淡江時報 第 511 期

**那三個玩意兒**

**瀛苑副刊**

農曆七月，是敏感的月份，尤其在台灣的南部，迷信色彩更是濃厚：晚上儘量避免出門，不宜婚、喜，更不要去水邊玩……街道滿是黃紙飄揚，灰燼裏火星在柏油路上暈眩翻滾；我老分不清是柏油燒著灰燼，或者灰燼燒著柏油路；綜藝節目盡是說鬼故事的單元，我看了一小段，便有一個星期的時間不得好眠，半夜將近一、兩點的時候便會自動醒過來。
  
  
　我擔心身邊會多出一個陌生「人」，也擔心背後的牆上會冒出一個人臉的浮雕，並且像活著一樣地表情生動，或者是上邊因為擁擠而半開的櫃子細縫會露出一隻眼睛瞧我……於是我將房裡的大燈打開以便視察，每晚總要視察到五點，天色有點明亮了，才會安心睡去。今晚仍不例外，我見了天色漸漸翻白了，才有睡意，視線模糊了，但耳根子卻異常不清靜──似乎是三個人的交談，但像是壓住喉嚨的發聲，說秘密的方式又或者是擔心干擾了別人的閱讀，或者睡眠，沒錯，是這樣的……睡眠？思緒至此，我這才清醒起來。
  
  
　三個……一個很好奇地把玩著我的南瓜燈，一個則拱著身子在梳粧臺下看那幅我覺得俗氣而不登大雅之堂的金箔畫，還有一個則坐在矮椅子上努力地晃動兩條腿，像是重要的例行公事。他們頭很大，像二十一吋電視機的大小，而四肢卻十分短小，個子很矮，只有五十公分左右。若不是出現的時機和方式，他們真的像人，卡通式的小矮人。我猛然想起，朋友曾問我，我遇鬼了，會怎樣？有非常多種選擇，我選擇和它說話，她喜出望外雀躍地說：「是啊！真準！這正是水瓶座的人的回答。」為了不負水瓶座的本性，我該試著和他們說話，也好先發制「人」，正當我努力蒐集恰當詞句之際，坐在矮椅子上的「人」發現了我，開口了，和之前的低語截然不同，他發出的聲音是極度尖銳而纖細的，但不是尖叫那種不悅的聲音，彷彿細針一樣在空氣中傳播，傳入耳裡好比挖耳朵地搔癢：「喂……你知道的吧？」「呃？」「那消息……關於高雄火車站改為高雄車站的事。」我十分錯愕那玩意兒的開場白竟是如此無厘頭？那一刻他們活像台語鄉土神怪劇裡的人物──一蹬！就消失了，連風也不起……經過一整晚的折騰，還是抵不住疲勞的高牆，垮下了，四周總算暗下來、靜下來了……
  
  
　隔天早晨，我自動地將昨晚的奇遇歸納為夢境，如同往常前往楠梓火車站到高雄的補習班去，睡眠不足的緣故，在候車處就覓了一個位子閤眼，隱約中又聽見昨夜夢境裡那會搔癢的尖聲，撐開眼，竟又見那三個影子！搖搖晃晃地盪進了車站，我瞠目結舌地撐紅眼睛環視四周的人，希望他們意識得出我的求救，但卻發不出聲來；而四周的人似乎不覺任何異狀：打盹的人依然規律地點頭，好比默許他們的存在，交談的人仍然不止地發出一陣陣不規則的聲浪，發呆的人還是封閉地望著腳前的地板，偶爾抽動一下麻痺的腳，也有一兩個人回應我的眼神，但卻很不客氣，嫌惡的臉色是屬於抗議性質的──別盯著我！求救無門的狀況不僅不改善，甚至險些要被貼上「神經病」的標籤。或許恐懼基於陌生而起，經過兩次的見面，恐懼也漸散去了；仔細端詳那三個玩意兒，實在沒有一處值得恐懼的條件，反而是顯得……可笑！二十一吋電視大的臉上卻粘上異常袖珍的五官，五顆紅豆的排列組合，並縮成一團，遠看，簡直分不清那是五官，或者一官。因為比例的不勻稱，走起路來搖搖晃晃的，速度很慢；除了負荷的位子不同，活是孕婦一般行進，隨時就要跌倒一樣，一點都不具威脅性。我現在不但沒有一絲害怕，反而對他們很感興趣，遂像拍攝生態紀錄片的方式偷偷窺伺他們。儘管五官難以分別，從他們的動作中便嗅得出不悅，其中之一用枯枝一般的手揮舞宣傳廣告紙搧風，還有一個則不耐煩地扯著領襟，另外一個索性不移動，圖口喘息。他們的「一官」很明顯地在扯動，是很不開心的表情，而且不停地發出令人發癢的聲音，像是抱怨：「沒有冷氣真要人命！沒有冷氣真要人命！」這句話倒挺合乎人類的邏輯，也算得上某部份族群的慣用語，好比e世代，因此感覺更為貼近。接著我不確定他們是否真的看見我了，但他們確實一晃一晃地往我的方向靠近，非常奇怪地，我竟也不閃躲，以他們行進的速度推算，我一定有足夠的時間逃脫，但我並沒有那樣做，反而像是老朋友一般默默凝視著他們，象徵迎接。
  
  
　他們在離我不及一個箭步的地方停留，就開始互相交談，我現在大可不必採取窺伺法，照我們交隔的距離而言，如果我願意，大可以加入他們的行列，況且很顯然地，他們並沒有惡意。「太誇張！太誇張了！竟沒有冷氣！」「你應該要明白，這是一個落後的時空，我想你唸過歷史的。」「哎……不像我們那年代……」它隨即要脫口說下去，卻被另一個嚴厲地制止：「e晶圓，你打算犯法啦？說好不洩底。」「沒錯，也不能加以干涉，這是規則。」那名叫e晶圓的傢伙受了他們指責，自慚地低下頭怯怯地：「好險！也沒說什麼，也沒說什麼嘛……」可能又是水瓶座天性作崇，好奇心驅使之下，我打了岔：「那年代是什麼年代呀？」突然地連自己也嚇了一跳，語畢便裝作毫不在乎去了，他們也不全然不理會，好像就是e晶圓那傢伙開的口：「你帶我們買票去吧！」我竟也自然地反應起平日買票的程序，並不打算甩開他們，或許潛意識是喜歡他們，也覺得有趣。每天楠梓高雄來回，買來回票會比較划算，有折扣，然而來回票以及折扣並不是機器的能力可及的，所以必定得走向售票窗口，我明白未來這些名稱叫做窗口的東西會逐漸消失，機器會取代人類，甚至能力更甚於人類，屆時我們都必須向機器買票，就好像台北的捷運站。我們向機器要求存錢、匯款，向機器買東西，機器會替我們煮飯、烹飪，我們再也不需要彼此聯絡，我們只需要和機器交朋友、玩耍，設定為服從自己的朋友，所謂的情緒智商將也不復存在。對於我這個電腦白痴，未來的進步將會是一件多麼可怕的事……
  
  
「吱吱哇……吱吱哇……那裡有犯人！」「哪裡有犯人？」橫來一句指控，我趕緊束起戒備狀態，哪裡會再去想未來。矮人的手指向窗口方向猛戳去，若非神色緊張，這樣的動作很像小朋友要求買玩具的模樣，況且他們是那麼的小……「那是窗口，是售票人員服務的地方。」「你是說，妳們得向人買票？」那聲音逗我發笑，好癢：「那、那……那是當然的。」我的回答並無不妥，但卻引起他們的議論，就像蟻工一樣交頭接耳：「向人買票？我從來沒試過耶！好新奇！」「但那也顯得浪費人力，人類太辛苦了！」「他們的科技還不發達，這種苦是必須受的。」受苦？新奇？我發覺他們的身分似乎比一般的鬼魅還不單純──即使是鬼魅也不該為這種事情感到驚愕才是，況且口口聲聲的「人類」，以及他們的世界似乎存在著某種機制和規則，我總覺得他們和我們應該有部份的親戚關係。
  
  
　他們隨著我進入月台，我也很有默契地放慢腳步，慢得可笑，像是默劇裡的小偷似的躡手躡腳；我敢說，所有的人都當我是個道地的瘋子，我可不在乎。一路上他們直道新奇，依我看，嫌惡的成份倒比新奇多一些，我看得出他們一直在忍耐，儘管他們一直壓低聲音：「怪不舒服的，幹嘛要來呢？在我們那兒多好……」「是啊！起碼不必自己走路，我已經有五年沒走那麼多路了！」「喂！你們可別忘了，這是工作！你們花錢的時候就沒想到這些苦！」「e碟，話不可能這麼說！我們是摩登人，可擔不起古人這些粗活！」我似乎開始聽懂了他們的邏輯：「粗活？這不過只是走路罷了。」隨意的一句話，他們顯得驚慌失措，又極力妄想揠埋。我知道他們不願意觸法，況且他們也不是故意的，法官會明白的，我應該不算過分。
  
  
　上車之前，他們望著電車，很陌生的：「這是什麼？」「這是電車。」「電車？哦！我得算算年代……」電車的警鈴響了一陣子，在我們都就定位之後，那使人發癢的聲音又發問了：「怎麼還不關門？」「車長得等所有的人都搭上了電車才關門啊！」「那多浪費時間呀！我們沒有必要為陌生的人浪費生命，時間是每個人很珍貴的私產，打擾延誤別人的行程可是嚴重的罪呀！」多麼自私的想法……我錯愕這三個可笑、行動蹣跚的玩意兒，內心竟如此自私。e晶圓說話了（我開始能夠分別他們了）：「就像是你們的捷運，鈴響的時間就是期限，超過期限的人就得退出，這是法律。這樣比較好，凡事有個準則，誰也別犯誰！」「沒錯，沒錯！捷運是比這個好，這個……哦，叫電車……電車早該被淘汰了！捷運實在是方便多了。」雖然捷運對交通的貢獻不容否定，但我還是覺得電車和火車比較富人情味。
  
  
　去年九月，為了唸書，我第一次到台北車站搭捷運，我感到奇異，四周的環境好像被按下放映機的快格按鈕似的，快了四分之三倍，尤其在台北車站裡，這交通樞鈕心臟裡人潮洶湧的情況更加倍了快轉的可觀，只有我，不在這場戲之內，步調十分乖違，不受快轉的影響；明確的說，就好像特效一樣，另外貼上去的，和周遭的人不在同一個時空，但卻又不全如特效那樣可以置身事外──我被人潮淹沒，即使我不移動，人潮也迫得我非移動不可，就好像溺水一樣，我失去了方向，卻仍舊移動，隨著浪潮的方向移動……首次搭捷運的經驗是失敗的，捷運鈴聲響了，我花了大約兩秒的時間才會意辨識過來，接著我看見捷運的車廂門敞開，正準備向前踏去，就被周圍的人一股腦地彈開，眼見一窩的人都以跑百米的爆發力往那窄門擠去，原來演唱會裡的戲碼天天可以在捷運站裡觀賞完，不一定需要看晚間新聞。我懷疑台北人究竟懂不懂語言，有一句：「切勿爭先恐後。」很盡興地觀賞完，便要上車，車門卻無情地關上了，連關上門的聲音都沒聽詳細，捷運又追魂地飛了，這列車的車長今天心情很不好喲……漸漸的，我開始明白捷運是不等人的，更沒有車長這回事；久而久之，我也成為影片中的一員──快轉走路、快轉買東西、快轉說話……並且一聽見捷運的鈴聲便反射性地擠去，一點也不勉強，屢發屢中；就好像被苗疆殺人娃下了蠱，拍一拍鼓，便不由自主地開始特定的行為，一點也不勉強。有現在的成果之前是經歷過一番掙扎的。我後來明白正常走路、正常說話、搭不上捷運，那叫做「鄉下土包子」，於是我努力跟上，我得證明我並不土，但是我不喜歡捷運，有好一陣子午夜夢迴總是聽見捷運車廂裡到站的報站聲音，好像先是國語、台語、客語，最後是英語。於是我開始有適應兩種環境的機制，回高雄就恢復正常，到了台北總要先聽見捷運的報站聲音才又戰戰兢兢起來。高雄火車站改為高雄車站的事實就像一個警訊，不知道某些人是在窮開心個什麼勁？若是全台灣的人都被快轉，那我何時才能休息？
  
  
　隨著情緒的高昂，車子的速度也跟著快，原本清楚可見的窗外風景，漸漸模糊了，風景成了色塊，又接著從色塊拉成了許多線，是彩虹線，一絲一絲不同顏色的線，進而線都被扯斷了，色彩混為一色，很難明確說出那顏色……花了眼睛，才回過頭來觀察車廂內的情景。哪知道？滿車的人都成了那玩意兒！現在的局勢，倒是我成了鬼怪，但所有的e先生、e小姐並不畏懼我（我說過，情勢逆轉了），反而顯得很友善，而且熱情，但這不代表我會非常心平氣和地對待現在的狀況：「這是哪裡？這是哪裡？你們把我變到哪裡了？」e碟連忙安撫：「在過去，我們不能夠洩密；在現代，我們也該告訴你了，更何況妳是一個不錯的導遊。」他的善意無法交代清楚現況，儘管我是一個脾氣不錯的人，我還是不容許侵犯：「所以呢？這是哪門子的回答！」「這裡可以算作是妳們的未來，妳現在搭乘的就是磁浮火車，我們三個則是列車的管理員，因為工作需要的關係而被要求回到過去，監工高雄車站的捷運發展，這將對我們很有幫助，感謝妳的幫助。」「我，我……我不適合這裡……」「我明白，這只是一趟免費的旅遊，算是回禮！」可能來得突然，又或者是我非常不適應這個未來，這火車飛快地幾近察覺不出一點晃動，但窗外的景色卻顯示我們的速度正像子彈一樣發射，這樣的進步也許需要好幾百年的累積，要我在瞬間之內接受，這負荷實在太沈重了，連空氣都不對勁。這裡的人，也就是未來人，說話間間斷斷的，十分簡潔，好似話還未說完，又接著說；儘管我還是懂得那意思。也許我們年代說的話還是太多語助詞，雖然我們離「之乎者也」的年代已經很遠了……我的恍忽也許很不禮貌，e晶圓趕緊打圓場：「怎麼？妳不相信？我就是這列車的車長，瞧我大顯身手！」
  
  
　開始報站了：電子城到、基嗚呱哩呷嘻咪……我忽然有些好奇外面未來的世界，瞧瞧也好，就在車速驟減之際，e晶圓的一官卻開始扯動，和我第二次見他的模樣一樣，是不悅的，但非嫌惡，而是害怕：「糟！糟了！我搞砸了……」門開了，我還來不及一探外界的環境，就被來自四面八方的鼓聲給怔住了，也好像不是：移動的，愈來愈近……愈來愈響……愈來愈複雜！「整個列車的門只開了這扇，再不逃，我們都遭殃！」「啊？什、什麼？」話沒說完，我就被壓垮了，就像第一次遇見他們的那一夜──高牆垮下了。這次不是意識上的，而是硬實實、活生生的人肉的牆垮下，垮下的人牆又紛紛一疊一疊地堆高，形成又一更堅固的人牆，不斷地向下垮呀！向下垮……這形成的時間實在太短暫了，以至於還來不及感覺痛，就先喊出來了，因為恐怖、恐怖是比疼痛更真實且更永恆的意象……哇……
  
  
　「起床！九點了！快點！」媽媽就喜歡用大嗓門叫我起床，平常我會覺得真不夠意思，嚇死人了！今天我倒感激她適時解救，原來虛驚一場。我循著平常的習慣刷牙洗臉，之後又窩進媽媽房間看她保養抹臉，我也抹，但並非真的基於想保養的心態，而是和她瞎扯淡一番，順手也學了起來。她說：「今天妳要去補習？」「是啊。」「不過，妳知道那消息嗎？」「呃？」「關於高雄火車站……」