**血字的研究chpter1**

福尔摩斯先生

1878年，我拿到了伦敦大学医药博士学位，之后去Netley的部队上以外科医生的角色继续深造。我在这里完成了学习，并且作为外壳医生助手，时不时的接触到第15诺森伯兰郡的战士们。这支部队驻扎在印度，在我加入之前，第二次阿富汗战争爆发了。在孟买，我发现我所在的队部优先参与到了那次战争，早已深入敌营。我也是同行之人，然而所有的长官和我一样，成功抵达阿富汗城市坎大哈，与此同时，我也开始了我的新任务

这场战役给很多人带来了荣耀与晋升，却给我留下了厄运和苦难。我被团上划了下来，之后继续前往伯克郡。那是我所服役的最危险的麦万德战斗。我的肩部中弹（吉赛尔步枪子弹），肩骨破损也伤到了动脉。我本应葬身这穆斯林手上，而从莫里的操作看来我逊毙了，毫无忠义勇气可言，莫里是我的护理员，先把我扔到马上，之后将我成功带回安全地带。

经历长期的苦难我已身心俱疲，我从战场上那个训练有素的伤员退隐到了Peshawar的一个医院里。我在这里也慢慢康复了，恢复的不错，到目前为止也能到处走动，即便之前印度站上的肠胃疾病复发了，我也能到阳台上晒晒太阳，恢复恢复。几个月以来，我老婆一直伤心绝望于我的病情，最后我慢慢康复路，但是仍然很虚弱，因此医院方面决定将我送至英国。就这样，我就被派遣了，在Orontes军舰上，历时一个月，终于停靠到了Portsmouth码头,我的伤病无法痊愈，因此政府准备了9个月的补偿政策来抚恤我。

我在英国举目无亲，毫无存在感，或者说就像一个仅能每天收入11块6的一个最低生活标准的无名氏一样。这种经济条件下，我自然而然的被伦敦所吸引，这就是个大染缸，让所有的社会底层、游手好闲的人毫无保留的为之耗尽自己。

我在Strand的一个私人旅馆里住了住了一段时间。既不舒适，又很吝啬，还很昂贵，而且比我想象的还要毫无管制。当我财政危机的时候，我发现，要么离开这个大染缸，要么彻底改变自己的生活。选择后者的话，我就决定改计划离开旅馆，带上我的财产，去找一个更为接地气，便宜的居所。

最终有一天，我下定决心准备这么搞了。我站在Criterion酒馆中，一个人碰了下我的肩膀，我转身一看原来是年轻的Stamford，他以前是我手下的一个护理师。如此一个朋友的面孔出现在茫茫伦敦对我这个孤单的人来说真可谓是欣喜至极。以前，Stamford和我并不是什么密友。但现在，我热情的与他打招呼。而他也是非常高兴的与我打招呼。由于我十分高兴，因此请他去Holborn吃一顿午饭。之后我们挡了一辆马车共同前往。

我们一起穿过拥挤的伦敦接头，Stamford毫无诚恳的问我“Watson，这一阵咋样啊，都干啥了？现在真是骨瘦如柴啊”

我简短地说了下最近的境况。到了目的地我才讲完。听完我的讲述完我的遭遇后他说道，“窘到家了！！ 那你接下来还有啥打算？”

我回答说“换个住所把，我看看能不能找到一个便宜又舒适的住所来缓解下我现在的窘境。”

Stamford回答说“真是巧了，你是今天第二个这样给我说的人。”

我问到“谁是第一个?”

Stamford说“我的一个伙计，他在医院上的化学实验室工作。他今天早上还在叹气自己看上了一处居所无奈囊中羞涩，又一时半会儿找不到合租人。”

我激动道“正合我意呀，他要是想找人合租，分摊昂贵的房租，我就是那个人啦，有个伴儿总比一个人孤零零的要强。”

Stamford在红酒杯前，眼神奇怪的打量着我说到“你还不知道Sherlock Holmes是谁吧，当然了，要是你想找个长期的室友就不这么想了。”

我问道“怎么者，这哥们儿有啥不妥吗？”

Stamford说到“并不是说他有什么不妥，只是说他这个人的想法有些特立独行，尤其是在一些科学领域上，他表现的极为热情。不过据我所知，这伙计还是比较不错的。”

我问道“我猜他是不是是医学科的学生？”

Stamford说到“不是的，其实不也不知道他在那干啥。不过他非常精通解刨学，同时也是个一流的化学家，只不过到目前为止，他从未接受过系统的医学课程学习。他的研究总是零零散散，方向冷门，但是也积攒了很多不寻常的知识以至于震惊了他的教授。”

我问道“你没问过他，他搞这些研究是要去干点啥么？”

Stamford说到“没问过，他并不是一个容易亲近的人，不过如果话题足够有料，他也是比较健谈的。”

我说道“我还真想见见他呢，我更想和这种能静下心来做事的人一起相处，我现在实在是受不了刺激了。阿富汗的经历足以让我受的够够的了。我该咋样联系他呢？”

Stamford回答道“他现在肯定是在实验室，他要么几周不在，要么就是待一天，要是你想去，咱午饭后一起开车过去看看。”

我说“ok”只有我们又开始侃点别的了。

当我们离开Holborn，前往医院的时候，Stamford又给我说的点他别的一些事情。

Stamford说到“到时候你和人处不来可不能怪我啊，我对他的了解只不过是基于碰巧在实验室里见到过他而已，要是你们俩确实处不来，你可不能因此而责怪我啊。”

我回答说“对我来说，如果是这样，那我和他也是好聚好散。我知道你也只是不想好心办坏事，这伙计到底是脾气有多么古怪，还是说有什么其他的事情，你大胆直言即可。”

Stamford笑着说“有些事情这可意会不可言传。对我来说Holmes是一个偏执的科学分子以至于有时候过于冷漠。我可以想象，如果他在你的蔬菜里加一点生物碱的话，你可要担待担待，这并不是恶意为之，只不过是想要验证一些东西。对他来首，说句公道话，你要是这样对他，他也不会生气的。他似乎对探求真理也是和有耐心的。”

我回答道“很好！”

Stamford说“当然了，我那样说肯定是有点过了。但是如果是在解剖室里拿个小棍鞭尸的话，这样一来就显得不那么奇怪了。”

我说“鞭尸？”

Stamford说“是啊，我之前亲眼所见，他就是这样去验证死后的擦伤结果的。”

我问到“你之前不是说他不是医学生么？”

Stamford说“的确不是，我也不知道他到底研究的是啥。不过现在我们要做的是你要客观的梳理下你对他的看法。”他正说着，我们走到了一个狭窄的小路上，然后穿过了一个开在大医院侧翼的小门，我对这里非常熟悉，我们上了一个石台阶，之后径直走到有个白色墙壁和暗褐色门的通道尽头。靠近尽头时，一个低矮的拱形通道将这里分开，直通化学实验室。

这个是个位置比较高的房间，杂乱的摆放着数不清的瓶瓶罐罐，在一个又矮又宽的桌子上也零零散散的放着一些曲颈瓶、试管和一些平底烧瓶，闪烁着蓝色的火光。这里只有一个学者，弯着腰，全神贯注的工作着。听到我们的脚步声时，他瞥了一眼周诶，激动地跳起来说“我发现了，我终于发现了。”他朝着Stamford大喊着，然后拿着试管跑到我们跟前。“我发现了血球蛋白的反应沉淀物”感觉他好像发现了黄金一样，那种喜悦难以言表。

Stamford开始介绍我们“花生，这是卷福。”

他诚恳的来和我握手以至于我都没反应过来“你好，在我看来，小哥是去过阿富汗吧。”

我惊道“你咋知道的？”

他笑道“没事没事儿，现在更值得一看的血球蛋白事情，毫无疑问，你也看到了我的重大发现。”

我回答道“在化学领域这确实是很有趣，但…”

他说“啥？我给你说啊，这应该是近几年最有实践价值的法医的发现，它将会是一个最可靠的血迹检验的方法，来，过来。”他充满热情的拉着我，将我拉到他的办公桌。“我们给它来料~~”他翻出来一个长针头扎进自己手指。将血液放到移液管。“现在我就把这几滴血液加入到一升水中。血液在水中的比例不到百万分之一，毫无疑问，接下来我们就要见证化学反应的时刻。”

说着他给一个试管中倒入几个白色的晶体，之后又加了几滴透明液体，顷刻间，玻璃罐子水就变成了褐色，随之而来的还有褐色的颗粒物沉淀罐底

“秀不秀？”他手舞足蹈，高兴地就像一个拿到新玩具的孩子一样之后说到“是不是很吊啊~~”

我回答道“这似乎是非常精妙的实验。”

他说“Very Very 精妙，以前的Guiacum实验即难以处理，又有很多不确定性。因此，这是个微观的血红细胞的检验。而对于Guiacum实验来说，如果血迹是几小时之前的，那检测结果就没什么意义了。这个以前已经做过实验了。有个这个新的检测方法，世界上只要是曾经有过血案的在身的人都将受到制裁。”

我说“嗯，确实”

他说道“犯罪案件往往是按照一个点来确定的。怀疑一个人是罪犯的时候往往要好长时间，可能到判刑之后了，还没确定下犯罪证据。当发现他的衣服上游写褐色渍迹时候，不禁要问到这褐色污渍是啥，血迹?泥点儿？锈迹？饭菜污渍 ？还是别的什么污渍呢？这种问题难倒了很多专家，你知道为什么吗？因为没有一个可靠的证物验证实。不过现在，有了‘卷福血迹检验法’一切都不是事儿。”