈是特务吗？＂
＂对了，尓簿得差不多。＂他们又问道：＂你知道党的政策㐷？＂
＂坦白从宽，抗拒从 ${ }^{\text {Pr }}$ 。＂
＂那好，现在我们可以告诉你，你妈妈已经交待了自己的全部罪行，她的交待现在看来基本上与我们调查的相符。她现在心情很好，每顿能吃四两饭。为什么我们不放她回家，因为她不肯揭发同党的塞行，这个密件牵涉面很广，从破案需要和保护她的安全出发，我们暂时不放她回家。你们是她的女儿，希望协助我们做好工作，应该写信给你们妈妈，督促她彻底交待问题。＂

在专案组人员的欺骗下，两姐妹给妈妈写了：＂只要你坦白交待自己的全部罪行以及其他同党的一切问题，争取从宽处理，这样，你还是我们的妈妈，如果你坚持原来的立场，那么我们将与你划清界线……＂这两封信全部由专案组炮制而成。

当雷宏微接过＂女儿＂的信，她怀疑，惊讶，恐惧，当她看完最后一行字时，心如针扎。她痛哭失声。

专案组人员阴险地对她说：＂你要考虑子女的前途啊，还是老实交待问题吧，否则毁了自己世毁了你的女儿。＂但他们的阴谋没有得遈。

一の二十五日，雷穴政破押回研究所。＂抗拒从严，死路一条，你等者从严处理吧：＂一声㕨叫，房门被锁上了。一个星期
她两次急促的敵门声，却无人理䊩。之府，又听到一阵凄凉的鸣咽声，不久，渐渐地消失于……＂

这位对祖国满腔热情的归价女科学家就这样被追害致死了，那年才 45 ，发，连骨灰也没有留下。

$$
\begin{gathered}
\mathrm{F} \text { 类: "反 革 命"之 死 } \\
\text { (编号:00045~00052) }
\end{gathered}
$$左臂夹着 4 岁的儿子，右臂夹着 2 岁的女儿，站在 10 楼阳台上＂反革命纠合杀人集团＂假案 他曾想逃出监狱去告状，结果 ＂老实交待，电台就藏在你的汽车轮胎里。＂

## 龙德灿等 40 余人

$$
1976 \text { 年 社员 }
$$

1976 年初，贵州有个山区，叫做牛郎区。本应该是黎明的时候，却没有想到，在这个时候，发生了一件霞骇贵州全省的椮案。

事件是由一桩很小的事情引起的。
1月18日，牛郎区的区委书记龙文飞，调集一批入，在区委门口的溪河边上改河截流，企图搞一个所谓大寨式的先进区。

傍晚ェ＂非公社菜园大队的一帮小青年正围在一堆節火旁，突然不知难放了一个屁，大家就拿一位平時比较腼傻的小青年便笑；＂是龙政云放的屁！＂一阵戏弄，龙政云觉得人格受了污辱，就哭了起来，于是，大家又浢趣地说：＂二十多岁的人㛺，都快讨老婆了，还哭哩！莫哭，莫哭，我们把那个驼背姑娘找来给你做老婆吧！＂又是一阵大笑。

也许是因为多喝了点酒，也许是经不起这种罢落，龙政云突然棌红了脸，发起火来：＂你们拿我取笑，惹我火了，要杀你们两个！＂

本来这出是一句气头上的话，说说而已，根本不能当真，没有想到，内中有两个＂很要求进步＂的青年，必想龙政云是地

主的子弟，这话发泄了他的阶级仇恨，不能等闲梘之，而且他们正要人党，榆棆地离开了人群。

一会儿，大队武装连魝连长赶来了，立即把娀政云渭送到了工地的指挥部。公社武装部长地保银也连夜赶来，对妵政云进行突击审讯。

审讯室里灯火通明。
＂你为什么要杀人？＂龙保银拿若皮鿒㞼狠狠地拷问。
龙政云本来完全是一訽气话，所以什么也说不出来，只是挨了一顿榞打，审讯只好暂告段落。

次日一早，比保银拿来一根棕绳，把龙政云揌绋起来，吊在尿梁上，在双手交叉部位打进一根木缃子。驼保银挥着皮莋，吼叫着：
＂你这个狗患子，不交待也得交待，不交待，休想从这里出去！＂龙政云脸色椮白，双臂红肿，汗如雨注，经过几个小时的熬刑，拷打，实在忍受不了，就假供他的父亲龙德灿，叔叔龙年䀆，堂兄龙茂云等要想＂杀人＂。

龙德灿，龙年奾，龙茂云三人经不住龙保银一伙的几小时的残酷毒打，又通出了假口供，说龙茂云的姑父吴献保＂垂下有两干人，准备进行暴动．要杀人。＂而这都是根据龙保银的提示，一个个依样逼供出来的。

龙保银如获至宝，觉得立功升官的机会来了，立刻将这些通供出来的假口供报告了区委书记龙文飞，区武装部长，区公安特派员彭忠胜。

正巧这时北京发生了震惊世界的＂天安门事件＂，正在做着升官梦，满口阶级伞争的龙文飞心想，这是一个好机会，来一个上挂下联，于是他一面大造舆论，竭力鼓吹＂要镇压反革

命＂，＂要追查黑瓜牙＂，＂要打击复辟倒退的社会基础＂，＂要橎灭小平村＂，＂把䂙小平插到牛郎区的黑手砍断＂，龙文飞使出浑身解数，建立武装小分队，层层举办＂追査反革命交代理＂。刑讯通供，扩大线索，打开＂消灭小平村＂的笑破口，上上下下，一天 24 小时突击审讯。
＂你承认不承认？承认就放你！毛泽东思想威力无比，什么样的蝵垒都能攻下来！坦白从宽，抗拒从严！＂公社武装部长龙保银正在对㧢吊在梁上的龙年炕煘通利诱！
＂你知道，参加武装暴动是什么，罪名，是要杀头的。我们已经掌握了铁的证据，休想抵赖，你的唯一出路就是坦白从宽，立了功，还可以不处理你，放你回家！＂

龙年灿浑身难以忍受，只得从牙煡里挤出两个字：
＂我交代！＂
＂别人都交代了，你必须老实交待，你们要杀什么人？＂
＂要杀生产队长，民兵连长。＂
＂只杀两个人？……不止！＂
＂还要杀支部书记，副书记。＂
＂你们有多少人？＂
＂有五，六千人。＂
＂你给我老实点，到底有多少人？＂
＂有七，八干人。＂
＂什么时候暴动？＂
＂原想去年八月动手，因人太少，打算再联络点人，到今年七，八月动手。＂
＂．．．．．．＂
龙保银抑止不止内心的喜㟋，这下战果垶煌，升官就有资

本了。穷追适打，他又捆来了龙若云，龙过云。
＂你们放老实点，龙年媢都已经交代了，你们有上万人，去年八月份就准备暴动，因为没有准备充分，推迟到今年七。八月份！好啊！快交代！＂

在垅保银一伙的严刑拷打几个小时后，龙茂云，胧俎云就按着在保锟提示的说了一遍，又供出牛郎大欧贫农社员杨再德，刘常模，地茂和等 45 名＂反革命成员＂。龙保银威遍龙茂云，比奾云在供词上按上手印。喜滋洧地向区公安特派员作了汇报。区公安特派员又亲自审了一遍，龙茂云，龙姐云等人一时不敢改变口供，于是，特添员认为口供一致，证据确凿。特派员飞报区委书记龙文飞和副括记兼武装部长彭忠胜。龙文飞听完公安特派员的报告，点点头说：＂你们干得很好！这才是钢草材料！抉召开电话会议，号召各公杜向牛郎公社学习！牛郎公社要继续深迫，扩大战果。＂

一声令下，龙保银一伙人荷枪实弹，又拆走了杨再德。
＂你是怎么参加反革命暴乱集团的？你不是个中号人物。家里有老母亲，妻子，小孩，交代了就放你回去，如果不交代，制怪我㘩保银铁面无私！＂
＂我没有参加什么反革命组织！我三岁时父亲就被国民党杀害了，我暞国民党有不共戴天之仇！我的一家是毛主席，共产党救出来的，我一辈子不反对其产党，不反对！革命！＂
＂你出身好，不能保证你不反共产党，不反毛圭席，林彪，刘少奇在革命队伍里混了几十年还反对毛主席，反对共产党呢！你算付么？！赶快老实交代！＂
＂我确实没有参加反革命组织！＂
＂你顽固不化，不给点厉害是不会交代的。你想和我们较

量，来吧！我们是代表党，代表无产阶级专政」就是毛铁都要你溶成水，尼起来！＂龙保银凶相毕露。

杨再峛被吊在篮球架上，一阵皮隫抽打，杨再德连声呼喊：＂毛主席万岁！共产党万岁！毛主席来数救我明！＂

专案人员上去对准杨再德的啫狠狼几挙，鲜血从脹角流下，浸透了衣杉，架红了地面。杨再德已䧕不出声来，昏迷过去了。他们把杨再繯放下来，泼了几䯨凉水，扔进了牢房。

满腹含冤的杨再德；在私设的监猚中，通宵高唱《东方红》。武装小分队的人员未待天亮，就向龙保银汇报说：＂杨再德整夜唱歌，是给反革命同伙传迷信号。看来杨再德是个大人物！＂

龙保银一声令下，杨再德再次被吊起＂打秋千＂。下边两人拿枪托打了两个小时之久。昏了过去，就用冷水泼。醒过来，继续审问：＂你是不是反革命暴乱集团的副总指挥？＂杨再德坚决不承认。

于是区委书记龙文飞亲自来审讯，但审讯了半天，也没有得到半点口供，龙文飞脑差成怒，異跳如雷：＂你参加反革命组织证据确凿！看你是个贫农，苦大仇深，挽救你：给你一条出路，但是你顾固到底，没有好下场！来人哪，给我打！这种死反革命不打是不交代的！＂

但是杨再德仍然没有舄服，偾怒地回击：＂我不是反革命，这是肯定的。你一意孤行，不执行党的政策；光天化日下私设公堂，严刑逼供，你不会有什么好下场！＂

龙文飞气得脸色铁青，气急败坏，又同彭家胜一起，来到没有一个＂反革命＂对象的牛郎公社齐心大队，又准备树立一一个扩大＂追反＂战果的典型。他们选择了中农社员秦海成作为

突破对象，几个武装人员对秦海成一阵乱槺拷打，然后又放币地上＂滚筒＂，搞了一昼夜，压得㞔出尿流。秦海成在喊栘叫娘喊＂毛主庶教教我＂而得不到任何回声的绝望中，交代出 56 ， ＂反革命＂分子。这可把龙文飞乐坏了，他得意洋洋地说：＂婚 ${ }^{\text {d }}$不点不亮，反革命不打不招！快，给我马上组织召开电话会该和现场会议，齐心大队的经验要在全区推广！＂

龙文飞踌睰满志，得意至极。他，不久前是松妌县唯一办 ＂改天换地的标兵＂，眼下，他又成了全县有名的＂追反运动专家＂。他更感到得意的是，他的所作所为得到县委第一书记石孟明的夸奖和支持，石孟明拍着他的庽膀说：＂小龙峒，你真有两下゙子，功劳不小诃！为了巩固无产阶级专政，好好干吧！＂龙文飞于是赤膊上阵，亲自布置全区从上到下建立一套严密的 ＂追查反革命运动＂组织。区委和五个公社，二十八个大队设 ＂追查反革命运动＂领导小组，下辖武装小分队和专案组两个班子。审讯员，记录员，看守员，巡逻员共达 435 人。武装小分队不分昼夜，轮班活动。专案组的一帮坏蛋白天睡觉，晚上审讯用刑。他们自制的刑具有柳，链，锁，锖，疑，蹗，杠，棒，刀，针，捶等三十多种，肉刑的种类有，如飞锤打油，蝙蝠肥壁，鸭子扑水，飞蛾扑火，五马分尸，猴子搬杫，悬半边猪，滚地抱柱，
多，手段之残忍，古今罕见。还有一种肉刑叫做＂升旗杆＂，即强令被审向对象爬上树稍，在上面唱语录歌，一直到精疲力尽摔下来，另一个审査对象又来代替他，有的被关人水㝘，中间放 1000 瓦特高热的奵，使你难以入睡，而一关就是三，四天，这叫做鷘刑……

龙政云的父亲龙德灿，因交待不出＂反革命＂来，被连夜吊

打审讯，嵒得走头无路，端起一块石头，一阵高呼＂毛主席万岁！共产党万岁！＂之后，碳烂自己的头部，昏死在地。两个武装人员不仅不救，反而拿木棒压住咲管，龙德偝还在喘气就被拖去活埋了。

78 岁的老人龙应品，其子龙茂和被迫承认有＂反革命＂名单，因交不出来，专案人员扬言要加刑，龙应品老人为了要救儿子，只得诺称＂名单我烧了＂，就被抓进＂交待理＂乱榜打死。

在残酷的刑讯逼供下，所谓的＂反革命集团成员＂盁滚雪球＂似的越滚越多。所谓＂反革命组织名称＂，有＂国民军＂，＂民主党＂，＂小平村＂，＂还乡团＂，＂地下共产党＂等等。所谓的＂反动职务＂，有什么＂总指挥＂，＂师长＂，＂团长＂，＂秘持＂，＂管文＂，＂管武＂等等，无奇不有，荒唐到令人难以相信的程度。但这都是在无产阶级专政的名义下逼供出来的，一切都是在阳光照耀下进行的。

地文飞说：＂资产阶级确实在共产党内，内部的反革命多得很！＂因此，只要拆的越多，成绩㠇越大。于是，他亲自召开 ＂追反动员会＂，＂追反电话会＂，＂追反理场会＂，＂追反汇报会＂，一时间，阴云密布，一片白色恐饰，人人都堤抖在白色恐怖中，今天你是追反积极分子，明天可能也成为被审讯的对象，有时今天你是专案组人员，明天可能被列进＂反革命分子＂的名单，一夜之同你由凶残的审讯者转眼间成为阶下区，当然这就活该！可是一时间，人人自危，人人感到恐怖。

然而越恐柨，＂追反＂的战果也就越大。据牛郎，袙坝，银岩，木寨，大兴等五个公社统计，共追出＂反革合暴乱集团＂ 36个，＂反革命成员＂1500 多人，涉及十多个区，五个县，两个省。

战果越大，龙文飞越得意。

为了＂把道反进行到底＂，龙文飞播胸跺㭌地给下边打气：
＂你们不要怕，出事我负责！＂
＂天安门事件给我们做出了榜样！县委是支持我们的！＂
＂当前运动发展还不平㾍，主要是右颁投降主义作怪！＂
砩实，当时区委机关里有不少同志提出疑问，怎么这么多反革㪉集团，过去我们怎么一点没有发现，是不是搞扩大化了，有的私下认为，根本不可能有这等事。

一旦有人怀疑，只要被龙文飞知道，也就旅指为反革命。
于是，龙文飞又把罪恶的手伸向机关单位：
＂农村各处都搞出了＂反革命’，为什么区机关一个都没有呢？你们要在龙茂云，刘常模等人身上深挖一下呀！＂

于是，龙保银又领著一炏专案人员，对刘常模，龙茂云等人，分头㢜绋吊打，龙茂云受刑不住，心一横，想，事情反正已经弄到这个地步，天高皇帝远，叫天天不应，叫地地不灵，就照专案人员的指供，把认识的区机关干部职工都讲了出来。刘常模一人就按着专案人员的指供，一连供出 43 人。区机关共 130 多人，就有 53 人参加＂反革命＂。龙文飞一听，高兴极了，在他看来，＂反革命＂挖出越多，他的功劳也就越大，他马上石开机关职工大会，龙文飞大声宣布：＂我们要采取＂农村包围瑊市，的办法，先抓农村的反革命，后抓机关的反革命。现在主要是侦察控制，晩上七点以后不准出门，被小分队开轮打死概不负责！＂区机关内也一片白色恐怖，人人自危！

地，县公安部门曾多次建议要慎重行事，牛郎区＂追反＂问题可能有偏差。可是县委第一书记石孟明拍着蚏部说：＂＂追反＂的大方向没有错，有问题县委负责，我负责！＂龙文飞更是器张，他大铋攻击地，县公安部门＂是保护阶级敌人的，是尔抓

## 阶级斗争的 17

彭忠胜从县人武部运来了子弹，手榴弹。区委的楼下设置了防御工事，楼上凿了枪眼，架起了一挺机枪。区委机关配备了三枝步枪，三枝冲锋枪，十二枚手櫂弹，准备对付随时可能出现的＂反革命暴动＂。而这所谓＂反革命暴动＂是根据某几个人个人利欲的需要假想出来的。

龙文飞在＂进一步顿起高潮＂的动员大会上，公开编造墦言，惑蒀干部群众，说什么：＂农村的反革俞多得很，区级机关有一个连！＂同时宣布紧急戒严的五条通令：＂‘反革命＂限期投案自首；外出人员限期返回；群众来客必须报告；有事必须请假；晩上人点以后不许出门。＂接着提出：＂我们现在要用蒋介石的政策，宁肯错杀一百，也不放掉一个！＂龙文飞已经无法无天到极点，把他的那个区，变成法西斯专政的小朝廷：

龙文飞的动员令一下，第二天他就接到银岩公社武装部长腾久先的电话：＂有个 ‘反革命分子选跑’，被我端起冲铋枪啪萔啪就扫死在稻田里啦！＂龙文飞当即表扬：＂老滕呀！你作得很对，有功！＂县委石书记指示，不要因为死了几个人就害怕，要继续追査！＂这种杀戒一开，牛郎区各地纷纷效尤。甚至发展到＂追反＂的成绩以死人的多少来衡量。龙文飞几乎每天都能收到＂选跑击庞＂，＂畏罪自杀＂之类的报告。

有个苗族青年旲献保第四次被抓进交待班审讯，折磨得体无完肤，伤痕累累，四肢溃烂生蛝，最后被武装，专案人员活活卡死在公社电话室里。

苗族㕣农青年吴柄富，披进交待班后，严刑拷打不停，整得死去活来，始终坚持说：＂我相信共产党的政策是不会冤枉好人的，我不是反革命！＂武装，专案人员就骂他是頋固不化的
＂死反革命＂，三更半夜从私䒜里拉出去，对准后脑勺＂唯＂的一枪打倒在田梗上，又用杀猪刀从胸到部捅进去，吴炳富至死还在说：＂我本是反革俞！＂

有个坏家炏叫陈述炳，是红星大队武装连长，奸污堂侄女时，曾被社员陈祖武，陈祖前，陈任培三弟兄㧓住扭送公社处理。陈述炳一直怀恨在心，伺机报复。＂追反＂开始，陈述炳认为这是好时机，他伙同陈祖厚策划，把三弟兄和陈祖前的儿子抓进交待班，逎着他们承认＂参加反革命组织＂，四人拒不交待，陈述顽居然将三人活活打死，还有一人被打成残废。在短短二十多天内，全区就被枪杀，打死，捙死，逼死 40 多人，顶谋杀害未能得選的有 18 人。他们把人打死后，还不准亲属哭，不准说，不准收尸，不准脱掉血衣，不准用穃材，只叫几个所谓 ＂四类分子＂拖出去扔进土坑就算处理完毕。

要不是1976年10月一声春雷，牛郎区的这件惨案还不知道发展成什么样子！

## 丁超

1968年29岁 男 工人

一九六八年七月十四日，在南昌铁路第二工程段机关大院里，＂逃犯＂丁超被五花大绑地押到办公楼前，跪在长条発上，挂牌抵斗。因为他拒不交代＂出逃＂的原因，使一些不明真

相的群众对＂阶级敌人＂更加气慔了。一阵摹打脚踢，䩿抽捧打。＂选犯＂立刻昏厝过去•他被送到临时牢房——阴暗霉湿的楼焍间，关押起来。

打这以后的一个多月里，丁超究竟被严刑迢供了多少次，谁也说不清楚。人们只知道审讯者常常因为时间长了自己吃不消而分成几个小组，菜取＂车轮战＂的办法，二十四小时不间断地轮着审讯。初时，丁超只是一口咬定自己不是反革命，自已没有犯罪。但是，他熬不过＂车轮战＂的审讯，熬不过毒刑拷问。为了活命，他慢慢地就顺着专案组提示的线索，胡乱招供。打一一顿，供一点，过后醒悟了又推翻。要往死里打，他又供一一点。就这样打得越重，＂坦追＂得也越好，招供的材料就越具有上纲上线的价值。

随着案情的发展，据说所谓由丁超遥控的两个分支组织 ——＂知识分子同盟军＂和＂挺进部队＂，也在江西莲塘铁中和
专案组的主持下，有兄弟单位参加，从八月二十七日到二十八日清辰，又对丁超进行了他死前的最后一次酷刑审试。＂公堂＂和 一架挮子。
＂反革命组织的名称到底叫什么？＂审讯一开始，专案组负责人就声色俱厉的喝问。
＂叫海燕吧！＂丁超有气无力地回答。
＂你他姆的不老实，你的同伙都招认了，你还想蒙混过关！＂
＂传的后台老板是谁？＂
＂我实在想不出来。＂
＂好呀，你他妈的还顽固不化，给你点颜色看看。打！＂负责人咆署起来。

只见长梯靠墙，在长梯与窗户之间横架着一•根本哔；丁超被据着两个大拇指悬空吊在木棍上，两只脚被柾上装有石磌的土筐。通垧一句，不肯招认，就加一铁石㧵，再逼问，再不招，又加 …镦石楂……一阵惨叫声过后，＂公堂＂里顿时静默了。许久，T超才慢慢睁开眼睛。审讯又继续进行。重刑之下，丁超，果然吐露了真情：原来后台老板是鼎鼎大名的《沙家浜》里的胡司令。

专案组如获至宝，动用大量人员内査外调，费了九牛二虎之力居然找到了抗日初期混迹于苏南…带的＂忠义救国军＂的一个司令；可惜这位司令飞黄腾达时，丁超还未出世，尔后又无瓜學，这后台老板只能作恶案。反动组织的其他重要成员当然一个个被深探挖出来。至于反动组织的名称，经过专案组的提醒，概括，最后定为＂反共地下武装游击㠸＂。

这次刑讯之后，丁超遍体鳞伤，半身㾿哓，话也不会进，饭也吃不下，还被斥之为企图＂绝食自杀＂，挨到十一一月八日下午三时五分．终于一命鸣乎！

至此，一个个极左路线哺育起来的＂反革命＂灵魂，连同他的 ＂反革命＂肉体，便从地球上被彻底消灭了！政策何在！法制何在！人性何在！

## 刘远

$$
1968 \text { 年 } 32 \text { 岁 男 数学救师 }
$$

1966年，－场震惊全国，磅磗全世界的历史悲剧愈演愈烈，蒠演愈劣。在那个年代里，一个人突然的失踪，一个人突然的死去，以及一个家庭未知的命运，都是和党的要求党的年业这些永远冠笼堂皇的辞令连在一起。

1968年，白色恐怖䈐罩着阳光明㬭的祖国，而它的每角落都允满了血雨晹风。上海市民生路第五十中学的数学老师刘远被残酷地迫害致死。

当时学校里铺天盖地贴满了大字报，有几条醒目的标语写着打倒反革命分子刘远等一长串口号，他㫵里是什么反革命，只是一名普普通通的人民教昍，怎么会在一夜之间变成了反革命，这些标语象鞭子一样抽打着他的心，而在那人妚颠倒的年代，级然浨浑身长满了書也无法把自己洗清，对于这些他无论如何也想不通，十几年来他在教育战线辛勤地耤耘，始终贯镺执行的是党的教育有针，为国家培养了一批又一批的人才。然而，那些别有用心的人正是为了打倒他，才编造出种种莫须有的罪名。从那以后，他被关进了学校的地下室，里面阴暗潮湿，只是门上那狭小的詙璃窗口能够依稀看见一点灯光，而每天听到的是一声声惨叫，接着便听到几呵厉声的喝斥和

乱棒拷打的声音，那种悲惨，哀求的男人的惨叫，叫得令人匑心。在这不到 10 平方米的黑屋中央，放着一条长板登，只见他蓬头垢面地跭在那条长板堂上！低着头，让人看不清楚他的睑，双手被反绯着，衣袖完全破碎，胳膊和脊背上是青一道紫 …道被段打的伤痕，他在这条窄窄的长板発上不知受了多少审讯，挨了多少鞭打，他实在忍受不了这种对入格的侮字，他绝望了•便想到了死。

终于有一天，他站在了十层楼阳台的边缘，右臂夹着一一个四岁人的男孩，左臂夹着一个两岁大的女孩，两个孩子可能吃了安眠药，睡着了似的在父亲的双臂之下，只见他一边哭一边大声叫喊：＂我没有罪！我不是反革命！……你们不让我活，就让我们全家一起死吧！＂

这时，他又撕心裂肺地在嚎㖪着一个人的名字，大概是他的妻f。釷毛大雪盖过他那乱草般鉴起的蓬发，天空阴云密布，出奇的冷，他摘掉眼睛，然后更大声地哭㖪：＂冤枉啊！……我没有罪啊！＂面目表情极度地恐惧，他的声音在寒风中飘荡，扩散，像幽灵般地悽惨。那是一个神经崩裂的榢喊，是一种面临猛兽时无助的，绝望的惨叫，他根本无规下面一群人包括一一位民警大声的命令：＂不准跳！＂＂千万不能跳！＂民警连喊了几声，然而现实世界仿佛已与他那疯狂的，垂死的灵砸隔绝，这是他在纷飞大雪中发出最后的乱叫和哭泣。然后，在几秒钟之内，一团庞大的黑影重重地从十层楼的阳台摔下，发出震动地面的轰响。那个腩才还在哭在叫的中年男子连同他那两个可怜的孩子，顿时气绝身亡，其情形惨不忍蝫。这时，只见几个人把这三具尸体分别装进了塑料袋，扔进了一辆破卡车，那是刘老师和他的亲骨肉。围观的人没有一个人的脸上有眼泪，所有

的面孔都象寒冬般地死板，冰冷。
雪越下越大，越积越多，肃杀的朔风卷扬着纷飞的雪花，整个上海都染白了，整个天地都染白了……

## 刘子毅

1968年 56 岁 男 干部

文革刚刚开始，刘子毅就因为＂攻击无产阶级司令部＂而被做斗。在无数次的崍斗大会上，刘子毅同志从来不低头，面对造反派的虐虚淫威，刘子毅表现了一个共产党员的浩然正气和铮铮铁骨。

1967年寒冷妻惨的冬天，罗少无辜者含冤死去，多少个家庭失去亲人。刘于毅被毒打过多少次，已经难以计算。那些 ＂公安干警＂们用鞥子抽，用皮靴埸，有时甚至十几个人围着打，直到深夜……多少次，审讯刘子数的房间里传出凄渗低沉的怒搌。
＂造反派＂们拿来一条‥寸多宽的长板登要刘子毅跪在上面，这还不算，跪的时候要低头至板発之下，稍一被准，就头朝下栽倒在地上……每次被＂审査＂回来，刘子毅总是棉枖被撕破，钮扣全部被䀧掉，脸上鼻青眼肿，有时甚至耳朵都被撕裂，第二天醒来，他总是浑身疼得翻不了身，但即便这样，他仍要被邪去＂审査＂，＂批斗＂。

险恶，残酷的环境逼迫着他，他不能忍受这种精神上的折磨，政治上的迫害，他要呐喊，他要抗议，他要申诉。他坚信自已无罪，他相信总有一天是正义说话的日子。

在数不清的批斗会上，他从不违心承认自己的＂罪行＂，对造反派的逨陷，敢于针锋相对地顶撞，反驳……也因此遭受了比同级人更狠，更毒的惨打，他被打得皮开肉绽，衬衣上汽出殷红的血迹…－－

在这种置人于死地而后快的法西斯式的迫害下，刘千毅同志仍然坚强不摧，造反派称他是＂茅房的石头，又臭又硬＂，当公安处的造反派头头听说刘子毅被打死的消息后，没有丝毫的震惊和梳措，倒像是听到了一个喜讯一样。他操起一把剪刀，＂蹬蹬蹬＂冲下楼梯，跑到塀所＂味檫＂一声剪断绳索，然后两手抽绳，把人拖出厥所，扔在院子里，只有在这个时候．他们才可以按下刘子毅那高昂倔强的头颅。

1968年5月19日，在刘子毄同志被楇离的第四十五天，他死在上海铁路分局公安处民警科的一个看守所。在一间六七平方米的阙所里，两公尺半高的厥所冲水箱边，铁架上侧拴者半公行粗的塑料绳，绳子打成了环形。这样绳子紧紧勒住了他的脖颈，悬吊着这具满身是伤痕和紫血疾的身躯……

## 张学思

> 1970年54罗男参谋长

早在1962年，林彪把他的两个死党安插到海军，与其在

海军的亲信勾结体一起，闹得海军不得安宁。张学思同志对林彪反革命集团进行了坚决的旪争。张学思同志早就发现他们在海军的一系列阴谋活动，是受林彪的指使和支持的，当时曾对人说过：＂他们有后台老板。＂在 1965 年海军党委会议上，林彪死党及其亲信秉承林彪旨意，全盘否定海军的工作，对海军主要领导同志进行攻击和污蔵。当时，张学思同志正在天津农村搞＂四清＂，他盾今会议＂简报＂后，愤然不平地说：＂海军是在毛主席亲切关怀下成长起来的，成绩是主要的。他们把海军的玉作说得一团漆黑，太本象话了！＂林彪死党叫他回来参加会议，他拒绝参加。1966年在海军党委召开的全会上，张学思同志顶住林彪反革俞集团的压力，对林彪的两个死党及亲信的阴谋奔权活动，进行了面对面的揭露和斗争。他愤怒地指出，林彪死党及其亲信在海军搞的一系列活动，矛头是对着毛主席革命路线的，目的是阴谋夺权。林彪的死党和亲信心惊肉跳地私下议论说：＂没想到他那么厉害，首先提出要据我们黑帮。＂在斗争的关键时刻，叶剑英同志代表中央军委来到海军，一针见血地指出林彪死党及其亲信是＂黄袍加身＂，稿地下活动，沉重地打击了他们的反动气焰。

张学思同志坚持党的原则，反对槁阴谋论计，林彪反革命集团对他怀恨在心。1965年，偶们就安图把张学思同志排接出海军，受到了周总理的批评和制止。＂文化大革命＂开始后，他们利用䵵夺的一部分权力，加紧了对张学思同志的迫害。 1967年7月初，林彪指使他的老婆给在海军的死党打电话说：＂张学思在东北是反林彪的。＂7月24日，林彪在海军的死党及其亲信，阴谋炮制了一个陷害张学思同志的黑报告。但他们不敢按正常渠道上送，而是由林彪在海军的一个死党的老

婆，愉偷摸模地直送林彪和江青。接着，林彪反革命集团又秘泌召见在海军的死党和亲信，杀气腾腾地说，林彪和江青已经批准，决定逮捕张学思。

1967年9月11日绫展4点钫，张学思同志家里的电活铃突然响了，对方说：＂你是张参谋长吗？要开个紧急会议，让你马上来。＂

光明票落的张学思同志哪里知道，这是一个精心密谋的电话啊！就在他接电话的时候，在海军第一招待所的一个房间里，林彪的亲信正坐镇指挥。张学思同志一走进招待所，几个陌生的人马上恶狠狠地围了上来。张学思看到这一切都明白了。他昂着头，双目怒视，轻㲋地㗕之以鼻。党的好干部，我们的好参谋长张学思同志，就这样被非法抓走了。但是，他们却无耻造谣，说张学思同志是＂特务＂，＂正在发报时被抓住了＂。

一天，有几个人鬼鬼崇崇地去找张学思同志的司机黄国清，要他说出张学思同志所谓当＂特务＂的电台藏在什么地方。黄国清没奸气地回答：＂我给参谋长开了八，九年车，在他家里从来没见过什么电台。＂来的人训灰说：＂你还不老实交代，电台就荿在你车轱槺的轮䏩里，你开车，他发报。＂黄国清火了，大声责问：＂你们试试看，什么样的电台能安在轮胎里面？你们这是无耻的造谣！＂

象＂特务＂这样的帽子，被林彪反党集团一顶叉一一顶地扣到张学思同志的头上。所谓＂证据＂呢？也都象轮胎里面藏电台一样，荒谬透顶，不堪一驳。

林彪反革命集团伙同江青迫害张学思同志，包含着一个极大的祸心。因为他们知道，张学思同志参加革命以来，得到过周总理的许多亲切教海，他的成长，浸透着周总理的一片心

血。他们妾图给张学思局志加上种种莫须有的罪名，然后再诬陷和攻击周总理。张学思同志看透了他们的险恶用心，不䌣怎样適供，他都坚持原则，拒绝回答。

他们从张学思同志嘴里，得不到任何关于周总理的情况。
张学思同志在被非法隔离期间，虫然人身失去自由，但他忠于党，忠于人民的一颗红心丝毫没有动摇。就在他失去香由前不久的一天，在天安门附近，他的汽车正好和周总理的汽车相遇，总理远远地看见了他，叫司机放慢了车速，微笑者向他招手点头。张学思每想起这一情景，就增添了战斗力量。他充满信心地说：＂我相信党，我的问题一定能搞清楚，设有罚不当罪，罪不当罚的。＂他不屈服于林虎反革俞集团的避，供，信。他这样写道：＂命反省都成抗捏态度顽固，说真情宅无印象谁来明察，为了案循情编造又与实违，愿身殉共产主义誓死如财！＂

1970年2月，张学思同志被折磨得病倒了。周总理得知，立即指示要组织力量抢救。中央把周总理的指示，作为＂急件＂发了下来。但林鬽的死党和亲信公然对抗，不仪不采取任何积扱的医治措施，反而加紧追害。张学思同䓌在病重期间，想吃点点心，他们不给；想吃点高粱米，也不给；想吃点酸菜，还是不给。张学思含愤地说：＂我现在是治病，还是制罪！找也不是要吃什么山珍海味，连吃点普通的东西，你们都说没有。我想吃点土豆，就是马铃黄，这个不会没有吧！我想把十豆剥了皮，用白水堂尞吃就行。＂回答还是没有。张学思同步两眼含着悲愤的泊花，指着用铁丝拧着的洛子说：＂你们不给我吃。那论我打开窗户呼吸点新鲜空气总该可以吧！两年多来，你们把我关在不透气的房间里，空气是那㭌混浊，怎叫我不得病呢？外面空气那么新鲜，对我这样得肺结核的病人是多么需要啊！

难道吸点新鲜空气都不行吗？＂然而，窞子上的铁丝还是打得死死的。在林彪反党集团和江青一伙渗无人道的迫害下，张学思同䓌于1970年5月29日含冤而死，年仅54岁。

## 贺大舞

贺大原<br>贺大英

| 1970 年 | 24 岁 | 男 | 农民 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1970 年 | 52 岁 | 男 | 农民 |
| 1970 年 | 59 岁 | 男 | 农民 |

在林彪，四人帮＂炍左路线影响下下，湖南省黔阳县龙田公社高阳大队发生丁一一起＂反革命纠合杀人集团＂案。在这起假案中，被打成度革命的就有十六人，其中被非法关押的八人，惨遭杀害的一人，被百自杀的二人，打伤致殕的二人，无卓受林连的群众达一百一一个五人。在党的干一正届三中全会精暗指引下，駖阳县委拨乱反正，发扬实事求是的优良传统和作风，经过艮苦深入的调查，艾复细致的工作，澄清真实真相，终于使这起假案得到平反。

## 屈打成招造假案

案子发生在一九七0年二目二。
当时，林彪反党集闭正利用＂文化大革命＂的政治动乱。加

紧篡党夺权的阴谋活动。大造＂湖南和平解放不和平＂，＂潮南有三条黑线，又相又长＂的舆论，极力推行阶级斗争扩大化，达到其不可告人的目的。湖南那个上了林彪咙船的卜占亚，紧跟林彪，＂四人帮＂的反革命步伐，也大肆鼓吹＂刮十 二级红色台风＂，抱出了＂杀！杀！杀！杀出一个红影影的新湖南＂等盅感人心的口号。顷刻之间•全省城乡節置在一一片腥风血雨，恶浪翻滚的白色恐怖之中。

这股十二，级＂台风＂，很块刮到了地处雪峰 14 下的軨阳县龙田公社。高阳大队党支部副书记兼治保主任段天福，表现出了昇乎寻常的积极。他在＂四清＂运动前，就曾担任过这个大唤的党支部拈记。后因贪污盗窃，受到留党察看和撤销党内职务的如分，新近才重新任职。此时此刻，他看到如个下头那几个


的狗被坏人毒死，房子也被國了两发。＂

公社主要负责人正为企公社没能挖出几个反革命，跟不
汗来。他的上跟随段天福火涑赶到高时大队，亲自行开群众大会，一面批评大队支书思想右倾，－面柿扬段无铝＂路线斗争
猛政，速破此案。
组织了一㹡人，不择手段地在全大队顿起了 个栄挖＂反革命＂的盘浪。

大队部马上，变成了刑讯掘供的公堂。门前，架着一一括黑 216

踇的相枪；院内剌刀林立，戒备森严；地上摆着一唯棕绳，根棒，皮楼。一个个无莘群众，都被拆到这里来过堂受审。

段天福一时找不到合适对象，先从地主分子贺大尧身に开刀。专案组昼侵＇调，强令其交待反革命活动。他们刑罚用尽，绳子吊脱，绲子打断，人世几次昏死过去，还是没有模到想要的东西。

在贺大尧身上没成功，他例又集中火力猛攻地主子労贺大锊。在追査反革命组织的群众大会上，点名要他交待问题。贺大舜受不了这种高压，第二天，涊痛丢下オ才生下三天的小孩和他的爱人，上吊自杀了。

贺大姼 一死，段天梪就放出烟幕：＂贺大舞畏罪自杀，案情际重。＂专案级其他成员也信以为真。他们立即开会进行研究。決䙵顺薬摸朵，追查到底。

人死了，蔯断了，怎么继续進查呢？段天福又，只机一动，心生一计：＂员大舞搞仅革命活动，他的崽贺忠明－定知道，他死
扴开缺口。

他的随期将年仅小四安的贺忠明拆了起来，严加本讯。不交待 就据㑢：不招供 。就毒打。年幼无知的贺忠明难以忍受如
低交待反革自活动，我们校放㑈回家，还给你记工多。

在这种软硬兼施，精神肉体备受摧残的情况下，贺忠明要打成招。他先结把从法院有告上看到过的＂建设党＂，一呆神党＂两个反革命组织的名称，搬到这里来胡乱供认了。

段天福梁形于色•步步紧適地接着追问：＂哪些人是反革俞成员？＂

天真无邪的贺忠明，满以为说出反革命组织就可以脱身了，賗里想到还要交待反革命成员，吓得浑身打䆬。专案组连续通问不断，贺还是一声不昖。这时，两个彪形大汉扑了上去，象老鹰抓小鸡似的把贺忠明提了起来，用一根绳索掴住了他的一个挴指和一个脷趾，将这个少年㠵在门框上。但是他除了呻吟呼喊以外，实在无法讲出谁是反革命组织成员。见此情景，段天福脑筋一转，又生出一个歪点子，改用点名栲供的办法，声色倶厉地审问：＂老实交待，贺大尧是不是司令？贺大英退不题副司令？贺太厚参加过黑会吗？……只要你讲了，我就把你放下来。＂

被搞得苦不堪言，神志恍淴的贺忠明，失去丁任何抵抗的意志，又一次降服了。他点头默认了贺大尧，贺大英，贺大舞，贺大厚等七人参加了取革命组织，召开过黑会。

段天福问出这个名单后，如获至穻，欣喜若狂，布置专案组＂乘胜追击，扩大战果＂。并下令立即把贺大英，贺大㴟等七人㧓起来，轮番审讯。先厤施用了车轮战术和皮鞭抽，棍棹打，槞秋干，匤扛子等十八种酷舨，整得他们死去活来。贺大厚受刑不住，被道胡说当已参加了＂湘西反共救国军＂。年近七十的贺大英，经受不起推残，在被迫承认参加了＂反共救国会＂后的第二天，就自经身死了。

经过一个考月的乱抓乱平，刑讯梮供，最终有三人交待了四个所调反革命组织，四人交待出十三名＂反革命＂成员。尽管牛头不对马嘴，破绽百出，专案组仍不顾事实，一一加以认定。后来，又把三个看着不顺眼的贫农杜员拉进去，这样就凑成了一个十六人的＂反革命＂组织。定个什么名称呢？段天福等人毕竟孤随寨闻，被难住了，公社来参加办案的干部见多识
＂＂，他眼睛一眨，找到了一个名词，对这个并不反革命，没有互相纠合，也从未杀过人的所谓组织，名之为＂反革命纠合杀人集团＂。

## 设膡䓂嘦杀无章

在第三生产队的院一里，有一栋醮目的老式碃屋。这原是土改的胜利果实，后来改作了生产队宕库。具有讽刺意味的是，在林虐，＂四人帮＂猖聇的当时，却变成了段天福一伙私设的牢房。一到夜深人静，就从这里传出阵阵皮鞭声和撕心裂肺的掺叫 $/ \ldots .$.

矣农社员贺大厚，无中生有地被定为＂反革命组织的联络员＂。他平时心直口快，好提意见，敢于问坏人坏事作斗争，这就被段天福规为＂最危险的反革命分子＂。在这所私设的牢房里，他被单独囚禁在一间溙黑的小仓房。段天福专门派了他的亲信贺俊才，贺承俊，黄明亮等人持枪日夜轮流看尔。

贺大厚经过一个多月的关押，又被轮番押到各生产队巡回批斗，经常受到毒打，已是骨瘦如柴，遍体镂伤。他右手骨折，吃饭都要靠别人喂了。加奄奄一息之中，却仍然顽强地活着，深信党总有一天会给他伸冤雪根。他忍受耆难堪的痛苦，歌歇地盼望着阳在普照的时刻到来：

然而，在他那善良的心地里，哪里会知道，在段天福的默许之下，一个借机杀人的狠毒阴谋正在加紧策划着。那年月，林彪，＂四人帮＂煽动无政府主义，大乱天下。搞打嚴抢，杀人，不仅受不到法律制裁，有的反而成了＂英雄＂。正是在这样一一种政治气候之下，段天福一伙无所顾忌地干着那些违法乱纪，伤天害理的罪恶勾当！

五月二日深夜，夜深人静，四周一片漆黑。贺俊才把贺承俊，黄明亮叫到一个阴暗角落里，鬼鬼崇㒸地商定抢杀贺大厚的具体办法。贺俊才先提出，深夜把贺大厚放出来，在田堿里干掉。贺承俊摇摇头说：＂那太近了，容易暴霹。＂黄明亮又献策：＂放到大溪坑去搞。＂也被认为不合适。议来议去，最府的贺俊才决定，待贺大擪到第六生产阶接受批斗时，路过碚静的茅坡倣再下手。

五月四日傍晚，贺大序刚由自己十二岁的孩子喂过晚饭，贺承俊就肩背步枪，杀气腾勝地走到他面前，㺬道：＂今脕，你去六队接受批斗，不准较大路，只准走茅坡坳排条小路。＂贺人厚瞪着双眼怒视贺陖才一阵，默默地拖着沈重的脚步运山了大门。

天完全黑下来了，雨浙浙励海下着。贺大厚在贺承俊持枪押解下，一步…顛，狠难地向六欧的方间走点。来到偏僻地毕
隐教到十共米外的树下去了。这时，贺俊才，黄明亮按照预先

会齐合，迅滤采取胁调一致的行动：在相距 $f$ 多米的地方，古

去了，然后，走到死者面前，观值还在微微捔描。贺承陖义补与 －㭘。就这样，贺大䒯被无岁枪杀在盾泊之中。

贺大原一死，他们就在眻众种大造贺霉畏紫逃跑，被尼兵乱抢击䥿的舆论。第一天天，召开了上千人的群众大会，给死者强加了九条＂莫须有＂的罪名，说他是＂畏罪选跑，死有余索＂。

与些此同时，贺大厤的家被査抄，家人不准外出，东西洗劫一空。连他林妹做的布鞋，爱人坐月子剩下的 一 一点椭，都被抄去，摆进了阶级教育展览馆，当成了反革命的＂罪证＂。
＂贺大厚畏罪逃跑，被民兵乱枪击墍＂，似乎成了无可改变的铁案。

## 十年申近沉大海

这起未经任何法律手续，而由少数。个人草草了结的杀人案，被段天福等人当作阶级斗争的活教材，拿去到处宣传介绍。一篇又一一篇阶级斗－争典型经駩被炮制出来，一－次又一次地被用来教育干部群众和那些来队锻炼的青少年学生。一时间，段大愊成了赫浾自名的＂狠抓阶级斗争＂的典型人物。那些投











分子翻索＂。他们椀动一些不明真相的群众，把调准组的间态


一九七一年五月，受害者的家属到县里上访，县委又一次责成人保组积员前去调查。段天福一快仍百般了难，与调查组 ＂对着干＂。要原始村料，他们不给；找群众调查，他们阻挖。调查组的同志无法开展工作，上段天福大䏚一场，悡忿而归。

一九七三年六月，县委义接到受害者及其家属的申诉。再一次指示公社派人调查。刚到职的公安特派员规华生同志敢于坚持党的原则，顶着逆浪，前去了解情况，认为＂板革命纠合杀人集团＂案，证据不足，应予否定。但是，结论还未正式作出，段天福就气急败坏地跑到公社主要负责人面前去告他的黑状。结果，特派员反而挨了整。

以后，尽管当地群众仍在继续不断地向上坡诉，但由于 ＂四人帮＂篹党夺权的步我一步紧似一步，政治运动一个接着一个，羘众的申诉竟如石沉大海，始终末得解决。受害群众及其家属，眼巴巴地盼型着神州大地动乱的结束，䀪檠着正义的伸张，寃案的昭声！

## 拨乱反正得昭雪

这一天终于朊来了！恶贯满盈的＂四人帮＂终于骑台了。党的十一届三中全会作出的平反寃，假，错案的决定，象强致的东风，吹遍了祖国大地。中共黔阳县委深入揭批林彪， ＂四人帮＂的极圧路线，认真贞彻党的三中全会精神，解放思想，拨乱反正，由县检察院，纪检会，信访科和龙田公社组成联合调查组，决心把这起拖了十年的老案查个水落正出。

一九七九年三月，调查组带着党的重托，人民的期望，来到了高阳大队。他们冲破了来自各方面的阻力，挫败了段天福 $\cdots$ 伙威胁利诱，跟踪监视，诰滛守伤，搞䩤守同盟等种种干扰

破环，坚持＂实事求是，有错必纠＂的原则，以事实为依据，以法律为准绳，严明纪律，努力工作。在近八个月的时间里，他们风里来，雨里去，爬山涉水，走了十四个县，找了数百名干部群众，深入调查了解情况。找当事大反复核对材料，终于使真相太白于天下。
＂反革命纠合杀人集团＂一案的起因，据段天嘼说，是他家的狗被环人毒死，家被包围。真实情况却是：一九七 0 年二月十四日，公社在高阳大队修发电站的民工聚餐，有几个人酒醉之后旴吐。段天福的狗吃了胟吐物后倒在山脚二株板栗树下，是他自己和女儿一起把狗抬回家里打死的。至于房子艘围，纯属无中生有。痤铁的事实面前。段天福也不得不承议：＂是向公社的假汇报，想得表扬往与：臭。＂原专案组认定的：＂贺大尧，贺大礼家里开反革命黑会六十正次，密谋杀害大队干部＂等罪名，也都是凭空捉造出来，强加到有关人员头七的。

素实充分说明，这起集团案件，完全是段天福等人弆虚作假，乱抓乱斗，严刑逼供，罗织罪名造成的假案。

贺俊才，贺承俊，黄明亮又为什么要残酷枪杀贺大厚呢？难道只是受极左思潮的影响，出于对＂阶级敌人＂的优恨吗？如最仅仪是认识上的错误，为什么要如此精心策划设下圈套呢？经过艰苦细致的调植，终于找到了正确的答案：

贺大厚旧社会讨米长大，出身吿农，对党有很深的阶级感情。解放后一直担任大队，生产队干部，性情直爽，忌恶如仇，敢于坚持原则，但工作方法比较简单，在甜＂浮夸风＂时跟着别人犯过一些强迫命令的错误。贺俊才，贺承俊，黄明亮二人，因此就与他结了仇。贺俊才流误成蝳，道德败坏，长期违法乱纪，曾多次受到贺大厚的警告。但他屡教本改，店来犯了法，受到

刑事处理。贺承俊的母亲因与人通奸和偷集体的稻谷。曾被贺大厚捉住，戴高届㳯乡。黄明亮家在过苔目子时，也被贺大厚封过炉疊，扣过饭。为此，他们一直耿耿于怀。当贺大厚被打成＂反革命＂以后，贺俊才，贺承俊，黄明弦认为报复的时机到了，便起了杀人之心，经过密谋策划，终于将贺大量杀害了。

一九七九年十二月十日，中共駖阴县委在龙田公社高阳大队召开了平反昭雪眻众大会，郑重宣布：散销一九七 0 年二月所定的＂反革命纠合杀人集仏＂一案，为所有受迫害的成员和受株连的群众平反，为被迫害致死的贺大厚和贺大器，贺大莫三人昭雪，并对其家属在经济上进行救济。并决定对造成这一猳案有直接责任的党支部誩江段天楅和参与枪杀人命的支委，治保主任黄明㹸开除党籍，勧销党内外一一切职务，对挟私报复，谋杀贺大厚的首犯贺俊才年原判刑五年的基础上，又加刑八年；对同案犯贺承佼开除党籍，依法判处有期徒刑四年。

十年勃冤得昭雪，被迫害者及其家属感动得热泪盈鯾，社


## 雷春国

> 19197年11岁男副州长, 人大代素

| 段应菊 | 1967 年 | 10 岁 | 女 | 雷春国之表 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 雷覆 | 1967 年 | 8 岁 | 女 | 雷春国义女 |
| 雷云 | 1967 年 | 4 岁 | 为 | 雷春国之子 |

－九六六年，雷眷国柞为潞西县西山区＂紶教＂分间副团

长，在农村揙了几个月的＂四清＂。在工作完成以后，于一九六七年一月六日风尘仆仆地回到芒市。他刚进家门，卸下肩上的背包，连汗珠都来不及抹一把，就被尾随前来的＂造反浱＂＂䓪令＂去参加大会，接受批斗。开头两天，他还只是一个陪斗对象，火力没有集中到他头上来。八日，红卫兵抄了他的家，从小孩的乱书堆里我到一本解放前出版的印有䧄介石头像的旧书。＂造反派＂们象饿狼搜捕到了猎物一样，狂喜不禁。立刻，雷春国由陪斗变成了主斗。批斗会上，＂反动山官雷春国窝藏技动主子蒋介石的婑任状，狗胆包天罪恶滔天＂！＂反革命分子雷春国，必须彻底交待混入党内，伺机和蒋介石里应外合复辟变天的罪恶阴谋＂！＂坚决砸烂雷春国的狗头＂！……粗野的吼叫，下流的示骂，响成一片。

雷春国据理作了解释和申辩：＂这一更本印有孙中山，林森，蓷介石像的《保甲制手册》，是我读大学的侄儿雷柇德假期回老家时，见乡人民政府丢着没有人要，顺手拣回来的，我本人连翻都没有翻看过，更不知什么蒋介石的委任状。＂分辩有什公用呢！宗教狂热所焻起的歇斯底里邪炏，把一场事实，理性和人的寧严，全都焚烧一空。雷春国的申辩不但没人理䁏，遭到的却是更如残酷的折䐴，无休止的批半。

雷春国咬紧牙关，准箇忍受这…切，他相信事实总归是事实，是可以说得清的。但是，袺不单行啊！他的妻子子段应菊，是 $\cdots$－个㳑顼善良的家庭好女，也被人天天㧴去批斗，硬逼她交得和丈夫合谋变天的汉革命计划。连景颇山的乡亲平时惦记自己的副州长，逢年䇃节专意送来点䖎川汇边的枮学，也被诬陷成是传递反革命情报，勒令要坦白。八岁的女儿雷麗和䣱岁的小儿子雷云，也不断遭受＂小山官，狗意子＂的辱虽。好心的邻

居想照看一下孩子，也受到咸吓。每到深夜，夫妻一人从不同的会场挨完斗，拖着寝意不堪的身子，回到宿舍，只有瑟缩在寒风里器泣的两个幼小的孩子在门口等候著他们……

风暴袭来时，有随风倒伏的小草，也有宁折不弯的大树。
雷春国失踪了！
＂造反派＂暴跪如雷。他们到州人委办公空兴师问韭：＂雷春国失踪。若外逃不追，到时间要找州人委办公空头头要人！已经被冲得七零八落的坐人委办公室，只好通知同样被冲得 も零へ落的州公安局協助查载。

公安人员发现雷春国一家四口惨死在宿舍里。
下面，是一个公安人员当时如实写下的《现场记录》——
＂我们决定先从雷春国的住房査起。
雷的住房在井人委大院后的一橦楼房内，只见他的伙房内，锅里有吃睝的一点稀饭，食后未洗的磂筷。卧室的门推不开，从门头窗孔往内窥视，隐约见床上有死人状。即打开门头窗越人，发现雷春国全家已死于雷的卧床上，他的雬子段应菊，仰卧，双手抱腹，头佨经头市，遮住眼睛，全身着新衣服，预部有长 13 公分，宽 7 公分刀口，血顺刀口下流。

小雷云，仰卧，衣着完整，购瀻毛主席像章，颈部刀口长 6公分，身上裹着的棉毯浸透血迹。

小雷霣，仰卧，肳载毛主席像章，颈部有 13 公分长忊ח，血染小枕头。

雷春国半仰卧，呈坐靠姿式，身穿毛呢衣服。这右ド袋，内有一本毛主席语录，左衣角有血迹，腹部有刺创三处，预部有一根绳索缠绕，另一端穿过蚊帐系在窗户上的钉子上，眼睛半解。

休南头裳有带血的镤利的景颇长刀一把，刀柄朝上点墙。吅尖玄地，地上㠜结着顺ग时下流的血块。

在卧室㾊边的三展桌上，陈列着雷春国的三封亲笔適书利两份声明。

封是给州委书记段华民的
华民同志：
我最后写给您这封信，悠是听毛主席的话，坚持党中央的原剘的。伟文的无产阶数文化大革命，是毛主席亲自发动的，制定了十六条，但现在楮文化大革命不用十六条，只要是顿导，都不分肯红等白的斗，要了多少次还不行，比半阶级数人还厉害，……我不是心根，四人栖糔，是向同志们作抗议，做出殉职自条。

同志 雷春国
一九六七年一月十一日
第二封是给州人委党组李如栋，刘克一的一一如栋，克一同志：

这次我从西山搞完＂社救＂回来，本是愿意接受批判，炮輙，但是主持会议的人不实事求是，转移目标……说我是混进党内的反革命分子。我地知道，真革命不怕䊏，假的才怕埥，但是他们是不按政策办事，我想和隹们说一说，也不会解决问䙵，只能狗职自杀杭议，同您们承别，把我最后一次的党费交给组织，共律千测百陆拾无正。

同志 雷毒国
一九六七年一月十一日

## 第三封是给毛主席的———

毛主席呀！我見过隹十四次，和隹吃过顿，和主席医过手，我真心诚表的十革命，……但是，一小指人叫我反革命分子，是混进党内的，不允评人家革命。

同志 䉍春国
$\rightarrow$ 月十一日
一份声明是给红卫兵的———
声明一点，红卫兵来我家，搜出一本国民党的书，有国民党蒋介石的像，是我侄子雷码偾六三平从鱼猵山双来的，你们问他，我是不知道的。另一份声明是给造反派的一

现在再次声明，我硚没有参加过反革命组织，一心浱党走。现在不但斗我，连我爱人段应料也要斗，这次的城判，炮表，不是帮助的办法，是整人。不是两分法，不毞按毛主房的指示办事，是乱一千。理已清楚了，……虎毒不吃儿，表起力子，看到孩子多么天真，手又软去，又想到你们对我的低恨，已把我们当成敌人，处在今天，逼楞人没有办法，流着河杀了自己的孩子。因为不杀是没有人照管的，反两更加可怜，下了痕心，和我们自己一起梄姓。
遗书旁边有雷霞在语录本上写的留言：我爱毛主席，我爱聕产党。

桌上还有一个个央子。里面有字条，存折和现款，字条比写着：＂四干八百六十元存款交党费，——昏五十人元现款做尸首处理费；有日本收音机，大熊猫收音机，单车（自行车），望远

镜，駋相机送给州人委办公室用，段应菊代管的州政府菜金四十二元七角五分，请交办公室会计’。夹子旁边整整齐齐㧽着第三届全国人民代表证书一本。朱委员长请他去华北军区参观的请贴，周总理请他到国务院作客的请贴，毛主席邀请他到杯仁堂越宴的请贴。旁边是两串钴题 ：桌上还摆着两块手表，两支钢笔。笔下有一字条：＂我的手表一枚，钢笔一支，请帮助交给我的孩子露冯辉，现在北京中央民族学院－部十一二班，勿一枚手表和一支钢笔请交给我的侅子雷冯清，现在雄川中学初十班。＂

读了这‥你鲜血淋滾的《现场记录》，谁个不感到惊心动隗，悲渍填鹰？

一个少数民族共产党员一家四口的鲜血，无亚地拍酒在社会主义祖国的大地上：

## 蔡铁根

1970年 56 岁 男 大校
审相。他一个年幼的侅子生活无着。他在深夜里常常㭔唤学姟子的名字痛笑。在狱中，他先有写了 二十多封家信，大部分被查抄。他曾长期在中决车委上作，利许多党政军高级下部有安往。在审楓中 1 ，他严守党利国家机密。当审灲人员问到他党内斗争情况，他总是守丁姆㼞，㧤绝国答。为了抗议对他不公正

的打素残害，他在狱中曾三次绝食。他曾想逃出监牢去告状，结果被察觉，韭加一等，钻上了镣铐。

一九六九年十一月中角，常州市公检法军管会决定把与菜铁根同志案子有牵连的人集中到一起，继续用所谓办＂学习班＂的办法来搞蔡铁根的案子。据参加＂学习班＂的同步回忆，当时气氛森严恐蛕。关起大门走小门，所有的窓户都用纸密密地糊了。十五个对象由十五个小组搞，各占一个房间。学习班几乎每个组都搞了威吓，批丰，指控，诱控，串控。＂学习班＂结束那天下午。开大会，军管会调来一百多名民兵，严严实实地包围了会场，把十五个对象都用＂喷气式＂拉上台，在一片呼喊声中，由公检法军管会宣布处理結论。

一九七○年三白，常州市公检法军管会根据几次搞的材料。认定＂以蔡铁根，吴翼为首纠合友革命活动＂，判处慗铁根，李业舫两同志死刑，立即执行。

一九七○年三月十一日 F 上五点，繁铁根和他的同案人被叫起来吃饭，饭后，用麻绳把他们紧紧倻了起来。他们被带到一个房间里，先是宣读＂逮捕证＂…一被指留广父年多，抢杀前才＂逮捕＂！接着就问他宣告死珝判决。蔡铁根同志听了叛决愤怒地说：
＂你们无权判我，我要上派！＂
＂不准上诉！＂宣判人蛮横地斥道。
＂不㞴思沌！＂蔡铁根同志叹道，＂我革命几十年……＂这句话述没讲完，他脖子上的麻绳突然被抽紫了……

从昕到判族到最后去世，蔡铁根同志面无惧色，从容镇定。行刑前，蔡铁根同志同被判处死刑缓期执行的吴翼同志道别说：＂你看过古戏搜孤救孤》没有？＂吴说：＂看过。＂蔡铁根同

志说：＂活着的，要把这个宜司打到底！＂
一九七○年二月十一日上午九时四十分，在江苏常州市西门外的西公墓，响起 「几声沉闵的枪声，祭铁根同志高大的身躯㢄声倒地。他溘然长逝。殷红的鲜近泪泪地渗进这位红军老战士为之箇斗大泮生的袓国大地……

他死了，没有死在枪林弹雨的战场上，没死在反动派的监狱里，却冤死在林虎，＂四人帮＂这革命路线的怆口下！

与茲铁根同忘一道被枪杀的，还有嘗州市果品公可的一位科长，同案人李业舫。这位解放前从等党的地下゙T作的老同志，作为蔡铁根的好友，也被荒唐地定为＂现行反革命分子＂，被认为＂态度恶劣＂，从而皿于死地。另一位从部队复员的原团级干部吴翼则死里逃生，被判处死刑缓期二年执行。其他牵连者也莫不惨違各种打去。

当天晚上，下了一场大雪。自雪掩盖了老经军蔡铁根惨不忍睹的遗体。一些知道肉情的同㤗望着茫茫大雪，悲愤地说： ＂这嘛蒬案总有昭雪的一天天＂
G类: 少 女 之 编号:00053~00057)

条大汉哳
多就㱏 20 罗……

## 许连荣


－－九六八年七月十六日，上午八时，栾家大队的革委会副主任様民兵连长俆作善又发神经地给两个民兵下了帢令：＂快去，把许连荣带来，让她彻底交待！＂许连荣是二十三岁的大姑娘，四天前刚被＂群定＂为反革命分子。＂群判＂为十年有期徒刑的许长家的四女儿，她被认为就是她茖施展＂莫人计＂，用来拉拢腐蚀干部，颠覆无产阶级专政的那个＂美人＂。昨天，凌长，䝘打，卑劣而下流的审讯中，她要求让她回家好好想一想，今天什么时候叫她来，她就什么时候来交待……

这两个养命而去的民兵，来到许家院约，朝那低矮的平房连淢了几声，踻静的院子里竟没有一一点回声。他俩走过去，

推，房门还插着；一看，窗帘还挂着。＂什么时候了，还不起来！＂两个民兵㗒㔊起来，依然没有回应。聩，怪了！一个民兵从玻璉菑的虽麾眼里伸进手去，把窗帘挑开一角。见炕上睡着两个人。＂怎么还不起来？＂老大的嗓门，还叫不醒这迟迟不起的一家人。这奇异的沉攵，引起了两个民兵的惊论，有个民兵搭个梯一支，从窗上探望，只肎梁上并排吊着四个人。那个民兵吓得行了声：＂䏝呀妈呀！都死！！＂两个人撴腿就跑，上气不接下气地对民兵连长徐作善报告说：＂老许 •家都死了！＂

不多时，县公安局派人来勘察现场。走进外屋，见屋内两扇门上写着：＂毛主席万岁！＂＂共产党万岁！＂屋里墙上用粗犷的笔道写了两个大字：＂風死＂。柜面上整齐地摆着一套用红纸覆盖的毛泽东选集。

死亡现场：房梁上并排悬挂着许长家（五十七岁）及其五儿子许连福（一十六岁），四儿子许连褀（一十八岁），四女儿许连荣（二十三岁）的 体，五女儿许连玲（二十岁）自缢绳断•卧尸在地，其妻王朝臣（五十七岁）和小女儿许连清（十八岁）两具尸体，停放在炕上，共七口人。

法医鉴定：死者脖子上均有索沟痕迹。除老头许长家外，其余的人都洗过脸，梳过头，穿上了新衣服，死前是有准备的；有的脸上还有阳痕。躺在炕上的老妈妈和小女儿，身下铺着榐子，枕着枕头，娘儿俩的手还拉在一起，显然，她俩人是先死去的。至于゙一家人怎样眼看熩她俩自䍀丽后卸下来让她们躺在炕上并拉起手来，然后又一齐死去，这实在是令人惨不忍思的生。

检验尸体时，在许连荣的腰间发现了遗号。
这一出椮剧究竟是怎样发生的？说来简直令人不能置信。

话说一九六八年四月，菲＂活学活用讲用会＂起家的原新金县武装部副政委王立龙，正在准备参加七月间的一次大型讲用会。这位名声在外的＂老典型＂的讲用，自然要有一个更新的发展，更新的高度。怎么办？要＂发展＂就必须创造新本迹。根据当时的形势，王立龙就选择到新金悬灰河䦿公杜去，㹉一拆建立革委会后领导班坣的革白化建设问题，可能会有＂新发展＂。于是，他带了两个助手，其中一个叫王成海，一同到了公社。

王立龙来到夹河㾄公社还没几天，上级就派来了…个郑干事監阵简战。还带来了上头的新精神：＂当前形势，就是要蔵阶级斗争，上级布置要我们讲一讲阶级斗争问题……＂，外号 ＂王大耳＂的王成海果然名不虚传，这时他把耳闻的栾家天䧍的事说 $\overline{\text { 出出来：大欧革委会主任，支部书记柰本柱把他的妹夫 }}$打了，原因是他妹夫在期中扬网，说李本柱和他没过门的弟媳许连荣有不正当的男女关系；而许连荣这样做，是因为老许家有问题，要拏附大人物做保护苹。

郑干事听了很是兴奃：＂这才是一盘好菜哩！这是个好题材，正适合当前的气候。＂王立龙一听，当即决㱏：马上㻇栾家太阳去，要先从领导抓起。

六月三日，王立栊几乎是用紧急集合的逃度，把公社革委会的常委们召集起来。先领着大家学习了北京新华印刷了的清阶经验，然后踣大家摆公社的敌情。

公社的常委们说出了另外两个大贮的名字。
王立龙此时此刻，除了对他装在心里那盘＂菜＂外，別的－＂

概不感兴䞨。他说：＂你的栾家大队怎么样婟？＂
公社的常委们沉歇了。
王成海发话了：＂季本性打他妹夫的事，你们是怎样认识的？＂

公社的常委们又是长时间的沉默。他们中间有一个叫张学成的，是公社的武装助理，家住栾家，平日同李本柱和老许家都有一些矛盾和纠纷，当场又说了一過许家用＂美人计＂府蚀拉拢李本柱的事。

王立龙得意洋洋地说：＂这就是新形势下的阶级斗争！＂接着又说：＂我是到栾家去，看你们怎么办吧！＂

公社的常委张玉德，武装部长武运山连伉应声：＂我们也去。＂他们商定：对李本柱分两步走，第一步是停职；第二步是撤职。
－张要在栾家大队抓走资源的天网已经㪚开。这一一切，李本柱却无从知挠。他还在大队领导班子的学习会上给大家念文件，当他念到：＂赫锝晓夫那样的人物，现正睡在我们的身旁＂的时候，王成海别有用心地让他重念一遍。然后就开始摆故情。从汹测的来势中，李本柱开始感到矛头所向，他沉不住气了，发火了。

公社常委张玉鿵见机已到，便出来代表＂红色政权＂宣有：李本柱停职。

栾家的＂战役＂打响了。儿经研讨，王立龙形成了一套概念：敌人出在四类分子家里，李本柱是代理之，许长家是老后台，许连荣是……，关键还是先从李本柱入手，决定开会先斗李本柱。

六月二十四日批判李本柱大会之前，王立龙向群众先复

述他事先设计好的几个问题，指出攻打的焦点是＂美人计＂问题。当有人提出异议时，王成海挺身而出：＂他如果投有这样的事（他做手势比划着），我就把脑袋拿下来，婞个响给你们听！＂经过一天的批判，李本柱没有交待出什么问题。于是就实施方案的第二步：宣布澈销李本柱的一切职务。李本往被看管起来了。

当天晚间在集中灭少，進查李本柱和许连荣的不正当男女关系时，王立龙气势济汹地说：＂告诉你，学本柱，你今天不是犯错误，你是犯罪。只要你老实地说出来，不蔵㡌，不逮捕，也不给其它处理。可是，今晚上如不交待，就要加重处分！＂

王成海在一旁帮腔说：＂李本柱，王副政委讲了，他说话是算数的。＂

李本柱怕了，他采取了那十年浩劫中一些人曾采取过的做法：好汉不吃眼前亏，棒子打来雅一一躲。

李本柱低声说：＂既然首长这样讲，我就没有什么顾虑了，我垪
．．．．．．＂
李本柱这个中？＂美人计＂的走资派被攻破后，王成海非常得意地说：＂找定白经验的，不是跑到这里白配天饬了的！＂

万抔俱络，只人东风，这就是做为走资派厉白的那个敌人
解评用，诉态沙及安地的。

## 逼 供

评长家到底选童样－个人昭？



互入年在中学念书时，因参如所谓反动组织，被判䇾三年。许连业与家分居后，全家仍不能俛除受跂视的困难境遇。任何和许家有联系的事，总和这个＂稆根＂挂连上。许家的主要罪状的 ＂美人计＂，王是因为许连业的妹㛏与李本柱的弟弟订了婚 $\cdots \cdots \cdot \cdots$ ，而这一切，又成了要新发展，新高度的讲用的＂好莱＂，说许长家要龺权，即由此开始。

六月二十五日，无立龙下令：＂把老耗子拉来，掘他交待问题！＂

许张家被提了来，他愁楚地站在那里。
＂许长家，你老实交待！＂主持会的宋广殿哦道。
许长家站在羿计者面前，紧张地低着寧说：＂我是贫下中农，我没问题。＂

再继续追问，许长家始终是这两创话。
休息时，王立地对大家讲：＂要打态度，打威风，态度不打倒，问题就交待不了。＂

经王立龙＂启发＂，复会不久，有人把许老头绑起来，让他跪在地上。

王立龙一兄开打了，便悄悄溜走了。
顷刻，根子，条子，象雨点似地打在这个老货农身上。
老人疼痛难忍，哭咙着呼救。
但接着，又是一一阵毒打。
絧后，四儿子许连禛，四女儿许逢荣曾到北京等地上访问诉。但在四害横行的日子里，得到的答复是：＂要相信彩生的革委会…．．．＂他俩燠费霏临，反遭毒打，嘲笑。

许长家在逼供，嵝供下，经过连日的酷刑，虐待和折磨，终于违心地招认了。这个＂胜利＂，使审讯者得意忘形：好消息，许

长家承认了！
可是，许长家却陷在深深的痛苦之中。一个快六十岁的人了；缼公能往自己女儿身上泼脏水。侣是这满腹的冤倩到何处去诉说啊！找，我得把过心抱出来。

七月十一日早晨，䏝长家又被提审了。
这位老人两手捂着肚子弯着腰，痛苦地据动着身子走了进亲。审讯者要他継续交黑心。只见许长家脸上五官掫了位，
老人家不忠。我没有藇心，我要南党，南毛主席，向贫下中农交红心…．．．＂

说着，说着，只见许长家把两手抜住的农襟一撩，霹出丁鲜血泎漓的肚皮一点来是起早晨上殿所的机会，用玻璃把部部割著（十公分长）缡腹交＂紅心＂——他实住无以表白这无幸的心迹了。

王成海听说发告了这吽等，他死烦渐冷酷地说：＂不要帕，老耗子给觛施加区力了。他这是威胁我们椨，你们问句他，这是不是威㑊：＂
边打边问：＂你是不是要威胁我们，明？＂

这…伙人一看不的，便決定提剪开室制入会。张正德恶狠


原来苦字审推诞据不足，这时又传来了外的的新经验： ＂群碳，群少，群剂＂。于是决定：第一天召开室判大会。

大会上宣读了国䕓家大䦼农代会署各的判决书：＂根据许犯的罪恶事实确凿，供认不讳，依法判奴反革命分子许长家有

期徒刑十年，监外执行，交群众管制生产。＂
事情并没有就此了结。走资派擞出来了，反革命宣判了，而做为反革命主要韭状的用＂美人计＂腐钫下部的那个＂美人＂，如果不认帐，那个反革命豦台许长家的卷还含不上，王客龙的讲用事迹还不完整。编筐编管全在收口，＂美人＂攻不下来，这口还收不住。

最后一个政击的目标是许连荣。

## 沉 冤

许长家的园姑娘许连荣确实是个好姑娘。她俊秀，聪明，善良响勤劳，没有一－丝一耗的轻济之气。

许连荣这姑娘，是很情得自爱的，是珍偞自己的情操的。尽管专许多人家托人扙脸，前来保媒，求婚，均被拒绝。这地娌伏下仇恨的种一子，后来参与绖毞她的那些人中，就付这种人。


他哥歌李本杖了……＂这里要表一表：说许连荣在皮口住隐最




物。这些手法到处如此，E至龙，巨成海等人，为作么不肯调齐
些，就便于＂创造㘧迹＂，便于报＂阶级斗争＂，这便于＂讲用＂。

七月十五日，就是许长家被宣判的第三天，张玉德等人决定找许连荣，攻破＂美人计＂，以便结案。

士持会议的专案成员李承贤（曾因追求许连荣遭拒绝），事前散布说：＂今天㕷玩玩小植！＂

轻佻的话语，放荡的笑声，发散着这伙人心灵里里劣而下流的浊气。

胸次体息研究对策，姑娘还是不讲话。
经过策划，他们突然扯开嗓子大㖪：＂万寿无疆！＂的门号。评连荣对他们这种娇採造作的行为极为反感。
＂㢵，你反对……！＂这体人狂吠着。好象抓任什么把柄似的。

许连䑣怒目盯梘着。
义 次甈起这乩口缕的时候，她举起手来，跟着㖪厂。
＂跲，这回你可张口了盵…．．＂
话连蒮问：＂你们要我交待什么？＂
＂你和李本柱的关系，你们发生……＂
评连荣兒然扭过头去，又惐默起来。
语等等的难听话。他向是在用白已脆脏而㺲恶的灵槐来猥誓一个纯洁的㚲娘。最后还是不能达到目的吋，便把她打甥在地，把她极吕净扎的胳膊压住，用根棒，用条子抽打，抽打……

许连荣挺刑不过，被迎说：＂我和李本柱的㧴是真的……＂
太快黑了，还不见四姑娘回来，做妈妈的心如网钢刀鼣肉，让四儿推首到大队来要人了。

被打得遍体镤伤的许连荣一眼看见妈妈，一头补到妈妈

的抔里，放声大乫：＂妈妈岈，您生的女儿，您最清楚，您最清楚呀！＂
－妈妈不明白：＂你承认什么了，孩子？＂
许连荣说：＂妈，您不要管了，反正我什么都承认。＂回过头来，她对专案人员说：＂我有好多话要说，让我想一想，明天你们什么时候叫諓来，我就什么时候来。＂

妈妈捧着女儿的脸，眼泪不断流。从头看到脚，又从脚看到头：＂孩子…．．．＂

许连苯擦干了眼泪，由妈妈和四哥換扶着，在纪沉暮色中走回家去了。

回到家里，全家哭成一团，这到哪里伸毚，到哪里诉苦呀？
这时天黑了，白天被一个赌棍的小儿子把小学生们发动起来，用绳子㧢绑起来当做＂小反革命＂扎斗的许长家两个掓子，听说姑姑回来了。前来看看爷爷，看着姑姑。

奶奶看着两个小孙子身上邅打的伤痕，悲声地说：＂往后，我们这日子牱怎么过呀！＂

这时，许连荣把两个小侄搂在怀里，贴着脸，亲了又亲，流着眼泪说：＂你们再也看不到䆟突奶奶了，再也看不到叔叔姑姑了！＂

奶奶又对两个孙子说：＂前边院里的土豆，你们扒了吃吧。＂又亲眤地摸着他俩的头说：＂以后你们要听你妈妈的话，要和我们划清界线，你姑姑，你叔叔，以后都不能替你们家干活了。＂奶奶又拿过两把镰刀交给小体子说：＂你们拿去割草去㚿！＂

两个年幼的小孙子，竟听不出奶奶的话中的话，乘乘地回家睡觉去了。

事后囷想，有种种迹象表明，这家入用死来表示不肯向这股邪恶势力就范，他们宁肯站着死，而不肯䟦着生。但是，他们到底怎样在愤澊而悲苦的气氛中商定的，这是永远不能得知的䅗密了。

他们留下了几封遗书，时间是晚八点三十分一封，九点过五分一封，午夜十二点二封——那么可以断定，这是许家七口水远离开人间的时刻。

许连荣的遗书中说：＂今大肥我叫去大队毒打，打得我皮閔分家。没有的事叫我承认，不承议就打。我不鎬的事，称佯处处往上领，我要求把我的尸首送到医院检査……＂，死后的检查证明，这是一个清白无㖟的姑娘。

他们在遗书中向党，向毛主席，向全国人民倾泝了他们一家人怎样被斗，被纽，被打，被陼害的情景，呼吁＂我们全家的死是走投无路咐！＂他们蕜切地高呼：＂毛主席呀，毒主席，我们全家属呵，届！触！䰟怇！冤枉！＂
－家七口人，…一鉒了名，盖了血手印。这些血手印如今已变成褐色的了，但一个个纹路清晰，似乎在这清晰的指纹上。还能听到他们临终前那激䟣的脉搏。

## 甬需

## 1967年19岁女舞蹈演员

孟変一眼看上去就是一个出色的舞蹈演员。她不仅给人

以清纯秀美，体态制妒的外部印象，还有䒴一种纯洁无㗇的内在气质。她是团里的骄橵。领导夸奖她，小伙子道求她，姑娘们美慕她，大家称她为＂孔雀公主＂。

自古红颜多薄命。＂文革＂初期 一个意外事件将这朵鲜花採得粉碎。

1966年9月，小孟晚も演出回到宿舍，打开门一拉灯绳。 ＂叫＂的一声，奵绳断了，于是她只好摸黑堣到桌前去开台灯。谁知胳膊肘无意中将桌上摆的毛丰席石骨像碰到地上，＂哗抆＂，石鲁橡碎成了几块。小孟吓喚了，呆朵地望着地上的一堆碎片。过了好一会儿，她才清醒过来，意识到自己犯了＂滔大大罪＂。这赏要是让别人知道，那是要杀头的呀！说是无意的，闪谁能相信呢？噍一的办法就是把打碎的不霄像埋起来。她用

现，又用脚踩厂几下。就任这时，一道电简光照㧹她睁下杆眼。 ＂孟爽，你在干什么！？＂一个低而粗的号音。＂没，没干什么，＂溫
那打碚的毛主席像挖厂出来。



身上卜不分地方使足劲踢，踢得她象于哗哗流血。他们逈她涐认这 一事件是有预谋的，她死不承认，他自就戈皮带狠命地抽她。抽了一阵又把她吊起来打。他们一人手里拿一根木桹，照


用脚踩伟大领种，我们把她的脚给废了！＂他们上前扒掉孟爽的鞋袜，用大头针孚扎她的脚，一会儿功夫，那双白誓的脚就
子。孟晁惨叫声不断，他们就抩开留声机放唱片，把声音放到最大限度，好医过她的咙声。

一连拷问了七天七夜：听活爽就是不昖口，因为她知道，只要一承认是故意的，那只有死路一条。然而专案组不获全胜是不会收兵的。他们为了揭开文工团阶段斗争的盖子，为了向党献上一份擪礼，为了保卫毛主席，想尽了各种办法来㧼开她的啫。他们让她抱着一把椅子围着桌子跑，不许停，直到她累得昏倒住地。他们还一个抓住她的头，一个抓住她的脚，像拧洗拄的床单那样拧，几次把孟兆疼肴过去。
得她把草垫子的稻草抽出来塞在嘫率确．硬㗴下去。
－天 天一个打手溜进关她的㺼里，对始说：＂你的问题早晚会亚清的，我很同情㑈。看你的腿肿成这样，我学过医，给你浯治，你可别让他们针道。＂柔爽以为他良心发现，感动得掉眼泪。谁初他採着捼着就把手伸进了她的阴部，盂爽拼哈反扰，

身，上乱摸乱捏。



子被暒住，没多一，会儿，憋得满脸通红的盂爽张开嘴巴呼吸。

然而每呼吸一次就有一口尿或原篧进去，二十分钟站去了，她的肚子被蕉得圆鼓鼓的，人也氐死过去。这帮家伙一边说着下
里喷了出去，落到两米开外的地方。他们开心得鼓起掌来……

孟爽被专政 42 天㫳的一天夜里。趁看守不注意，用一块垫床腿的砖头鮶裂了自己的脑袋。第二天早晨，当专案组发现时，她已经死去多时了。

## 林金凤

1966年20岁 女 大学生

她叫林金凤． 20 岁．广州暨南大学的二年级学生。
瓜一脸，黑晶晶的一双核桃大酿睛，看什么都觉得新鲜。就为了这，她才决意辞别父姆，还有排一㫫带一个四桑驼紫媽红，啝翠溢金花园的洋牪，和姐姐一－道从印尼回到国内来读书的。

她说话总带笑。一笑，伹晳的脸颠上，就旋起两圈梨涔。陌生的小伙子们颇不自在地盯着她看，她也红唇轻启，匜晬一－笑•流泻的是一片春泉般的纯洁。这是一个谁也不会去伤客的站娘，犹如你不会步竹害林中的小鹿，湖光云影里嬉戏的天躰

她乐于尽力。徒步串连抵达井风山后，她住在井冈山小 246

学，同屋有一个 14 岁的女孩子，因为身上第一次降临的某种变化面惊骇得器起来，她以亲姐姐般的关怀，抚平了女孩的凉骇；在新华书店，她见营业员忙得不可开交，救火似地从卖毛主席相片的柜台，跑到卖井冈山革命旧址，旧地明信片的柜台，她等在那儿，一直等到关门，然后告诉菅业员；她和另一个同学明天就来帮代。这一帮，一个多月，直到风雪困住了并风山…．．

她极爱卫生。自备脸盆，酧筷，吃饭前，硫筷得用开水湮，手得用肥自洗。山上有红工兵患感冒后，她就带上了两只大口罩……

这天中午，她的头突然痛起来，象是也有两个司令部在里面沛起＂＂＂路线斗争＂。接着就想呕吐。一杵饭刚咜下去几口，不想吃了，同伴要頜去倒掉，她说就放在那里，下午热热再吃；同伴要她回小学去休息，她也不肯……两个人又去了前边柜台。卖了一会儿，她走路便有些摇摇晃晃，旁边的营业员问她怎么了，她说是自己从小脚有抽筋的毛病，过一阵就会好。约 3 点钟，她去库房里取毛主庶相片，紧接着。几个营业员都听见了＂咚＂的一声，谁都以为是哪个书架倒了，进去一看 $\qquad$
林金风倒在地板上，人旨迷了。刚才抱在伓里的一札札毛主席相片：穿军装的，穿大衣的，在天安门城楼上的，在书房里，的，在北戴河海边的，在井冈山，樶山的，和林彪在一起的，和 ＂中央文革＂几个人在一起的，和红卫兵们在一起的……㨰在地上，有不少破了包装纸，撤落在她的身上，腿上。

她被当即送进了医院。医院组织了最有经验的大夫，进行紧急抢救。人虽然醒了过来，但血压上不去，晚上全身出现紫色的血点，并伴有抢救感染性休克。凌晨 4 点多钟，再次清醒

过来之后，她表现煩躁，不安，一遍遍地问大夫，护士：
＂我这是在唧凡？＂
＂我这是在唧儿？
＂送我国去！＂
＂送我回去！＂
天亮后，她浙浙安静了。脸色椮白，那对大眼睛里，失去了水盈盈的光泽，陷在眼窝里，好似两只落在地上有好几天的风干了的果子。那缩进去的两颣，暗淡渐渐爬上来的双唇，将一向活犮有如能子的笑容也给惊飞了……一夜之间，她象突然大了 10 岁， 20 岁！

晩了，晩了……
20 岁就是 20 岁。
9 点，一条洁白的被单，盖过子林金风的眼睛，盖过了林金风的脸庞。

姆死于暴发性急性脑膜类。

## 李枌済

|  | 1968年 20 岁 社员 |
| :---: | :---: |
| 薛淑英 | 1968年41岁 毷秀消之母 |

李秀清出生在南方的一个小乡镇。镇上的人都说秀清的妈妈薛淑英年轻时是个源亮的女人，在她风华正茂的时候，嫁

给了县文化馆的一个文化干事李文田。或许是遗传，或许是南方的山秀水清，李秀清长确实很清秀，像一朵出水的茣警，所以人们都说，李秀清比她的妈妈还俊。

也许真是自古红頡多薄命吧。
57 年反右，秀清的爸爸就㿰打成了右派，右派的帽子一戴就是十几年，文化大革命塥一开始，李文田就被打成了现行反革命，被长期隔离反省，劳动改造。

这个镇上的造反派头头张芳，那年同薛淑英一样也爱过当时土改工作组的李文田。对于李文田与䁳的婚姻，她一直耿耿于怀。二十几年下来，她也一直没有结婚，变成了个性格阴灾的老姑娘。

李文田被打成现行反革命后，薛淑英一家也变成了黑五类。每天天刚亮，薜淑英就要和所有的黑五类一起被集合起来训话，训过话后再分配给他们没人干的活以利于他们改造。

薛淑英变得沉夠寡言，每天干完活总是低着头顺着街道的墙边快步走回家。即便这样，她总是对女儿讲：＂你爸爸是好人，他会国来的。＂

看者这对母女灰溜溜的日子。张芳的心里似乎从过去的旧怒找回了一丝平衡。

不久，毛主席浱来的工作组进驻了这个小镇，革命形势又颀起了一个新的热潮，工作组长邢刚对自己的工作总是很＂上心＂，抓典型，树样板使他位得不亦乐乎。

或许是工作组的工作太票仙，太累，四十出头的形队长一．侮下来就感觉到过分痯倦与㼋独。或许是三十考年的独身生活太き味，如今又喽上这样晌当当的硬浱人物怎能不让张芳动心。

这天清展，为了赶上早上的集合训话，薛淑英从几十里地以外的妹妹家连夜赶国家，刚一进镇，就看见邢队长从张芳的屋里悄悄的走出来。薛潄英一看，躲是来不及了，只好硬着头皮走上去。
＂邢队长，您早！＂薛諔英諵荡的问候道。
回答。忽然，他身后的门开了，张芳一脚跨出门
＂邢队长是来听取我汇报工作的，我们为了无产阶级事业，整整讨论了一夜。＂张苊边说边整理着莲乱的头发。
＂我马上就去集合，二位领导，我这就走。＂薛淑英说着慌忙走掉。

望着薛淑英远去的影子，张芳咬可切齿地对形刚说：＂我不能让她环了事。＂

当天下午，薛淑英便被叫到了革委会办公室。
＂薛淑英，现在叫你交待一下你丈夫的反动言论。＂
＂他有什么言论，我怎么会知道。＂
＂称和他夫妻这么多年，难道他能不向你说点什么？＂
＂……＂䈉淑英低着头 $-\cdots$ 言不发。
＂既然你丈夫的言论你不清楚，那就交待一下当年你是怎么勾引我党干部的吧！＂

欲加之罪，何患无词。
不管造反派如何盘问，薛淑英只是使劲咬住下唇一容不发。

当时，外面下着大雨，造反派们将一双破鞋挂到薛淑英的腅子上，将她推到镇中央的广场上冲洗头脑。

晩上，几一个造反派将薛籺英又拖回革委会，㼛刚坐在正中

央，张芳坐在帝边筫有介事地问：
＂这回你可想清整你的问题？＂
＂有问题的是你们！＂薛淑英对着那刚和张芳大声斥责着。
＂还反了你了，我就不信你不交待 1 ＂张芳拍案而起。
几个造反浱神上去，照着薛的胸部，腹部，叔部就是几脚，薛做英被打倒在地。

晩上，张芳对邢刚说：＂得给薛点颜色看看，你们今晩就去他家＂，他家里还有个黄花图女。＂

深夜，那腩带着几个造反旅闯到了餢淑英的家。
李秀清生着火盆，正坐在屋里等曾妈妈回来，突然冲进来一群大汉，她吓得不知往哪躲。

邢刚坐定后对秀清说：＂我们今天是来看看反革命的女儿是个什么货色。＂

几个大汉冲上去，拼俞地抓下秀清的衣眼，秀清㖪着＂救俞＂，拼命地挣扎着。

衣眼被扒光后，几个人将秀清用绳子捆在了圤筧子上。
＂今天，就是要让你替你的父母赎罪。＂邢刚说美，冲上去＇残忍地强暴了秀清。

随后，几个喽哄也仿效他们的头头，轮奸了她。
秀清欲哭无泪，欲㖪无声，当一个歹徒冲上来时，用劲气力咬了扡一口。这个造反浱歌的一声惨叫，狗急跳堷，顺势抄起旁边火盆上的一一根铁榞，洷向秀清的乳房。

第二灭，当被敦回的薛淑英回到家时，秀清已气绝身亡，年仅 20 岁。

薛淑英悲痛欲绝，悬梁自尽了。

1970年18岁 女 中学生

黎達是一个眉清目秀的姑娘。＂文革＂㩧发时，年仅 16 罗的小黎便已出落得楚楚动人：身材顾长，皮肤白晰，眉毛弯弯的，细细的，溦微響咸起两个极小极小的眉峰，特别是那一双明澈如水的大眼睛，总像在诉说着什么。

充满理想和抱负的的黎莲凭着一股國劲当上了中学红卫兵司令部的司令。然而自1970年起，便对林彪有了怀疑，对 ＂无产阶经 政下继续革命的理论＂有了抨击。她把自己的看法陆续写在信里，寄给了在部队服役的男朋友。在一次提干的前夕，此人＂党性＂战胜了＂人情＂，将这些信交给了领导，部队紧接着转到了地方，黎莲以＂恶攻＂的＂现行反革合罪＂被逮捕。在监猴中她饱尝了毒打与凌原。1970年她被判延死刑。

这是一笔糊涂胀———年罪人总是罪人，几朝红人总是红人。

这又是一笔荒富账——上帝源凉的，得用脑袋支付欠账。上帝水远不会原凉的，几句话便捄平了欠账。

那是一个黑云低垂，大雨滂沱的日子。为了避免劫场的可能性，秦莲被秘密掲去另一个城市执行。区车快到这个堿市时，一辆救护车跟了上来，刚贴近，两辆车都停了，两名穿白大

褂的人跨下數护车，勿勿爬上了四车。四车里，四个人高马大的武装警察一下将獒莲扳转身，脸和身子紧㙋车壁上。衣背往上一搭，来不及使用麻醉药，一把锋光闪的手术刀就在她的右震处划开了一个巴掌大的口子。动作准挽，利索，宛如英国绅士们在绿茵茵的场上打高尔夫球；那份镇静，则可以令中国首批甤南极考察队的勇士们相形见继……没几下，一个滴着殷红鲜血的肾，泼刺剌地落在洁白的瓷盘上。

医院的一间手术室急等着这个肾，它将要马上移植到一一位领导干部身上。为了肾脏的质量和保证移植的成功，医院早在几天前就向有关部门提出，希望在刑前便能到得死园肾脏。

犹如那是一个灶眼，勿勿地往里面塞进些药棉，纱布。同样来不及墶合，也没有想到要跟一个十几分钟后就得跌扑在黄土泥浆上的犯人作链合。一口烪锅硾了敦研了，有谁见过补好烂轵后，再给砸了的？

黎蓬当即昏死了过去。在这之前猝然而至的几秒，十几秒间，他承受了不亚于撕肝裂胆的痛苦，接着，她获得了灵魂的提前解脱，也许这也是某种意义上的快照？

她无需再面向让她憁飞㬂散的山河。
她无霞再直规让她百思不得其解的黑森㚞的枪口。
因车拉响了警笛，吗鸣地向刑场开去……
那血，如泊泪的小溪，无声地从纱布，药棉里渗透出来，从她的上衣里渗透出来，染红了园车的甲板……

一个美丽的生灵歌拂到天国去了。

# H类：名 人 之 死 （编号：00058～00072） 

－上官云珠听到敲门声便吓得浑身发抖 －张春桥批示：如果周信芳不是反革命，那我们就成反革命了＂你这个黑诗人，还有什么权利恋爱＂世界冠军吊死在槐树下 盖叫天始终双目紧闭，一言不发 赵丹等人被神秘者抄家……

## 朱梅秷

1966年58岁 男 敖评家 1966 年 54 岁 女 傅雷之娄
＂有的人死了，他还活着。＂傅雷活春，他活在干千万万读者的心中。

傅雷，著名的文学潥译家。他把毕生的时间，凝固在 15 卷《傅雷译文集》中，共约5百方言。他把手中的笔，化为一坐架在中法之间的文学桥梁。这座文学桥梁，永存于人世。

死于处世，生于艰难。僱雷的一生，历处逆境。他深知开顶风船需要付出多大的毅力。他是在不断奋搏中走完人生之路的。
身幸福。姨是傅雷的贤内助。虽然在傅雷的 5 百万畐译著上，找杏到她的名字，可是如果没有她，傅雷不可能在文学上，建树那样的煌煌丰硨。

傅雷呢？青梅竹马，两小无猜，彼此间情投意合，早已心照不宣。

晡对傅雷，知之深，这才爱之切。琴瑟之好，源于夫妇间的

相知，楦凉，根爱。她是那样的识大局，頋大局。她不是慑于夫权面百依百顺的冴女子，她是胸㯲宽广面＂放弃小我＂的贤惠女性。她毕生的工作是操持家务。她把自己的一切，溶入了傅雷的事业……

1959年初，在傅雷的书房里，保姆把一杯清茶放在客人面前。

自从错划＂右派＂以来，傅雷深居简出，闭门谢客，＂门前冷落䩒马稀＂。但是有两个人仍常来：一是朱梅軣的胞兄朱人秀，二是挚友周照良教授。正因为这样，傅雷在1958年11月5日填写的履历表的＂社会关系＂一栏内总共三位，即上海的朱人秀，周照良和北京的楼适夷。

此刻坐在书房藤椅上的是周照良。解放前，他们一起编过《新语半月刊。解放后，两家仅一策之滛，过从更密。周煦良是作家，文学翻译家，也是《文汇报社外编委，跟傅雷有着许多共同语言。

往當周照良一来，海赒天空，无所不聊。然面，这一次，他却显得拘谨，神情不安。他甚至从蔴椅上站起来，在书房里踱着方步。

敏感的傅雷从周照良的反常举止中，预感到不样的征兆。
尽管周照良事先已经打好腹稿，选择好最为婉转的词句，以求尽量减弱对傅雷的＂冲击波＂，然雨此刻他在傅雷焦灼的目光下，乱了方寸。

那是在昨天，上海作协的负责人之一旪以群特地来到周照良家，把一份内部简报拿给周煦良看。他说：＂组织上考虑你和傅雷很熟悉，由你转告，比较合适。另外，请你转达一位中央领导同志的意见一一＂各人做事各人当。不会连累他，请他放

心。＂
的消息：＂上月，傅缌从波兰乘飞机出走英国1＂

如同五雷䯧顶，顿时，傅雷象一一座木新似的，一动不动坐在那里，半抱地说不出一句来。

虽然周照良说了许许多多窝照的话，还是无法减轻俌雷心灵的痛数。

他不思茶食，倒在床上。第二天，也未吃早饭，中刋……他陷入无言的悲痛之中。

自从他受＂批判＂，成了＂有派分子＂的消息䌸开之后，实难被及正在波兰留学的长子傅㴔。＂有其父必有其子＂，傅徨在中国留学生中也成了＂批判＂対象。

头上戴着＂帽子＂，，爱子远走畀国，傅雷苦匀已极。
1961年9月30日，据上终于登出这样的消息：摘去傅笛的＂右源分子＂帽子＂。

看羞报上的消息，傅雷的脸上没有笑容。说：＂当初给我戴䡒，本来就是错的！＂
＂所级斗争＂的弦，㡻献松弛了一下，又哃紧了。
1966 年，＂庄＂风狂作，飞沙走石，席卷中国大地。
8 月30日夜11点多，傅家大门响起急㵵的拳敦脚踢声。
保姆周葡噂开了门。门外站䇎一群挂红袖穊的人，其中不少是＂红卫兵＂，也有一些长胡子的＂造反浱＂。他们凶神假的涌进傅家。

他们是上海音乐学院的＂红卫兵＂和＂造反源＂。傅家本来与上海音乐学院享无瓜苟：博雷未在那里工怍过一天，傅湶也未鄫在那里念过一天书。在那真理，法律彼践跨在湖下的年

月，咗管这些？
长达四天三夜的大拈家开始了。
小花园里盛开的月季，被连根拨掉。按地三尺，连煋在花下当作肥料的带鱼㨞，都被用警煬的目光细细审梘。那是因为他们听说傅雷夫妇曾在小花园里埋过＂变天帐＂。其实，只不过是傅雷装花，夜间叫夫人打着手电筒，他在小花园里进行嫁接试验罢了 1

傍雷家书当然成了重点的搜直目标。＂红卫兵＂们原以为信上写的尽是＂三反言论＂，＂数国勾当＂，准知父子価在纸上互诉的是爱国之情，艺术之见！他们相互传阅着，读得入迷，忘了这是在抄家！

忽然，从閣楼里传来惊人消息；查获傅雷＂反党罪证＂！
唉，那是姑母寄存在博家多年的一只箱学，傅雷从未打开过。＂红卫兵＂㬚掉了箱上的锁，从里头查到一面老掉牙的小镜
片。
＂大右浱傅雷窝蔵反党爵证！＂在震天响的口号声中，傅雷夫好被迫跪倒在地。

傅雷如实地说，那是亲友寄存的箱子。
＂红卫兵＂追䣱：＂准的箱子？＂
傅雷没有回答。他深知，一旦说出来，白上就会连累刑人。他只是反反复复地申明一点－－一那不是他的箱子。
＂＂大右溷榑雷不老实！＂＂打倒傅需！＂＂傅雷必须低头认罪！＂在9月2日上午10点，傅雷夫妇旅拉到大门口，站在长板整上，戴上了高掮子。大字㖘貼满四墙。

傅雷的神情异常镇静，用睫眖的目光冷对那些发狂的挂红袖復的人何。

中午 1 点，㸃彿些抄家＂英雄＂扬长而去，傅雷天妇首先想到的是安照保謝：＂菊嫌，真对不起你，害你受惊！＂

傅雷夫妇泰然自若，视死如归，面对区神樟胠不屈不挠，高风亮节。他们这种大无畏的精神，使每一个魔嵬暗胆战心惊！

傅雷与朱梅馥自1932年1月结为夫妇，整整34年，朝夕相处，相依为命，情深似海，共赴危难。9月3日凌属，他们从一块浦东土布做的被单上斯下两长条，打结，悬在铁䆔横恇上。他们在地上销了棉胎，才放上方掔，以兔把方荤踢倒时发出声啊。

就这样，傅雷走妇上吊自尽于铁窗两侧！中国翻译界——代色匠，在遥谣长夜中愤然离开了人抴。

## 娄全

1966年67岁 男 作家，北京市文联主房

擎撼世界的大悲剧——＂文革＂开始了。一小撮钻进党的最高领导层中的阴谋家利用毛主席晚年的错误开始抢班夺权，他们首先在思想意识形态领域里发难。旱在1963年他的就把几位德高望重的老作家内定为资产阶级作家。江青背着

老舍点了他的名。＊
江青和老舍在1934年都曾在山东大学工作过，老舍是山东大学文学院的著名教授。江青在图书馆工作。但后来，除了 1939年老舍的延安之行和1946年江青出席过的在重庆为送别老舍，曹禺趡美讲学而举行的欢送会之外，他们之间并无来往。解放后，老含主要从事话剧创作，仅在剧场中和江青有过礼节性的会晤。所有这些，都不足以构成他们之间存在什么个人冤仇的依据。被江青枧为眼中钉的是老舍在整个文艺界的地位，威望，成就和他的文学主张。老舍和其他几位德高望重的老作家的存在，对江青谋求占据文艺界霸主地位，无疑是个严重磘碍。老舍是不会跟着江青一伙人跑的。于是，老舍这个名字，一旦时机成熟，便从江青的口中首先说了出来。表面上看，江青谈话时似乎漫不经心，语无伦次，完全不合選辑，诸如：老舍每天早上要咜一个鸡蛋，是一个资产阶级作家！话虽不多，她的险恶用意十分明显。

这些谈话成了大悲剧的导火索。有这些恶言在先，什么事情都可能随时发生。

不过，老舍并不知道厄运正在向他迅速地走来，他被蒙在鼓里。

1966年8月23日，这是一个可怕的日于。
人夏以来，老舍身体不适，一一天夜里突然大口吐血，总量竟有半療盂，当即被送到北京医院。住院半个月。病愈出院时，医生喝他在家考休养些日子。老舍急着要上班参加运动。觔运无情地蟺弄了他的献身精神，事与愿违，他竟以最块的速度。直奔向了生俞的终点。

这天，是他上理后的第一天。红卫兵原订这天在成贤衔的

孔庙焚烧京剧戏装。被林彪，江市，等反革命阴谋家煸动起来的无知的狂热的少年，认为这些价值帛费的戏装是＂四旧＂，要尽早地把它们消除，还要拉两三位文化局的领导干部去挨斗。市文化局和市文联是近猞，拉文化局领导干部的红卫兵把市文联的已经教出来的文化人也顺手装上了车。身为本文联主席的老舍看见自己所有的好朋友，部下和市文联的领导干部都被点了名，便自己主动地站了出来。他的正直，或许是他的顶可爱的地方，但这恰恰要了他的命！当时有人议出了他，大叫： ＂这是老舍！是他们的主席！大反动权威！敵他上车！＂

在孔庙发生了可怕的武斗。他仍把戏装放在甬路中间，烧起熊熊大火，让挨斗者围潞在大火四周，还用道具痡打他们。老舍受伤最重，头破血流，白村衫上淌满了鲜血。他的头被胡乱地畆上戏装的兒水袖，血浸透了出来，样子十分可施。老舍的脸鐚白，眼睛在眼镜后面闪着异样的光，只有这目光是烈性的，勇敢的和整决的，把他的一腔极度悲苦表达得清清楚楚。这目光明白无误地告诉人仍一个可的的信息：他只要一闭眼，一低头，他便可以马上离开这发了，癈的痛苦世界。

老舍单独被先期由孔庙接回市文联，谁知此举竟把他一个人由这个大灾难推人了另一个更大更黑的深渊。

市文联里早有数百红卫兵严阵以待，皮带，拳头，皮靴，唾沫全砸向他一人。老舍俞在旦夕。无知的少年被碜使向老舍提了几个带挑蝆性的问题。老舍冷静地作了实事求是的回答。这些導严的回答犹如火上浇油，再次招来了更加残酷的捡体折磨。

老舍决定不再低头，不再举牌子，世不再说话。他抬起了，头，那满是伤痕，满是血迹，满是渍怒，满是尊严的头。
＂低头！举起牌子来！＂
老舍㤢足了最后的徽积的力量将手中的碑子愤然朝地下扔去。他完全清楚这一排意味着什么，他愿意早一点彻底结束这一切。䚜子椪到了他面前的红卫兵身上后落到她上。老舍立即被吞没了……

老舍被当作＂现行反革俞＂倦交专政机关去法办。于是，经过一番争夺，把他塞进汽车里，准备送到附近的派出所。然而荌失了任何理智的人群紧紧地包围着汽车，敦打着汽车的外壳和玻璃。＂现行反革命＂的嗄子，无疑把老舍彻底推向了另一个世界。尔后尾随而来的少年们，不听任何对阻，又在派出所内将这位老人轮番毒打到深夜。

老舍淩晨才回到家。离派出所前，他被通知：早上必须拿着＂现行反革命＂的牌子前来市文联报到。

早上，他的确按时去与班了，不过，他没有到市文联去。出走之后，他失腙了。临出门之前，他走到三岁的小孙女窗前，把她㛟出来，做下身来，拉着她的小手，轻轻地，慢慢地说：＂和爷爷说再——见——＂老舍，这是在向亲人告别，向所有爱他的人告别，他把一生的最后一訽话依㳖不舍地留给了一个天真无邪的孩子。

一一天一夜过去了。25日清展，老舍的尸体被人在德胜门
的制服口袋里发现了工作证，上面有他的名字和职务。不知是谁找来一张破席，把他盖上了。

太平湖公园看门人说：8月24日．这位老人在这里坐了一整天，由上午到晩上，整整一天，几乎没动过。估计，悲剧的终了是发生在午夜。

太平湖是个偏僻的小公园，没有名气気，不收门票，游人桸少。它离城内西直门大街西北角的观音庆胡同很近，近得几乎就隔着一道城墙，一条护城河而逼遥相对羔，老㝒的母亲在观音夷胡同住过十年，度过了自己的晩年。姆曾把自己的正直，善良，热心，勤茤，谦让而又刚强，软中有硬的秉性传给老舍，使他长成为一个硬汉，一个宁折勿弯的不句㝵之士。老舍又回到了他的老妈妈的脚下，把生命奉还给她，或许，这是对她的 ＂生命的教育＂的一种感恩和总结吧。

老舍的遗体被勿勿火化，骨灰不得保留。据火葬场的工作人员说：＂全国政协常委一级的人，被这样处理掉的，他是第一位＂。老舍成了那场持续十年之久的大灾难的第一批遇难者中的一个。

## 赵树理

1970年64岁 男 作家

1966年8月，山西省扳起了批判赵树理的第一次高湖。
师范学校的红卫兵首先批斗起来，他们采用最时筤的＂喷气式＂晏式，把赵树理押到会场，又采用最流行的打招，给他戴上高措，挂上大牌，上面都写着带红叉的＂黑帮分子赵树理＂，后谓站着一排他的＂黑爪牙＂：宣传部长，文化局长，剧团团长，戏校的校长，书记等。

不料赵树理上台之后竟一把䎮下大牌，高帽，把它们挌下台去，然后昂然挺直了他那高大的身躯。人们万没料到他会出此壮举，顿时嘡目结舌，不知所措，黑压压的会场鸦雀无声。

主持批斗的头头一看阵势不好，赶絮振后＂高呼：＂打倒黑帮分子赵树理！＂被神圣的庄严雼渍的会场才又喀阔起来。

这个造反派头头大声喝道：＂赵树理！造反派说你是黑帮，你胆敢反抗，这是反革命行为！罪该万死！我问你，你是不是黑帮？你的作品是不是大毒草？＂

赵树理慢条斯理地答道：＂你们说我是黑帮，我不敢当。这这个人长得黑，这是事实，可是心不黑，也没帮没派。至于我的作品，那尽是‘豆芽菜’，连‘西红柿’都够不上。要说大毒草，我真不知道怎么种呢？＂

这番俏皮味儿，自然激怒了造反派。好在运动初期，江青发明的＂文攻武卫＂尚未侹生，所以＂革命小将＂采取了比较＂温和＂的车轮战术；分成三班，昼夜不停地跟赵树理＂拼剌刀＂，不容他解释，更不许他辩炆，只要他承认是＂黑帮＂，不获全胜，决不罢休。

剌刀拼了整整的两不两夜，倔强的赵树理就是不承认，还要抗议道：＂你们这种做法怎么能叫＇拼刺刀＇？你拼我也拼，那才叫拼剌刀！现在只准你们刺我，却不许我申诉，辫喓，这叫捅刺刀！＂然而红卫兵却不吃这一套，刺刀不见血是决不罢休的。

这时，赵树理已是年届花甲的老人，体力实在吃不消了。第三天，他就施展一种在小说里常用的技巧，跟红卫兵开了个小小的玩笑。他告诉红卫兵：＂你们说是，那就是？＂并且乘乘地把这句话写在纸上交给他们。然后放倒身子呼呼大睡。而欢呼雀駬而去的小将们，直到庆规胜棹时才发现上了他的当，原

来这句话的后面还有个小小的向号。
自从动乱开始，老伴关连中天天都是心惊肉跣，耳朵里塞满了＂打钊＂，＂斗臭＂，＂确烂＂老赵的狂聝声，可又得不到他的䂤切消息。家中被造反派不知抄了多少次，常常是半夜国进来，头戴柳条帽，大口罩，手执长矛，电棒，把人赶出，大肆劫掠，临走时还成胁道：＂你可不准说，我们什么都没拿你的！＂孩子们时得不敢回家，还变成了＂狗崽子＂，受到＂红五类＂同学的管制，天天要汇报思想，交待＂问题＂，不经他们批准，无权走进教室。她急得真象热锅上的妈较一般。相见之后，看着丈夫疲


然前，太原的造反派可没有怜悯之心，他们急着抢着游斗赵树理。他几乎每天都被拖上卡车，挂上大牌，一一次又一次地被人自后扭住胳膊，抓住头发痉拉后仰——仰头示众，再痽按前躬
——低头认罪。……
他的儿子赵三湖说：＂每次，当我看着父亲拈卜纸牌，戴上纸帽被人押着出去，我的心就碎了。血涌上我的剬门，浑身哆嗦起来，恨不得扑上去……可是，象每次一样，父亲回这头来，平解地安置我：‘在家，不要出去薏事生非……’他好象一点也不在平，每次游斗回来，总是阴郁地发表一通观感：市容很成问题，垃圾到处都是……唉，看来国家很困难。＂

有一次，他被匑出去批斗了一下午，傍晚才满身汗淋淋地回到机关。他一进大门就对＂黑帮＂同伴们说：＂悅，今日可受下苦了，今ノ的导演不好，心太狠，给咱们来的是真的打翻在地再踩上一只脚，真打真踩，差点见把我给路扁了。以前的那些次就不是这样，那些次的导演心好，让人把我们轻轻地按倒在地，背上那只脚也不怎么真踝，我趴在那里尽是休息了。＂

很快。他连这样的俏皮活也说不出来了，因为尝到了挨斗


关子这件第行，有多种不同的说法。有的说是存太太原＂fi。
．．．以＂场批非时，天下上雨，在打下主席台时被打断了肋骨；有
步也摒不新厂，被人架捀拖到小车跟前，他实在无力段上汽车云，健有一个打手猛扑－1：来，照着趐树理的腰寞子死命地连牲几拳，打得赵树理昏倒位地，两根肠皆被打断了。还有一位＂难友＂则㝵道：＂有几个造反考，在文联的大院里命令赵树理给他

能背得几们＂。一个虎彪虎的小将罗了茟＂反动＂，七前就至胸描了他一拳，赵树理被摆倒在地，疼楮满脸是汗。半天才揨哼着贬起来。后来才知迸。耶无情的一记＂铁拳＂竟打折了他的㻌根肋骨。 ；之后，起树理便两手捧着受伤的胸膛，科着身子
也还要照常接受轮番的批斗。＂

这些不闰的说法．至少证明换打是赵树理的家常便饭。由


人，九今间，＂工人，解放军毛洋东思想宣传队＂沿浩荡荡地不进了省文联，接者，又传来了＂清理酏级欧五，一是要抓紧。一是要拄意政策＂的指主。关在＂半相＂里的人们心头暗喜，以为间题有了解决的希整。殊不知造反派只在＂抓紧＂两字与，下场大。赵树理道到源格监管，形同因犯，连他的次子二湖＂上以下穷＂去，临行时要求见一次父亲，地被训斥一顿赴了出来。在＂清理阶级队伍＂时，赵树理无疑是个难得的活教材，省

内各地的造反派都看上了他，经常在半夜三更蒙住他的眼盽，从床上按到卡车上，拉到全省备地去批斗，几平＂游＂遍了山西的城镇乡村。

有一次，他与晋城的遭反派重逢了。他们经过＂大风人浪＂的锻炼，斗志更加品扬，经验也更加卡富，竞把三张桌子摞起来搭成高台，叫越树理跪自已面低头认罪，恭听批料。然后，

的 • 推……

就这样，他被折梀称，军笨是病，坐不能坐，睡不能睡，通宵

牫悲痛地则中道：＂他手中曾经等让许多优美作品的笔，此刻

 ＂作家赵树理就是你’？他说：＂这种时候，谁环敢旬名顶替我＂。医生要他主即件院洽疗，越树理说：‘我是身不由己澖！’他带着约分回来。继续榚受批斗＂。

四月间，长子太湖来必原看照父亲。这时，赵柽理的病势



地，才能咳出一两声。

6月23日，越树理正静解地坐在庫里旁观三湖和同学下

棋，㤎然，问被推开了，进来两个穿军装的人。
＂这是赵树理的傢酉？＂
越树理无洼地点点头。
＂起本！卷铺盖，跟我们走！＂
＂到明扎？＂
＂类案组，法院。＂
危的人，你们仍不放圷，怕他距丁吗？＂

起树理摇摇头，吃笑力地说：＂二湖，扶我起来，跟他俌速。＂
进行㵝缡审查。四十年前，趋树理第一次来太原，被送进匡民党的崔狱，而今天，当他即将走完人生的旅程时，想代到终点竟是＂人天法院＂。

赵树理莫名怙姼地被押进了高级法院。㽤为案情＂重人＂。军推管制专案组对他按特殊＂要犯＂处理，实行彻底冨离，从梦在单间里，但因他的的确确迊踤得连大小便也俅能白理，た案组万般无奈，才勉强司意让 $\because$ 湖每天来护理，送仮。

处于这样的境地，赵树理的病情急剧地恶化广。被打断的肋寡使内脏迸发出种种炎症，烧得䞨树理浑身下下火炭 样。他本来是个最怕冷的人，现在必须脱掉衣服，光着膀于才稍感凉快舒服。他得不到任何医治，甚至不准走出房门去呼吸－！清新的空气。一个六十四岁的老人，需要多太的毅力才＂能挺住这难熱的折磨啊！

九月卜六日，是赵树理的生日。几个月来，他已被剥夺了吃热饭的权利，天天由三湖去食堂领一份冷饭来吃。这天，老伴违反禁令，为他砤了䢷水风味的炉面。吃完饭，他习惯地用

筷子在碗边上敵打着」：党能子的鼓点，心情比较高兴，他不知道，元在这时，一场规模空前浩大，特致他死地的斗争大会已准备就绪？。虽然有人指出，赵树理病势沉重，已经不能动弹，但是一个寺云直上的掌权芹下令说，他动不了，煺也要爬到会场去。

九月十七日，赵树理第 次走出因室，来到太原最大的湖滨会场——他无力脃行，最后是被架着来的——国他确实站不住，造反派在台上放一张桌予，叫他把双肘氃在桌面上，胸部抵住桌沿，两毛捧住脑袋，认真听取枇判。然而，每一一个批判者，雄起趋地䠌上讲台的第一创话就是＂赵树理站起来，＂接着是＂抬头小众＂＂低头认罪＂。听到这一－一迲㳯的睎喝，赵树理条件反射地站起来，困婎地弯下腰去，……他渐渐地支持不住广，
头栽倒在地……。

九月 $\therefore$ 十二日午后，护理父亲的赵三湖照例跑步回家 ——专案组有规定，不准他和父亲一起用餐——可是，＂等我咹过饭刎勿赶去，推历问，完然时集了！＂二胡回忙道：＂父亲…脸渗产，浑身䨋料差滚在床上。见我过来，他抖索着伸出左手来，铁针似的抓住我的一只手，死命地摇晃起来，眐张了几张，翻出白沫，嗓子里呼喎呼唃打响——父亲再也说不出话来了。＂

军管专案组这才大发慈悲，把赵树理送进医院。不过，他们的主要任务是让医生摆好抢救的架势，让他们拍接＂医疗＂照片。
－一七七年九月二十三日凌晨二时四十五分，正是黎明前最黑暗的时光，这黑暗终于吞没了驰名中外的一代文家赵

树理，终年六十四岁。
军代表来了，命令立剧大化赵树理，家䖽提出了抗议。但茎院代表接踵而至，熥知家履马上运走け体，因为医院没有太平间。

起㳔理留给费儿的，是一道造及派发布的赶出太原，遣反老家的俞令。

## 巴人

1972年 71 岁 男 作家









＂文革＂伊始，巴人便数排よ＂大在派＂的㥜子，遭到批斗。 270予以关押。

监狱中的巴人已年遍古稀，可以当作造反派父辈的年鉁仍旧激不起他们的一丝丝燍隐之心，在狱中。巴人受尽非人的待遇，食物的供应到了最低限度，监狱内恶真袭人，遍地的稻草使人想起牲口棚。由于生活条件的恶劣，巴人脑溢血发作，人遂变得生活不能自理，大小便几乎失禁，在这种情况下，造反派不仅不给予巴人应有的治疗，反而抓紧他清醒的时刻逗他交代＂反动思想＂，致使巴人又连续两次別溢血发作。到了一九六九冬天，造反派为了甩包㭖，竟＂开释＂他了。这伙人元论宣布＂监禁＂抑或＂开释＂，全无法律手段，全是随心所欲。

当巴人回到家时，家已是星散零落。他的健康状况日益恶化。1970年1月的一天，巴人外出洗澡，一头撞在电线杆上，被路人送至当地派出所，当派出所人知道巴人是＂大溇徒＂肘，便把他赶出大门，巴人只好摇摇晃晃支持着往回走，当他最唐晕倒在雪地里时才被当地驻军收容回去，挡家人千方百计找到他时，他早已奄奄一息了。

1970年3月，巴人正重病卧䅥，需管组通知将其逍返四浙江奉化大堰村山区看管。巴人的小女儿因一直见不到父亲，一直心绪不宁，竟惨逼车袺身亡。

在大堰村，由于缺医少药，巴人终因脑血管严重病变而㳖失神志，同时引起各种并发症。

1972年7月25日，巴人因脑㦈血，耳鼻口等流血，于奉化医院逝世。时年 71 岁。其后世按学地江俗土葬，其简鄎不及一般农民。

$$
\text { 1977年 } 77 \text { 岁 男 中国近代文学史专家 }
$$

阠英是我国著名的近代文学史专家。这位令人尊敬的前辈，在他生命的最后一下年，留给人介的记忆是那么深刻。十年，＂在林彪，＂团人帮＂的肆意摧残下，文艺界有多少优秀之上属死。有约当时倒ド了，有的口复一日，年复－年，备受折磨，终于致死。阿蕉就是属于后－种。他长期系受巨大的肉体和精神上的痛楚。但是，他从不旰呤，他以惊人的毅力支撑到了 1977年6才17日，分享了祖国新生的欢乐。

从 20 乍贷来起，他就是我国左翼文艺运动的组织者租领导者之一。周杨，夏衍，阳翰笙，时汉被打成反革命的＂四条汉子＂，他与这些老友历史的和现实的关联。又岂能幸免祸及。

1967 4 2月2日下平夜，他被抓 上——辆大卡车，从家里绋架走了。原来上：半夜，江青存接见电影界的一次会上，公开诬陷他是＂版徒＂。当时的江青是上帝的化身，她的话就是法律。她说谁是什么就是什么，谁若不何意，谁就是反对中央首长，就是现行反革命。阿英用沉鴲来对抗，自然少不了一顿挙打脚踢。

从此，阿英头上被戴上＂＂精徒＂，＂反党分子＂两顶帽子。
1968年秋天，阿英全家从棉花胡同昍宅被扵地出门，赶到终年不见阳光的一间过道南屋。紧接着，陈伤达以＂审查＂为名，亲笔手渝，抢掠了阿英的全部藏书。

由于身心受到严重摧残，他的徤康很快恶化了。1969年，阿英得了中风，痽瘄在床，失去了说话能力。在缺乏起码的医

疗租物质条件的情况下，靠爱人林莉同志的照护和梅兰芳夫人福之芳等亲友接济药物，总算慢慢缓子过来，八九个月后逐渐恢复了说话，写字，走路的能力。但日子越来越艰难，老伴受株连被追退职，精神分裂症加剧（在阿英逝世不到两个月也相继故去）。唯一生活在身边的幼女，大学毕业后，因系＂数徒之女＂，不能留京照顾两位重病的老人，被分配到河北省农村工作。大病初㑑店的阿英常常桂着拐棍，这走边歇，上街买东西。 1975年秋，喜矛和悲剧对阿英交相冲击。由于邓小平同志主持中央工作，着手解决了一批老干部的问题；加，上陈毅同志生前的过问和关怀，他的问题解决了。江青强加在他头上的一切诬萝不实之词，全部推倒，中央恢复了这位老党员的政治名誉。他虽仍处斗室之中，对国家的命运深感忧虑，但他坚信中国革命的光明前途。那年他已是 75 岁高龄的人了，为党工作的希望又在他心里明动，他打算 旦被抄走的资料退回，就闭了工作。谁知，当他刚卸下政治的镇铐，病魔又紧紧缠住了他。9月的最后一天，一个秋雨连绵的早晨，医院宣布他肺㢝已至晚期，至多只能维持几个月。他对自己的病情觉无觉察，不知道他的生命在以日计算。他初住院时还乐观地说：＂春大以后，会好起来，有很多事要做。＂

但是，残酭的现实毁灭 5 他的希望。这十年阿英精神上所受的创伤太深了。虽然粉碎＂四人帮＂后，医疗条件大有改丵．也终于不能挽［回其病情的日趋恶化。首都医院的专家们说：要不是癌症，他还会活多年的，他的心脏很好。

阿英最后十年的遭遇是林彪，＂四人帮＂野蛮迫害老一辈革命知识分子的一例。这个悲剧，决不仅仅是他个人的。

1971年48岁 男 诗人

一九六八年春天，外滩江堤上，一条大标语粉然在目：＂懒出大数徒闻捷＂是原作协机关造反派刷出的。标语斜对面的杆国银行上海分行，正是闻捷夫人杜芳梅的工作单位。

银行的造反派看到标语，仿佛阶级斗争又有了新动向，立刻开始诬陷杜芳梅是所谓的＂数徒政娘＂。从小投身革命的杜芳梅并没有被吓倒。不论是大会批，小会斗，她都没有被屈服。然而，她的正义的抗议，招来的只是接连不断的摧残，…直到夏天，杜芒梅同志终于含冤去世了。

囚中的闻捷闻讯后，泪如雨下。他不明白，一场＂正义的大革命＂，怎么会把一个勤勤息恳为人民工作了多作的好同志活活逼死了呢？

一九六九年秋天，闻捷被＂解放＂回家，解除隔离后，他随大队人马来到杭洲湾滨海的一个＂五七＂干校劳动。尽管他愚严重的心脏病，但劳动起来却不遗余力，不减当年在陕北开荒时的劲头。

在干校，闻捷遇到了一位喜爱他的作品，意志坚强的知名女作家。由于都有政治上受迫害，家庭发生变故的经历，这两个惊魂甫定的人有了较多的共同语言。文学方面的共同语言，政治生活相类似的态度，使闻捷与她交谈的次数越来越多。仿佛在恶浪中搏击的人终于碰到了礁石，不觉间，爱情渐渐地在两颗受误的心里萌生。到了十月下旬，他们便写了一个结婚报告递交给干校工宣队。然而，这对正常的恋人，却由于真挚的

工宣队头头先是找了她，下令她到东北去参加知青㐓问团。随后，于1970年12月29日召开了大会，就闻捷的恋爱的问题进行了批判。他们组织了一帮人轮番粗暴地叫骂，诬陷闻捷不是恋爱，而是腐蚀群众。称这是一场革命与反革俞，腐蚀与腐蚀的斗争＂他们质河闻捷＂你这个黑诗人，还有什么权利恋爱＂．．．．．．

形势在急转直下。闻捷他们却被勒令回城，还被责令写出对爱情的＂认罪书＂。

生存的权利，劳动的权利，恋爱的权利……乃至做人的最起码的权利都被剥夺了。行动被人跟踪，说活没有自由。连恋爱的权利都没有，今后哪里还能写诗？不能写诗，不如去死。＂：

闻捷将孩子托付给亲成，作了力所能及的安排之后．一九七一年一月十三日，诗人含冤自尽，终年四十八岁。

## 周瘦鹃

1968年67罗 男 作家

在＂潢扫一切牛鬼蛇神＂的文化大革命中，周瘦鹘在劫难逃，被拉去批斗时，他的胸前挂着＂资产阶级反动权戚＂的白纸牌。满街满巷都是斗人的和被斗的人，最惨的并不是周痤鸠这样的非党知识分子，而是党内当权者。一次造反派批斗市园林

处长，他被押去陪斗，这位处长被人拳打脚踢，打得遍体镤伤，周疲㭤心痛得紧闭双眼，不涊再看。＂这样做人，真是股有意思！＂他挨近这位处长悄声说。话虽如此，经得多了之后，也就觉得斗来斗去，如同做戏一般了，何况周瘦鸠受的皮肉之苦并不太多。事实上，不管斗人的还是被斗的，后来许多都是带着 ＂做戏一般＂的心态经历＂文化大革命＂的。如果磨难仅是如此，周瘦鸠即便平懦弱，也能象大家一样安然度过＂文革＂的疯狂岁月的。

不久，造反派内斗争白热化。逢晹文尔雅的苏州人也动刀动枪，自相殿杀了。1967年下半年起，＂文革＂初期挨斗的人反倒获得了一时的平觧。1968年，春下照样到来，周家花园的梅花照样竞相开放，周璂鹃照样修枝，理花，翻盆，从早到晚在花园里忙绿。朋友聚会是中止了。但破棏墌顔上街走走却也没人管。偶尔遇思老友，彼此招呼，仿佛隔世重逢，格外亲热格外欣喜。水位乍家，画家朋友后来都提到他们与周瘦鹃动后重逢的事情，共闰的印象是：＂周瘦鹃JF朗依旧，幽默依旧，热情依回。＂

晴天霹雱。四月底，造反派小报纷纷转载一一篇＂未经本人审阅＂的首长讲话——中央文革小组副组长，上海市革委会主仕张春桥为平息造反派内斗做的一次演说。

周瘦鹃知道这个人。这人三十年代在上海文坛上是个煰着＂左派＂高调同时又与文化特务崔万秋瓜蓠不清的小角色。当年化名＂狄克＂。周瘦鹃主编《申报•自由谈》时，对此人是来稿必退的。世事无常，这个小角色现在已是红得发紫的＂无产阶级左浱＂兼一方诸侯了。张春桥演说中有一段话点到了周瘦鸠：＂什么周瘦鸠这一类无測的家伙……我到苏州几次，周㿉

鸠家里是从来不去的。＂他严厉指责在座的＂两派群众组织代表＂，丢下周瘦鹃之类＂牛鬼蛇神＂不管而自相残杀，是＂偏离 「斗争的大方向＂。

周瘦鹃挥着报纸，两眼发直。他突然间预感到自己的灭顶之灾就在眼前，他明白这是狄克这个渺小之徒在借机对他进行个人报复，那么，在解决造反派内斗的重大话题中，提＂我到苏州几次，周瘦鹃家里是从来不去的＂是个什么意思呢＂。他不敢往ド想了……

张春桥讲话凭空给周瘦鹃蒙上 「一层奇特的政治色彩，周家花园从此天天遭洗劫，周瘦鹘也天天挨批斗。更奇怪的是，苏州的造反派批斗他抄他的家，注意的只是＂封，资，修＂，胡言乱语只为＂批判＂他，翻箱倒柜，只为肺，抢古荲。而某门深夜，打着上海科大红卫䢴旗号的一伙人，专程从上海开车杀来，注意的却只是他家里保存的旧报纸杂志，留神清理家中切有文字的纸张，然后统统挴到巷口占焚烧，熊熊大火一直烧到次日中午。＂文革＂之后，有关单估去上海科大追查此韦，义发现根本没有红卫兵赶往苏州查抄周家花园，焚毁文字资料的的青节……

张春桥玩弄＂一箭数雕＂的把戏，是个老手，呵是周搜鸠这个写写＂消遣文字＂，忝䨿＂花花草草＂一牛的文弱书生，如打乘受得起，周瘦鹘把自家的花园视同性命。现在打得碎的部打碎了，能铲除的都铲除了，狼藉遍地，凄凉满目，他活䒴还有什么意思呢？尤其致命的，是张春桥的讲话。张春桥这阴阴阳阳儿句话，正好是对准周瘦鹃内心深处那块好不容易被媔䝢被怃平了的心病上猛㺒一刀。周疲鸠尽管对自己対去的创作过去所抱的文学观念，还缺乏科学的客观认识，尽管对后来文学史

的粗糙评价，耿耿丁怀，但是他对共产党的认识越来越清楚；对自己跟上时代跟上社会进步的步伐，也越来越有信心。妙手回春，精心调理他的那块心病的是领导新中国的周恩来，朱德，陈毅等一大批历史伟人。而现在，在这个不可一世的张春桥口里，＂从来不去＂周家花园竟是一种政治上的清白。而这样的话，又是在史无前例的＂文化大革命＂中堂堂皇皇说出的 ……周瘦鹃的精神支柱于是哗然倒場。

1968年8月12日那个间热得透不过气来的深夜，周瘦鸠不堪忍受政胎法西斯的压力，凌等和摧残，在花园中徘徊半液之后，摸到了花园中央那口无沿井的旁边。

他可能退缩过，但这无从证实；可以肯定的是，他终于又嬚了回来。从后来的现场观察推知，他当时是沿并垒下，两脚悬入井内时，估计他这样一动不动坐了很久。

井底的沉静和清凉，此时对他有一种㤩大的无可抗拒的解脱的诱感。末了，他双于将身体撑起，问前挪动，眼一闭，手一松．．．．．．

平静的水而被扰乱了，共䛼起了一阵不大的觛声。
这声音落漾在静夜的花見㮣，许久不散。梅哭了，松哭了，桂哭了。做哭了，花哭了，草哭了，整个周家花园一片无声的鸣咽。

半夜时分，电内雷鸣，下起暴雨，天也哭了。

## 魏金枝

## 1972事72岁 男 作家

魏金枝是五四时代的老作家。他于1900年农历1月19日出生于浙东崃县白泥坎村一个世代务农的家庭。＂1930年，由柔石等人介绍，参加＂方翼作家联盟＂，助编＂左联＂的机关刊物《萌芽》，并和鲁迅认识。他于1926年发表的短篇小说《留下镇卜的黄皆》，曾受到镈逃的赞赏和推荐，说它是＂描写着乡下的沉湍的军围气＂的作品。1931年发表的短篇小说集《七封信的白传》，曾被鲁迅许为一优秀之作。＂

除了短篇小说，他还经常写些杂文和散文。解放后，他另辟趽径，编写了大量的密言故事，并出版了《中国古代寓言》五册，还被译成英文，寗得了国内外读者。
＂文化大，革命＂开始时，他已年逾六包，须发花白，被关进了牛佣。他开始觉得这场运动是毛主席亲自发动和领导的，当然有它的必要性，有它的作用和意义；暂时不理解，也是由于自己学习不够，觉悟低。心想只要努力学习，认真劳动，对运动 ＇的意义总会有所了解，思想上的包袱也会逐渐减轻。谁知事与愿违，任凭你怎样提高认识，也无法改变自己的地位和所处的环境。以后，他速进厔房劳动的机会也被取消了，原因是＂罪大恶极＂，而封房却是＂人命安全＂的重地。

一次，他被押到学校去接受批判，待回到自己充当牛棚的小屋时，已是䧛晚。他买回饭菜时，已精神怅淴，吃得慢且少，㬵骨一抽一抽的，好象连饭核也䜷不动，咽不下似的，这时，他那被皱纹掊得有些歪斜的眼眶里早已哈满了泊花。第二天，人们发现他老了许多，脸上的坡纹更深了，须发更长了，眼睛也更浑浊了。而浱给他的活依然是又脏又累，掏阴沟里的烂泥。从那以后，她的健康每况愈下，连整个身子都弯了，人也变得轻彯顠的，象个扎得松松散散的糐草人；好象风一吹就要散了倠的，他拄着手杖，步履踖蹶，走两步就得停下歇一阵，本来就不好使唤的耳朵，如今也变得更不管事了，说话的声音越类越喑㬐了。

终于，有一天他病倒了，吃不下饭，下不了楼，整天楜里糊涂，连神志也不太清楚了。

就在他发病的前一天，单位里派来了工宣队，不知为的啥，狠狠的骂了他一顿，气得老人浑身打哆嗦，泪流满面。工宣队临走，老伴送他们，说了声＂谢谢’，老人发了一百通脾气……说他们不象是毛主席派来的。＂

1972年，金枝老人病得很厉害，12月17日这天他被送到医院急診室，医生看到是个病得很重的老人，马上采取了抢救措施，可等到单位去了人以后，医院的态度马上变冷了，大概知道病人是个掌边站的，就这样，老人穿着破破烂烂的衣服去世了，家属向单位汇报，得到的回答是，人已经死了，送到火葬场去烧掉不就行啦；家属只好奔何另一个代管单位，而那里的人却说，今天是星期四，是干部参加劳动的日子，没有管报的人。他们对于死者的态度真是冷酷无情，到了令人发指。

尸体从太雨间运到火葬场，不知为什么，被火葬场冻了两

周之久。
当他安然地軆在灵床上，而眼睛和境巴都橵张着，而目依然是那样梙强，仿伓在告诉人们，他是无愧于世的。

## 上官云珠

## 1968年45岁 女 电影演员

1966年初，医生在上官云珠的乳房上发现了异常肿块，经切片后确诊为乳腺噋。通过手术，切除了肿瘤，然而在休栄期间上官云珠又发生了眩前栓昏迷，几天几夜不省人事，经医生奋力抢救，才脱离险境。

1966年8月的一天，上官云珠正在家中养病，突然闻进几个戴著红袖章的大汉，把上官粗暴地从床上拉起来，不等她穿好衣服，几个人便将她架到厂里让她交待＂反党反社，会主义的罪行＂。他们既用＂文攻＂触及灵魂，又用武斗＂触及＂皮肉，就 －是身患重病也无一幸免。每次上官云珠被那伙如狼似虎的战斗队员诚去＂触及灵魂＂回来后，身上都能找到新的伤痕。

随着时间的推移，对上官云珠的迫害也口益加剧。一一天晚上，在一阵强烈的䳝门声过后，上官云珠的家被抄了。暴徒们在那里翻箱倒柜，上官被气得在一旁浑身发抖，一加话也讲不出来。几次被抄之后，上官云珠受到极大的刺激，以至于－听到㪣门声，便被吓得浑身发抖。

不久，上官云跦与其忚一些多演员一起，被送迹牛棚。
在牛佣里，上宫云珠除了吃饭，睡觉，上侧所，就是挨斗，写交代和学习《老三篇》等。每次被教斗，台下都是一片黑鸦鸦，气势酒汹，高诚口号的人眻，身后站着挥镅菑皮带的大汉，低头弯腰一站几小时，有的始实在受不了＂，刚想伸直身子碝口气，便是雨点般的拳，㭌，皮带。他们还残无人道地淒打上官云珠的伤口，至使上官云珠乳房上的ノ口感染，化脄，人不成个样子。几个月下来，上官云珠变得目光呆滞，脸色悛白，步服蹒薢，令人心寒。

长时间的批斗，审查，使原来就身患重病的上官云珠身心受到了极大的擭残，以至到后来连一支笔都提不起来了。可写不出交待材料就意味着抗拒，抗拒当然要受到惩罚。

由于长时间的虐待，上官云珠思维迟纯，记忆力衰退，在这种情况下，她对生活渐渐地绝望了。

1968年11月22日夜，上官云珠在丈夫刚刚睡下不久便悄悄下床，穿过卧室，到另 一个房间含冤跌楼自尽。

## 盖叫天

1971年 83 岁 男 京剧演员

一九六六年文化大革俞初起。盖叫天作为浙江省第一号牛鬼蛇神被较了出来；接着是残酷的斗争，游街示众，毁灭性

抄家，扫地出门，肉体推残加上人格侮尿。
在升级的批斗，激街中，他们将盖叫天押到丁家山䂺寿碑墓上刻有学到老的牌坊，秲他浑身上下挂满写有＂打倒盖叫天＂的大字报，一路上，口号声，榅骂声不断，还有人朝他扔石子，吐唾啵。

突如其来的打击，使盖叫天全家不知所措，他神情木然。成天发悒，两天滴水末进。随看瓷在的抄家运动，男男女女从早到晚像潮水般涌到他家，其中既有组织来的，也有自己来的，反正门户洞开，谁要来都可以，盖叫天收藏的许多文物，古董，都成了他们的胜利品。

老人不久血压就高了上去，这时，市里来人将老人带走，关进孤山脚下一憧危楼里，一关两个月，暴力到是暂时不能接近老人。两个月后的一天深夜，盖叫天突然被放回了家，然而还未等老人垩稳，天还未亮。门外已是人声鼎沸。几个人冲进来将高帽子往老人头上一套，用暴力将其推上了响无停任门口的垃圾车。

那年夏天特别热，老人早上滴水未进，暑此突然打击，又气，又热，又锇，他受不了这样的凌辱，几次想跳下车去，可前前后后都是人，他啉里动弹得了！垃圾车开得慢，老人几乎游了半个坛州。过并亭桥时，因桥身跛度大，下桥时速度加快。 ＂咚＂的一声，老人被摔厂出去，造反派们看他已不省人事，捷着空车，一溜烟跑了。老人的腿骨摔断了。

盖叫天的双煺虽残，大批判的活靬子依旧可以拄任。浩反源们将他放在一把旧的监交椅上，抬到东，抬到西。夏天，他们让老人穿上皮枹f在地上㕱。有时还专拣老人的伤腿练＂手劲＂。老人还被作为＂接受贫下中农再教育＂的对象送往农村，

一边接受批斗，一边参加＂双抢＂。他们不管老人的䁆是否能下地劳动，完不成任务，便被罚在烈日下明明。

在一次全省的挂牌批斗会上，盖叫天被反拧着双手绕场示众，随后，开始了有组织的揭发，批判，老人始终双目紧闭，一言不发。但这个一言不发敨怒了在场的造反派。一位＂英雄＂指着老人许久未苟的胡须斥责老人荎意对抗文化大革命。
被剪掉一块，鲜血滴滴嗒嗒掉在了地上。老人依旧䋈感双眉，一声不吭。

盖叫天自幼习武，练就一堅䣲算铁骨，但禁不住长年累月如此这般疦狂的折磨。一九七一年一月十五日，老人化一一间阴喑潮湿的小木相里，喝完人生最后一杯苦酒，含冤去世 「。

## 周信芳

## 1973年78岁 男 京剧表艺术家

五九年十月，是新中国成立十周年，为迎接这年举国欢腾的大庆日子，五八年上半年，周信芳兴致勃勃地提出：要编演一个新的历史剧，向国庆献礼。

国厌十周年前夕，《海瑞上疏》在天蛫舞台正式公演，座无虚席，盛况空前 彩排时，曾邀请吴泽，张家驹等一些著名史学家前来观看。学者们认为，这出戏是成功的，舞台上的海瑞基

本上符合历史真实。戏曲界，评论界口硨载道，反应热烈，誉为 ＂周信芳解放后最成功的作品＂。姚文元之流的＂批判家＂们，对《海瑞上勧》一九六一年底的北京演出，编造了大量骇人听闻的谎言。他们诬荿说，周信芳把《海瑞上疏 $\}$ 搬到北京演出，是 ＂有意当面呪骂毛主席＂；又造谣说，周信芳在演出时＂有意忘掉唱词，在台上临时乱编，越㘿越厉害＂，还谎称什么＂毛主席在看演出时，非常气渍，中途拂袖而去＂，等等。

这一切，完全是无中生有，安加评陷。
一九六五年十一月十日，江青，张春桥一伙，经过十几个月紧张的南北穿梭，密室策划，以姚文元署名，在上海《文汇报》上抛出了《评新编历史剧＜海瑞罢官〉》一文，吹响了所谓 ＂无产胟级文化大革命＂的㜢厉号角。

这篇居心區测的万言文，名日评论，实则诬陷。几个ノ笔文人，一家地方报纸，在党中央毫不知情的情况下，发动突然若击，对一位首都的副市长，全国政协常委，著名社会活动家和学者吴晗，讲行肆光忌惮的指名攻击，陷害。紧接着，铬据要职的林彪和江青串通一气，推波助阑，一场规模罕见的狂涛浊浪，以大堤溃决之势，席卷了整个文化领域，进而冲向政治领域，社会领域……朔风黑云在i！聚，一场大灾大难降临到中华民族身 $1 . . . . …$ 这样一一出＂古为今用，推炼出新＂。响应毛主席学习＂海瑞精神＂号召的好，戏，江青，张春桥一伙却颠倒黑
草＂。为此，他们信以雌黄，无限上纲，玩弆了种种卑劣的手法。如周信芳为在演出时更好地发探自己＂四记头＂身段的表演技巧，用道具棺材在台 L走个过场。其目的不过是撞染舞台气気。但徐景贤之流却诬之为＂居心险恶＂，说什么把棺材抬出

来，其＂代表反党的右倾机会主义分子向党示威＂。又如周誩芳在剧本里设计了海瑞金殿上当面斥责皇帝的大段念白和唱词，明明是意在从艺术上塑造海瑞刚正不阿，敢于直言的性格。徐景贤之流却毫无根据地硬说：＂你们骂的当然地不是那个早已化为尘土的封建皇帝，而是览骂人民伟大的党，污甪我们的无产阶级专政＂。＂恶毒攻击伟大领袖毛主席＂。向呺耑中描写封建时代人民生活痛苦，＂流离颠沛＂。＂无家可浔＂。＂怨吉载道＂等等，也被他们一口咬定为＂把社会主义义社会描写得这
一把大雨伞。百姓围绕载歌载舞。张春桥竟在＂一次座谈会上胡说，这是为民请命的＂万民伞＂。后来又被他们逐步升级，说这把伞影射彭德怀庇护牛鬼蛇神的大黑企。更荒唐的是，戏里白 －•场＂䠐香请命＂，他们竟危言算听地说，这是＂要在无核阶级专政的国家告搞反革命的示威请愿，进行颠艮活动＂。桌是欲加之罪，何患无词！从六五年十 …月姚文元点名评陷，灾难就突如天降。周信芳首当其冲，和《海瑞上疏》发生过关系的闰点也概莫能免，列入＂另册＂，点名批判•大会小会围攻，剥夺政治权利……随着陈伯达＂横扫一切牛鬼蛇神＂的大熤动，批判廷速升级，从学术批判上升为政治批判，从思想批判上升为肉体批判。体罚，毒打，批斗，杪家，人格侮资，监禁关押，袾连妻边，家破入 $1 . . . .$. 一出出在正常社会里无法想象，不叮思议的人间惨剧发生了。对周信芳的残酷打击和迫害江青，张有桥 一伙早有预谋，由来已久。周信芳梨园生活六十余载，在宗思界享有很高的声誉，梅兰芳故世后，他是最有影响的京男表演大帅。六四年北京举行现代戏会演，他是大会邀消的，三名颀问之一（另两名是康生，江青）。江青心目中的女皇登基大业，是从 286

所谓＂京剧革命＂的旗手开始的。她要当＂旗手＂，就必须先砍掉周信芳这面大旗。当时江青表面上对周信芳虚以敷衍，心里早就恨之入骨。六五年江青跑到上海，在京剧院坐镇，插手《智取威虎山》等戏的修改工作。她下令京剧院五百罗人统统停下来，＂集中力量打㱛灭战＂，专搞一出戏。周信芳对此不满，在党支部会议上溹概陈词，认为这样搞法＂劳民伤财＂，＂矴误演员青春＂。江青闻讯后，非常恼怒，派入去整周信芳的黑材料。后因实在搞不出名堂，只得作罢。当她圱取了＂文化革命＂的领导权力后，她当然要近迫不及待地打倒周信芳，把他＂批倒批臭，永世不得翻身＂。

张春桥是很懂得揣摸江＂女皇＂的心理的，他也把周信芳枧作眼中钓。六四年北京现代戏会演时，张春桥和周信芳，陶雄同住在军区招待所。每天上午，他们三入同乘一辆小轿车前往剧场。但是从上车到下车，张春桥从来不和周信芳搭一句㗌，面孔铁板，目光冷泟。当时，大会宣传处和人民日报约请周信芳写一篇关于他早年揙时装戏（当年的现代戏）的文章。安章由烸雄代笔写成后，送张春桥审阅。张春桥漂了一眼，随手往抽屉里一丢，狠狠地驽道：＂他也来抢头功！＂后来，他和娆文元一起密谋策划诬陷《海瑞黑官》时，就把周信芳一起拋了出来。

七二年，有入提出是否把周信芳作为＂敌性内处＂。张春桥大发雷霆，在请示报告上作了如下批示．：＂如果周信芳不是反革命，那我们就成反革命了。反正杀掉我的头我也不能再称他为＂同志’。对周信芳不枪豦就是对他宽大了。＂在张春桥的主持下，周信芳被加上＂一贯反共反入民＂，＂对抗无产阶级司令部＂，＂攻击和破坏江青同志亲自领导的京剧革命＂等一一大串罪

名，升除党㝜，撤销党内外一切职务，戴上反革命帽子，交群众监督。

周信芳生性耿直，为人正直。他的人品，和他的戏品一样，是很高的。谣言充斥的大字报，文武兼备的批斗会，日夜異供的隔离室，都不能改变他做人的准则。他常常以倔强的沉影，冷眼对着那些暴跳如雷的造反派。有时他也据理声辨，说明亨实真相，辩验不实之词。他决不轻易认罪，随便牵扯别人。六六年底一次很大规模的批斗会上，造反派硬正他承认海瑞上疏鹌皇帝，就是他周信芳借海瑞之口骂毛主席。周信芳矢口否认，强硬地说：＂我是热爱毛主席的。是你们把嘉靖皇帝比作毛主席，这是你们对毛主席的大不敬！＂但是这样正当的申辩，却换来一顿拳打脚踢，扭胳臂上＂喷气式＂。周信芳却宁折不屈，明知会招来毒打，再间他时仍绝不改口低头认罪。在给他定案时，＂态度顽抗，拒不认罪＂，也是他的一大罪状。

周信芳不仅自旦受到迫害，他的一家也受到残酷的株连。他的夫人是个普通的家庭妇女，却也无端地受尽各种渗无人道的毒打和虐待，悲惨死去。他的儿子周少麟因对江青一伙迫害父亲不满，被冠以＂恶攻＂翡，判刑五年，投入监华。他的孙女还不满十岁，经受不起抄家，毒打，海辱的惊吓，致使精神错乱。好端端的一个家矧，被整得死的死，疯的疯，惨不忍睹。

更悲渗的是周信号的死。t三年，他已近八十离龄，经过难以计数的批斗，受弪煎熬，本来相当健壮的体格被折靡得奄奄一息，弱不经风。长时期的屈辱，摧残和苦难，使他无力抵抗哪怕是微小疾病的袭计，更何况是心脏的衰谒。终于在三月八日，这位一代艺术大师白 世 世 长辞。

## 1968半47岁 女 实验话剧院到院长

1963年12月，毛主席对文艺工作作了重要的㨁示。孙维世认真学习，立即䖲应。她遵照周总理的指示，于1964年春到大庆安家落户，和大庆职工，家属实行＂三同＂。正如一位大从油田的代表在声讨＂四人帮＂罪行时追忆说的：＂我们的孙维世同志一到大疶，就满腔热情地深入到职工，家風中来•和我们同吃，同住，同劳动，一点架子都没有。她发扬革命战争时期非么一股革命热情，走遍井队和家属基地，和各种不同经历的职工家属淡心，交朋友，了解他们的思想，生活和斗争。还热心地帮助他们学习文化，学以毛主席著作。我们的维世闰志在劳动
一起打＂干打垒’，还同＇假小子＂卢菊跑到大草原去放牛。大原家属干啥她干啥，大戻家属身上有多少泥水，她身上就有多少泥水。她从思想到生活都同职工，家属打成一片，结下了深厚的友谊。＂大庆职工家属都尊敬地称她为＂孙大姐＂。

孙维世就在这样的环境中，在大庆党委的亲切关怀和指导下。在大庆铁人王进喜等同志的热情帮助下，写出了歌知大庆家属闽革命的话剧《初升的太阳》。维世和大夹沢工家属演出队 一起到北京汇报演出 \％初升的太阳 力，得到了周总理和叶剑英副主席的热情肯定和鼓励。

可是，正是这个好戏，却被自封为＂革命文艺旗手＂的： 1 。青，视为眼中钉，肉中剌。江青一伙对大庆红旗从来是恨得咬牙切齿的。这里简单举一个事例：在＂文化大革命＂期间，＂四人

帮＂浱人菴到大庆淣思，年工人阶级的先锋战士王进喜同志的脖子上挂个大水桶，驰他的头塞进火菎用天然气䨒，用火烤，
进黑屋子严刑拷打，又让铁人站在几层発子上，然后把溌子踢倒，铁人津昏了就用凉水流，又用＂老虎発＂，压杠子等酶刑。硬通铁人承认大庆红旗是黑的。铁人回答说：＂把刀架在我脖子上，我也不承认。＂＂四人帮＂处心积虑地要把大庆红旗拨掉，并把《初升的太阳这个剧和它的编导者孙维世同志连戏带人一齐消灭。

文化大革命开始以后，江青告诉卖国贼林彪的死党叶群说，孙维世是她的仇人，要叶群把孙维世同志抓起来。她们的交换条件是江青也替叶群抓仇人。从1967年到1968年3月 1日，发生了以下情况：

大街上出现反对陈毅副总理的大字报。一批来历不明的所谓＂外调＂人员要维世＂证明＂陈毅副总理反对毛主席。孙维世说：＂我不知道，我也从来没有听说过。＂＂外调＂人员说：＂阵毅是应该打倒的。你对陈毅是什么看法？＂孙维世说：＂陈毅副总理热爱毛主席，身经百战，是我们党和国家的大功臣。＂

大街上又出现污莍朱德委员长的大字报。又有一批来历不明的所谓＂外调＂人员多次逼迫孙维世说：＂称要交待同朱德的关系，应该揭发朱德。＂孙维世回答说：＂朱德同志是人民军队的总司令，是毛主席的老战友。我非常尊敬他，没有什么可揭发的。＂一个深夜，又有两个所谓＂外调＂人员鸟进孙维世家，先把朱德委员长诬葴了一大顿，然后運着维世＂交代＂同朱德委员长的关系，＂揭发＂朱德委员长的所谓＂罪行＂。孙维世忍无可恐，拍桌大驾，把两个所谓＂外调＂人员赶出大门，使劲地把 290

门䂺上。
又一批来历不明的所谓＂外调＂人员畄着孙维世哅发她的胞兄，人民大学党委㓯书记，副校长孙决同志的所谓＂特务罪行＂。维世问：＂你们有什么根据说孙决是特务？＂＂外调＂人员气势汹汹地说：＂是首长江青当众宣布的。＂孙维世冷笑了一声，不予回答。

差不多同一时期，街上貼出许多证蒚大庆铁人王进喜同志的大字报，胡说王进喜同志是＂假标兵＂，是什么＂国民党＂ ……维世非常渍怒。

一个清晨，北京城里又突然发生一件骇人听闻的反革命事件：长安街上竟然出现了誣輱八伦人民敬爱的周总理的反革命大字报！紧接着又有一批来历不明的所谓＂外调＂人员逼孙维世同志＂交代＂关于同总理的事情。他们连骂带调㗒地反复追问，把嗓子都叫嘶哑了。孙维世始终一言不发，拒绝回答。

在出现上述情况过程中，孙维世考虑这许多来历不明，行动浼秘的所谓＂外调＂人员究竟是从何＂而来的呢？他们为什么敢于这样猲狂地誣蓞，攻击，陷害毛主席的久经考验的亲密战友们，敢于打击迫害身经百战的老牪们，还寿一人阶级的先锋战士和老干部呢？孙维世为此常常夜不成眠。

在这段时间里，她曾给江青写信，针锋相对地诉说抲涣同志不是特务；要求中央文革调查澄清。上书没有向音。1967年秋，江青，陈伯达等，在接见红卫兵时，异口同声地污蒡长期在朱德总司令身边工作的孙泱到志是＂特务＂，江青变本加厉地说什么＂孙泱是日本特务，苏修特务，国民党特务＂。这伙真正的娄徒，特务讲话几天后，孙决闸志被道害死于人民大学。孙

维世又曾为大庆铁人王进喜同志逗受迫害而上书敬爱的周总理。说明王进熹同志是忠于毛主席革的路线的工人阶级先锋战士。不久，王进喜同志被解放来北京 王进喜到北京唇，冲破反革命阻挠，设法找到了孙维世，并说：＂是毛主席，周总理救了我：周总理已经接见了我……＂不料话音刚落，有人唆使不明真相的洋众闻进家来，把王进喜同志轰出了大门。

1968年3月1日，正在被强迫劳动的孙维世宾然被锖上手铐，抓进监狱。他们给维世探造的罪名是什么＂苏修特务＂。有没有证据呢？也没有。也用不着证据，因为中国共产党领导的社会主义国家的＂公检法＂已被林彪，＂四人帮＂一伙＂彻底砸烂＂了。

孙维世同志被捕后两个星期，江青在人大会堂借题发挥。无事生非，大发歇斯底里。那天江青住处有人给人民大会堂打电话，说江青还没有吃饭，人民大会堂连忙预备了晚饭。曾终担任过周总理工士长的成元功同志当时在现场做整置＂工作。他在门口等侯着，他对江青说，晩饭已预备好，请她先去用钣。不料江青勃然大怒，胡说是总理在里面＂开黑会＂，不让她进去，大叫大硍，诬荿成元功同志是＂坏分子＂，＂反革命＂，甚至漫骂这位同志是周总理身边的＂一条狗＂。这件事本来与孙维サ同志毫无关系，但是江青反动气烙故张，竟又恶狠狠地当众大叫什么孙维世是总理身边的＂一条狼＂。这个狼心狗肺的大叛徒江育表心病狂，血口喷人，迫害周总理无所不用其极！

1968年10月14日，孙维世同志惨死狱中。周总理得知维世死讯后，立即下令解剖厂体，查明死区。他们却公然对抗总理的指示，把 体烧掉了。事隔五年之后，孙维世同志的专 $^{\text {为 }}$案组才把维世去世的消息通知她的妹妹孙新世同志。孙新断

同志要她姐姐的骨灰，他们竟说：＂已经（把孙维世同志的骨灰）当成反革命处理了，不留骨灰。＂孙新世问他们为什么早不通知虫？专案组居然回答说：＂不知道孙维世有妹妹！＂

47 岁的孙维世同志在林彪，＂四人帮＂的残酯迫害下，至死不屈，没有讲过一句不利于党和人民的话。她一进监狱就被定为＂关死对象＂。当她被折唐得已经行走困难时，还有人不停地踢她；她直到死后才被取下手锗，尸体渗不忍睹。

## 顾而已

1967年 57岁 男 电影演员
不知道怎么的，就好象当时的政治气候热得发疯一样，在人们的感觉中，一九六六年的＂秋老虎＂蔺热得令人空息。但是，顾面已的感受却截然不同，他好象掉进了冰害，全身都凉了。就在几天前，他参加导演的故事片《燎原》突然成了被批判的反动影片。《燎原》反动在哪咸呢？据说是＂它为中国最大的走资本主义道路当权派刘少奇歌功颂德，涂脂抹粉＂，面执行导演顾而已又＂为影片的主人公——刘少奇的化身雷焕觉按上个一个圣人的光圈＂。当顾而已和影片的另一位导演张骏祥一超站在台上挨斗时，他对眼前的一切困惑不解。当有人要他 ＂交代＂为刘少奇歌功领德的滔天罪行＂时，他回答说：＂我导演这部片子确实怀着满轻热情，因为我认为影片所措绘的故事，

是中国共产党领导人民起来进行革命斗争的一个缩影，而雷涣觉则是千千万万共产党人中的一个杰出的代表人物。所以如果说是歌功颂德，我的本意倒是要为共产党人歌功颂德，因此把《嫽原》说成是反动的，我是难以接受的。＂在这样的气気中，顾而已竟敢＂冒天下之大不题＂，说出这一番话来，一顿毒打是免不了的。然而，顾而已没有因为 - 次次的批斗和毒打而改变初衷。

当时，电影系统的一－些造反派对顾而已这样的＂死硬尔子＂，恨之入骨。批不倒，打不服，于是他们又生出一绦毒计。强迫体重二百来斤的顾而已每天进出厂门都要从他们的胯下通过，安图通过污㕉他的人格使他屈服。但是，顾而已对＂胯下之乍＂只是淡然一笑。

由于顾而已身患严重的䅯尿病，长期关押他算是幸免了，不过作为补偿，关牛相时对他特别＂照顾＂——单独关在一间又黑又庶：室里，＂造反派＂们还别出心裁地给按了一扇又窄又矮的门，追使顾而已进出都得跳着。对此，顾而已仍然－笑置之。

抄家，好多人在文革中都遭受过。然而象顾而已这样被抄了十七次家的恐怕还不多见。

开始使顾而已感到大㖞临头的是一九六六年十月九日的那次神秘的抄家。

这伙人一进门，顾而已就从他们的装東，举动和说话的口气上看出，他们是有来头的，这次抄家非同寻常。等到这次抄家临近结束，一个象是小头目的人拿着一个个发黄的相片问顾而已：＂这上面都是谁？＂顾而已国答说，是自己和秲小娟以及赵丹，叶 $\times \times$ ，唐纳和蓝苹举行集体婚礼时在杭州六和塔下的 294

合影。那人听说后，抬头同另几个同伙相视会心一笑，这一笑直把顾面已笑得毛骨徚然。

十月九日那天。除顾而已家外，赵丹，郑君里，陈鲤庭和童芷苓家也同时被抄，这些人无一傠外都是在三十年代同江青有过交往的。

一九三六年四月二十二日，上海的一些报纸刊出消息：三对影坛恋人——顾而已和杜小娟，赵丹和叶 $\times \times$ ，唐纳和蓝釬今大假座＂腊雪斯＂举行集体婚礼。然而，这条消息失实了，因为到了举行婚礼的那天，三对恋人租借场地的费用尚末绩产，预定的集体婚礼也只好告吹。后来，唐纳提出，请沋均懦当证＂婚人，郑君里当司仪，将集体婚礼移到杭州六和塔下举行，区为他们六个人正合＂六和＂之意。他的建议被一致通过。四月二十六日，他们六人和沈均懦，郑君里乘火车越杭州。第二天，便在六和塔下举行了娼礼，并留下一张以后使蓝苹——I．青胆战心惊，使顿而已飓致杀身大榀的合影。

光阴似箭，三十年一査就过去了。昨天的穷演员今天成了权柄麦手的大亨，面昨天的亲密朋友今天也随之成了必欲姯之于死地的仇敌，其间的变化不由得令顾而已感慨万千。

自一九六六年九月那次神秘的势家以后，造反派们＂批判＂和遏迫顾而已＂交代＂的约容，逐步地由《燎原》转向了所谓 ＂三十年代文艺黑线＂问题。迪害也随之息益加剧。他们明初道顾而已的糖尿病严重，可仍强迫他到大木桥的一个工地干。重活。一九六七年冬天，顾而已在去工地路上被一辆三轮人ノ货车撞倒在地。车轮从他的手腕上辗过，腕骨骨折•手表都碎了。然而，正当顾而已疼得黄豆大的汗珠直往外皆时，他们又闻进䨐家，厉声叱责：＂顾而已，你别给我们‘演戏’，啊？只要你

没死，就得去下活。＂
既然明知自己的问题在死亡前无望解决，顾而已这次是㝬出去了。他想，就是死，也要把话说个明白。因此当那些鹰犬们指着他的鼻子骂他是＂老反革命＂时，顾而已第一次逼视着这些小丑反问道：＂你们凭什么说我是反革命？你们可以去调查㮪，我顾而已什么时候当过革命的逃兵。三十年代我参加的＂庄翼剧联＂是受共产党领导的，四七年我在香港也是在党的指示下创办大光明电影公司。无一年我将大光明电影公司迁回上海也是党指示的……。＂

但是，这一切对那些鹰犬们来说又算得了什么呢？你顾而已活着。江青就觉得不舒服，所以你，必必须去死——这就是麻犬们信奉的＂真理＂。颖而比举目四望，希冀能看到真理的一线光芒。然而，四周是一－片黑暗，依稀之中只能看到一－群妖魔在成堆的 $1{ }^{1}$ 骨前跳着＂忠＂字舞。他悲愤 L 极：这真是一个＂黄钟毁奔，不釜雷鸣＂的体代！六月十八日早晨，顾而已托同住在工具棚里的一位同要到食堂代买早饭，大约七分半钟后，那同事买好回来，只见顾而已已悬在工具棚那低矮的门框上。当顾而已的岳母第一天带着两个孩子刎勿赶到时，见到的上是顾而已那伤痕累累的遗体了。

## 容国团

1968年 30 岁 男 乒兵球运动员

一个人，当他选择离开人间而到另一个冥冥世界去的时

候，他的痛苦是不言而哈的。那对亲人的怀恋，对往营美好岁月的道忆，以及对眼前世界的倦急，各种错综复杂的感情，都会在心中象潮水般汹涌。

1968年6月20日，从国家体委大楼里走出？一位年轻人，他刚刚参加完批判大会。满脸愁云，双眉紧盛，一双大眼睛似乎心不在焉地扫规着前方，这种异样的表情并没有引起人们的留意。因在那时，这绝望，憔悴的面孔，在凡有人群的地方都会见到。

他，拖着象灌了铅的煺，迈着沉重的步伐，回到家里。他留恋地看着这个刚建立三年的温暖的小家。他眷恋贤慧的妻子，疼愛不满两岁的女儿，更牵挂与他相依为命的老父亲。他知道，自己就这样走了，会给家庭带来怎样巨大的悲忣！

他郑重地把遗书放进自己的口袋，又装进了一条尼龙绳

他离开了家，走到了体委训练局后面的龙潭湖畔。他在月夜下，一步步地徘行。过去训练时，他常在这里跑步，今天他却感到无比的压抑，成荫的柳树象是压在头顶，微波不起的湖水象深不见底的黑洞，凝聚着数不尽的哀愁，周围象死一一般的家静．．．．．．．

晚上九点，妻子黄秀珍看丈夫还没有回家，便到乒乓球队找他。一队友们告诉他，容国团并没有来。11点多钟，容国团仍阳没有回家，黄秀珍预感到事情不妙，她找到几位朋友，商量如何去寻找容国团。郭仲恭焦急地说：＂他思绪肯定很乱，我们必须到龙深湖大声㭔唤他的名字，让他在喊声中惊醒。＂
＂容国团！容国团！…‥＂几个人不停地嘹叫着，湖畔静悄悄的，没有一点回音。

淩辰四点半，体委接到派出所电话，通知他们在离龙罩湖几里远的养泻房旁，发现了一具悬挂的尸体，可能是容国团。整个体委都震惊了。一代球星，竟落得这样悲惨的结局！

大家䞟到吊者容国团的槐树下．默默地看着他那清倠的遗体，人们能说什么呢？心里潲着悲伤的泪。可以想见，容国团从晚饭后到凌晨两点半，一直在这－带不停地走，生与死的搏斗，不停息地在他脑海里翻滚，最有终于让死的念头占了上风。

郭仲㳟走到树下，去解容国团脖•上的尼龙绳。这个扣子系得又清㯀又结实，最后不得不用刀个割开。容国团向来做完精细，周密，留给人世间最后一件＂作品＂，也展示着他的性格。

遗体被放在地上，他的头和身上i气蒙起了白布，一双穿白球鞋的路露在外面。围观的人越来越至，当他们听到这是容国团时，几乎无一例外地倞叫：＂呚约 ……可惜……＂

他没有白白死去，留下了他浩气长有的精神，留下了血淋淋的控诉，留下了对＂文化大革命＂的注梛。
－人们屈指一算，容国团死时恰好 30 岁，高他皇世界鈄军的日学仅仅九年。

## 时传祥

1975年58岁 男 工人
万恶的林彪，＂四人帮＂阴谋纂党夺权，咕起了＂杯疑一切，

打倒一切＂的妖风。时传祥对这一套看不惯，表示过不同的意见，参加这一个革命群众组织的一次集会，还因为1959年出席全国群英会时，刘少奇同志跟他握过手，照了相，这些就成了大逆不道。

要时间，大婂子，黑棍子一古脑儿压过来，一夜之间，劳动模范竟变成了＂罪人＂。清华大学的荆大富立即指使人来掫时传祥。开始，他们欺骗说，要请时传祥去作报告。清洁队的领导闰志看着气候不对，再三拒绝。他们看软的不行，就露出了凶相，说：实话告诉你们，时传样是工胧，江青已经点名了，今天是走也得走，不走也得走。说着，几十个人一窝蜂审进清洁队院内，到处乱搜。清洁队的许多干部，工人和他们垪理，辨论进行了一天一夜。他们看一计不成，又生一计，胁迫区里的干部表态，又在清洁队里挑动人起来反时传样。最后，他们采用欺骗的手段，在一次会议后，从后门把时传祥推上汽车拉走了，一关就是十多天。回来的时候，老时的脖子上已经挂上了 ＂工賊＂，＂粪萠＂的大牌子，还被勒令接受群众＂专政＂，随时听候批斗。他们为了上纲上线，给时传样这顶＂工賊＂的大婮子凑 ＂材料＂，竟无中生有，诽谤老时是环头了，造谣说＂时传祥的岳母死了，刘少奇给过 500 元安葬费＂，＂时传样解放前穿长施马卦，有两辆小资车＂。事实上，时传祥的岳母还解在，文哪里来的安聯费呢？更无耻的是，他们为了把时传祥打成＂假劳模＂，污葱老时的七苦思甜报告也是＂假＂的，竞要解放前一直剥削时传样的资本家写材料，说时传样在他柜上没吃过多少苦，并把这作为重要＂证据＂，装进了老时的档案，真是是非颠倒，有理难辩啊。

老时被折腾得血压已升高到 160 至 240 ，每天还要游来

斗去搞上四，五场，在这严峻复杂的斗争面前，老时依然是凛凛正气，坦荡悪落，坚强乐观。每次被批斗回来，老时吃饭照样是一顿两个半斤，见了人照样主动打招呼。他说：＂俺老时没偷过人家，没摸过人家，俺不是胧，俺什么时候也没有背物过工人阶级。俺相信党，相信毛主席，终究会把俺的问题弄清楚。＂这些，又成了不老实的新罪行，老时被剥夺了和工人们一起劳动的权利。罚他去种菜，老时尽心尽力把菜地收拾得挺好。

在汇青的＂文攻武卫＂的鼓噪声中，那些人见这样＂镇＂不住老时，竟对他下毒手了。有一个家伙出主意说：＂不老实，就给他 ‘端正端正态度’，只要不打死，出了问题我顶着。＂这以后，每当更深夜静，老时经常被带到一个禽工人宿舍较远的暗室里，接受审讯和苓问。他们用机器上的三角皮带缠上铁经制成钢箯，一鞭抽下去，就是一条血印。老时强忍着剧痛，高呼： ＂毛主席＂万岁！＂他们竟用毛巾和烂纸堵住老时的嘴，打得老时失去了知觉。

物暗的灯光下，老时从昏迷中醒来，看看那几个筋疲力尽的人影，申辩说：＂俺犯了什么错误，你们说给我，不能这样打。＂
＂要你事认反党。＂
＂俺热爱党，没有党的教育，哪有俺的今天。俺老时要是反党，当不了全国人大代表。＂
＂你反毛主席。＂
＂俺从小受苦，是毛主席，共产党救了俺全家，俺什么时候也忘不了党和毛主席的恩情。＂
＂你是工胧。＂
＂俺不是贼，俺什么时候也没有背频过工人阶级。＂
＂你稩王光美跳过舞？＂
＂俺从来没见过她。＂
紧接着是一阵更凶狠的鞭抽棒打。
一次接一次的酷刑还不算，他们又不准老时看病，把老时的粮食定量从 60.5 斤减到 36 斤，还不准唍细粮，只准吃窝头咸菜，顶多卖给一碗二分钱的白莱汤。夜里受＂审讯＂，每天早晨，天不亮还逼着老时起来，到各清洁分队去弯腰＂请罪＂，来回跑－－趟就是几十里。再壮实的汉子，也经不住这样经年累月的残酷折磨，往日背起百多斤重的粪桶一溜小跑的老时，人廈了，腰弯了，全身上下到处是青一块，肿一块的伤痕，走起路来拄．着桯子还东摇西晃。

到了1971年•林彪一伙折载沉沙，＂四人帮＂却仍然标的崖凶。 心被摧残得身体极度虚弱的时传祥，竟被赶国了出东老家。

时传祥病势沉重，当地的诊所不敢给他治疗。
过重的思想压力，毒打留下的损恀，恶化得不到袺疗的重病，猛烈地袭击着他衰弱的身躯。老时又患了弥散性脑软化症。在迷迷糊糊的状态中，他恍惚看见有一群青面獠牙的恶鬼，扑过来要害他，他扬起拄着的䅙子就往门外赶，要和这些害人精拚命，踉跄几步就摔倒在当街，人们奔过来把他扶起，老时从昏迷中醒来，看看围在身边的乡亲们，翻来潈去还是念吸着那一句话：＂俺不是贼，俺什么时候世没有背叛过工人阶级…‥＂

1973年8月，周总理指示：＂要代表党组织把时传样请回北京。给他平反，向他道暵，给他治病，落实政策。＂

在山东省和济南市等有关部门的大力帮助下，时传样被

顺利地接回到北京以后，立即进崇文医院和宣武医院抢救和治疗。

医务人员们伓着深厚的无产阶级感情，精心为时传祥治疗。但是，由于＂四人帮＂的残酷迫害，老时受的摧残太重，疾病又长期延误治疗，已经挽救不及，住院一年零八个月，终于在 1975年5月19日与世长辞。

## 本书主要参考文献

《胜暞的鲜花献给隹》，《封终于发出的信》，《彭大将军的最后岁今》，《问党和人民的报出》，春风化两集》，《1976午大事内幕》，《百个人的十年》，《十年奇冤录》。《特监轶事》，《女儿的吽念》，《缅怀刘仁同㤐》，《老舍》，《赵树理传》，《王碎》，《吴晗和他的一家》，傅雷之死》，《傅连暲传略》，泪雨集》，《カ史託思绿》，《体，一椗划破夜䆓的流显》，《血泪的控挀》，怀念 可思考》，《划破传幕的閭星》，《我不能不哭！》，《容 ［国闭之死》，《羗影艺朴家传》。

