老話的話

過去流行着一首歌謠：窮人头上三把刀：租子重，債利高，苛捐杂稅如牛毛；眼前只有三道道：要飯，上吊，坐監牢。這首歌謠說出了舊社會豺狼當道、惡霸橫行，封建勢力勾結官府作威作福，無惡不作的情形；也說出了勞動人民受剝削、受壓迫，生活不如牛馬的悲慘地位。

“共産黨，象太陽，照到那里那里亮。”工人農民在共産黨毛主席的領導下，推翻了帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，政治、經濟上翻了身，當了國家的主人，在社會主義社會里，過着平等幸福的日子。想想从前，看看現在，真的換了人間。

社會主義社會是一個很長的歷史階段。社會主義社會還存在着階級和階級鬥爭，存在着社會主義和資本主義這两条道路的鬥爭。我們永遠不能忘記過去，永遠不要忘記階級鬥爭。
为了帮助读者了解什么是阶级、阶级压迫和剥削，什么是真正的平等，什么是真正的幸福，我们编辑了这套读物。它包括家史、村史、厂史、地主的罪恶历史、农业集体化的好处等几个方面的内容。这些活生生的阶级教育材料，告诉我们什么是苦，什么是甜。启发我们想想过去，看看现在，望望将来，提高阶级觉悟，在党和毛主席的领导下，积极投入阶级斗争、生产斗争、科学实验三项伟大的革命运动，把革命进行到底！

一九六五年一月
階級教育讀物

集体经济展翅高飞
公社結起連心鎖
幸福話儿說不完
苦樂兩重天
血淚話家史
九死一生
清水村的变迁
工人養肥資本家
五代礦工百年淚
哀徒泪
寧死不屈的解文卿
害人魔王高處興
大店“共創王”
吸血鬼李二黑

統一書號：T 3099 - 334
定  价：0.14 元
目录

苦与斗的回忆 ........................................... 崔德錫 (1)
五代矿工百年泪 ........................................... 石绍祥 (23)
血染煤海 .................................................. 毕玉云 (40)
苦与斗的回忆

洪山煤矿副矿长    崔德锡

淄博市地下埋藏着深睡万年的烟海。解放后，我们的矿山由于国家拨出大批的资金，生产日新月异地发展，机械化代替了手工操作，煤矿下的生产条件不断改善。我们矿工真正成了矿山的主人，参与了生产计划的讨论研究和生产管理。党和国家从各方面关心矿工的劳动和生活，颁布了劳动保险条例，实行了八小时工作制，在北戴河、青岛等地建立了矿工疗养院；矿里增添了许多安全设备，修建了食堂、澡堂、保健站、医院和宿舍。除此以外，党和国家为了关心我们矿工的文化生活，还创办了业余文化补习学校，设立了剧场、电影队、俱乐部等等。所有这一切，是我们过去连想都不敢想的。和旧社会对比起来，真是天渊之别。旧社会，我们这些被人瞧不起的“煤黑子”，受尽了资本家、日本鬼子、包工把头的剥削和压迫，不光忍饥受饿，挨
打受骂，而且世世代代有许多工人弟兄被他们榨干了最后的一滴血汗，又被一脚踢开。在旧社会，我们矿工弟兄们是被囚禁在黑暗、冷酷的人间地狱里。当时流传在工人中的一首歌谣，道出了我们牛马不如的生活。

井下工人苦难言，
下井如进阎王殿。
干的牛马活，
吃的猪狗饭。
棍子打，巴掌掴，
拳打脚踢家常饭。
包工把头狗腿子，
喝尽工人血和汗。
年老生病无人问，
流落他乡街头串。
我自己也有这样一段血泪凝成的遭遇。

老辈的苦难

自我祖父起，三代都是矿工。旧社会的锁链使我们一代比一代苦，一代比一代穷。
爷爷从小下窑，穷奔苦爬地干了一辈子，也穷了一辈子，最后只留下了一间破草房和二亩薄山地。

我爹崔文宪十一岁就下窑干工，帮我爷爷分担沉重的生活担子。飢饿、劳累和岩粉的折磨，使他年纪轻轻的就得了一场肺病。成家后，生活担子更重了。他为了一家人能吃饭，下窑干活，上坡种地，繁重的劳动压得他经常气喘、咳嗽。在井下拉一趟炭，歇好几次还喘不过气来。资本家见他已无油水可榨，就一脚踢出来。当时他才三十一岁。

家里虽然还有二亩薄山地，但是由于我爹成天下窑，地种得不好，二亩地还打不出一亩地的粮食，全家生活主要还是靠我爹微薄的工资。他一失业，给家庭生活带来了更大的困难。没吃的怎么办？我娘只好出去要饭；要不出来，她就到穷娘家去要点粮食，掺糠添柴勉强度日。我爹看到这样下去不是一个长法，就拖着病身子去给地主放牛。资本家狠，地主更毒。我爹天蒙蒙亮出去，摸黑回来，两天不见太阳；下雨没有蓑衣，毒日头下没有草笠，整天风吹雨淋日晒夜露地给地主卖命，连自己也还不够饱肚子。地主每天要看一遍牛的肥瘦，却从来没问
我爹一声寒酸、饥饱。这样辛辛苦苦地把地主的牛养肥，自己却被折磨得只剩下个骨架子。后来，狠心的地主看他瘦成那样，放牛也不行了，就把他赶出来。

我爹在资本家、地主的摧残下，走投无路，连气加愁，病情更加严重了。浑身浮肿，倒在炕上爬不起来。我娘为了给他治病，把仅有的二亩薄山地卖了，到处请医也不管用。又把一个院园卖掉，病还是没治好。急得她整天泪流满面。到了春天，天气暖和了，我爹才能勉强起床，一家人这才放了心。

地卖了，又不能干工，还拉下了一腚饥荒。家里坛坛罐罐空空的，床上连一张席都没有，我们弟兄几个，都没有衣裳，个个光着腚，真是穷得象沙滩上的石子，光溜溜的。那时，我大年也只有八岁，娘又怀着孕，爹眼看着这种情景，只是捶胸长叹。末后急得没办法，我爹决定下窑去。娘左劝右劝，爹总是不听，眼看着爹摇摇晃晃的身影越走越远，娘的心如刀绞，眼泪顺着腮颊流下来，滴落在衣襟上。她只是为我爹带病挣扎谋生难过，却万万没想到这一次下窑，竟成了永别。
爹下窑后，拚着命干活，想多挣一点钱，让孩子们吃顿饱饭，一连干了三个大班（一个大班二十四小时）。累得他喘气的劲都没有了，狠心的把头还逼着他到一个不通风的“迎头”去干活，里面既闷又热，哪里受得了！他上气不接下气地对把头说：“到点了，我要上井，不能再干啦！”毫无人性的把头却恶狠狠地说：“有你下窑干活的自由，没有你上窑的自由，只要有口气，你就得给我干！”可怜我三十二岁的爹，就这样被活活闷死在洞子里。

爹一死，一家人哭得死去活来。黑心的资本家分文不给，多亏得穷乡邻们送给一张破席，才把尸体包起来埋了。

八岁下矿井

爹死后不久，娘生了个小妹妹。在那吃人的旧社会里，一个二十九岁的寡妇拉着四个最大还不过八岁的孩子，无依无靠，真难啊！娘不知流了多少伤心的眼泪。她思前想后，觉得眼前的路越走越窄，没有奔头。眼望着这几个可怜的孩子，又不能不活下去。为了渡过眼下的困难，她狠了狠心，打算让我下窑。
那时候下窑虽说是个危险活儿，但是生活无出路的穷人要想在井上找个活干，离开钱和情面也是办不到的。娘为了让我下窑，不知跑了多少腿，求了多少人情，说了多少好话，又借钱送了礼，把头才算勉强答应了。

我第一天下窑，娘心里和刀子割一样，她想起我爹的惨死，眼看着又把我送上了绝路，眼泪就簌簌地往下淌。天不亮，她就起床，想做点啥给我吃，可怜家里连粒老鼠拉的粮食也没有。天气冷，肚里无饭，怎么能行？只好烧了点开水让我喝上，暖暖身子。

我跟着本家的一个叔叔，迎着寒风走了。路上，叔叔知道我没吃啥，就给我买了一斤煎饼，并耐心地对我说：“到井上，人家问你多大，你就说十五，可不能照实说，要不，就干不成工了。”到了井上，叔叔替我拿了牌子，领了“蛤蟆灯”，灌上油，来到井口。我从小忍饥挨饿，身子骨又矮又弱，加上穿的单薄，看上去显得格外瘦小。把井口的狗腿子横眉竖眼，恶声恶气地问：“你这个小崽子，几岁了？”我小声回答了，他不信，叔叔赶忙补上了一句：“你别看他人小，他是山坡地里的谷子，个儿
小，可有穗（岁）。”那家伙狠狠地又朝我打量了一番，才放我下去。

我和叔叔站在“牛皮罐”里，用木辘轳送下井底。这“牛皮罐”就象泥瓦匠用的泥兜子一样。大人站在铁罐圈上拉着铁环，我长得矮小，够不到铁环，只好站在罐底下，罐底很软，一踏上人就墬下去，没倒净的水，淹到我的腰部，冻得我直哆嗦。井底下黑洞洞的，分不清东南西北，我一挪动，又掉在“仰井”里，弄得渾身透湿。叔叔把我拉起来领着往里走。巷道又矮又黑，借着“蛤蟆灯”发出的微光，磕磕绊绊地走一会爬一会，爬一会又走一会，不知拐了多少弯才好不容易到了窝里（掌子面），累得我腿疼腰疲，满身大汗。还没等我喘过气来，把头就给了一个比我腰还粗的凳子，要我提水。一凳子水比我还重，又要穿过五十米高低不平的斜坡倒在水沟里。路又滑，井又黑，我一看就害怕了。不提又不行，只好硬着头皮干。我拚上命每趟只能提动半凳子水，累极了想歇歇，把头看见就打。我拚命地提，窝里的水也总是提不尽。把头路过这儿，看水满了，就得揍我，数不清挨了多少打，多少骂。手提肿了，脚磨破了，我哭着来，哭着去，一直干到第
二天清晨，也哭到第二天清晨。带来的那斤煎饼一动未动，累得我连张嘴吃饭的力气也没有了。只觉得天旋地转，记不清是怎么上的井，又怎么回到了家。

娘见我一天一夜被折磨成这个样子，眼泪簌地一下滚下来。她赶忙把我搀扶到炕上，接着把人家送的一个鸡蛋做了给我吃。她一边喂，一边心疼地哭着说：“孩子，挣饭吃就得受苦，靠下去就好了。”

我真是乏极了，一觉睡到第二天早晨。刚一起身，觉得浑身象散了架，疼得我一咧嘴。娘看在眼里，疼在心里，抽泣着说：“我不能叫你再去受罪，这样早晚得把你折腾死，咱不去下窖了。”生活的磨炼，使我懂得了很多的道理，我不去下窖，娘和几个年幼的弟弟妹妹怎么生活下去呢？我强忍着浑身的疼痛，故意蹬了蹬腿，哄娘说：“娘，你看，我身上不疼了。”娘还能说啥呢，除了这一条路可走外，实在没有出路，只好合着眼泪让我去了。

我就这样慢慢靠了下来，但娘的心里却一刻也没平静过。她一想到我爹和附近许多工人惨死在井下的遭遇，就心惊肉跳，整天为我担忧。每当我上
了班，她的心就吊起来，直到第二天见我平安无事地回来，心里才象一块石头落了地。

就这样卖命，每一个大班（二十四小时）挣的工钱只能买五、六斤谷子。家里除了给我做点煎饼吃外，娘和年幼的弟弟妹妹只是吃些拿不成个的糠窝窝或只见野菜不见粮食的稀粘粥。

我当了五个月“水伙”，在矾水里泡了五个月，两脚烂得净是口子。在井下矾水里泡着，还能忍着疼干活。一上井见了风，皮开肉裂，鲜血顺着裂口直流，走起路来象踏在刀尖上一样。最初，我怕娘知道难过，就用点破布缠住脚，一步一咬牙地来回走。后来厉害了，一动就出血，有的地方烂得可以看见骨头，疼得我实在撑不住了，就四肢着地往家爬。有一次，七点钟上窑，十二点了，才爬出三里多路。多亏同村的一个老大娘看见了，告诉我娘，娘才哭着把我背回家。

从此，娘天天背着我上班。当时，女人是不能到井口去的，资本家认为女人会“沾污了井筒”，给他“冲走财神”。娘背着我，离井口老远就得把我放下，再让我爬一段路；爬还不能让把头看见，到井口跟得忍疼站起来直挺挺地走，不然，就要砸掉饭
碗。不管是风里雨里，娘背着我上班，又背着我回家。她脚小体弱，不知受了多少劳累！

工人吃苦受罪，根本动不着资本家、把头的心。他们光知道伸着两只黑手死命地剥削工人。克扣工资是家常便饭，逢年过节还要逼着工人给他送礼。如果谁不给他送礼，随便给安个罪名，就被一脚踢出来。我干了三年，每逢春节、五月端阳、八月中秋，把头家大人小孩的生日，都得一家人饿着肚子不吃不用，省出钱来买上酒、肉和香烟送礼。

又一个春节到来了。这年，我十一岁，三年的磨炼，已顶个大人干活，可是还拿童工的工资。我很透了资本家、把头这些黑心狼，心想：“为他们卖了三年命，流了多少血汗还是给我一半工钱，逢年过节送礼可得送整份。今年春节，我不花这份冤枉钱了，看你们咋着。”没有人给的把头，是认钱不认人的，由于我没送礼，腊月底就真的把我踢开了。

讨饭

一家人唯一的饭碗，被狠心的把头砸碎了。
除夕晚上，有钱人家爆竹连天响，鱼肉满桌香，小孩子也换上新衣裳，高兴得乱跳乱嚷。我家屋里却清锅冷灶，凄凄惨惨。不要说鱼肉，连下锅的粮食都没有，娘怀抱著小妹妹，看着冻饿得缩成一团的几个大孩子，眼泪汪汪，没有一点办法。我经过几年的摔打已经懂得些事了，就说：“娘！别难过，等俺兄弟长大，日子就好过了。把头不让我下窑，想饿死咱，咱还等着饿死？不如去要饭吧！”

娘想了想，眼向只有走这条路。她找出几块破布，东拼西凑地缝了两个要饭袋子。大年初一，天刚放亮，我一家五口，拖着又冷又饿的身子，锁上门，出了庄。

我们分成两伙，娘领着小弟弟和小妹妹，我和二弟一伙，分头去要饭。那时我二弟不到十岁，由于又累又饿，走得慢，不能按时回家，娘整日担心害怕。一天，我和二弟跑了井桐、蓼塚、佛村三个庄子，都没要饱。时近黄昏，天气又冷，破衣烂絮的怎么能挡住这刺骨的风寒？冻饿得我兄弟俩头晕眼花，浑身打战战，怎么也跑不动了。天渐渐黑下来，我想起了娘的话，“天黑一定要赶回家”，便鼓起劲儿，架着弟弟往前挪。兄弟俩走一会，歇一会，
会，天完全黑了，没有月亮，没有星光，一阵阵凛冽的山风，一阵阵饿狼嗥叫，荒山沟的黑夜，显得格外凄凉恐怖，象要把我们这对苦难的小兄弟吞噬掉。最后，还是娘把我们找回家。

俺娘儿几个，不分冬冬六夏，不管雨淋雪打，整天跑东庄、串西庄地流浪，还是要不饱肚子。穷人想给，没啥给，只是等到收割季节，他们才能给点，有时还管你一顿饭。财主们心肠狠，他们有东西不肯给，还放出狗来伤人。罗家庄有一个姓梁的地主，养了五条大狗，一听到要饭的喊声，就一齐扑出来。一次，我二弟的小腿被他家的狗咬得鲜血直流，躺在地上哭。这时留着八字小胡，穿着马褂的地主，提着文明棍走出来，不耐烦地说：“小穷鬼，在这里哭啥！还不快滚！”狗咬着人的事他却只字不提。真是天下老鸦一般黑啊，地主和资本家没有一个好东西！

斗争

要了三年饭，我十四岁了，这时日本鬼子占据了矿山，我们的日子更难过了，从清早到日落跑遍了好几个庄，也要不饱肚子。我觉得要饭总不是长
法，便和娘商量，又到沈马庄二坑下窑拉筐。我两个弟弟也在苦水里泡大，他俩都在十一岁时下窑当了“筐头”。三个人下窑，才勉强糊住全家五张口，总算结束了要饭生活。

拉炭是件重活，当时在“筐头”中流传着这样一首歌谣:

拔着四两麻，
拉着一筐炭，
汗水淌一班，
吃不上一顿饭。

这足以说明当时拉炭工人的苦楚。对我们十多岁的孩子来说，更是苦上加苦。一筐炭比我们身体还重，豁上命才能拉动，干上一个大班，弄得精疲力尽，累了想歇歇，把头一晃就打。这些家伙是“筐头”的死对头，工人们个个恨之入骨。大伙虽然不敢明着和他们斗，却经常采取消极怠工的办法来对待。把头来了，干一阵，把头一走就“磨洋工”。我下过三年窑，知道长眼色行事；二弟憨直，不管什么场合，累了就歇，歇着就睡，老是挨着头的棍子，经常被打得遍体鳞伤；三弟在井下累得也常睡觉，也
被把头发现过，但是他人小机灵，把头往往周旋不过他。

在这些封建把头中，最坏的是王泰子和陈秃子。他们都是日本鬼子和资本家的忠实走狗，倚仗着他们主子的势力，骑在工人头上，作威作福。他们对付工人的办法又多、又狠，打骂工人和家常便饭一样。工人偶有反抗，就会遭到更为毒辣的拷打或开除，甚至有生命的危险。因此工人恨透了他们。

一九四二年，我十九岁了，对当时的社会和这种牛马不如的生活愤愤不平，但除了表现一些不满的情绪外，总是找不到对付的好办法。这时党的地下工作者经常在矿工中进行阶级启蒙教育。在党的教育下，我的思想开了窍，在我的面前展开了一条宽阔的道路。使我懂得了：只要大伙团结起来，抱成一股绳，一齐来对付日本鬼子、资本家、把头，他们就不敢打咱们了。从这以后，我们一有机会，就和敌人进行斗争。

一天，把头王泰子又神气活现地坐在断层上崖，监视工人劳动。工人拉着筐来到这里，有事无事的他都要骂几句，工人们都气火了，合计着要治
治这个家伙，煞煞他的威风。在大伙的支持下，我拉了一筐块煤冲他去了。还没到跟前，这家伙就骂开了，这更是我火上加油，我便足力气，猛向王泰子冲去。这家伙光顾骂人，没提防，一下子被我冲到下崖去了，一筐块煤也随着呼呼隆隆地滚下去，砸得他象条受了伤的野兽一样的嚎叫。王泰子半天才一瘸一瘸地爬上来，只见他鼻青脸肿满脸煤粉。

他没好气地问是谁干的事，大伙都异口同声地说没见过。这家伙见工人多，知道没有便宜赚，便夹着尾巴，灰溜溜地走了。看到他这副狼狈相，井下扬起了哄堂的大笑声。

又一次，我和四五个工人在山头一块干活，我们早早地把规定的活干完了。把头陈秃子见天还早，要我们再干。我们见他不讲理，就和他对骂起来。事后大家一合计，得罪了把头可不是闹着玩的，他早晚会给我们晦气吃，大伙就商量着教训教训他。上井后，我们便到陈秃子住的庄附近的一条山沟里，等着陈秃子。十点多钟，陈秃子大摇大摆地来了，我们都摩拳擦掌地等候着。陈秃子远远地看到这个阵势，脚步放慢了，距离好几米远，他就站下来，强堆起笑脸张口结舌地说：“今天是兄弟
的不是，我对不住你们，我发了疯，今后我绝对不再多事了。"

我们看他这副奴才相，心里又气又恨，就警告他说："陈秃子，你是中国人，为什么对日本鬼子那么忠心尽孝，对我们的工人那么狠。要是以后再敢随便欺侮工人，下一次可不饶你！"

陈秃子连连告饶："再也不了，再也不了！"打这以后，他表面上是显得老实多了。

不久，我当了涂车工。这里的把头，还没领教过工人的“厉害”，气焰还很嚣张，动不动就打骂工人。我就和开绞车的表弟杨光训商量办法出气，俺俩商议，闹就闹大的，于是决定破坏绞车。这天，当绞车放车时，杨光训故意不用掣，让它飞快地滑下，接着将把手猛向左一扳，来了个急刹车。"喀嚓"一声，轴心的齿轮裂为两半，绞车瘫痪了。为了不露马脚，我们在崭新的裂口处涂上矾水，破铁碴遇见矾水，立时起了一层黄锈，乍看上去象原来就有裂碴一样，就这样瞒过了日本鬼子。十二个小时没有出炭，工人们总算出了一口气。

我在党的地下工作同志的启发下，又经过实际斗争的锻炼，阶级觉悟不断提高。在“偷了敌人不
算做”的口号下，我和其他工人一起，“偷”敌人的煤、电石等来解决群众的生活困难，团结了广大工人兄弟，破坏敌人的生产。

一九四五年八月，騷横一时的日本帝国主义无条件投降了，淄博地区第一次得到解放。这时，我已是二十二岁。这年十月，党把我送到淄博矿区工会举办的训练班学习。在这座红色的革命熔炉里，我进一步懂得了工人受压迫、受剥削、要革命的道理，心里更加亮堂了。一九四六年一月，我光荣地参加了中国共产党。打这以后，我在党的直接领导下，团结周围的工人，进一步和敌人展开了斗争。

在革命道路上前进

蒋家王朝的末日来到了。一九四八年三月反动派向南逃窜，淄博市获得了最后的解放。矿山回到了人民的怀抱，我怀着激动的心情投入了矿山的恢复和建设。不久，矿山开展了轰轰烈烈的民主改革运动。我和广大工人一起在党的领导，向封建把头展开了面对面的斗争，揭露和清算了封建把头制度，被彻底砸碎了。我们这些在旧社会牛
马不如有“煤黑子”，都感动得热泪盈眶。

搬掉这块沉重的大石头—封建把头制度，我觉得浑身轻松，在这欢乐的日子里，我生产的劲头越来越高。由于自己各方面的条件太差，工作中经常遇到一些困难，但党总是在不断地鼓励我、支持我。

解放初期，采煤方法仍是沿用落后的柱柱式采煤，劳动强度大，产量低，远远不能适应祖国建设发展的需要。一九五〇年，矿山掀起了技术改革热潮，上级提出要推广长壁式采煤经验。这个方法试验成功，就能使用机器，增加产量，并能节约大量的劳动力。由于受旧习惯的影响，当时我们思想不通，不相信长壁式采煤方法。党及时地教育我帮助我，指出矿山的发展前途，指出煤炭工业技术革命的方向。当我和工人们兄弟们第一次试验失败后，党和领导又及时帮助我们总结失败的经验教训。在党的鼓励下，我和工人们又满怀信心地投入了第二次试验。克服了一个又一个的困难，最后终于获得成功，打开了试验长壁式采煤的第一个难关。接着推广使用了采煤机器。这一年我被评为山东省劳动模范。

生产技术的革新，使生产水平不断地上升。采
煤、运输效率有了很大提高，但撤柱子效率很低，成了障碍生产的关健。当时木柱是直接靠在底板上，上下顶得死死的，很不好撤。我和工人们一块研究，想出了木柱垫木座的办法。当我向工程师提出这项建议时，工程师说：“木座承担压力小，支不住垮了面怎么办？……将来计划用铁座子”。我和工人们一合计：铁座子还没计划制造，最快也得一二年，不能坐等呀；再说，如能用木座代替，不是能为国家节约一部分钢铁吗？后来我向党委讲了我们这个意见，领导很支持这个建议。从此，我无论走路、吃饭，无论白天黑夜，总是反复考虑这个问题。经过一次又一次的试验，终于试验成功了，提高了撤柱效率。直到现在，井下支顶板的木柱下边还是使用的木座子。

解放后，我先后担任了采煤队长、井长，一九五三年又担任了洪山煤矿副矿长。一九五四年，当选为全国人民代表大会代表，直接参与管理国家大事。这些年来，我曾十次到北京参加全国人民代表大会，有好几次见到了毛主席。毛主席每次接见代表，和我握手时，我总是激动得两眼噙满着泪水，连声地问着：“毛主席您好！”
我从八岁下窑，在旧社会里不知受了多少折磨，那痛苦和仇恨深深地烙在我心坎上，使我永远不能忘记。在旧社会，我辛辛苦苦的劳动，但换来的是饥饿、寒冷，是日本鬼子、资本家和把头的毒打、白眼；在新社会里，我只是做了自己应该做的事，但党和工人弟兄以及广大人民群众却给了我这么大的荣誉和信任。是党和毛主席把我从一个普通矿工培养提拔到今天的地位。我的幸福和荣誉应该归功于党的英明领导。看看今天，想想过去，更使我体会到党的光荣、正确、伟大。

现在我的家庭也起了翻天覆地的变化，从旧社会熬过来的母亲，现在身体很健壮，正在愉快地度着晚年；二弟参加抗美援朝战争复员后，来洪山煤矿当了电工；三弟现在是洪山煤矿干部科长，全家二十五口人有吃有穿有住。母亲常感动地说：“过去三个下窑的养俺娘俩（娘和妹妹）都养不起，现在还是三个人在矿上干工，养俺二十五口人还有剩余。没有共产党和毛主席，哪有今天的好日子，共产党是咱们穷人的靠山！”她经常教育我们弟兄和我们的孩子：“一定要听毛主席的话，永远跟着共产党走。”

中共华东煤炭工业公司淄博分公司政治部整理
五代矿工百年泪

夏庄煤矿采煤队长 石绍祥

我的家是淄博市博山区安上村。在安上村周围几十里，到处是煤田。这些丰富的宝藏，解放前曾先后被地主、资本家和外国帝国主义者霸占着。据说，这里在四、五百年前来就开始采煤了，几百年来，这些吸血鬼们不知掠夺了我们多少财富，榨取了我们矿工多少血汗，残害了我们多少生命。我家五代在旧社会的遭遇，就是我们广大矿工悲惨生活的一个缩影。

为地主资本家卖命

我家究竟从哪一代开始下窑，现在已经没人能说清楚了，老人们只记得，我高祖父石在禹是个下窑的。就从高祖算起，到我这一代，一百多年，祖孙五代，有十七条硬汉子下窑当矿工。五代矿工，一代比一代穷，一代比一代苦。有的惨死井下，有
的伤残以后穷因而死，直到解放，俺这一家才算逃出了苦海，我们劳动人民才成了矿山的主人。

我高祖父那时候，家里只有二亩薄山地，农忙时给地主家打短工，当见汉，秋后就到财主家开办的小煤窑上去干活。就这样夏秋扛锄头，冬春下煤窑，一年到头挣死挣活地干，一家四、五口人还是吃糠咽菜，吃了上顿没下顿，过着穷苦的生活。

那时的小煤窑是土法开采，技术非常落后，井下的条件坏到了极点。煤层不到半米高，人只能蜷缩在里面侧身趴倒用手镐刨煤。巷道低矮，运煤工拖着一百二十斤重的筐，只能用四肢在泥里水里来
闯爬行。井下的空气又稀薄，又污浊，一动弹就浑身冒汗。在这种恶劣的条件下，一干就是二十四小时，不用说人，就是牛马也受不了。我高祖父石在禹就是在这样恶劣的条件下，拚死拚活地拉煤筐，一直拉了很多年，结果是开煤窑的财主发了财，我高祖父一家还是受冻挨饿。他老人家干到四十多岁，就被折磨得得了痨病，离开了人世。这就是我家第一代矿工的悲惨遭遇。

曾祖父的遗嘱

我曾祖父，弟兄四个，都是八、九岁就下窑干活，到了壮年，四条硬汉子拚命干，一家的生活并没有比高祖父那时候好一点点。他们弟兄四个，有两个穷得断绝了后代；寿命最长的也只活到四十多岁。

我三曾祖父石柱林从九岁下窑，干到三十五岁时，在井下砸伤了腰和腿。矿上不但不给治伤，反倒一脚踢开不要了，结果成了个弯腰瘸腿的残疾人，只好沿街讨饭。后来在一个风雪交加的夜晚，冻死在庄头上了。他到死还是个穷光棍。

我四曾祖父石成林，干到三十多岁就被折磨得
得了重病，躺在炕上不能动弹了，靠他的独生子讨饭养活他。这样苦熬了半年多就死了。他死以后，他儿子不愿再干矿工，就外出逃荒，至今没有音信。

我曾祖父石金林，也因为在井下受折磨，四十多岁就得了重病。他根据自己一家两代五个矿工的亲身经历，根据广大矿工的悲惨遭遇，决心不叫他的七个儿子再到井下受折磨。他在临死的时候，流着泪对我爷爷说：“学友啊！你们往后……只要有一线之路……也别下窑……咱不给财主们卖命啦！”

还得走那条路

曾祖父临死时虽然嘱咐我爷爷不要再下窑给地主、资本家卖命，可是，那时候的天下是反动派的，没有组织没有领导的工人，怎么能掌握自己的命运呢！我爷爷弟兄七个，虽然牢牢地记住了我曾祖父的嘱咐，可是他们为生活所逼，还是不得不下去煤窑，干矿工，走上两辈人已经陷下去的那条路。我爷爷这一代七个矿工的遭遇，比上两代更悲惨。

我爷爷石学友是长子，曾祖父死后，十几口人
的家庭负担就落在我幼年的爷爷的肩上，他不得不在很小的时候就下窑当“水伙”。为了多挣几个錢，他在井下什么活重干什么，三十九岁就被折磨得卧床不起了。为了给爷爷治病，奶奶瞒着爷爷典掉了祖传下来的那间破草房。到给买主腾房时，爷爷知道了，疼得心慌肉跳，不久就死了。

二爷爷石学富也是三十多岁就被折磨得得了一身病，被资本家赶了出来。为了给二爷爷治病，卖掉的仅有的一点破房子。后来二爷爷的病没治好，一家人连个住的地方也没有了，不得不借地主石在庚的场园屋住。狠心的地主还想在这苦难人的身上榨出四两油来，提出要想住他的场园屋也不难，必须做豆腐卖，带着给他养猪才答应。二爷爷为了有个栖身之地，只好带着重病，夜里做豆腐，白天串乡卖，挣扎了五、六年就不能动了。地主看到再也榨不出油水，马上把他一家赶了出来。二爷爷病上加气，不久就死了。撇下二奶奶没法生活，只得领着儿女出外逃荒要饭。母子三人讨饭也讨不饱肚子，为了减少一张口，也是为了吓女儿逃个活命，二奶奶忍着割心的疼痛卖掉了亲生女儿，剩下母子俩继续讨饭。
三爷爷石学朋，身材高大，力气过人。資本家看到有油水可榨，便抓住不放，要三爷爷在他煤窑里卖命。后来三爷爷在五亩地井下砸断了腿，資本家张順清沉着个脸说："砸着谁谁倒霉！"连看也不看一眼就走开了。和三爷爷一块下窑的工人们一看黑心的資本家推开不管了，就凑了点钱，把我三爷爷抬到日本人开办的东和医院去治。谁知一个满脸横肉的日本鬼子不给上止疼药，就把腿锯下来了，疼得我三爷爷当时就昏了过去。加上流血过多，不几天，他老人家就活活疼死了。帝国主义和資本家就是这样草菅矿工的性命。

四爷爷石学旺下井几十年，煤粉和岩粉毁坏了他的健康，四十多岁上得了痨病，咳嗽起来象抽风一样，后来活活 consulted 死了。

我六爷爷石学福是下窑时断了腿摔死的。只有五爷爷石学栋和七爷爷石学昌算是侥幸熬到解放，没死在資本家的煤窑里。可是 我五爷爷十五岁的独生子石志武，为了多掙几个钱給我五爷爷治伤，腊月三十下窑打连班，被砸死在資本家的煤窑里。我五爷爷闻信后，拖着重伤的腿，跑到煤窑上，抱着他儿子血肉模糊的尸体，哭得死去活来。
可是狼心狗肺的资本家，只顾花天酒地欢欢乐乐的过年，哪里顾得工人的死活。反而说在年关死，在年关哭，冲散了他的福气，把我五爷爷撵出了煤窑！

我爷爷弟兄七个干矿工，被资本家吃掉了五个，五爷爷还被吃掉了独生子。这就是我家第三代矿工的遭遇。

我家前三代十二个人干矿工，除了两个人熬到解放，其余十个人差不多都是三、四十岁就被资本家、地主折磨死了。他们的遭遇为什么都这样悲惨呢？资本家的一句话道破了其中的秘密：“要出炭，拿命换！”这是煤矿资本家的生意经。他们获得的惊人利润，是拿咱老几代工人的命换来的，资本家手里的每一分钱，都沾满了工人的鲜血！

父亲的悲惨遭遇

我父亲石志斌这一代——我家第四代矿工的命运就更苦了。

我爷爷死的那年，我父亲才十三岁。他和我爷爷一样，在童年时代就挑起家庭生活的重担。那时我家有六口人，祖母、三个姑姑、一个叔叔和我父
亲。为生活所迫，我父亲在十四岁就下窑当了“水佚”。那时侯，他还没有他握水的柳条笼子粗，却要按照资本家的规定，一个大班（二十四个小时）握一万多名笼子水。要连着握一万多笼子，不用说一个童工，就是年轻力壮的成年人也够受的。可是资本家和把头不管你童工不童工，握不敷数不准上井，还要挨打、挨骂、扣工资。我父亲只好赤身裸体泡在矾水里拚命地握水。脚被矾水泡烂了，咬着牙忍着疼也得干。这样拚命干上二十四小时，得到的钱只能买三、四斤粗粮。这点东西一家人当然吃不够，没有别的办法，就只好拿起要饭棍去要饭。到我叔叔下了窑，甚至到我父亲和叔叔两个年轻力壮的矿工一齐下窑的时候，我们一家人还是吃不上饭，娘常常领着我和弟弟沿门乞讨。

有一次实在饿得没法忍受了，我父亲去找把头要工钱，不仅不给反而被他们臭骂一顿。又听说一家地主向外借粮，春借半斗高粱，秋还半斗玉米。我父亲去借，又挨了地主一顿骂：“你能还得起吗？什么时候还？想吃我的粮食，你是做梦！”在这苦难的年月里，我三姑和我奶奶都是活活饿死的。我奶奶临死的时候，眼泪汪汪地对我姑说：‘我是快
……快入土的人了，要是能吃上顿……白煎饼，也算这辈子没……没白活。”这可难坏了全家，后来求东告西，好歹借来了一张白煎饼，等我二奶奶拿着白煎饼跑进门来的时候，奶奶已经咽了最后一口气。奶奶！奶奶！你苦了一辈子，连张白煎饼也没吃上啊！

一九三七年，国民党反动派打着“抗日救国”的旗号来搜刮人民，实行“防共剿共”的阴谋，家家要一名壮丁，户户要两块银圆。一天，伪警长赵继生对我父亲说：“石志斌，你兄弟两个得出一个壮丁！”我父亲说：“你也兄弟俩，我也兄弟俩，要去都去。”伪警长把脸一翻说：“你敢抗丁不出！好，咱到县里去说说。”那时候衙门是人家的，到县里哪有咱的理说。母亲认为伪警长赵继生是她娘家的本家叔叔，就跑到他家去求情赔礼。剥削阶级、反动派只认得钱，哪里认亲，非叫俺家摆酒席不可。一摆酒席，花钱就数不清了。后来好说歹说，送给伪警长二十块现大洋，才免了这场灾祸。

日本侵略者侵占了淄博以后，矿工们受的剥削统治更重了，除了在井下干活以外，还得给日本鬼子、汉奸站岗、放哨、修炮楼、看铁路等。我父亲
被抓去看铁路，因打瞌睡，不知挨了他们多少打骂，有时打得腿都走不动。有一天，两个汉奸闯进俺家，硬说俺爹偷了他的管子，五花大绑绑起来就拖走了。

我父亲遭受的折磨，比他的上几代还残酷，也是不到四十岁就得了痨病，高祖、曾祖和祖父的下场正在等着他。一九四八年，俺这一家，不，咱淄博全体矿工正在沿着老几辈矿工的悲惨命运向下陷的时候，共产党毛主席领导的中国人民解放军解放了淄博，才救出了俺一家的生命。

我也吃过旧社会的苦

我今年虽然只有三十岁，解放那年我才十三岁，可是我也吃过旧社会的苦，知道旧社会是啥滋味。

解放以前，我不记得穿过一件新衣，吃过一顿饱饭。那时俺家人口不算多，俺娘总是在一个锅里做三样饭：先少掺点糠菜给俺爹做一份，再加些糠菜给我和小妹妹做一份，最后俺娘那一份，就几乎净是糠菜了。吃饭的时候，谁也不肯吃那一份糠菜少的，你推给我，我推给你，但是谁也吃不饱。生
活实在困难，逼得我五岁就去讨饭。

八岁那年夏天，听说煤窑上要小孩刷锅炉，我高兴极了，找个活干干，挣点钱也好减少爹娘的忧愁，便托人说了合干上了小工。

夏天钻到锅炉里干活真不是滋味，活像钻进蒸笼里一样。实在受不了，就和几个小伙伴轮流进去刷。有一回，我在锅炉里干了一阵子，就出来站在锅炉上提水渣。人小，活累，又热，又饿，只觉得眼前发黑，金星乱冒，一下子就昏过去了。清醒过来以后，觉得脊梁上火辣辣的疼。原来在我晕倒时碰到热气管子上，粘下来一块块皮肉，烫起了一串串水泡。当时怕资本家不要了，忍着钻心的疼痛继续干；同家怕娘心疼也没说，咬着牙又干了一班。到了夜里，身上发高烧，烧得胡言乱语，母亲才发现我脊梁烂糊糊的。这次烫伤一直治了四十多天才好。

一九四三年淄博大旱，穷人家家断炊，要饭也没门了。正在这个节骨眼上，小妹妹脖子上又长了疮，嘴还顾不上，哪有钱治病！我一看爹娘愁得那个样，就要去下窑。曾祖父临死嘱咐的话，俺家几辈都没有忘记，俺爹娘哪肯让八岁的孩子下窑！后
来实在撑不住了，又加上我苦苦哀求，才答应我跟爹下窑当了小“筐头”。

开始，爹帮着我，还给我筐里少装点儿。后来把头知道了，逼着我自己拉，还得拉满筐。一筐炭一百多斤，十来岁的孩子怎么拉得动呢？拉不动也
记得在张家坂下窑，有一同把头把我从“上山”往下拉，那地方坡度很大，最低的一段有小三十度。常年挨饿，本来就没劲，从上往下放一筐比我还重得多的炭，怎么能干得了呢！一到这段路，我就吓得打哆嗦。记不清是第几趟上，到了这个鬼地方，简直一点劲儿也没有了。刚要往下滑，觉着那筐炭象座大山似的压下来了。我知道坏了事，但是已经无法控制，连人带筐一齐滚了下去，连砸带磕，弄得鼻青脸肿，满身是伤，差一点丧了命。我定了定神，爬起来，把炭收在筐里，把头见筐不满，破口大骂着就来打我。我吓得忙跑到爹那里去了。爹赶快拉了一筐炭顶上，又向把头講了几句好话，我才脱了这顿毒打。至于我摔的那一身创伤，只好自己忍受了。

在这鬼地方实在受不了，爹就带我到洪山去下窑。去的时候正是夏天，太阳把地面晒得象盘热鏊子。穷得连饭还吃不上，哪里去弄鞋穿，我的两只脚被烙得又红又肿。实在走不动了，爹就背着我走。爹常年挨饿，也是有气无力的，背着我走不几步就喘粗气，冒大汗。我在爹背上，比自己走心里还难受。
到了洪山，我们同样地出牛马力，吃猪狗食，每班干二十四小时，一顿饭只给俺爹两个掺杂的高粱窝窝头，连点咸菜也没有。我年纪小，活又累，累得吃不下去，拿着窝窝头光掉泪。爹怕我折磨坏了，就托人把我偷偷送回家来。在洪山只呆了一个多月就把我折磨病了，到家不久，鼻口出血，就倒在炕上起不来了。

小妹妹的疮，这时更厉害了。我们两个人都病在床上，没钱治病，也没米下锅。挣，挣不来，借，借不到，只好一天一天的挨着等。

小妹妹是个很懂事的孩子。恶疮折磨得她吃不下糠饭菜团，瘦得皮包着骨头。但她看到爹娘的困难，总是忍着疼，耐着饿，从来不吵不闹。有一回，娘领她到俺四奶奶家去，四奶奶给了她一个煎饼。她刚吃完，娘就领她走了。走出四奶奶的门，小妹妹问：“娘，你怎么领我走呢？咱不走，四奶奶会再给一个吃。”俺娘难过地说：“你四奶奶那点儿粮食是刚用你小姑换来的。”小妹妹虽然年纪小，穷人家卖儿卖女的苦楚，她却看到过很多。从此，她再也不吃四奶奶给的东西了。

到秋天，小妹妹的疮更厉害了，我的病也不见
好。姥姥来看俺俩，带了点咸菜来。那时候，俺家
连盐也买不起，一听说姥姥拿来咸菜，真巴不得趁
快吃两口。可是小妹妹不要，直等到吃饭的时候，
娘给她点儿，她才吃了口。
那天，她跟着姥姥在屋里，天井里转，晚上，
她还走到我的炕前来看我。她已经好几天吃不上什
么东西了，却还和往常一样，瞪着一对乌黑明亮的
眼睛，不声不响，那么安詳，那么可爱。就在这天
夜里，她竟永远离开了我们！那年她刚满七岁。这
是我家被旧社会吃掉的最后一个人。

从奴隶变成国家主人

妹妹一死，娘疼得病倒了；不到四十岁的父
亲，也因饥饿、劳累的折磨患了痨病；我的病越来
越重，一家人正在死亡面前挣扎的时候，淄博市解
放了。我家从资本家的奴隶变成了国家的主人。

我的病好了以后，就到夏庄煤矿当了采煤工。我
到矿上一看，矿山起了根本的变化，资本家、把
头不敢打人骂人了，党办的事情，件件都办到我的
心里。我逐漸認識到，矿山是国家的、人民的，我
是国家的，矿山的主人。只有在党和毛主席的领导
下，我們礦工才能過人的生活。我常默 默 地 說：
“黨是我的再生父母，我要永遠聽黨的話。”因此，
我在生產勞動中總想盡上最大的力量，叫干啥就干
啥，事事跑在前头。

在党的培育教育下，我的階級覺悟不斷得到提
高，一九五三年被評為礦里的勞動模範，一九五五
年光荣地參加了中國共產黨，一九五八年被提為采
煤隊長，一九五九年被選為省人民代表大會代表，
直接參與管理國家大事。從一九五六年起我曾五次
到過北京，先后參加了國慶十周年觀禮，出席了全
國群英會、全國民兵代表會和全國青工代表會。當
我一次又一次地看到我們的偉大領袖毛 主 席 的時
候，我总是抑制着激动的熱泪，心里 默 默 地 想：
“毛主席啊！毛主席！是你把我們從地獄里救出來，
又領導我們走上了幸福的社會主義大道。我一定按
照你指示的光明大道革命到底。”

每當我在工作中遇到困難的時候，我就想起党
對我的教育和鼓舞，想起我家祖孫五代 的 悲 慘 經
歷。想到這些，我就覺得沒有克服不了的困難。我
是從舊社會過來的人，吃過剝削階級的苦頭，知道
被剝削、被压迫是个啥滋味。为了使自己和子孙永
远不忘阶级苦，永远不忘俺家祖孙五代的血泪仇，我们把全家六口盖过二十年的一床破被子，高祖父、曾祖父提着下窑的“蛤蟆灯”，俺娘的要饭箱，一件一件，要永远保存下去。俺家五代矿工的經歷，也要不厌其烦地講给俺的后代听，讓他們懂得剥削阶级的压迫是什么，使他們永远跟着共产党革命到底，永不变質。

中共华东煤炭工业公司淄博分公司政治部整理
血染煤海

协庄煤矿老工人 毕玉云

我的老家是淄博市博山区山王庄。我三岁那年，遍地蝗虫把庄稼啃得净光。穷苦人，家家断炊，户户关门，拖儿带女出外逃荒。在这个节骨眼上，长年给地主扛活的父亲又被地主赶出了大门。父亲含愤上吊自杀，母亲只好领着我们兄弟姊妹五个去逃荒，沿门挨户讨饭过日子。天黑了，我们不是伴着破庙凄惨的钟声渡过漫长的黑夜，就是躲进人家麦秸垛里吞声饮泣苦熬到天明。讨饭的第一年，不到一岁的妹妹在风雪中饿死了；第二年的夏天，哥哥吃多了蝗虫，得了病残废了；第三年母亲忍着挖肉似的痛苦，将十二岁的大姐，八岁的二姐，送给人家做了童养媳。我的一家就这样被吃人的旧社会吞噬了，拆散了。
走投无路下煤窑

餐风饮露到了十一岁。这年，一个陌生人要我去煤井里当刮水工。他说得天花乱坠，什么“吃了馒头拿洋钱，刮起水来赛神仙”，什么“按时上班下班不挂零，娃娃‘水伕’干活多少不要紧”，把我说得心里乐开了花。我高兴地对他说：“我去，我就跟你们走好么？”娘也在旁边给我做后话：“这孩子就是身子骨单薄点，可听话哩！”

就这样，我当上了矿工。第一次下矿井，我跟着大伙，钻进了一些象老鼠窟窿的煤洞子，爬爬走走，不知拐了多少弯，才到了“迎头”。把头“大洋马”交给一把瓢一个桶，横眉竖眼地对我说：“看到没有，就这样干，不准偷懒。”接着用鞭子在我头上晃了晃说：“小心，这玩艺儿不认人。”我赶忙提着水桶，学着老工人的架势，一瓢瓢朝里装。可是一桶水比我身体还重，我根本提不起，只好半桶半桶地提。不到半年，“大洋马”就要我刮七个“迎头”的水。七个“迎头”相距一百多米，这里的水没刮尽，那里的水又满了。一天到晚别想歇歇，连伸腰喘气的机会都没有。这样豁上命干活，还是短不了挨打。
把头“大洋马”是个豺狼成性的人，他叫一声，你
要不马上赶到，他就想尽坏主意折磨你。有一次，
他要我给他倒尿壶，我跑慢了一步，他一个扫堂腿
把我撂倒在地上，硬逼着我给他把尿喝干。我拼命
地捂着嘴，他拳打脚踢，打得我满口是血，右臂脱
肘，昏迷了三天才醒过来。

提起刮水工的苦，真是一言难尽。我从十一岁
到十四岁，提了四年刮水桶，几乎没有一天不挨
骂，没有一天不挨打，没有一天不流眼泪，没有一
天身上断过痛，没有一天我的生命不是泡在黄连水
里。我放下的是讨饭棍，提起的是要命桶。我提过
的每一桶水里，都渗透着我的眼泪和鲜血。

背上“坑人筐”

一九二六年的初秋，我放下要命桶去拉筐。一
缕新的希望在我脑子里活跃着：“大洋马”的铁蹄可
再也踏不着我了。哪知道高兴得太早了，丢下了要
命桶，又背上“坑人筐”。旧社会“天下乌鸦一般
黑”，“大洋马”刻薄，管拉筐的大把头康连成更残
暴。提起他，人们就咬牙切齿。在井下，他的话就
是法律，他说一个班拉六十筐，你不敢拉五十九
筐。拉不完就打，打完了再拉，什么时候拉完，什么时候上窑。工人都叫他康老虎。有一次我肚子痛得直不起腰来，趴在筐上歇了一会，小把头司继胜走过来，把我拖到康老虎面前，一个喊杀，一个递刀，把我摔在地下踢打着玩。

康老虎踢一脚问一声：“穷鬼！到底是真痛还是假痛。”

“康先生，我是真痛！”我哀求说。

“啊！真痛，我会治。”残暴的康老虎，双脚朝我肚子上一站，开心地说：“唉呀，穷鬼！我的脚告诉我，说你害的是‘羊毛疹子’，是‘羊毛疹子’就得挑。”

说挑就挑，他拿起弯针恶狠狠地在我脊梁上、肚子上乱扎一气，痛得我象滚油锅似的，拚命地打滚。鲜血染红了煤块，沾满了他的双手。为了不让他们再折磨我，我忍着搿心的痛苦说：“我好了，我能拉炭了，你们放了我吧！”

“真的能拉炭了吗？”康老虎獰笑道。

“真的能拉了。”

“嘿嘿，这玩艺儿真有效。”康老虎带着吃人后的凶相，夹着尾巴跑了。
我吞咽着眼泪，又背上了坑入筐，一步一滴血，一步一行泪，忍着伤痛，拉了四天四夜，才拉完了康老虎规定的六十筐炭，也拉去了我半条命。穷兄弟含着泪水把我扶上来时，我已奄奄一息，不知东西南北了。

**狠心狗肺人面兽**

我在华东公司（现在的双山煤矿）当支柱工的时候，有一天正是端午前夕，资本家朱耀如房里，彻夜灯火通明，肉山酒海，猜拳行令。席终饭罢，又叫来妓女取乐。正在这个时候，井下忽然塌了顶板，我的腿被砸断了，膝盖骨碎成了三块。大伙儿把我抬到朱耀如房前，要求朱耀如给点钱，找医生治疗。这时朱耀如酒醉饭饱，正在睡大觉。他的狗腿子说：“朱先生有事，你们先把他抬回家去吧。”胳膊撑不过大腿，穷兄弟憋着满腔怒火，把我抬回了家。

母亲看着我那根筋吊着的血腿，好象晴天一声霹雳，撕碎了她的心。她想烧口稀饭给我喝喝，可是家里穷得连老鼠拖的粮都没有一粒，只好把我安排在地铺上躺下，领着残废的哥哥去要饭，讨着稀
的她們喝，要到干的留給我。

三个月后，我的腿烂了，人还没有进门，就闻到一股熏人的脓臭味。母亲好不容易给我找了个专治跌打损伤的医生，人家一不要手术钱，二不要车马费，只要几个钱的药费。可是咱拿不出一分一文。穷哥儿们领着我母亲去找朱耀如。这个狼心狗肺的人面兽气势汹汹地说：“井下天天有人死，死一个要一个的錢，我哪有这么多！我又不是铸钱炉。”说完，把我母亲轰了出来。穷兄弟们不忍看我死去，你一个，他两个，帮帮凑凑，好歹凑了几个钱的药
費，帮我治好了腿。

春去秋来，五年过去了。一天，我們刚下班回来，一个穿长袍戴礼帽的 “好心人” 对我们说：“伙计们，跟我去吃馒头吧。”

老实人听老实话，把棒锤当了针。我高兴地问道：“在什么地方呀？”

那家伙把油嘴巴凑近我的耳边神秘地说：“菜蕉洪沟煤矿，那儿拉一班炭发十个馒头，另给三吊钱。”管他娘的赚钱不赚钱，赚个肚儿圆也是好的。我们一伙七八个，到了洪沟煤矿。谁知道一进去，就象鸟儿进了笼，再也得不到自由了。刚去的两天，干一班还发两个馒头，以后就光吃橡子面窝窝头。干了十个班，还不开一个钱。我们问资本家啥时候开钱，资本家今曰许明日，明日许后日，六十个明日过去了，资本家还是一个钱不开。我们又问：“你到底啥时候开钱？”资本家这回答复得更干脆了：“多啃老了井（淹了水不能挖煤叫老井），多啃开钱。”又是五个月过去了，山洪暴发，井老了。资本家和狗腿子们吃得饱饱的，装得满满的，偷偷溜走了。我们这些人又拖着枯瘦的骨头架子，喝着西北风到处流浪。

46
人不如狗

在那种年月里，任你走遍天涯海角，也找不到一条生路，我只好又回到华东公司这个虎狼窝。

两年以后，日本鬼子占领了矿山，工人的生活，真是胡萝卜敲钟，越敲越短。最初，一个大班（二十四小时）给四斤粮食。以后粮食换成高粱面，高粱面换成橡子面，橡子面又掺上锯末马粪，吃了就拉肚子，病死、饿死的人一排排朝外拖。可是，矿上大米白面堆成山，资本家、日本鬼子情愿把大米、白面倒在阴沟里去喂狗，也不给工人吃。日本鬼子后田太郎的大洋狗和后田、朱耀如平起平坐，吃大米白面，而且不给菜汤它不吃，菜汤里面没有肉它不吃。工人看在眼里，恨在心里，人人心里压着一团怒火，恨不得有一天和他们拚个你死我活。

有一天，我排了三个多钟头的队，领到的又是一点烂土豆和斥把橡子面，看看这些狗都不愿吃的东西，气得我头上冒火，血冲喉咙管。我禁不住骂了一句：“他妈的，大米白面都叫狗吃了吗？”一句话，闯了个塌天大祸。一个汉奸走过来，打了我两个耳光。接着又把我吊在树上，毒打了一顿。他的
手被透了，鲜血溅满了他全身，血腥味冲着他的鼻子才罢手。后来还是穷兄弟们出来讲好话，给我作保，才把我从树上放下来。

二十块钱一条命

一九四三年，遇上了大旱，处处荒草，遍地荆棘，人们成群结队，扶老携幼四处逃荒。日本鬼子乘机招“劳工”。我不管此去是凶是吉，将自己卖了二十块钱，到了枣庄，又开始了另一段悲惨的人间地狱生活。

到枣庄的第二天，日本鬼子用明晃晃的刺刀，对准我们的胸膛，在我们额上打上烙印，在我们身上挂上蓝底白字的卖命牌。从此，我们成了被剥夺了自由的人，成了可以随便屠杀的对象。我的卖命牌是十八号，吃饭、睡觉、下井派活都叫“十八号”，“毕玉云”三个字从此被人遗忘了。

上下井的时候，护矿队、把头、特务，里三层外三层，荷枪实弹围得水泄不通。直到我们都到了井下，“运送队”才哈哈连天地散去。

这时日本鬼子已面临最后总崩溃的边缘。黎明之前的黑暗笼罩着矿山。日本鬼子为了更残酷地抢
夺我国丰富的资源，对工人实行了更残暴的“人肉开采”政策。我们一下井就得于二十几个小时。夜深了，井下人烟稀少，把头、二鬼子吃得饱饱的，喝得足足的，带着皮靴、手枪头（带尖的铁锤）下井监督工人，高兴打就打，高兴吼就吼，“开血啦”的咆啸声，此起彼落。一听到“开血”的狼嚎声，工人就知道要打人了。这时只听得工人拉筋急行的唰唰声，皮靴落在人身上的噼啪声，真是阴风惨惨，杀气腾腾。多少工人被折磨成了残废，多少工人在这里断送了生命。人们忍受不了这种惨无人道的压迫，不到一月，招来的“劳工”就跑了一半。日本鬼子见跑的人多了，把围墙加到两人多高，墙头上嵌着碎玻璃，墙外面围上电网。即使这样，日本鬼子还是不放心，又要我们头上留一撮毛，睡觉时浑身上下得一丝不挂，屋门上还加上大锁。我们没有出人自由，没有大小便自由，一天到晚不是象猪猡一样关在“筒子屋”里，就是象牛马一样赶下井去。

到枣庄三个多月后，徐州“寒病”流行。我也染上了这种病，头发一把把地脱落，鼻子不断地淌血，不能吃，不能动。鬼子害怕我们这些会说话的工具全毁了，没有人给他们挖煤，便把患病的人集中到
一个不见天日的大屋里去隔离。到了这里的人，十个有九个活不了命。每天晚上，有两个日本鬼子带着防毒面具去检查。什么检查，简直是糟蹋人。病人躺在地上，他们用脚踢打踢打，还能“哼”一声的留下，哼不出声来的，或者哼的声音小一点的，就被装进口袋，拖出去活埋。我害怕他们把我活埋，每次当他们用脚踢我的时候，就拼命地哼一声。我一连害了五十多天病，被踢了一百多次。

和我一道去的二十三人，跑掉了三个，死了十六个，还剩四个，要继续呆下去，也是死路一条。这年年底，风卷着雪花团团转，我趁日本鬼子一时疏忽，蹬上一辆破车，跳出了两人多高的围墙，逃出了虎口。我浑身上下只剩一条裤衩，到了费县，一个好心的大娘，见我快冻死了，留我吃了一顿饭，送我一条麻袋，一双破鞋，才保住了我这条命。

回到我曾经住过的地方，两间茅屋早已倒塌，母亲和哥哥已不知去向，只剩下我亲手栽的一棵小枣树。我见不到母亲，不禁满腔悲愤。

这就是我在旧社会炼狱二十二年的结果。我流干了眼泪，洒尽了鲜血，受尽了侮辱，尝尽了苦辣。红肿未消，皮鞭又来；旧疮未愈，新痕又盖；
右臂刚好，左腿又折；吃的猪狗食，出的牛马力；
穿的麻袋片，住的“阎王殿”。黄连虽苦，没有我的
身世苦，海水虽深，没有我的仇恨深。

衷心感谢毛主席

盼星星，盼月亮，盼出了东方红太阳。一九四
八年，中国人民解放军解放了我的家乡山王庄。使
我砸碎了身上的铁镣手铐，象入水的鱼，象出笼的
鸟，永远结束了那暗无天日的人间地狱生活，跨进了
幸福的人间天堂。

有一天我正在井下攉煤，区长忽然告诉我：“玉
云，快上井，你母亲来了！”

天哪！这是真的吗？我又惊又喜又怀疑，跨出
井口，连工作服都来不及换，就走进了工会办公室。果然不错，正是我日夜思念着的母亲。我一声
娘没叫出来，眼泪先出来了。

看看母亲额角上的皱纹，苍老的双颊和伴随她
的一个小包袱，总觉得象少了个什么似的，就急急
地问：“娘，哥哥呢？”

“孩子！别提了吧。”母亲伤心地说。“当你卖
‘劳工’到枣庄后不久，你哥哥就……餓……死了。”
沒想到第一句話就刺痛了母 亲 的 心，我 說： “娘！別再談這些伤心的往事了，咱回家去。”

到了家里，娘看了看缸里装的雪白的面粉和金黄黄的小米，惊奇地问道：“唉呀，哪儿来的这么多粮食呀？孩子，咱是穷人出身，咱可不能干那些没良心的事呀！”

她老人家怕我是走邪道弄来的。我告诉她这是我的工资粮，她还是不相信，说：“在旧社会，你累断脊梁折断腰，闯了半辈子窑，也没弄到这么多粮食呀。”

我说：“娘，那是旧社会，这是新社会呀！”

回家后的第三天，母亲特地到集上买了张毛主席的画像，挂在堂屋中间。她乐滋滋地说：“如今咱可不能吃了大米白面忘了恩 人 共 产 党 和 毛 主 席 呀！”

在领导和同志们的关怀下，一九四九年九月，我结了婚。不久，我又当选为淄博市人民代表，出席了市人民代表大会，管理国家大事。一个在旧社会受尽了折磨和侮辱的“窑化子”，能有今天，怎么能不激起主人翁的自豪感和责任感呢？我真是越活越年轻，越干越带劲。一天不下井，我的手就痒；
一天不闻到煤屑的味，心里就闷得慌。解放以来，
我一股劲干了十六年，上下班从来没有迟到过，没有早退过。为了照顾我的身体，领导要调我到井上
工作，我考虑来考虑去，还是舍不得离开井下。今年我虽已五十多岁了，使镐头不如小青年利索，可
管理顶板、维护巷道，移溜子的活还不含糊。我对
领导说：“我在井下呆惯了，能多呆一天，就让我在井下多呆一天吧。”

在党的关怀教育下，我不过做了一个老工人应该作的一点工作罢了，可是，党给了我很大的荣誉，先后被评为矿、局、市先进生产者三十余次。一九五九年，还光荣地出席了山东省社会主义建设工业、基建、交通积极分子代表会。

是党和毛主席领导全国人民推倒了压在我身上的三座大山，把我从死亡的深渊中拯救出来，是党和毛主席砸碎了我身上的脚镣手铐，把我从地狱带进了天堂，是党和毛主席使我永远摆脱了穷困和饥饿，把我引进了富裕和幸福的乐园，是党和毛主席使我永远结束了奴隶命运，成了新社会的主人！

张若冰整理