淡江時報 第 653 期

**第22屆五虎崗文學獎/散文組首獎**

**瀛苑副刊**

許多的開始都是陰錯陽差，所以童話故事裡就將這一切用一句從前從前來帶過，否則故事太多、也太長了。每個人都擁有很多故事，交織在歲月的流裡，經過時間的沖刷，變成殘缺的片段。而還算年輕的我們，是不夠格談歲月的。充其量只能說說那些片段。

整個沒有網路的暑假，是棒球配啤酒的季節，與鄰居的同學，和她的貓。那些夜晚再怎麼悶熱，只要啤酒冰得很透，世界就彷彿真的和平。晴朗的早晨該放點披頭四，準備好的汗水在不要錢的艷陽下才有能極盡揮霍的熱情。

為了吧檯裡傳出的現煮咖啡香，讓碗盤洗壞了指甲都值得。店裡輪迴似的播放著永遠那幾片英文老歌，例如Dear John，像淡水河般將 古不變的流下去。每天開班的功課是刷洗九大片落地窗，擺好餐巾之後，由客人的數量決定了工作量，而客人的素質決定了工作內容，所謂的服務業。

書總是要唸著的。一堆無聊的通識課程，倒引發了對吃重的主修科目產生喜歡。有時候上課只是為了下課。颱風在週末侵襲太不道德。趕期中報告不能睡的深夜裡，伴著的是十幾年來聽不膩的愛情白皮書原聲帶。通宵達旦之後，胃袋作勢要炸，其他的內臟彷彿互相交換了位置在身體裡飄盪，需要雙倍喚不醒的睡眠。生存在這不用抗日也無須革命的時代，甚至選擇不投票。

有時候我們試著幾天不洗頭，倒要看看一顆頭能有多油，又能有多臭。試著騎機車從台北到九份。很多事情必須試一試，在我們變得成熟之前。這世界太多的可能性，不想就這樣白白放過了，即使長大以後回過頭來看會覺得荒唐也在所不惜。

自助餐32元便當的份量足夠分做兩餐吃。在人很少的二輪電影院裡，無論看什麼片都可以亂哭一把，走出戲院大門之前儘快把眼淚和自己都收拾好。抽屜被皺成一團一團的發票塞住拉不開，對中了獎才發現已經過期；等到催繳單寄來，才想起電費通知單其實每天都帶在身上。日子分不清是太認真或太不認真的過著，生活被層出不窮的小失誤捉弄。自助式洗衣店使衣服越洗越髒。新來的鄰居放音樂的音量，或許在表達他有著一定程度的聽障。

和家鄉的朋友見面帶有一些風險，太老的朋友夾帶著的是太年少的記憶，那些以為遺忘或丟棄了的，全部被翻回來，是現在被過去介入的感覺，混淆了、錯亂了。這才發現當年的自己已經遙遠，那時的自己早就被稀釋得太淡。像村上春樹說的，錯開的描圖紙。要見了現在的朋友以後，現在的自己才能清楚起來，以一種重新對焦的模式。

所謂未來就是一直來一直來吧。心情低落的話就去看看淡水河。反正大江東去浪淘盡。心情好時也去，反正大江東去浪淘盡。但是嘿，淡水河是向東流去的嗎？生命能不能像紅磨坊的女主角，用力地活過然後死掉？將來回首看這一段青春時，會是岩井俊二《花與愛麗絲》裡曝光過度的色調嗎？燃完了最後這支煙是不是就會有答案？

無法體會馬勒那些悲苦與對神的誠意。霧大的時候在捷運裡看不見觀音山，濕氣重的時候叫人氣餒的瀏海無論如何也吹不直。最恨自然捲像老人家的風濕一樣精確。無意間找到的羊毛衫合唱團&lt;黎明之前&gt;，幾年前的古物了但實在是好東西。很想知道綿羊淋了雨之後會變得重嗎？沖泡速食麵時還是得蓋圖書館借來的書才會覺得好吃。沒有情人也理直氣壯地活得很好。

直升機飛過之後廣播的收訊變得不良，扭掉廣播之後樓下小吃店的鍋鏟聲夾帶著肉香味傳進來，關上窗之後屋子裡剩下自己的聲音。當所有的聽覺只有自己的聲音還存在，活著的感覺奇妙地特別清楚起來。

我們離開以後淡水河會依然義無反顧的奔流，一如在我們來之前。她慈悲而歲月的眼看得太多太多，不在意我們要訴說哪一段。而所謂的記憶的片段沒有開始與結束，是一塊塊湊起來會成為當時風景的零落拼圖。

在安靜的屋裡讀朱天心的《作日當我年輕時》，時空於是產生一點錯亂。好像處在那幽微又天真的年代，還沒有電腦、手機這些名詞，步調還慢，淡水的堤防還沒有建起來。朱天心嘆趕不上沈從文的時代，而她們的時代，在轉瞬間也讓我們錯過了。

但正如她說的，時代啊，我們也會有我們的。

畢業後找什麼樣的工作呢？十年後呢？十年後的我們又是如何呢？夏天的棒球賽，定要配著冰得透透的啤酒，這麼一來天底下最大的享受便儼然成立，花生米呢只能來一點，會胖的。如果我們有十年後，如果還在夏季裡看棒球時喝啤酒，如果煩惱之一仍是怕胖，如果最大的抱怨還是頑固的自然捲，如果對綿羊的毛還有興趣知道，那這將是我所能想像的最幸福快樂的日子了。

而一切能肯定的，只有Dear John將伴隨著淡水河無盡的流下去。

