淡江時報 第 703 期

**第二十三屆五虎崗文學獎/散文組佳作**

**瀛苑副刊**

文/劉幼梅 （中文四A）
  
  
家裡的牆壁近來剝落破損的相當厲害，雨水痕跡斑駁縱衡的養著點點青霉，有時候看著出神就會覺得那是一張臉，一張老臉，被歲月磨蝕無奈的那種。大概這情形有些嚴重，一家之主的爺爺原打算要在今年新春過後請人重新油漆的，抗議無用，一家之主的話像老人家當年還在當少校的時候一樣用呼告句結尾，卻沒想到牆壁還沒等來油漆老人家就不再能回來這個家了，沒有人想到。
  
　　從小養在身邊的年紀最長的孫女總像小女兒一樣的疼，聽過太多次，兩位老人家錯叫我為媽媽的小名，稱呼間也不是爺爺奶奶而是爸爸媽媽，那代表什麼意義我沒有想，或者也不用想，自然而然理所當然的就應該是那樣。
  
　　成長後第一次主動想和老人家談話是在陪同友人前去採訪一位老作家張拓蕪先生之後，原來故鄉是一滴忘懷不得記憶不能的淚水。至今二十一歲我還是不懂所謂老兵代表的身分或者意義，也有很多人不懂，只是平常少笑寡言的爺爺忽然的就停不住話來，從窗外蕩進來的夕陽斜斜染紅眼眶，原本不太討我喜歡的故鄉就剎那活了起來，我想，那是一幅鮮血疼痛的美麗圖畫。我應該再多和爺爺說說話，然而第二次好好說話的時候時間已經走過太久，什麼都說不出口。
  
　　老人家中風的那天似乎是在新聞騰鬧著要取消軍公教人員優惠利率的附近，聽說是知道要正式取消的時候便昏迷過去。只是聽說，奶奶的口述言傳，那時我已經為了準備大學課業而搬到淡水，到現在也沒有回去。
  
　　一開始並不知道是中風，一開始還不想相信是中風，最後無可奈何理解了病情也並不能完全接受。從威嚴的軍隊退了下來也還是家中的長官，卻被攙扶著被限制著被責罵著，孤單的時候會流下像是想控訴些什麼的眼淚，我偷偷看到。因此最早接受的還是照顧的人，那個時候透頂的糟，像一團流動不良的糾纏塊狀，每次回家不是掙扎穿過就是直接被擊倒，但是人生總是跟隨時間行走，不能接受總會被時間強迫接受。
  
　　平常的時間是三個人，人人人，爺爺奶奶我，直到去年團圓飯老人家因為高興團圓不謹慎摔了一跤，家裡就多了些來來去去的人，遠遊的大雁歸家無主的浮萍尋根水面，我想老人家內心是很高興的，老人家就像孩子一樣想要被疼。幫著洗澡幫著剪頭髮有人可以說說話，老人家終於也接受了這個病，偶爾起來走動當復健運動開始主動開口，雖然那時節也不是沒有煩惱，奶奶擔心著是不是搬到羅東給大兒子照顧；爺爺思考著是不是找小女兒回家來照顧，沒完沒了的無盡想的折騰，最後什麼也不選擇當一個選擇，情況看來沒有太糟，情況穩定好轉，大家便漸漸鬆了幫忙。
  
　　可是那時候我驚醒的反而冷靜，我說我們要去台大，我簽下「因路程遙遠，若患者不治死亡需自行負擔責任」的同意書連筆跡都沒有顫抖，然而救護車搖晃的用力連車窗外的景色都被模糊成一種無光彩的灰白，我握著老人家的手，看著因為暈車而不舒服的老奶奶，我說沒有問題。冗長的質詢連串的檢查，最後老人家送進急診注射了一罐糖水便緩緩醒來，所謂虛驚一場，或者也不是，還好奶奶在爺爺昏迷的時候趕緊打電話請朋友來家裡幫忙，還好我回家正好趕上準備叫救護車的老人家們，還好只是血糖過低引起昏迷而不是休克，太多的還好，我沒有祈禱卻原來當我試著說沒有問題的時候就已經形成一個宗教像是一種信仰。
  
　　老人家反覆說著我八十一歲八十一歲，一如當時急診清醒的隔天，他說他已經八十一歲，他想回家想和朋友一起吃飯。只是當時他說他還想活很長，不清的口語也像一種誓言；現在他卻哽咽的說丫頭妳以後要好好讀書，像一種迫切的最後希望。無法接受的人是誰，想逃出房間，房間悶的讓人暈眩，只能躺在床上的爺爺終年房間是不透風的蒸熱，而老人家的味道有點嗆，嗆進眼裡有點刺有點濕；或者想抓起老人家的領子，也許罵也許打，情況從來沒有糟過沒有人放棄為什麼要自己先放棄？明明可以活的很好為什麼要糟蹋自己？全身的血都熱在腦上，我曾經想了那麼久；我曾經那麼想說，然而我說我柔聲說我一定好好讀書你不要擔心，下星期還回來看你。我出門我離家，我什麼都說不出口。
  
　　說不定老人家還會懷念我這個孫女，大二暑假限定。那個暑假煩惱解決大半，住外幾要一年總算體驗獨立的辛苦，於是就學會了圓融的溫柔和一些照顧，我剪著老人家的指甲洗著碗；聽著奶奶的瑣碎嘮叨像是一種叮嚀的細語慢慢，聽著爺爺的笑聲像是一種稱讚，整個夏天盡是一些普通的溫暖。然而，我慢慢的不愛回家，大概因為今年冬天讓人感覺像要凍結的寒冷。
  
　　老人家不再願意走動，除了吃飯便鎮日的躺在床上，不知道何時開始，不知道什麼原因，沒有人問，沒有人想到假躺最終會變真躺，就這樣讓老人家懶過了整個寒假。開學後，雖然極其不願意還是照著慣例每星期六日回家，回到家就聽見奶奶報告爺爺的日常近況，已經不能動了，吃渴拉撒都靠著奶奶生存。
  
　　我想不管是誰都想要阻止過，沒有人想要放棄什麼，然而，爺爺卻先放棄自己了，我那麼生氣的幾乎要瘋狂的憎恨起來，也或許那只是對自己的憤怒的一種牽讓過渡，一如我整個寒假感到的焦躁不安與情緒不好，應該是自己的錯，然而當親戚問我未來想做什麼問我有沒有打工的時候，無論勸誡無論擔憂無論嘲笑，只能搖頭沈默以對放棄一切的自己才是最讓我感到挫敗的，我應該要清楚知道。我知道，卻忍不住的喘不過氣來，回到家就宛如看到自己已經放棄掙扎的泥濘依然扎根生長牢牢不離。
  
　　到了最後的最後一切也已經無所謂了，爺爺雖然這麼的不願意不快樂，睡在房間的臉卻這麼安祥，我想起以前的房間是終年不透光的曖昧昏暗，像掐人窒息的無風的手；現在這裡有些光，有敞開的窗戶，牆壁是光滑的新，這會讓人想和他說說話。只是我還是沒有說，或許下次來，等我能夠鼓起勇氣努力突破困境可以鼓勵老人家再說。
  
　　家裡的老牆壁依舊沒有油漆，家中的主人不在，我們這些小嘍囉估計也懶的花費精神去處理它，只是以前總覺得那些滲透的雨跡像是皺紋像是斑點像是淚痕，現在已經不再那麼想了，沒時間想，時間和無奈在世界走的那麼快。
  
　　聽說爺爺在羅東的安養院經過復健已經稍稍能走路了，再好一點大舅舅便會接他回家，回宜蘭的家就近照顧，老人家還是想回原來的家，想念的痛哭一場，大概那已經是他第二個故鄉，可是已經被勒令不能回來，如果回來沒有人能勸的動他走路活著，一家之主到了兒子家也只能當個客氣而聽話的客人。可是他這麼難過，我想，不想要改變也要改變的，不能接受的最後也會接受，可是比起這些來，如果我能做的到的話，我還是希望告訴他，當作被騙也沒有關係，其實我們始終向前而行。