淡江時報 第 737 期

**第24屆五虎崗文學獎�散文佳作：臉**

**瀛苑副刊**

◎文、圖�謝慶萱（英文四）
  
再一次地，我在美容院的更衣室裡，褪去包覆身軀的首飾及衣物，赤裸裸地站在全身鏡前，將臉湊近鏡面，仔細端詳自己的面容。T字部位油出得兇，粉餅也無法完美遮掩蘿蔔坑似的毛孔、鼻頭粉刺、以及怎麼也擺脫不了的黑眼圈…我左眼的睫毛塌了，末端還帶著刷不均勻的微小結塊，口紅也早已被舔乾淨了，露出龜裂暗沉的裸唇。我試著睜大自豪的雙眸對鏡子微笑，卻只看到一個骯髒醜陋的女人。
  
套上美容院提供的粉紅色浴袍後，我踩著鋪毯子的樓梯來到二樓，走廊上並排著許多獨立的小房間，裡面簡單地擺放著一張床，只有一處微弱昏黃的暖色照明，四處瀰漫著精油的香味，卻因封閉環境，空氣是溫暖但濃濁的。我聽從美容師的指示，往走廊最盡頭的房間走，沿路經過兩三間房，不經意地往裡頭瞥見一個個敷臉的女人躺在床上，全都穿著相同的粉紅色浴袍、並將頭髮梳齊用毛巾包裹，毫無動靜地平躺。
  
來到最後一間房，我摘下眼鏡放在床尾然後躺好，讓美容師將我的頭髮全部往上梳、用毛巾包好，完整裸露出整個臉龐，沒有一絲頭髮的遮蓋。同樣換上粉紅色浴袍的我，現在看起來和其他房間裡的女人沒有兩樣。
  
  
美容師用卸妝油塗滿我的臉，輕輕按摩，將彩妝和空氣的髒污溶解。我討厭油膩的感覺，臉上或手指，無論再細微的油膩，都令我神經緊繃得難耐，如同睡在好幾層被褥之上的真公主，整晚為了身下的豌豆輾轉難眠。她用溫熱的濕毛巾拭去一臉的髒油、再用潔面乳洗淨的瞬間，我感到一陣釋放，油膩感消失了，為了讓眾人讚嘆而精心妝點的臉也消失了，剩下一張素淨的臉孔，所有瑕疵一覽無遺，但沒關係，這是隱密的房間，沒有別人（特別是男人），只有一位美容師看得到。
  
她為我抹上按摩霜，用指腹輕柔地搓揉掉角質，從額頭、眉骨、鼻樑、人中、兩頰、到下巴，仔細地撫遍每個角落，讓細屑從臉上脫落。她陌生的手毫不避諱地在我的臉龐及頸側來回，即使是親人也未必有如此親暱的舉動，遑論朋友。但此刻，我乖乖躺著任憑這個陌生的女子宰割，這股莫名奇妙的信賴感是從何而來？我僅僅裹著一件單薄的粉紅色浴袍，動也不動地躺在她面前，被濕巾覆著眼，彷彿將自己擺在祭壇上。如果她突然發了瘋，拿鹽酸往我身上倒，或抽出刀子亂砍，毫無防備的我肯定身受重傷，甚至當場死亡，這種假設也非完全不可能。然而我並不懼怕、也不防備這樣的可能性，只因為我是她的顧客，至少在這兩個小時內，我幾乎可以確定她會為了賺取這幾百元對我十足忠誠體貼，不會玩心機、耍小手段。但在這兩個小時的利益關係結束後，假設戰亂或飢荒來臨，誰也不敢保證她會不會踩著我的屍體求生存？儘管如此，我還是深深信賴著奠基於幾百元之上的短暫關係。
  
  
其實我從來不知道今天是哪位美容師為我服務。進入房間摘下眼鏡後，近視很深的我總是躺著閉目養神，靜候美容師進來。然而在整個護膚的過程中，也沒有睜開眼睛的機會，結束後美容師通常在我起身戴好眼鏡前就逕自離開房間了。這樣全然陌生且幾近黑暗的情況，有時反而讓我感到自在，因為她不認識我，我也不認識她，我們無須交際應酬、說太多表面話，我也不用介意自己在她眼中的形象如何，因為每個顧客在她看來都一樣，不過是一具具素顏的胴體。如同禮儀師在殯儀館看慣了屍體，個個身著素色衣服，沉默平躺，像是睡著了，而死者當然沒有必要再在意自己的姿態、面容是否美麗優雅如睡美人。
  
就是因為此般奇特又微妙的關係，在這個用香氛、燈光、音樂製造出的慵懶氣氛中，女性所有的憂愁煩惱，甚至一些永遠不為男性所知的想法及秘密，都會對美容師傾吐，而女人之間強烈的同理心總是引起共鳴。
  
有時我會無意聽到隔壁房間的太太不停向美容師抱怨家裡那口子多不爭氣，沒加薪就算了還差點被裁員，小孩也不好好讀書考個好成績，害她在鄰居面前沒面子，什麼東西都搬不上檯面和人比…要不然就是熟女感嘆著好男人都死光了，家人又逼婚逼得緊，好不容易有個交往許久的男友，原本以為終於能安定下來，結果多年感情終不敵另一張年輕美麗的容顏…說到傷心處不免哽咽一下，而美容師只能同仇敵愾地幫著罵：「男人都這樣，沒一個好東西！」接著柔聲安慰道：「唉呀妳要看開一點，妳還年輕，好男人再找就有了…」卻絲毫沒發現自己前後兩句話互相矛盾了…
  
人有時未必會對自己的枕邊人、親戚、或知己好友說真話，卻在一個陌生人面前吐真言，將自己最真實的一面坦露無遺，沒有討好、隱瞞、或言不由衷，感覺像是告解或自白。我想起日本作家江國香織《甜蜜小謊言》書中有一句：「人只對想要守護的人說謊，或是打算守護的人說謊。」這句話看似矛盾，仔細想想確實如此，至少在這裡的女人們就是這樣。
  
  
「你有男朋友吧？」美容師輕聲咯咯笑了一下，就像是國中小女生們互相挖八卦時會發出的曖昧笑聲。她正用美容棒把我臉上的粉刺挑出來，由於內包粉刺，必須先用尖頭在皮膚上戳一個小小的洞，再用另外一端把粉刺擠出來，因此尖銳的刺痛感讓我鼻酸眼睛紅，右手緊緊握住左手，讓指甲嵌入掌心，試圖分散一點痛覺的注意力。
  
「沒有耶。」
  
「真的嗎？少開玩笑了！妳這麼漂亮，又有一份不錯的工作，怎麼可能沒有人追？」她發出戲劇性的驚呼，隨後又笑了笑，但此刻我只在乎眉心那顆剛被刺破的痘痘。
  
  
像這樣的讚美，無論是諂媚還是真心的，對我來說都不新鮮。當我還是個穿著小洋裝的女娃，就常被大人誇可愛、聰明、乖巧，隨著年齡增長，漸漸受到異性的青睞，這類讚美仍然不絕於耳，它們就像一顆顆美鑽寶石裝飾在我身上，讓我看起來總是耀眼亮麗。
  
但是我很快就發現，不夠不夠…一點都不夠！還要有更多的認同及讚美才行！不然我無法被看到，我美好的一切都會被掩蓋！如果我真的有大家所誇的那麼好，為什麼我身邊永遠會出現更好的女孩呢？為什麼我不能是所有人的中心呢？為什麼男人的目光不會久駐在我身上呢？
  
  
在我工作的部門有個男人，他的外型或許不是出類拔萃，但氣質卻很迷人。
  
他既有才華又體貼，同時令人看不透，彷彿他背後有許多故事，但沒有一個故事與我有關聯，這點讓我隱隱不悅。我對他的感情稱不上愛戀，卻無可否認一直不由自主被吸引，或者剛好相反，是我迫切地想吸引他注意，才會覺得自己被他吸引。能受這樣優秀的男人注目是光榮的，當他把視線停留在我身上，或是讓我的身影充滿他思想，這等於證明了我的魅力；如果再和他熟稔親密一些，就有可能成為他光鮮亮麗生活的一部分，我們將會是同一個世界的人。也許我就能和他聊聊爵士鼓、貝斯、攝影的構圖或電影的運鏡，而不僅止於寒喧和公務上的交流。
  
然而，我漸漸發現，能和他暢談交心的卻是另外一位女同事。她的微笑有小虎牙和酒窩加持，嬌小的身型和天真的說話方式，時而惹人憐愛，時而讓我覺得做作。她經常有意無意地在閒聊中炫耀著他們的交情，人畜無害地笑著說：「下次也和我們一起去吃飯看電影嘛！我很希望妳一起來呢！」但赴約之後，我只能在一旁當親善大使，滿臉笑容但沉默不語，看他們聊得不亦樂乎，沒有插話的餘地、無地自容；雖然那個男人依然保持著絕佳風度，基於禮貌向我攀談幾句，但我看得出來他根本不以為意，彷彿他腦內有一本名為「如何敷衍不感興趣的女人」的手冊，裡面列滿各式各樣膚淺的問題，像是「妳有養寵物嗎？」、「妳是哪裡人？」、「妳住哪一區？」……每次和我談話，就只是反覆把這些問題翻出來用，能拖點時間就好，答案一點也不重要。而她的盛情邀約好像只為了親眼看看我有多狼狽尷尬，好在心裡大大羞辱我一番。
  
  
我聽到美容師轉開罐子的聲音，薰衣草的芳香隨後傳來，她開始幫我敷膏狀面膜，一杓一杓均勻地塗抹在T字部位和雙頰，然後推開，冰冰涼涼的觸感像面具般覆蓋我的臉。據說薰衣草有鎮定、修護、淨化等效用，能讓黯沉的肌膚恢復明亮光澤，我彷彿可以感覺到臉上的面膜正慢慢滲透至肌膚底層，大肆發揮其功能，一點一點活化並修護組織，將黑色素淡化，使我的肌膚從裡白到外，恢復成嬰兒吹彈可破的美肌，我的黑眼圈、雀斑、黯沉等問題都會消失，美麗的雙眸在白皙肌膚的襯托下會更顯得靈氣逼人，她的酒窩和虎牙還算什麼呢？
  
  
整個護膚程序終於在美容師為我擦完乳液後結束，我緩緩起身以避免突如其來的暈眩。當我戴好眼鏡，美容師不出所料地已經離去。再次回到更衣間，我立刻貼到鏡子前檢視自己：臉頰平滑有光澤了些，所有粉刺都被清乾淨，泛油光的T字部位和乾荒的兩頰也平衡了，狀況比兩個小時前改善了許多，我忍不住對著鏡中的自己莞爾一笑，啊…真美！這才是眾人讚美焦點的迷人女孩嘛…
  
跨出美容院的瞬間，我感覺到一陣清新舒爽，彷彿身心靈都被徹底洗滌，既純淨又美麗，一切都像新的，所有舊事都已隨角質被磨去。我掛著天使般純真美麗的笑容，跨著自信滿盈的步伐，推開大門。

