## 父爱如海

$$
\text { 秦志燕 (执笔) 秦志云 }{ }^{*}
$$

父亲去世已近八年了，但他的音容笑貌却越来越清晰，我常常想起一些过去的生活小事和他的言谈举止，是那样的亲切和难忘。

在我家的书房里挂着一幅父亲所画的我小时候的油画，看起来我很不高兴，放着小嘴，抱着一个洋娃娃，这让我想起了我们在抗日战争时期住在重庆风凰山的一些趣事。

抗日战争时期，父亲随他任职的北平国立艺术专科学校南迁艮转至重庆，住在凤凰山上的小平房里，和吴作人，王临乙，吕斯百，李瑞年，常书鸿等艺术大师为邻，那些小平房是重庆教育学院为这些老师们提供的宿舍，每家一两间房子。这些大师们每天都要上山下山去学校上课或进城办事。没有自来水，电话，虽有电灯也是经常停电，几乎每天晚上都得点蜡烛，生活虽然艰苦，但这群艺术家却未失去对末来和生活的信心，他们将一间比较大，比较高的屋子当作共同画室，经常在那里作画，切硯技艺，还互相作模特画对方，父亲的《吴作人像》，《李瑞年像》等画作就是在那间画室里画成的。他们都是留学法国的师哥，师弟，所以在交谈时经常用法语，时间一长，母亲都能听㑮六七成，他们之间的交谈是非常风趣和幽默的，常常开怀大笑。一次，不知从哪里知道有一处地方可以弄到刚刚出生的小乳猪，这勾起了这些留法老师的鰠虫，竟想到了要吃烤乳猪，因为王临乙先生的夫人王合内是法国人，便由她主㕌，几位画家七手八脚地忙活着，居然将小乳猪烤了出来，美美地吃了一顿，在那物质生活非常贫乏艰苦的抗战时期，真可算是盛宴大餐了！

重庆的老鼠很多，凤凰山上的老鼠尤其可恨。药饵，鼠夹，家猫等都治不了它们。至今我还记得一件事，那年我快要上小学了，一天夜里，我睡得正香，忽然，什么东西掉在我身上把我惊醒了，我吓得大叫起来，父亲母亲赶快跑过来一看，原来是挂画的绳子被老鼠咬断了，画正巧掉在我身上，一只形体硕大的老鼠正孯无忌惮地在我床上跑来跑去，气得父母双亲大骂：＂四川耗子欺人太甚！＂后来父亲与艺术家邻居谈论此事时，大家都吓了一跳，但也想不出好办法，不知哪位画家说了一句：＂要是老鼠肉能吃就好了，不愁没有人速它。＂于是七嘴八舌献计如何烹调才有可能好吃，有的说红烧，有的说烧烤，后来妈妈说：＂难道你们真要来一次像上次烤乳猪那样的烤老鼠？＂大家才哈哈一笑，从这也可以看出，即使在那样艰难的日子里，他们仍然充满了乐观的情绪。就是以这样的心境，父亲在风凰山上创作了《母教》，《闹元宵》，《食为天》，《重庆雪》，《梯田》，《雾锁重庆》，《都江堰》系列和《凤凰山风景》系列等重要作品，使得他的油画创作达到一个新的高峰，家中那幅小时的＂我＂也是其中之一，是呀，那么小的孩子怎能老老实实地坐在那里当模特呢，小嘴当然要匑起来了。

在那抗战困难的时期，我家因为人口多，生活更为艰难，二妹，三妹出生时，母亲奶水不

[^0]足，两个妹妹由于营养跟不上，经常整夜啼哭，哄也没用，母亲只好一夜抱到天亮，父亲也没法睡觉，把哭闹不止的女儿当作模特，画了许多速写，素描，非常生动，其中《幼儿》和《幼女》是最出色的代表作，画中，小女的委曲，天真的神情人见人爱，这些画作多次在父亲的作品展览会上展出，观者无不驻足称赞。

在我儿时的记忆中，父亲是严父，他对子女的爱是藏在他的小胡子后面的。我上小学时，学校在凤凰山下，从石子路下山，过一座小桥才能到达，父亲母亲带我走了两遍，以后我就独自上学和下课回家了。晴天还好走，雨天就困难了，妈妈很担心，让我别去上学了，可父亲却说：＂从小要能吃苦，长大才有用！＂等我满身泥巴地回家时，父亲老远就在家门口等着了，他其实也是心疼女儿的。父亲很注重对我们的品格培养和教育，从幼儿开始，清晨第一次见面，必须学会问候长者，若哪一天没有做到，马上就要受罚，甚至要跪在画室里反省，直到养成习惯为止。为此，我们没少掉过眼泪罚过踠，他还养成我们良好的举止和习惯，如：站有站相，坐有坐相；吃饭时脚不能放在桌外，不要大声说话；吃菜时，人多菜少要互相照顾和谦让；筷子吃干净才能夹菜，否则既不礼貌也不卫生；公共场合不要高声谈笑等。这些看似小事的举动和要求，天长地久，良好的品格和修养就形成了。虽然我们小时候很怕父亲，不能理解他的用心。但当我们长大之后，却体会到父亲对我们深深的爱。

我们长大后，他非常关心我们的学业和未来，他看重的是我们对学习的自觉性，兴趣和能力，从不强迫孩子做功课，更反对死读书。我记得最深刻的一句话就是：＂不管你学什么，要紧的是真正学明白，弄槿，知识就是你的了，也不会忘记，不要自欺欺人。＂中学时，我的外文学得不错，经常受老师表扬，但父亲却不满意，因为初中时我学的是英语，到了高中时，由于政治风云变化而改学俄文了，尽管考试成绩不错，但实际上却没学到多少东西，父亲认为由于这样的原因而改变学习计划是短视，对孩子是浪费时间，他要我清楚地认识到自己的不足。在后来的工作中，我深切地体会到他说的是多么正确。

父亲也很注重对我们进行传统文化的教育，比如：认真练习毛笔字，学校上的习字课完成了，寒暑假还要坚持练习。在 50 年代，父亲发现我们读外国小说和看前苏联电影较多而对中国的京剧却一无所知，就特意买票带我们姐妹去看京剧，教育我们说＂不能忘了老祖宗！京剧是国粹，起码要感受感受。＂因此我们非常幸运的看过梅兰芳，谭富英，马连良，梅葆玖等京剧大师的精彩表演，使我们对中国优秀传统文化有了较深刻的认识，直到现在还受益匪浅。

父亲是学画的，内心深处，当然是希望他的女儿们能有人继承他的事业，但他却不赞成我们学画，因为他觉得我们的自身条件不突出，学是学不好的，父母不能为了满足自己的愿望而强要子女去从事并不适合他们的事业。相反，他很支持子女们自己的选择。志云从小酷爱音乐，很小的时候经常趴在大学钢琴教室的窗口听老师弹琴，家中没有条件买钢琴，她就在桌子上画一张琴谱学着弹。在她考上高中时，得知南师院音乐系开始招收初中毕业生连读大学音乐系，就一心一意想去报考。但此时她已经为高中录取，必须放弃录取重新考试，而那年高中特别难考，所以重考一事需慎重考虑。父亲为了满足女儿的心愿，做出了同意志云放弃高中资格重新考试的决定，她终于如愿以偿考人了南京师范学院音乐系。记得父亲说过：＂一个人能对一件事有持久不变的兴趣是很不容易的，将来不论达到多大的成就，他是终身不会后悔的。＂的确如此，妹妹后来成了大学教授，一直与钢琴为伴。三妹志钰高中

毕业，原是被保送上军事外语学院，但她自己报考北京电影学院表演系，父亲也是欣然同意她的选择，现在三妹已成为著名的女导演及编剧了。

同样的，＂学要真学，做学问要做到货真价实＂的观点在他自己身上也鲜明地表现出来。 ＂文革＂前，由于国内，国际的政治气候，社会环境，思想意识和价值取向等方方面面的原因，油画等西洋美术的发展得不到应有的重视，我曾问过他为什么不改画中国画呢？他却回答说：＂你以为改画国画那么容易吗？没有自身的功底和修养那是画不好的，我自己的国学，书法，金石等方面的基础都不厚，你看，傅抱石的金石，徐悲鸿的书法，谢稚柳的鉴赏力，那水平都是相当高的，所以他们的画才好！再说，西洋画又错在哪里呢？不管是外国的，还是国内的油画家们不都创作出了惊世的画作了吗？谁又能否定得了呢？＂

父亲是国内公认的西洋美术史权威，但他生前没有带过研究生，系里领导很希望他招收研究生，母亲对他说，你就带几个吧，否则一肚子学问也无人继承，他却说：＂不是我不想带，实在是条件不够，国内，资料弄不到；原版书买不到也买不起；原画看不到；学生外文底子薄，怎么研究西洋美术史？这岂不让学生受苦受难吗！＂是的，父亲没有赶上现在的好时代，等到 90 年代后期，改革开放形势大好时，他已是力不从心了，这实在是一件非常遗域的事。但是他的这些见解和精神以及脚踏实地的努力实践深深地影响了我们子女及后代。我们家，以父亲为首，共有四人享受国务院的特殊津贴待遇，两人考取公费出国留学，第三代也努力奋斗，都是研究生或大学毕业，在各自的工作岗位上已成长为骨干力量，就是最好的证明。

父亲一生的经历丰富多彩，跌宕起伏，他对人生和生活的真知灼见经常浮现在我的面前，而留给我最深刻的印象是他对艺术事业不解的努力和追求，以及做学问严谨认真的精神。父亲生活和工作的年代，极左思潮严重，他所擅长的油画和西洋美术史长期受冷遇，他的心情和思想当然有很多彷徨和苦恼，但他并没有沉沦于其中，却总是在生活中寻找希望，寻找美好的东西。父亲那一代人，从 50 年代初起，为了＂改造世界观＂，政治运动一个接一个，特别是搞艺术的人，被要求到农村，工厂接受改造更是家常便饭，父亲在这些运动中，仍抓住一切机会作画，画农民人物，画生活场景，风土人情，画劳动生活。从他留下的画作上可以看到在句容农村土改时的＂忆苦思甜＂大会和朴实无华的农户院落；戚墥堰机车厂热火朝天的生产车间；苏州龙桥大队的田野和劳动特写；苏北大运河上雄伟的水闸和秀丽山川；兰考农民饱经沦桑的面容，等等。一张张画面不仅可以看出画家的深厚功底，更可以感受到他对生活的热爱，对人民的深切同情，对壮美大地热情沤歌。这些作品，不论是油画，水彩还是素描都透出一份心境，一种愿望，一片深意，画面栩栩如生，力透纸背，令人难忘。

建国初期，经常需要画领袖人物像，父亲积极认真地参与。一次，他画毛主席肖像，这是为庆祝国庆而放在南京新街口的建筑物上很大的一张画，他找了很多毛主席在各种场合不同姿势和面容的照片，画了大量素描稿，但他仍然觉得不满意，一个人嘟嘟嚷囔地说：看照片真是不好弄。我问他是什么意思？他说，画人物，面孔像不像倒是好办，重要的是神气像不像，人物画最重要的就是传神！那次，我和妈妈特地到新街口去看他画画，只见他站在离地面有三，四层楼高的平台上，反穿着画衣，全神贯注地挥动着画笔，时不时地向前或向后移动着脚步，一点也没有考虑到是站在那么高的台架上，这种追求艺术真谛的不解努力，永远留在我的记忆中。

艺术源于生活，父亲非常重视写生活动，抓住一切机会去旅行写生，这贯穿了他的一生。

我记得的就有抗日战争胜利的峨眉山之旅，新中国建立前夕的省岛之行，50年代末的苏北老解放区体验生活，1963年杭州的采风年生，1964年的关考农村体验生活，1984年的植林故乡游，1986年的启业行和美国探亲旅。直到1989年住南京的军生。此时他已是 83 岁的老者了。敏次青生都收集了大量的素材，激发了他的创作天感。1963年到杭州，他沉瓶于江南水乡的吴秀，创作的激悄喯薄而出，在四个月内他曹了六十多幅杭州和客在汇的油两风景。后米在1965年举行的＂条宣夫作品展＂中。这批再获得极大成功。此时他已形成自己的艺术风格，在国内的知名度已经很高，但他仍不满足，他漂满怀㚐望地说＂我若能一年再六十张，苦干十年，我的风景再就会有一定基础厂。＂可惜的是，不久后开始的＂文化大革命＂把这
们姐妹说过＂桂林是我的家乡，可却一直没有机会画她。若这次再犹像的话，我会遗域终我的！＂南师大关术系的领导为了保护他的身体派了当时的系主任油再家徐明华先生和他的研究生胡肠老师一起去照顾他。他们很愉快地在桂林生活了一个月。父亲再了大咠水彩和水粉洅，把山水甲天下的桂林表现得淋淠尽致，他非常得意地对我们说：＂我的水彩水枌其至比
景，民俗。他的老友吴作人先生黄谈到这点：＂现俚，我们中间（注：指吴先生的再界老友）只
喵家达利的绘再在上海展出，他执意要到上海去右，那时他刚刚病愈不久，我体很虚弱，医生和母亲都不同意他去，学校领导也竭力劝阻。但他的理山是：＂达利是现代洅派的代表人物，我是搞炎术史的，这么好的机会能在到原作，死广都值得！＂并目自己整理了一个小包就要到火车站。尤奈，母亲只得叫他的外孙和外孙女娰护送去上海，回米之后他十分满足。我们都认为他年纪太大，用不着这样认真，他却说：＂＂老，是理由吗？只要能动，就要争取。＂正是他一生从不间断从生活中吸取养料，不脱离社会，不脱离时代，使得他积累广丰赛的阅历，艺术创作得到永不枯竭的源泉，艺术形式不断创新。在他晚年创作了大批＂独幅水印＂作品，看似简単，抽象，却真正达到了随心所欲，佮手拈来，吙火纯青的境界。＂活到老学到老＂这种精神在父亲身上体现得最允分了，人们常说，父昨的身教言行是孩子的第一老少，我们是有深切体会的。这才是对子女真正的爱！

同样，他写文章和编写西洋美术史的时候也足一丝不分，为了一个史实，一个观点，他要盾好多参考书，反复论证，决不轻屴下结论。他盾过的书写满了角批。有惊叹号，间号，存时
讲义，稿纸有一箱子，每一音节都反复推敵，中文，英文，法文交杂，最居才清樀。

父亲在生活中是一个非常开朗乐观的人，他多才多艺，兴趣广泛。他仿一副好嗓子，他说他在学校合叫团中是明高咅声部的。年轻时他学过小提琴，特別喜欢听交响乐。他给我们讲贝多芬的命运交啊曲和英雄交响曲，点情并茂，极高感染力，乐曲时不时地啍唱出来，我们都听染了。在我们还没有从贝多芬和命运搏斗中醒过米时。父亲又打起节指哼起轻快的《菛色多瑁河》来了。他对戏剧存非常浓厚的兴诹。早在天津南开中学上学时，就和万家宝 （大文学家事禺）先生交往，交流话楛心得。1934年他刚从法国回米，就参加了由李健吾，林徽咅等人发起的意剧《委曲求全》的演出，他担任舞台美术设计。该剧在北京协和礼堂公演，立助贫动广当时的文化界。在 50 年代，南京师范学院工会组织教师排泬普奋金名莮《渔夫

和金鱼的故事》，父亲扮演忠厚老实的渔夫，当舞台大幕拉开，父亲戴着白胡子，穿着俄式老农衬衫，双手撒开大网出场时，全场一片惊叹，互相打听哪里找来这样一个活脱脱的老渔夫？！我们几个女儿和母亲更是兴奋不已，心跳不止，那是爸爸演的呀！那次，他和音乐系的马崇芬教授（饰演鱼娘娘）的珠联璧合演出，在南师一时传为美谈。他爱读文学作品，古今中外一一涉猎。中国古典小说中他最喜欢《西游记》，孙悟空的每一次＂捣乱＂都让他乐不可支；武侠小说他也看得津津有味，还珠楼主的《蜀山剑侠传》是从书店租来看的，两天换一本，绝不食言；书架上有翻译小说《戈雅》，英文版的《安娜•卡列尼娜》，法文版的《包法利夫人》 $\cdots \cdots \cdots$ 这些书给了他快乐，享受和丰富多彩的阅历。

生活中，父亲和母亲感情极好，他对母亲的爱护和尊重几十年如一日。他对我们说：＂你妈妈一个大家的千金小组（母亲是李鸿章的曾孙女），嫁给我一个穷教授，不但没过上大富大贵的日子，而且牺牲了自己的事业，你妈妈的工笔画画得很好呢。＂父母互敬互爱，共同扶持，共同营造了和谐宽容的良好家庭气氛，使得全家可以齐心克服困难，共渡难关，不为物质生活不足而烦，不为琐碎小事而恼。母亲在抗日战争和＂文化大革命＂等艰难困苦的环境中，置自己的财产于不顾，而把父亲的画作，书籍，资料等尽力地保存下来了，这点父亲是非常感激的。也因为有和睦的家庭，父亲的事业才有了可靠的后盾和愉悦健康的身心，父亲能活到 92 岁的高龄和这也是分不开的。

父亲是一个平凡的人，没有惊天动地的事件。但他扎根于自己的土地中，默默地，勤奋地耕耘，凭着自己坚持不解的努力，永不满足的追求，怀着一颗艺术家真诚的心，终于成为一位受人尊敬的学者，画家，教育家。这是我们作为他的子女最值得骄做的，也是永生难忘的。

2005年10月21日

## 外一篇：父亲眼中的文化名人

父亲生于 20 世纪初，逝于 20 世纪末，是一位世纪老人。他与 20 世纪中许多文化名人都有过交往。

还是在天津上南开中学时，他就与文学大师曹禺认识了。他们是年少英俊的中学生，都喜爱文艺活动，对话剧特别感兴趣，经常交流心得。60年代，三妹志钰考取了北京电影学院，寒假回家时，父亲问起她的学习情况，她说她正在排演曹禺先生的话剧《雷雨》，她演四凤，父亲非常高兴，当时就叫她表演一段。三妹听到父亲与曹禺先生的往事也非常高兴。虽然是在家里的小屋子里表演，却非常投人。演完之后，父亲高兴地说：＂很好，演得好，没把家宝（曹禺原名）老弟的作品玷污了。＂我看到他们二人的眼中都闪烁着激动的泪光，一个是为了四凤的命运，一个是为了珍贵的友谊。

20 世纪30年代，可谓是中国走出国门打开眼界的第二次高潮（第一次是满清李鸿章开启了派遣青年学子去欧洲，美国留学的大门），许多热血青年来到了巴黎，父亲也是其中之一。在法国，他先后和徐悲鸿，常书鸿，吕斯百，吴作人，李健吾，吴宓等人结识，他们之间的友谊持续时间之常，感情之真，非常令人羡慕。

吴宓先生在1930年从莫斯科到巴黎。在到巴黎之前，他给父亲发了电报，一对校友和好友在巴黎车站见面了。他们一同游览巴黎，并和在巴黎的清华大学校友聚会，畅谈理想和爱好，把人生，理想和事业比做开矿。吴宓认为：＂见地中似有金，乃尽全力，掷血汗之资以采掘之，卒乃所得者为铁而非金，自然失望，然使末开掘到底，又安知此中非金哉？＂父亲则回答：＂应注重于采掘之过程（process），而不计结果（results）之得金与否；易言之，即为寻求冒险（adventure）以前进而永不悔怒，则庶几文人与艺术家之所有事矣。＂这样的信念代表了父亲那一辈热血青年对生命价值和社会责任的追求。

父亲和徐悲鸿先生的友情和交往是从1933年开始的。那年，徐先生携二百多幅中国近，当代艺术家绘画作品来巴黎举办绘画展览，父亲和他第一次见面。父亲和挚友李健吾先生（著名现代戏剧家，文学评论家，翻译家，法国文学研究专家）仔仔细细地看过每幅作品之后，合写了一篇文章《巴黎中国绘画展览》，对几乎每幅画都作了详尽的分析和评论。对徐先生的作品既推崇，也直率地提出自己的看法，但徐先生不但没有生气，反而对他更另眼看待了。这使父亲很受感动，更加尊敬徐悲鸿先生。抗日战争时期，他和徐先生接触更多了，互相关心更多了。徐先生推荐他到原中央大学艺术系任教；为父亲第一次个人画展写评论文章，父亲为此心存感激一生。父亲极佩服徐先生的艺术天才和作画时的忘我精神。他说： ＂悲鸿身子看起来很瘦弱，但画起画来力气大得很呢！就好像一只发怒的狮子！＂徐先生在重庆一段时间日夜作画，父亲非常担心他的身体，痛惜地说：＂可把他苦坏了！＂因为此时，徐先生和蒋碧微女士关系破裂，父亲和吕斯百先生等人都非常关心，希望他们能和好，在两人之间作了不少劝解之事，但未能如愿，对此他们是非常惋惜的。在上世纪 80 年代，有关徐悲鸿，蒋碧微，张道藩三人之间的恩恩怨怨的报道开始在媒体，刊物上出现时，父亲很是感慨，他有些伤感地说：＂人世间唯有感情之事难以捉摸，想当初，蒋碧微不顾一切和家人闹得天翻地覆和徐悲鸿一同出走，四处飘泊，夫唱妇随，谁不羡㩰！天不遂人愿，没让他们白头到老！仔细想想，他们二人性格是有些不合，难以相处。张道畄倒是个多情公子，蒋，张二人之间也不能简单地说一句：不道德。几十年来的交往，每天都写日记，通信，记下心中的感受。每张字条都保存着。没有真爱，怎么做得到！怪只怪月老系错了红线！＂

20 世纪 30 年代父亲刚刚回国时，他在清华大学教授法语和艺术欣赏。当时在北平，有一著名的文学沙龙，就是一代才女风韵动人的林徽音女士那间梁家客厅，是当时主流派文学的中心。为了打破文化界的沉闷，决定排演三幕话剧《委曲求全》。由李健吾先生担任导演，司徒乔，林徽音，秦宣夫担任舞台美术设计，就此，父亲认识了林徽音，楽思成夫妇。他非常尊崇林徽音女士，说从来没有见过如此有学问又高贵美丽的女子。 50 年代初，社会上刮起批判建筑界＂大屋顶＂的风暴，父亲知道这是针对梁氏夫妇的，很为他们担心和不平，他说以林女士的气傲是绝对咽不下这口气的。当时我工作单位的建筑也是大屋顶，父亲说：＂大屋顶不过是一种建筑风格，你们单位难道是因为大屋顶就复古，就变成资产阶级了吗？他们可是设计了国徽和人民英雄纪念碑的呀！＂对于林女士的逝世，他认为和这种打击是分不开的。上世纪 80 年代，著名土木工程专家夏昌世教授来我家还不由得谈起了他们，对他们缅怀不已。说他们没赶上雨过天晴的时代。

建筑大师童鹪在父亲的心中占有的地位是非常重要的。父亲敬重他，钦佩他，认为有这样一位朋友是人生的幸事。在＂文革＂前，童大师经常来我家，就会听到从房间里传出的笑

声，争论声，叹气声，他们二人有共同的性格，共同的爱好，类似的经历。他说童老看起来说话不多，但他一身都散发出超凡脱俗的风度，他的学问不是做给人看的，也不是拿来吓唬人的；而是化到他骨子里面，成为生命的一部分。你看童密的素描画得多传神，他画中的建筑物是活的，这种功力就是大画家也不是个个比得上的。

他不仅看重童大师的学问，对童大师的感情生活也极口称赞，多次谈到童大师对童师母的关爱真是体贴人微。对一些影视，文学作品中对知识分子爱情的描写十分不满，认为他们如果能把童老夫妇的爱情的精髓表现出一二，那就感人得不得了了。童夫人过世，童大师受到重创，父亲百般安慰他。一次他从童家回来对母亲说：＂童老太惨了，一个人关在屋内抱着夫人的骨灰盒痛哭，谁看了都心酸。＂

童大师设计作品深得父亲的喜爱，我家住在北京西路附近，父亲常指着北京西路上的一座建筑说：这就是童老设计的有名的 AB 大楼，你看多庄重大方，一百年也不会过时！后来他的外孙女的婚宴在那里举行，父亲非常高兴，这是他和童老友谊的延续。

童大师在世时声名并不显赫，父亲很不以为然，他说：＂重要的是真才实学，出不出名有什么关系！＂童大师和父亲一样，在相当长的一段时间内不被历史所眷顾，共同的境遇让他们成了知心朋友。

父亲一生交友很多，他们相互尊重，相互交心，没有丝毫功利私心，从而获得了真正的友谊，给我们后留留下了珍贵的精神财富。


[^0]:    ＊作者为秦宣夫的长女和三女。

