天召不可违

梁木回忆录

## 殖民地的澳门

我叫梁木，但是大家也都叫我梁牧。我没有准备，那我就从心里话开始分享吧。我一九五五年在澳门出生，是殖民地的产物。谈起殖民地，想必各位应该没有一个人有经验，所以以下的分享或许会比较新鲜又比较陌生，在当中希望大家能听得出神的恩泽。

抗日战争的时候，日本皇军侵略我国，从北方直到南方广东。我的父母亲都是广东中山人，我的故乡离国父孙中山先生的家乡，今天开车才不到十三分钟的距离。我之所以生在澳门，是因为伯父和父亲带着他们的妈妈逃避战火，要从广东中山逃难到最接近的一个地方，那就是澳门了。伯父和父亲把奶奶留在澳门，两兄弟到香港去找工作。父亲在香港的时候认识了母亲，他们就结了婚。在香港生活，日常开销在当时要比澳门高太多了，日子很难维持，俩夫妻就跑到澳门住，所以我就在澳门出生了。

后来，父亲把母亲和三个孩子留在澳门，自己在香港打工，三四个月才凑够一点零碎钱，坐船往澳门去看妻子和孩子——老大是我哥，老二是我姐，我是老幺。母亲每月用澳门币25元租了一个小房间，房间里有一张双层床，一张矮小的木桌，四张矮木头凳子，这就是我们四口子的家当。

五六十年代澳门的经济不好——这是相对于当时的香港而言。我们澳门人听见“香港”这两个字就很羡慕，很向往。偶尔有香港人来赌啊、玩啊……我们看着他们穿的衬衫、手腕上戴的手表、脚上穿的鞋子，我们的内心多少会有些感到自卑。我们喊自己是澳门仔，而他们则是香港客。

但是我的童年很幸福，是因为我童年的澳门比较简朴，没有什么玩具，更没有很多好吃的。即便有好玩具，比如我一看见就着迷的多款精致的小模型跑车，我家里也没钱买。开饭的时候，如果当天有一粒鸡蛋——将一颗鸡蛋，磕在一碗热腾腾的米饭上面，加一点珠江牌生抽酱油，那这顿晚餐就算是丰盛的了！如果哪一天没有鸡蛋了，但是有猪油浇在这热腾腾的饭里头，再加上一些生抽，也是香喷喷的……

当年的澳门也不像今天，今天外国财团带来巨资，全部投资到博彩业方面，把澳门弄得俗气的像个赌城。以前不是这样，我童年的澳门是很纯真的。我们这条小巷晚上睡觉家家户户门是不上锁的，大家都没钱，哪有关门睡觉的呢！还记得冬天天气很冷，门口来了一位乞丐叔叔，躺在我们家门口对面房子的后门那里。我们虽然穷，母亲看见就动了同情心，常常就把我们的一点点的白米饭送他一些。

澳门靠海，小时候哥哥带着我去钓鱼。我跟着去，坐在海边——我不知道其他的孩子会不会这样想，眺望海洋远处水平线，上下有一种说不出的和谐——那个时候大概也就八、九岁的样子，我心里喃喃地说：“不知道天地之间有没有一位造物主？如果有的话，我觉得祂对于什么是美这个概念很有品味。这种协调的感觉，我觉得很舒服。”我继续道：“如果有的话，祂一定是很看重和谐的。”

母亲的梦想就是有一天能够离开她不喜欢的澳门，回到香港，让三个孩子在香港长大、找工作、出人头地，更好的就是出国，妈妈等待爸爸赚够钱买船票回香港。我十一、十二岁那两年，母亲为了有一天能圆梦，把我带到了一间天主教小学——澳门慈幼小学去念书。澳门最好的学校，无论是小学或中学，都是天主教传教士创办管理的，感谢神，这些传教士爱中国的孩子。在慈幼小学那里，我第一次听到《圣经》——当时有宗教课，就是《圣经》课。第一次听到了一个小孩儿的故事。小孩的名字叫撒母耳，正在睡觉，听见有声音喊他：“撒母耳，撒母耳。”他回答：“哎！我在这儿。”就跑到他师傅那儿，“师傅，你喊我？”师傅说：“我没有喊你！”原来是上帝雅伟喊他……（撒母耳记上第三章）。这故事对我太震撼了，心里想：这位神竟对小孩子说话？或许，他也会对我说话。

一九六八年，有一天爸爸买了五张船票，圆了妈妈的梦，举家迁往香港，我这就离开了所爱的澳门。我们举家迁返香港那年我十三岁。

## 香港

到了香港，母亲最关心的，第一是老公每个月能赚多少钱养家;第二是住房;第三是上学，孩子上学将来才有出人头地的一天。

香港的孩子都有自己的学校，刚刚从澳门到来，怎么上学呢？我小学的时候成绩好，离开澳门前，校长给我写了一封介绍信，让我拿着到香港找同一个教会办的中学。母亲牵着我的手去见校长。校长看了信，对妈说：“孩子是好，毕竟我们这边初中一的孩子都是本校附属小学升班来的，没位置。但别失望，我给你们写一封介绍信，你们去另一个学校试试看。”坐车似乎坐了半天，找到了第二个中学。校长看了信，话跟第一位校长说的一样，写一封介绍信，说：“这中学在湾仔，是才开办了几年的新校，相信有空位”，如此云云。就这样，母亲才为我找着这一所天主教中学。

我已经七年没回国，这次到香港，星期二晚上到达，星期三睡醒了，吃过早饭，其他事情都不做就往母校的方向走。母校坐落在湾仔的一个山坡上，每天上学要爬长长的阶梯。这次故地重游，我故意数了一下，一点没错，共三百级台阶。我边走边回忆着差不多五十年前的时光，历历在目。

跟澳门一样，这间中学有《圣经》课，要考试，我继续接触到《圣经》。其他同学都不太感兴趣，但《圣经》对我的吸引力非常大。记得神甫讲马可福音，讲到耶稣的言行，这些对我的吸引力可大了。

每天上了三节课后，铃声响起，就是休息、打球、喝水的时间——这是一所男校，教学楼有七层高。一声“老师再见！”所有人都哗的跑到楼下一个很小的篮球场打球。我呢，轻轻松松地走到二楼的一个小教堂，静悄悄地推开了门，小教堂的灯都关了，除了放圣餐圣具的柜子旁边有一盏红色的长明灯。独自进了小教堂，跪下，跟天主在一起，无言无语，里头是一种感应——不是感觉，仿佛我能感应到祂，这位创造天地的设计师。曾听一些新教徒说，祷告就像跟上帝聊天一样；又说天主教徒祷告却像唸经、唸佛——有点儿轻看天主教徒的意味。自负是人的通病，总觉得别人比自己差劲。记不清过了多长时间，我慢慢地离开小教堂，关好门，到球场打球。同学看见我习惯取笑我，“圣人来打球啦！”——他们给我起了个名字叫小圣人，是贬义的，是真土、傻瓜的意思。反正，我不管朋辈给我的压力。

所以，年轻人不用怕，对的事情就去做，怕谁呢？因为对的事情，总有一天人们会发现你是对的。这次回国，有二十多位中学同学盼着跟我聚会。他们尊敬我，很吸引他们的是我从小就奉献自己给天国福音的事业，坚持到今天。当年笑话我，今天他们都好奇，等着听我的故事。所以，对的事情我们不怕做，坚持做。什么是对什么是错，什么是有价值什么是骗人的，人们的眼睛是雪亮的，总有一天会发觉。

## 母亲的眼泪

初二那一年，一天放学回家，我放下书包，看不到妈。跑到厨房，看见妈对着窗背着我在洗菜。我在小凳子上坐下，开口说：“妈，如果一天我当神甫去，你觉得怎么样？”以为很快就会听到答复，但五秒钟过去没有回音，七秒十秒，没有声音，我开始觉得有点奇怪了，不对劲。我静悄悄的去看她。一看，看见妈妈正在流泪，我感到害怕，就轻轻地坐下，再也不敢继续这个话题了。我坐在那儿，她开声了——当时的情景今天还历历在目，母亲的话音还在耳边。我的母亲——当中在座的妈妈们，愿天父祝福你们——当时我母亲没有宗教信仰，生长在一个富裕人家，不甘在澳门贫穷度日十几年。她没有转过身来，我听见她的声音，说：“要是一天你去当神甫，你岂不是给一家带来光荣吗？”（说到这里，梁木老师的眼圈红了）这是我十三、十四岁在香港上初中的故事。

福音在我幼小的心灵产生了这么大的效力。听了福音不到一年，我意识到我一生是属于创造主的，我只想献上我一生。我面前唯一可以参考的榜样就是那些天主教的神甫。他们没有结婚，八成是外籍的——有意大利人、苏格兰人、波兰人、爱尔兰人、美国人，但意大利人居多。这些鲍思高慈幼会的会士们（Salesians of Don Bosco，慈幼会是天主教组织之一）为了我们中国人能得到福音，来中国前学中文——解放后，他们都被赶走了，有一些到了澳门和香港，不甘离开中国就留下来，发展了这些学校；有一些会用普通话背诵《论语》的，唐诗也会背。为了接近中国人，他们学汉语，为了装备自己到中国宣教。当神甫是我的志愿，是献上我一生的方式，所以我才对母亲那样说。对于当年的我，结婚不结婚都不重要，反正我太小，我不懂。

说起不懂，我还记得——我很爱爸爸妈妈，我哥、姐也是。我们家五口子虽然没钱，但很幸福、很和谐，我们都很爱爸爸妈妈。我曾对妈妈说：“妈，我不结婚，我要永远待在你身旁。”后来，我有了女朋友，却、哈哈……（梁木老师笑弯了腰）我天真，不懂事。你们可以想象我是多么爱母亲，以为爱妈妈最好的方式就是永远待在她身旁，不明白妈妈希望我一天会成家。当神甫就意味着不结婚，这对妈妈的打击是很大的。

所以，听到福音不久，我就想献上一生。没有人告诉我当这样做，除了福音和天主的灵之外，我不能解释是谁教我。对我来说，信就是奉献终生——这不是新教徒教我的。

十三、十四岁，说不懂事我也懂一点。我意识到这个话题伤了母亲的心，接下来中学几年，我再不敢提这话题，不敢再次伤妈妈的心。但是，不提不等于我的心没有回应，相反，奉献一生的志向越来越强。

## 忘不了的恩惠

到了中学五年级，在教堂认识了一些比我大五、六岁的“哥哥”。那时候，香港开始有些家庭把孩子送到英国、美国、加拿大去念书。我听说一个教堂的“哥哥”去了加拿大留学。我不懂事，我回家对爸说：“爸，某某去了加拿大读书，我也想去。”“我也想去”这四个字说来容易，却叫父亲为难了，家里哪里有钱供我去外国读书？父亲不吭声，听了之后就想办法。

父亲没有读过书，抗日战争的时候哪里读过书呢？为了养家，他买了一本小《中华英汉字典》自学英语。凭自学来的一点英语，父亲被全港最有分量、最得到香港市民信任的英语报刊[*South China Morning Post*](https://www.baidu.com/link?url=oVQBArorZhGGB2FGPvFdanJOpgDub43znK1dMZsP4nC&wd=&eqid=ce809cb50000f7bb0000000459142414)《南华早报》录取当文员。这是一个英国人的单位，工资蛮不错的。为了孩子能够去加拿大留学，父亲提前将他的退休金全数取了出来。按单位规定，退休金可以提前取出，但是会少很多，会损失很多钱。这意味着父亲没有钱养老了。

但是钱还是差了很多——需要买单程飞机票一张，还有第一年的学费和生活费；最要命的是，接受加拿大移民局官员面试的当天，必须出示含银行盖章的证明书，证明我家有足够的钱支付几年学费和生活费，共需要两万多港币。那是一九七三年，父亲每个月工资才几百块，两万多元的钱哪里去找啊？所以，退休金拿出来了还是不够。哥哥是一个警察，警队里的一位兄弟借钱给他。教堂圣咏团的一位恩师送了六千港币给我。另外又贷了一些款。加起来一共两万四千港币，暂时存到我父亲银行账户，拿了银行证明书去面试，待过了关就马上还钱——穷人出国就是这个方法。

初一那年我伤过母亲的心，五年后，我又想去当神甫。这次我的决心更强，决定我不告诉妈妈，免得坏了事就不好了。在等待加拿大留学签证期间，我告诉教堂圣咏团的丁鴻华老师我想去当神甫——丁老师是我另外一位恩师。她是教我唱歌的，我从小就喜欢唱歌，我跟着丁老师学习唱圣詠和指挥合唱团。我大概在初三、四的时候，就指挥一个四声部合唱团。我找丁老师告诉她我想当神甫，我没有告诉家人。

丁老师替我联系天主教香港主教李宏基神甫，李主教就接见我。我表明了来意，说：“我感应到圣召，我想当神甫。” 他回答说：“我听说你已经申请去加拿大留学，如果签证下来了，你八月份就可以出国了。这样吧，你就等待。等拿到了签证，就尽管去加拿大。在那里念书三年之后，如果你还是感应到同样的圣召，你写信告诉我，我会写信推荐你到加拿大神学院，接受神学培训当神甫，好不？”想起李宏基主教的话，我非常感谢他。他没有批评我三心两意：“小伙子，边等出国签证边找我，你到底想干什么呀？”我只看见一个和蔼、温柔的老人家。“你等三年吧，孩子，三年后你再找我。”感谢神，我也感谢主教。就这样，第二次想做神甫但做不成。

一九七三年八月底，我这穷人家的子弟第一次坐飞机出国了。离家前父亲跟我说了很多的话，到今天还记得一清二楚。爸说：“你在温哥华转机的时候，如果有人来跟你说什么要帮助你、让你搭顺风车，你谁都不要听。知道不？记住了啊！”父亲的话音仿佛还在耳边。哥哥是警察，害怕我被人欺负，也教了我很多事情。

## 到加拿大读高中

在加拿大读高中，两年制高中，然后上大学。

高中有一天，我在一个公车站等车上学，一个不认识我的香港同学跟我打招呼——他名叫Gideon（基甸），并邀请我参加查经班。那时候是我第一次听见“查经班”这三个字。我这个天主教徒很友善又好学，你邀请我，我就去。这查经小组才六、七个人，带领的就是那位邀请我的Gideon——他是新教徒（基督教徒），他对主热心，向我传福音。在他看来，天主教徒都不认识神，都是不得救的。这个是不是自负呢？有一些天主教徒没有重生，是不得救的，就正如有些新教徒没有重生。不是所有天主教徒都没有重生，不是所有天主教徒都不认识神。不能说他们是天主教徒，我们就要锁定他们为目标，向他们传福音，这样就是自负了。

当天查经的经文是创世记一章第二十六到二十八节。开始的时候，Gideon做了一个祷告。我觉得新奇，没试过。我们闭上了眼睛，他开声说话了。祈祷快结束的时候，他的一句话让我有点不高兴，觉得冒犯到自己了。他说了什么呢？他说：“求圣灵在Joe的心里工作，也开他的心窍…… 阿们。”哎呦，这真的有点伤害了我的自尊，我心里不服，想着：“为什么只喊我的名字？你们呢？神的灵不需要在你们的心里工作吗？”祷告完了他们都睁开眼睛，查经就开始，我也不好意思去表达我这种不悦的情绪，只得无奈地坐在那儿。

我看见他们每一个信徒都打开自己腿上的《圣经》——天主教徒很少自己读《圣经》。我就自言自语地说：“为什么我们（天主教徒）不是这样的呢？”我就渴慕得很。奇怪的事情发生了。此刻我是不喜欢Gideon这个人，但是他一开口，虽然表面上是他在说话，但我却觉得仿佛有另一个人物在我内心同时对我说话一样，很难用言语描述那种感觉，好像是同步发生的。提到上帝说：“让我们按照我们的形象，照我们的样式造人……”啊，这样的话可吸引我了，好像就让我明白了人生存在的意义。很奇怪，刚才我不高兴的情绪跑到哪里去了？我觉得这群人我得跟着，我要听。当年我十九岁。

## 滑铁卢大学

高中两年后，大部分同学因着所选的大学不同就分道扬镳了，只有Gideon和我不谋而合，都选择了滑铁卢大学（University of Waterloo）。滑铁卢大学是加拿大的一所名校，其计算机专业在全国排名第一，而我则是那里计算机专业毕业的。在大一那一年，新学期开始的时候，我们两人在校园又碰头了。不到两秒钟，我就问他：“什么时候开始查经班？”几年后他告诉我：在他传福音这么多年的经历中，没有一次是有一个人主动追着他问：什么时候开始查经班的，我是唯一一个！神的灵在我的心中工作，在这个天主教徒的心中动工。

我的兴趣是历史、文学、哲学、美术、音乐这些。但我家没钱，香港好像今天的中国，很“脚踏实地”。虽然我有理想，但在外国我害怕追求我的理想，也害怕我的英语不够格，念不成文学、哲学。我担心即便念成文学或哲学，毕业之后回到香港，凭着自己喜欢的专业，怎么赚钱？如果不去从商，或去当医生，怎么能发达？所以我曾经妥协过，不敢追求我的理想。当下我就改变主意了，为了能够向父母有所交代，为了向这些送钱给我读书的人有所交代，我就分析：我应该选哪一个专业，将来能够赚到钱？其实我不喜欢赚钱，什么土木工程、法律、经济、会计、商业管理之类的，这些好赚钱的专业我统统没兴趣。我爱思考，但又不敢念哲学，于是就选了计算机专业。七十年代计算机专业毕业的人，吃香呀！滑铁卢大学计算机专业的名誉、水准都是蛮高的，我选择计算机专业，仅仅是为了日后能赚钱，也好向父母有所交代。

本来是四年的计算机专业蛮好的，我的家族笃定会以我为荣的，他们会雀跃，孩子从外国毕业回来了，可以找好的工作，还能购买属于自己的房子了。没想到神的话语在大一的时候就已经在我心中做了一个更深层的工作。我不知道怎么形容我对《圣经》所投入的专注程度。我从来不懒惰，因着专注的能力非常强，对知识的吸收和理解能力都很好。但是几年的大学时光，我对于《圣经》、查经班、星期天崇拜听道所投入的专注，比在计算机书本上的更多。

## 1976年加东夏令会（Camp Trent)

每年夏季，在加拿大东的特兰特大学（Trent University）有一个大型夏令会，所有加东区的中国留学生基督徒团契都会参加。一九七六年就有大约四、五百人参加，我也参加了。第一天晚上，聚会开始了，大家唱诗歌，接着主席介绍今天讲员的名字。讲员姓张，英文名字是Eric，是一位从英国邀请来的中国人牧师。（他就是我的恩师，张熙和牧师，当年他才四十一、二岁左右。那一年大会邀请了两位讲员，除了张熙和牧师，还有一位是从美国来的。）张牧师一出来样子很清瘦，他以铿锵有力的声音，用流利非常的英语来讲经。很不寻常的是，当张牧师讲道的时候，我感觉到一种说不上来的东西在大堂里头。有一次，当全场大家都在专注听他讲道的时候，突然传来一阵“嘩嘩嘩”的尖叫声，那是坐在远处的一个男生，忽然在放声哭泣。这么安静的一个聚会环境，哭泣声来得太突然了，令人觉得很奇怪，但是瞬间他就安静下来了，也没怎么打扰。那位男生也许是有所感触，可能是出于难过，我无法揣摩他的动机。但是我能感觉得到，似乎是上帝的灵降临到会场当中，在人心里工作。

于是讲道继续。他讲的是关于教会的异象——就是根据《圣经》所说的，真正的教会应该是怎样的，以及对比地上教会的现实状况，简直太悬殊了！这是我第一次听到这样的讲道，我的内心可激动了。听明白了天父的旨意之后，我又在我人生关头作了一个默默无声的祷告。（我年轻不懂事，我对神没有礼貌，有什么话就说什么话）我一边听道，一边向神说：“主啊，袮干嘛花了这么多年才让我明白这个道理呢？袮早一点让我知道，我肯定早就走到袮的道路上了。”我继续说：“人生太短暂了，我哪里还有时间追求两个理想呢？我哪里有时间干两种行当、两种事业？我不干！我要投入袮的行列！”那时我二十一岁。

营会结束了，神没有告诉我下一步怎么走。我回到大学继续读书，查经班的学习照旧。但很快，在这个一百四十人的大学生基督徒团契里头，大家留意到这位天主教徒在热心、忠心、爱心上，都比较突出的。不到一年，我就成为了其中一个小组的组长，我开始带领小组了，一边跟着Gideon继续学习《圣经》，一边也与Gideon一起照顾“弟弟妹妹们”，我成为一个小哥哥了！

## 为回国传道做准备

加拿大大学跟中国大学不一样。在加拿大，学生选定了专业之后，当然要在课程期间完成一定数量与专业有关的必修科目（核心科目core subjects）。但是，除了这些必修的核心科目以外，还有选修科目（elective subjects），学生喜欢学什么就选什么，只要有足够学分就可以毕业。大多数的学生就选修更多与专业有关的科目，这样一来，全课程就清一色是与专业有关的科目，他们认为这样会提高自己的就业机会。但是，学生也可以选修一些与专业无关的科目，即便这样做的学生比较少。

我正是这样做了。因着我再次感召的缘故，我就借助了加拿大的教育制度，在满足了核心科目的要求之外，挑选了很多与计算机无关的选修科目——包括普通话、中国近代史、古典希腊文、新约希腊文、英语写作技巧、合唱团指挥法、作曲入门等。小弟的普通话是在外国学的，（话音未落，众人哈哈大笑）为了国家，为了有一天能回国，学普通话。我的普通话老师并非来自中国大陆——这是一九七三到一九七六年间，中国还处于文化大革命时期，还未开始改革开放，哪里有中国大陆的学者去外国大学教书呢！是一位台湾的老师从b,p,m,f的拼音开始教，教的很好。大家觉得我的普通话行吗？如果认为标准的话，我感谢我的台湾老师！所以，年轻人不要忘恩啊，我的每一个恩人我都记得，不论他们曾向我施与哪方面的恩惠，我都记得。为了有一天能回国，我也学简体字。我为自己设定了一个目标：只要有一天能回到祖国大陆，我有机会站起来宣讲福音的时候，我定要拿起粉笔，在黑板写得一手流畅的简体字，我要让我的同胞们看不出我是海外侨！为了同胞，为了福音，我必须装备自己。那是大学二年级的我。

## 恩重如山

大学二年级那一年，父亲来了一封信告诉我：“对不起你，我的儿”他对我说：“你老爸仅有的退休金，最近已花光了。你得去找兼职打工，才能完成你的学业了。（署名）爸。”我收到父亲的信，心里太难过了！于是就回他一封信，我说：“该说对不起的是我。爸，我对不起你，让您这样为我牺牲。您放心，孩子会去找工作。”

我当年到达加拿大是一九七三年九月，开始有更多的外国留学生在加拿大勤工俭学，加拿大人就觉得我们外国人影响了本地人士的就业机会。于是就向他们的地方政府抗议，逼着政府修改并通过了新的政策，逐步限制留学生找工作，把工作机会留给本地人。具体的做法是：老板招聘外国留学生，需要满足一个条件——老板需要愿意为留学生申请一个工作准证，并且把这份招聘信息发布在劳工局那边三个星期，如果这段时期没有本土人士应征，机会就归留学生。但凡本地人士能做的，外国留学生就不允许做，新政策就是用这种手段来达到限制的目的。

一九七四年的暑假，刚念完高中第一年，我还能找到工作，当年我在加拿大国营铁路局里当体力工。你看我今天的身体，很难想象我在铁路局干体力活而非坐办公室。我到今天还懂得挥动锤子的功夫，是我的师傅们——铁路维修队的那些印第安老手们教我的，他们教我如何仅仅分三次，就能把一根根又粗又长、约15厘米长的钢钉，打实在木桩里面。作铁路工人赚得钱很多，所以高中第二年生活费、学费我自给自足没问题——高中第一年，由父亲供应我。待我上了大学，政策收紧了，我就找不到工作。所以大一、大二都花父亲的钱。

大学二年级上学期开始不久，父亲告诉我“没钱了，孩子。”怎么办？得找工作去！我没有告诉父亲现在工作难找了，不想让他为我操心。于是凭信心去向神祷告：“爸没钱了。我愿意去工作。”当时，我银行的钱差不多见底了，还有最后一个学期四个月的学费还没交（上学期的学费已经付过了），房租的钱没有，吃饭的钱也快没有了。我需要工作，但我更需要做事公义！在外国，中国人开的饭馆，十之八九都是瞒着政府去请一些中国留学生来，只需支付很少的工钱，就可以任意剥削、利用你的劳动力。但是这些都不必通过正规渠道，不惊动政府，无需申请工作签证什么的。我对主说：“这个我不干，这种羞辱袮名誉的事情我坚决不干！”不干的话，就意味着几乎没有可能有一个中国老板愿意聘请我，但是，我觉得自己不能妥协。一番祷告之后，有一次午餐的时间，我在饭堂吃面包，有一位我不认识、也从未见过的中国同学（非基督徒）来找我，他喊我的英语名字：“Joe，听说你在找工作，是不是？”我说：“是，你怎么知道？”他说：“人家告诉我的了，我认识一位老板，目前正在他手下打工，他还想多请一个人。要不要做？我可以带你去。”我说：“要。”于是就跟他去了。

## 恩德处处

离开滑铁卢大学，要坐五十分钟左右的大巴，去到一个小镇，有一个小饭馆，老板是李其照先生，广东台山人，他不是基督教徒，他是我的另一位恩人。于是这位同学把我引荐给李先生，并把我的情况告诉他，他表示：他愿意聘我，但是我需要等三个星期左右，他得在劳工局发布招聘信息，看看有没有本地人应征这份工作。不过他会这样说：我需要的这名工人，得会讲英语和中文——白话，台山话（广东方言）。很明显，就是不让本地的金发女人来竞争的意思。但是没想到，招聘信息发布之后，在短短的两个星期时间，居然来了五、六位加拿大本地女士来应征。李先生问：“我不是要求需要懂中文的吗？”她们每一个都强调：“我不知道！”李先生说：“那，不合适。”就这样逐一婉拒了这些本地人士。李先生觉得奇怪，就亲自到劳工局去了解情况，发觉劳工局发布信息的时候，故意不声明雇主要求懂中文这一项！最后，李先生还是坚持要把这一项条件写清楚，然后要求劳工局重新把信息发布一次！——他就是这样来帮我。结果三周之后，没有人再应聘了，我就得到了这份工作，正正当当的，不用犯法不用违章，这样我才有可能保守纯洁的良知，勤工俭学。

每逢周五早上，我上完两节课（我故意选比较早的课）——很早上第一节，第二节结束时才十点半，饭都顾不上吃，我就坐大巴到小镇，从中午十二点在一间很小的餐馆上班。所以除了铁路工人，我还是一位服务员，洗碗我都懂，况且我的效率还蛮高的，也不会打碎碗碟，这个是我的专业！我也会炒菜，我的手艺应该说不会吃得你生病。这些都是我年轻的时候都懂的，连缝衣服我也会。

就这样，我每逢周五中午开工，一直做到次日凌晨两点钟，打扫卫生，关门。然后回老板的家洗一个澡，睡一觉。再从周六中午干到晚上十二点，打扫卫生，关门，回老板家过一夜。待周日睡醒了，就不打扰老板了，我就轻轻地关他的门，坐大巴车回到滑铁卢。因为他们外国人在餐厅喝酒、抽烟，我身上的衣服就透着酒和香烟的味道。累得要命，洗个澡，午饭都来不及吃，我就去参加下午的崇拜——因为上午都是加拿大人教会的崇拜时间，华人教会就在下午租用他们的教堂聚会。我下午去聚会丝毫不影响我的精神，洗了澡我就去听道。

到了晚上，吃一点晚餐就去大学图书馆读书，因为我一个周末的时间都没啦！星期一还要提交作业，或有测试，我只得利用星期天晚上完成第二天的作业，或为测试做准备。有时候累得要命，我要一只手撑着眼皮来看书，因为几乎全部精力都花在工作上了。这也是我瘦的另一个原因。当时我就是这么熬过来的，为了读书，为了毕业…… 所以当年的中国留学生，跟今时在美国、英国、澳大利亚的，开着奔驰、宝马的中国留学生，简直就是两码事！

所以，感谢主，我有工作了，但是使得我的健康就受了影响，越来越瘦。我如今的身材就是从那时开始的。大概八到十个月之后，由于我的身体状况越来越糟了，觉得这样扛下去或许不太明智，道谢过李其照先生，我就辞工不做了。但是还要读书、考试、需要毕业。

那么，因为不打工的缘故，最后的四个月的伙食费没了，房租的钱也没了。但学费有！因为打工的缘故，有了工钱，最后一个学期的费用，我一次结清了，因此才得以继续上学读书。但是开饭没着落；房租没钱。和我住在一起的四个同学，都是基督徒团契的兄弟。

房主住在楼上，是一对姓尹的夫妻是华侨，在大学工作，与他们同住的还有尹太太的老母亲，他们都不是信徒。不晓得谁告诉房东他们，有一天我的同学们都上学去了，就我一个人在，老奶奶就从楼上跑到楼下来。老人家说：“小梁，你也看见了，阿姨年纪也大啦。这个滑铁卢每个冬天的雪，相当厚实，老人家冬天还要给你们这群年轻人扫雪铲雪，干不了了。”——滑铁卢的风雪，跟中国大东北的差不多，冬天平均温度跟哈尔滨差不多。所以对我来说，中国中原的风雪不太冷！我已经在加拿大锻炼过了。

接着老奶奶继续道：“这样吧，你就代替我每周一次去打扫这个积雪；还有，你们楼下几个房间打扫卫生、倒垃圾和杂物的活儿，我也不想干了，你来做，好不好？剩下来的房租钱，你就不用担心！”这个姓“尹”的家庭，是我另外三个恩人。年轻人，你们的恩人，可不能忘记哦。一个人的成长和成才，是需要多少人的恩宠和施予——不是直接从天而赐的，而是透过人给的，怎么可以忘记呢？不可以忘恩负义的。我故意告诉你们这些的情节，是因为我觉得对我很宝贵、很实用，才特意补充了进来。

那么接下来吃饭怎么办呢？挺尴尬的。那天晚上，我们五个基督徒兄弟在一起用餐，他们就对我说：“每天晚上我们都是放五双筷子，以后也一样，餐费不是问题，我们一起吃饭。”

接着，有一天，我参加崇拜的那位宣道会的牧师拿着一个信封来找我，他说：“信封里面有一点钱，有人告诉我你在资金方面有点困难。但是你要听清楚这一点，信封里的钱不是我们给你的，是天父给你的，你不可以拒绝，拿去吧。”我是透过这个信封，和我的兄弟们免费享用晚餐，房主免我的房租，加上李其照先生让我跟他打工十个月，才得以顺利毕业。

## 天召不可违

初一我想当神甫，让母亲伤心了一次，现在大学快毕业了，我要终生传道去，这个还是得告诉家人呀！哎呀，这个“孝子”要第三次面临作门徒的考验，硬着头皮也得面对！祷告之后我就写家书，寄回香港。在信里，我说：快毕业了。但是我在加拿大期间，遇到了《圣经》，从这本天书里我遇见了天地的创造主，从他的话语里面，我蒙了天召。爸妈呀，哥、姐，我毕业之后，暂时不能回家，因为天命不可违啊！

虽然父亲本来没读过什么书，却因着唯一的小儿子出国，很光荣的缘故，他常常写信给我。我这封信一发出去，从此就再也没有收到过父亲的信了。本来母亲也写很多信的，这封信过后，她只写了另外一封，就再也没有写过了。那一封是骂我的家书。

在信中，母亲用香港的俗语，说我们这一家好像一个小型的足球队一样（标准的足球队是由十一个人构成的，但香港地方小，除了标准足球场之外，还有小型足球场，小型足球队是五对五这样打），表达共同进退的意思。妈妈写道：“没想到，你出国几年之后，竟然给我们写了这样一封信，我们一家人受教育程度最高的是你，变得最自私的也是你。我恨你！我知道，我这一辈子再也不会原谅你了！算了吧，你就当从来没有过这个家庭，你不回来也不要紧。妈。”这是妈妈的最后一封信。父亲根本就不写。

我哥是一名警察，他根本就不看书，也不写信。但是他也写，他不是骂弟弟，而是劝弟弟，他写道：“我知道你，小弟，我了解你，我知道你会回来的。我知道，你收到我们这封信以后，你会改变主意的。我们等着你。回来吧！哥。”我姐也写了，内容差不多跟这一样。

我这个难题太复杂了，如何解释呢？再怎么解释他们都不会选择相信我。收到他们的来信之后，我就回到出租屋我的小房间，把门一关，眼泪就啪嗒、啪嗒地流下来了……　还记得那时候的《圣经》是比较便宜的红色边，黑色封面的那种，我忘了本来是打开的，还是一面哭一面打开的，总之当天打开的内容是新约提摩太后书二章4节，我还记得那一面的《圣经》都湿了。因为我的泪水，好像瀑布一般，浸透了那页面。在此之前，我在查经班学过这一段经文，张熙和牧师在讲道中也讲过提摩太后书第二章：你务要作基督的好士兵，没有哪个当兵的为各种百姓俗务缠身，还能取悦带兵的。于是我就对主说：“是你召我当兵的，我不回香港。但是我害怕这样一来，我一家四口都永远不会相信福音了。但是召我的是你，我把我一家交托给你了。我跟随你了……”

接下来，如果大家愿意包容的话，我愿意再说得详细一点，我想坦白地暴露我的脆弱，而不是我的坚强的一面。祷告完了，我不晓得有没有做错，我虽然没钱，还是用我仅有的钱，拨了一个长途的电话。唉，我应该后悔做了这件事情。拨了一串号码，通了，一接，是我姐的声音。“姐，是我。”姐就说：“妈妈在，你等一会儿。”接下来就是母亲的声音了，她没骂我。

我失败的地方就是：我一听是妈的声音，整个人就好像崩溃了一样了，好似一个雪人，融化了。刚才还在房间里祷告什么的，现在却变成另外一个人了。啊，亲情的力量！一听见妈妈的声音，我什么办法都没有了，什么信心都没有了。那是妈的声音啊！你猜，我下句话说什么呢？我对母亲说：“妈，孩子快回来了。再过几个月，我就回来了。”挂线之后，我就后悔了，又跑到房间里头，眼泪哒哒哒…… 刚才不是说了，没有哪个当兵的为各种百姓俗务缠身，还能取悦带兵的吗？但是一听见妈的声音，我就不行了。幸亏我人还在加拿大，于是祷告之后我又开始写信。那封家书我足足写了十三页，归纳起来就是：“爸爸、妈妈、哥、姐，别误解，我不是没有孝心，天命不可违啊！孩子不能马上就回来，但是我终究会回家的……”十三页的内容寄出去了，决定不回家。为了这个“出尔反尔”，母亲曾经怪责我很多年——“你说过回来的，你没回来……”这个是我的失败。但是失败过后，我还是坚持了，还是站了起来，我不甘心这么就放弃了，从此就一直背负着这从天而来的圣召。

## 蒙特利尔（Montréal）

一九七七年十二月，考完试我没有拍毕业照，就离开了滑铁卢大学，直接去了蒙特利尔——拜师。

说到毕业的日子，每位学子和他们的双亲最要紧的大事，就是毕业典礼和拍照——戴着四方帽，身披学士袍拍照，因为这是光宗耀祖的时刻。对许多人来说拍毕业照很重要，在我看来并不重要！我不理会这一套，所以至今我也拿不出一张毕业照和你们分享。但是对父母是需要有所交待的。所以，当我考完最后一个科目，就去找数学计算机系的一位主管，我说：“我想提前毕业离校，可以不可以麻烦您把我的成绩单以及我的毕业文凭寄到蒙特利尔市，我另外的一个地址？”—— 蒙特利尔市就是当年张熙和牧师牧会布道的所在地，我身处加拿大南部的滑铁卢，而他是在东部的蒙特利尔市。他问：“为什么，你干嘛提前毕业？你不是念四年的专业课吗？”我回答：“不好说。反正我想提前毕业。”就这样子，我提前毕业了。我口袋里的加币在买完长途车票后仅剩二十来块钱，我拿着仅有的一点点行李，走向天父带领我的另一个台阶，往蒙特利尔去。

加拿大的版图很大，滑铁卢与蒙特利尔相隔有七小时的车程。

一九七五年，张熙和牧师已受邀从英国利物浦移民到加拿大蒙特利尔牧会。所以我去的时候，他已经在那里牧会有两年的时间。这也是他第一次要把全时间传道培训的计划施行出来，就是按照耶稣培训门徒的模式实行的。他没有公开地宣传这个信息，只有他们自己教会的人听说再过几个月，就有一个栽培一生传道的门徒培训计划要开始。一开始我不知道有这个培训计划，后来是我在滑铁卢的室友——他比我毕业更早，我问他：“你毕业了去哪里？”他吞吞吐吐不愿意说，我就追问他，方才告诉我他要去蒙特利尔。我问他：“你去蒙特利尔干嘛呢？”他还是不愿意告诉我，他觉得需要保密，我就继续追问，他才告诉我他要去参加张熙和牧师举办的传道门徒培训。我说：“竟然有这样的计划？你为什么不早告诉我？”后来，他先走，我继续读书，等一考完试，我也赶紧去了。待我十二月份到达时，培训课程都已经开始了——他们是同年的十月中旬开学的，我已经晚到了两个多月。

## “一次得救、永远得救”的风波

一九七七年十二月底，抵达蒙特利尔的那天大概是周五，我被安排住在一位兄弟的家。一九七八年一月一日，星期天，张熙和牧师在崇拜聚会中说：他刚从班夫市（Banff是加拿大西的一个著名城市）的一个冬令会讲道回来，觉得应该将那里发生的事情向大家做一个报告。

自一九七五至七七年那三次加东区夏令会起，张牧师的名声开始在加拿大华人基督教会中广传，这次是从加东邀请他到加西来讲道。当年冬令会的主题是Give Me This Mountain（求你把这片山地赐给我）经文取自约书亚记第十四章第12节。就这主题，筹办单位想张熙和牧师讲解的方向是：基督徒如何才能够达致在基督里的全部潜能。

在讲道中，张牧师指出一个定律：要得着，就要先失去；要得生，旧人必须先死去；要高升，就得先降卑；要攀登顶峰，就得先下山谷；好像迦勒原先想要的是山地，却甘心处于希伯伦谷地一样。同理，要达致在基督里的全部潜力，就得为了得着基督而失去一切，不计代价,一如使徒保罗一样。

讲道中也提到了腓立比书第三章第7-17节的内容——“这样，我也许可以从死人中复活。这不是说我已经得着了、完满了，我乃是竭力追求，或者我可以得着基督耶稣所要我得着的。”他问：保罗岂不是早在初信之时已经得着基督吗？保罗书信当中，腓立比书岂不是登峰造极之作吗？为什么说他还未得着、还要竭力追求呢？为什么说“或者”他可以得着基督呢？难道他没有得救的确据？张牧师根据《圣经》解释：救恩是一个过程，有初信时已经得救、现在继续被救、主再来那日才全然得救三个部分。他又说，基督徒要那日全然得救，就必须一生效法基督、以得着基督为目标；这是必须的，并非可有可无的。第二堂讲道以“人非圣洁，谁也不能见主”（希伯来书十二章第14节）作结束。但是，这也就触碰到了中国教会的一个很受欢迎的传统教义：一次得救，永远得救。

听完张牧师两堂讲经之后，有筹委会委员代表来到张牧师的房间找他，目的是要张牧师遵从他们一次得救、永远得救的教义。他们说，如果张牧师不和他们同站在一次得救、永远得救的立场上，就不能让他继续讲道了。他们关注的是教义，而非《圣经》怎么教导。他们就张老师的讲道，并没有指出任何不符合《圣经》之处。他们只问：“你相不相信得救是靠神的恩典？”他答：“我当然相信。”他们又问：“你相不相信得救不是靠行为？”他答：“那就在乎你指的行为是什么意思。若指的是人的行为，靠人的行为是绝对不可能得救。但若指的是圣灵在人的心中的工作，是神的圣灵借着人行出来的好行为，这是圣灵的果子，是神正在施恩拯救人的凭据，这种行为是不可缺少的。”

第二天，委员代表再次来找张牧师。张牧师问他们：“所谓一次得救，永远得救，你们可否澄清是指什么意思？比方一个基督徒重生得救了，后来犯了奸淫杀人罪、更是不知悔改、就去世了；在此情况下，这个人见主的时候是得救还是不得救？”他们回答：“是得救的。”张牧师表示他不能同意，因为这不符合《圣经》。但是，为了避免发生争议，他表示愿意明天最后一堂讲道避开不提一次得救是否永远得救的问题。毕竟，要是突然终止讲道的话，必定使大家疑惑不解——其实，张老师觉得，他这已经在真理上妥协了，是不对的；但是为了和睦、为了合一，也是需要如此取舍了。然而，他的建议没得到接纳。最后张牧师宁愿静悄悄地离去，他这就中途回家了。

事后，据一个当年在场见证人的忆述，在张牧师离开会场之后，冬令会筹办委员会并没有就特邀讲员突然离开的事件做出清晰交代，群众议论纷纷，疑团不散。

报告完毕，接着张牧师就把得救的条件，圣洁的必须性——一次得救、并非就无条件地永远得救等问题，详细地说了一遍，并有录音。

## 恩同再造

崇拜结束后，我向张牧师表明来意，说：“透过您的讲道我看见了父神旨意的异象，这一直催逼着我，我要投身天国的事业。”

几天后，一九七八年一月，门徒培训班在牧师家上课，我被邀请一起听课。上完一节课，大家到了休息厅，一边享用师母准备的茶和糕点，一边聊起来。牧师对我说：“星期天你已经听过我的报告了，现在正是水深火热、麻烦的时候；本来在加拿大华人教会的眼中，我是一个稍有名气的人——虽然名声对他一点意义都没有，现在已经是失宠了。你跟着我，哪里有教会愿意接受你呢？但凡听见我的名字、是我训练出来的人，恐怕都不会被接受了。你还是不要跟着我好。”接着，他转向同学们，挨个问他们：“你们告诉Joe，这里的培训是怎么困难的。”他们都不敢作声，知道老师在考验他们。

于是他继续：“我们这里不是单学《圣经》的知识，即便《圣经》的知识很重要，因为它是承载神的话的工具，是生命，但是祷告的生命也同样的重要。如果有了神的话语，却没有祷告的生命，也是没用的。但是，有了这些还是不够，还有第三个重点，就是学习生活在一起。谁独来独往、不能跟别人合作的，就是违反了天国的法则。这些你还需要三思啊！”

听罢，我回答说：“牧师，您说的对。但是我记得你曾经说过：火分两种，一种是凡火——是属世、属人的，是不圣洁的，需要逃避；另外一种则是从神而来的灵火，是圣洁的。灵火，我感觉到这里有，我要跳进来，我要投奔有灵火的地方。”

他说：“这事情重大，不能够匆忙下决定，你还是祷告再祷告，两星期后再说吧。”我急性子，等不了两个星期，就找他，我说：“牧师，我不能再等了，在来之前，我已经就反复地计算过代价了，还需要算清什么的代价呢？”他说：“很抱歉让你等了这么久，我马上就过来。”于是牧师来了，对我说：他清楚看见主的灵一直在带领、催逼我；他愿意正式欢迎我加入培训队伍的行列。在那一刻，我说：“牧师，您是我的牧人了，我将我一生交给你，恳请老师栽培我。”那是一九七八年一月。

一九七九年夏，培训课程完毕，我们蒙恩接受了差传按手礼，走上了全职侍奉的路，直到今天。

## 神不偏待人

无论你是谁，当感应到神向你召唤、而你忠诚地做出回应的时候，神都看见，而且必带领你、为你预备老师，为你开路，一如我为神的国着急的时候，他就为我开路一样。

愿天父接纳我的感恩和见证，也希望我的故事能够鼓励大家喜乐地回应天父的圣召。这个感召，无论是以何种方式向你招手，盼望你们可以好像小撒母耳一样，只要回应：“我在这儿”，不管你是怎样的出身背景，不论你的文化的程度深浅，只要作有心人，雅伟天父必定使用，因为我就是一个证据！

二零一七年四月十七日

--全文完--