蜂蜜：从上一代人的故事讲起它的一切

要说起怎么养起了蜜蜂这一话题，在我家应该可以追溯到上世纪七十年代，从我爷爷那一辈开始说起。当时的黑龙江虽然土地肥沃，万象更新，但对于贫困、寒冷与饥饿的恐惧深深刻在人们的骨子里。我的爷爷在当时育有两子一女，虽然在畜牧站担任兽医的收入在当时也算丰厚，足有36元，且居住在盛产粮食的850农场第五连队，勉强够全家人温饱，但若要想偶尔买些排骨或五花肉，给妻子和儿女补补身体，就比较困难了。

爷爷奶奶是北大荒地区的第一代的开拓者，当时的北大荒（穆棱河-兴凯湖平原-完达山一带）自然条件恶劣到什么程度呢？光从温度来说，冬天的最低气温能达到零下42度。当时的低温和今天的低温还不一样，今天已经是工业社会了，大城市巍峨的楼宇挡住了凛冽的西北风，密不透风的钢筋水泥，完善的供暖设备几乎让新一代东北人几乎忘记了低温的恐怖。但是时间回到1972年，零下42度的气温透着刺骨的严寒，加上广阔的平原没有任何遮蔽物，刮起的烈风至少让体感温度再降低十度以上。除了寒冷外，降雪量也特别大，一场大雪若遇上大风，剧烈的降雪就能能轻轻松松的把整个房子都盖住，土话说这就是遇到“大烟炮”了。有的时候早上起来发现窗户外面是黑的，仔细分辨才发现是被大雪盖住了，大门连推都推不开。那么遇到这种情况怎么办呢？

当地人想出来一个奇妙的解决办法，当时的连队为了守卫粮食安全，连队的内部有一个粮库，入口有值班人员24小时轮岗，晚上如果遇见强降雪，轮岗的年轻人就会定时清理门口的积雪，保证自身畅通无阻，待到清晨就会“挖”出一条血路，挖到最近的一家人门口，把他们“解救”出来，出来的“人质”摇身一变又成为新的挖掘者，分别再去解救别的“人质”，直到连队的所有道路都被挖通，所有的人都可以自由出行后，再分别开始铲雪。爷爷奶奶后来提起这这些往事总是称当年天灾频发，十分的不容易，但眼角却总是带着笑意，回想起大家伙团结一致对抗天灾的故事总是很有意思。我琢磨着，可能和现在的网游差不多，天灾就是他们的大型多人对抗性网游。

于是家家户户开始铲雪，小孩子单纯，不觉得有什么，推门就开始欢快的到处刨，觉得很好玩，大人们则在心里盘算大雪会不会造成什么经济损失，地窖盖的够不够严实。

光是自然条件的恶劣倒没有什么，最要命的是医疗条件落后。小孩子在冬天一个不小心就容易发烧，我的父亲当年就是这样，生了一场重病，那时候不像现在，根本没有什么特效药，病拖得越久越容易出问题，慢慢加重，最后得了小儿支气管哮喘。好多好多的孩子就因此夭折了。那时候父亲才两岁，得病的时候尚且没有记事，但从有印象开始，犯病的时候是不能躺着的，寻常病可以通过卧床休息缓解，但是哮喘不行，躺着就喘不上气，还需要来回的晃悠，才可以顺利呼吸。夏天时犯病则不能在屋子里面呆着，因为屋里太过于炎热，年幼的父亲一直哭闹，爷爷就抱他出去。屋外吹吹风，凉爽一些，多少能缓和一些病情。

所以这种病夏天倒是还好，就怕冬天，一旦接触冷空气立刻犯病，最严重的是有一年的腊月二十九，家里马上准备过年了，那年父亲三岁，突然犯病，此次极为严重，几乎无法呼吸，嘴唇憋得发紫，年幼的大伯吓的直哭，爷爷揣起一只手电筒，再用一床被子将父亲裹起来，背着他就往医院赶去。当时的医院距离足有50里，腊月的暴风雪也无奈的未曾失约，成片的大雪拍在脸上又化成冰水，凛冽的寒风吹透厚厚的棉衣，寒冷好像能渗入骨髓里。雪岗堆起几米高，无法踩过去，只得手脚并用，爬也爬过去。路过一个雪岗时，爷爷不小心摔了一跤，扑在雪堆上，雪顺着衣服的缝隙就钻了进去，一种近乎绝望的情绪像山一样压在了这个年轻的东北汉子身上，我可以想象的是当时巨大的困难，但是我无法揣摩的是那一代人的坚强与韧性，他拾起地上的手电筒继续往医院赶。爷爷晚上出发，足足走了一晚上，第二天清晨才到的医院。

父亲因为常年吃药的原因导致身体浮肿虚胖，又是医院的常客了，所以医生护士几乎都认识他了，个个打趣道：“小胖孩又来了啊”。可不是又来了，那一年过年直接在医院过了，住了一个月院。当时实在是医疗条件落后，就是没办法治好，但爷爷奶奶一直没有放弃。除了卫生院的正规治疗，还在亲戚朋友处打听各种偏方或土办法。有人说用豆浆泡能治好，在那个物资特别匮乏的年代，爷爷挑了两个大水桶，一桶约有六七十斤，满满的挑回来两桶豆浆，倒在一口大缸里面，又在里面放了一个凳子，将父亲抱进去泡，后来又听说中草药“僵蚕”治疗哮喘有奇效，爷爷就托当时的支边青年买来给父亲吃，可惜的是，都没有明显效果，只好经常往返于医院。用现今的俏皮话来说，不是在医院，就是去往医院的路上。

转机出现在1974年冬天，那一年连队组织爷爷单位的职工去劳动，去一个水泡子（小型水湖，本地人习惯称为泡子）刨淤泥，将冻硬的淤泥用镐子挖出来，用牛车运到农田里当肥料。中午休息的时候，见到一个生面孔，一个须发皆白的老人从此地路过。北方人豪爽爱结交朋友，爷爷就呼唤他过来一起休息，俩人便天南地北的聊起天来。聊着聊着老人便向爷爷诉苦：“冬天太难熬，老是咳嗽，吃了好多药都不见好，没办法，只好去北边的山里的寨子买些蜂蜜疗养。”爷爷奇到：“蜂蜜这东西有啥作用呢？还用它治病？”老人便教他：“蜂蜜这东西除了滋补身体，还能润肺止咳，用蜂蜜兑上白酒，治疗咳嗽非常有效。”爷爷听后也决定试一试。当时连队北方有座名山，叫做完达山，山上有个寨子，叫红旗寨，也叫红旗村，里面有一些养蜂的，老人正是要去这里买蜜，于是爷爷也去这里买了蜂蜜，当时的蜂蜜价格非常昂贵，有1.2元一斤，当时一口气买了五斤。

蜂蜜买来了，但是小孩子又没有办法喝白酒啊，小孩一喝就吐，其实也不奇怪，高度的白酒连大人也喝不进多少。思来想去，最后福至心灵，跑到供销社买来黄酒，兑在一起喝。父亲后来回忆，这黄酒单独喝不好喝，但是和蜂蜜兑在一起，酸酸甜甜的，竟然还挺好喝。以往吃药，都比较困难，中药苦，让人特别的抗拒，次次吃药难得像杀猪一样，但蜂蜜这东西毕竟甜，小孩能接受，大人让喝也就喝了。从那时候起，早中晚各一杯，这次奇迹发生了，哮喘病慢慢就有了起色，逐渐开始恢复了。

那一年姑姑出生了，而大伯和父亲都逐渐长大了，长身体的男孩最大的特点就是能吃。“俗话说：半大小子，吃穷老子嘛。”我的父亲回忆起当年的情景，笑着说他和大伯曾经伴着蒜，一顿吃了一大盆馒头。“你奶奶蒸的馒头足有成年人拳头大，我十一点吃的，跑出去玩，你猜怎样，下午一点半就饿了。当时肚子里没有油水，饿的快呀！”一家五口吃饭就是一笔不小的支出，更别提爷爷还计划供三个孩子读书，要买衣服、家具、修缮房子，冬天，全都是必须的支出。给我父亲治病也是花了不少钱，蜂蜜也不便宜，刚开始五斤五斤的买，后来每次买十斤，喝的很快。寒来暑往，爷爷来回买了很多次，有一年突然想着，既然这样，那不如干脆自己也养一些蜜蜂。如果养蜂能养好，除了家里喝，说不定还能卖一些，补贴家用!

于是那一年，爷爷仔细的挑着好的买了几箱蜜蜂，开始学着自己养蜂。蜜蜂有很多品种，但是虎林-饶河一带有一种特产蜂：东北黑蜂，是一种极为优秀的品种，还被中国农业部收录到保护名录，这种蜂最大的特点就是耐寒，方便渡过黑龙江漫长的冬天；其次，由东北黑蜂采集的蜂蜜中，活性酶的含量较高，所以更富有营养。而且工蜂的采集能力强，能够充分采集零星的蜜源；要说起少数的缺点，最头疼的就是爱蜇人了，不过，既然想吃这碗饭，这也是没办法的事情。

开始干才知道这东西没那么简单，而且特别辛苦，第一年产量很低，但好歹够自己吃了，除此之外，自家酿的蜜吃起来还比红旗村买来的还要好吃，一家人都十分高兴。

蜜蜂在花期采蜜，非花期或者恶劣天气要休息，休息的时候就要吃采来的蜜，恰好那年天气不好，连续下大雨，也没法采蜜，爷爷见蜂箱里的蜜吃完了，便又加进去一些，结果蜜蜂全都死了。怎么找也没有找到原因。询问了好多老养殖户，最后才分析出事情的来龙去脉。

原来，当时喂给蜂子的蜜除了自己家的，还有一些红旗村买来吃剩下的，这些蜜比不上自家的口感，我父亲挑嘴，就开始只吃家里的蜜，坏就坏在这里，红旗山里的养殖户为了追求效率，在蜂巢没有完全封盖时就拿出来卖了。通俗的说，他们卖的蜜是没有完全成熟的蜂蜜，行内人称为“水蜜”，由于没有完全成熟，含水量较大，所以容易发酵变质。当时他们卖给爷爷的就是这种水蜜，浓度高的蜂蜜是耐存放的，具有超长的保质期，但水蜜不行，一两个月及发酵变质，就不能吃了。恰好当时这蜜刚刚开始变质，被不知情的爷爷加入了蜂箱，导致第一年养蜂就血本无归。

但是爷爷做什么事都有一股韧劲，又买了几箱蜜蜂，为了解决养蜂过程中的难题，爷爷除了找人请教，还去市里的新华书店买了好几本书，仔细的钻研养蜂技术，一边养蜂，一边钻研。若从那时候开始算，我家养蜜蜂已有五十年的历史。若抛去中间约有十年不干，总计应是四十余年。

有的时候活干的好还容易遭人妒忌，有一次聊天，回忆起那连队的往事，父亲点上一根烟，加重语气和我说道：“说到这里，其实你爷爷特别的勤奋好学，这点你有没有印象？他这个人做什么事都喜欢琢磨，研究，干什么成什么。这个也是当时大家公认的。”我发傻了，这个形象和我印象中的老人有些冲突，我边回忆边说：“没有记得我爷爷特别好学啊，小时候倒是听到有人说我爷爷这人最能算计……”“算计？”父亲轻蔑的说，“你不说我都知道是谁跟你嚼的舌头，恨人有，笑人无，论种地养牛也好，还有畜生治病，给牛配种，吃什么饲料长得快，更不用说后来养的蜂子（蜜蜂），你爷爷都是搞的最好的，这叫啥？这叫凭本事赚钱。而且你爷爷心眼可好了，只要有人向他请教问题，他也从不藏私。”父亲顿了顿，接着说道：“养牛养了大半辈子，不如一个半路出家的兽医，说出去我都嫌丢人，还好意思和小孩子瞎说。嗯，扯远了。在当年物质那么贫乏的情况下吧，我，你大伯，和姑姑，我们仨人从来没挨过饿，不仅没挨饿，还上得起学。你姑奶（爷爷的妹妹）远在山东，那边当时情况也艰苦呀，后来你爷爷还定时给她汇钱过去，在当时那都真正的‘血汗钱’哪。你姑奶后来每次回忆起这件事都掉眼泪，她当年嫁的不好，穷苦不说，婆家总给她脸色看，但后来，因为你爷爷年年汇钱过去，日子都宽裕了好多，你姑奶就在家里挺起了腰杆。后来每每提及此时，你姑奶都要流眼泪，这毕竟是那一代人的骨肉亲情啊……”

时间回到七十年代，接着说回爷爷开始养蜂的事，养蜂一共有两种类型，行内分别称为“大转地”和“小转地”。“大转地”又被成为追花夺蜜，这种养殖的特点是无固定蜂场，哪开花去哪。例如，洋槐的花期在四月中旬，花期十天，生长于河北省石家庄市小壁林区，那么蜂农就需要提前载着蜂箱运到此地安放，花期多久就采多久，湖北五月有枣花，花期30天左右，那么又会载着蜂箱往湖北赶。以当时爷爷的条件来说，是无法承担的，一来安家在北大荒连队，有稳定的工作，还有地需要耕作；二来家中孩子尚且年幼，更没有运输条件天南地北的到处跑，于是采取的是第二种养蜂类型，也就是“小转地”，顾名思义，也就是不到处跑了，蜜蜂有固定的安置地，待到附近花开，再把蜂运过去即可。

幸运的是，北大荒最大的特点就是地广人稀，最多的就是自然资源，拥有着富饶的完达山，完达山上长着宝贵的椴树。每逢每年的6月中旬到七月初左右，爷爷就会将蜂箱运到完达山上，迎接宝贵的椴树花期。爷爷后来和我聊天，总是赞叹大自然无私的馈赠——漫山遍野的椴树花，芬芳怡人的花香；花露多到几乎溢出来，在树下休息时，身上总能滴上迷人的芬芳。“是造物者无尽藏也。”

完达山也算是“深山老林”了，因为远离工业区，且东北气候干燥，酿造的蜂蜜浓度更高。还拥有如此优秀的椴树蜜源，酿造出了中国最好的蜂蜜——椴树蜜，它呈漂亮的琥珀色，因为结晶之后颜色雪白细腻，又被成为雪蜜。它是中国自蜂蜜等级划分以来，唯一的特等蜂蜜。在那个年代，凭借着优良的品质还曾出口欧洲，在国家建设初期换来了宝贵的外汇。

当时我父亲就天天喝家里酿造的蜂蜜兑黄酒，哮喘病竟渐渐的好了。从小体弱多病的状态也慢慢恢复了。爷爷有一次高兴的摸着父亲的头，说道：“哎呀，这小子大难不死，必有后福啊，只是可惜，从小体弱多病，没打好基础，这孩子恐怕长不了个子了。”但是爷爷的预测落空了，父亲的身体越长越结实，成年之后和大伯一样长到了一米八六的高个子，而且没有留下任何后遗症。大小伙子最大的特点就是干活多，第二个特点就是吃的也多，有一次全家下馆子吃饭，爷爷奶奶、姑姑先到了，就开始先点菜，点了很多，东北菜菜量大，老板就苦劝，说五个人也吃不了那么多菜，这时候我爸和大伯掀开门帘进来了，老板看到之后立刻就闭嘴准备饭菜去了。

爷爷有个弟弟，我叫他二爷爷，二爷爷是和爷爷一起来的北大荒，他自小也是身体不好，来了之后因为天气寒冷，经常咳嗽，始终不好，不过仗着年轻，不当回事。后来到了40岁，就患上了支气管哮喘这个病，而且还很严重，一到冬天爬都爬不起来。爷爷见父亲的病好了，就开始每年给二爷爷送去一壶蜂蜜，壶是那种五十斤的大油壶，装的满满的，二爷爷也学着用黄酒兑着喝，五十斤的好蜜也不会变质，能喝一年。一共喝了三年，三年之后也痊愈了。谈及此事，父亲总是说蜂蜜救了他们的命。他说蜂蜜对肺特别好，具有润肺止咳的作用。我当年对此事将信将疑，后来据我分析，治病的原因可能是蜂蜜粘稠的糖浆对嗓子具有滋润止咳的功能，也可能是蜂蜜的活性酶对支气管有治疗作用，再不就是蜂蜜为当时缺乏营养的人体提供了宝贵的糖分。但不管因为什么，蜂蜜确实是好东西。

懂事之后，父亲和大伯就开始帮着家里卖蜂蜜了。骑着自行车载着油壶，挨个连队的大声叫卖。当时我们家卖的是浓度极高的蜜，波美度足有42度，要知道浓度高的蜜和水蜜是完全不一样的，红旗村卖的水蜜放俩月就坏了，爷爷养的蜜可以放十年，放在当时是最好的蜜，才卖到1.2元一斤，要知道那时候白糖都2元一斤了，可即便这样也不好卖。在那个年代就已经有造假掺假的情况了，很多人怕买到假货，都不太敢买。最上火的就是有的人会当面质疑蜂蜜的品质，当时24连队有一个最大的供销社，老板是个脾气古怪的老头，非说蜂蜜是假的，父亲当时也是年轻气盛，气的涨红着脸跟人家争执。但老头也可能是为了砍价，因为最后他买了十多斤。后来回到家我爸还是不服不忿的，被爷爷敲了好几个暴栗，警告他不要和老人起争执，当年就有讹人的了。

每年最主要、最宝贵的蜜源就属椴树蜜了，开花大约在七月；但除了椴树外，还有一部分百花的花期，花期在八月，一般椴树蜜采集完后要采百花，百花类杂，在我们这有大豆、黄瓜、南瓜、玉米、茄子等农作物开花，还有各种野花野草。

我打断到“又扯远了，我在问你咱家养蜜蜂的事儿呢。”

“哦哦哦，”父亲弹了弹烟灰，接着说道“后来你爷爷在外面学了一些养殖蜂子（蜜蜂）的基本知识，回家以后就开始边养，边研究。养的品种呢，是东北黑蜂，这是咱这边特有的一种蜂，非常的优良，产卵，抗病力都强，最关键的是它非常的耐寒，可以度过黑龙江漫长的冬天。后来好像还被收录到什么农业部的保护名录。不同南方地区，他们主要养的就是意大利蜂，这蜂皮实，采集能力也强。不过要说到以前的土蜂啊，也是一种好蜂，好宝贝，不过现在养殖土蜂的已经很少了”。我补充到：“土蜂就是中华田园蜂吧。”“对，中华田园蜂。”我接着问到：“我看到好多人都在卖土蜂蜜呢，网上也很多。”“那特么是扯淡呢，哼哼。”父亲又轻蔑的哼哼了两句，涉及到蜜蜂他总是充满着众人皆醉我独醒的优越感：“现在还有几个人养土蜂啊，就算有也在深山里呢，产量又低，寻常人哪里买得到？”

我接着问到：“那么现在连你也不认识养真土蜂的了吗？”父亲缓缓突出一口烟，不假思索的说道：“没有，15年我重新捡起来蜂子之后……也在天南地北结交了好多同行，有山东的，辽宁的，河南的河北的，湖南的湖北的……真正养土蜂的一个都不认识。不过，我倒是在网上看到动不动就有人说自己家养的土蜂，还有啊，那个xx上卖的那的什么‘纯正土蜂蜜’，我一看月销售额，都好几万，那不是扯淡是啥，哈哈哈……”

我老爹说到这里，又笑的‘黑枝乱颤’，我没理他，自顾自的记录着这些信息。见我啥反应，自讨没趣的接着说：“咱家养这个，这行的这些事儿对你来说应该也不算是秘闻了吧。不过，虽然说土蜂好，但是咱东北黑蜂也不差呀，全国就咱们这养，又漂亮又耐寒，那也是好蜂子。椴树蜜也是好蜜，和其他蜂蜜不同的是，它特别的香醇，一吃就能吃出来，特别的香”

咱这边的花粉主要就是椴树。椴树蜜你就