淡江時報 第 1156 期

**淡江x台大 舞樂返照被遺忘的礦工路**

**趨勢巨流河**

文／林育珊

<br />

空氣彌漫寒冬裡氤氳的雨氣，耳邊傳來水潺潺敘述故事的景聲，舞台燈光落下，聚焦故事情節的節拍裡，反射淚光裡動人的容顏。一場傳承與跨領域的演出，在淡江通識核心課程中心助理教授吳文琪和台大創新設計學院兼任助理教授蔡佳芬帶領非舞蹈、音樂科系學生，將猴硐文史館裡的礦工記憶抽絲後，不斷反芻礦坑裡的血淚史，共織共編共舞出這場〈返照〉——以礦工生命、舞蹈與音樂之間的對話。

這是淡江通識舞蹈藝術知能服務學習「身體語言與環境探索」課程，聯合台大創新設計學院「音樂合作的藝術與實踐」課程，首度跨校跨域合作，透過自我生命與礦工生命、舞蹈與音樂之間的對話，作集體創作藝術展演，展現本校八大素養「美學涵養」的教育內涵。課程設計旨在讓擁有不同生命經驗的人們，集體創作出的一場由外而內、由內而發的藝術展演。除傳達對猴硐礦工生命故事的反思，也表明對於藝術離不開自身生命作為創作主體的主張。

淡江與台大學生將礦工的故事展演在淡江文錙音樂廳和猴硐文史館的舞台，投影到觀眾心中，也照亮這條被遺忘的路。

<br />

#### 五組舞樂共創 演繹礦工心聲

第一幕的表演者用柔和的嘻哈音樂，扮演著說書人的角色，敘述〈在路上挖〉的生命，藍紅光點亮舞台的故事，說書人翻開這歷史長河，璀璨卻心酸的故事，是沒日沒夜工作，好在有一起挖礦的夥伴，還能相信日子有天會好起來，沒沒無名的人有天也會被看見。這樣的生命就如同熱愛藝術的青年，共鳴彼此的靈魂。

下一幕是〈過往雲煙〉的回首，在沒有陽光的礦坑裡，水聲潺潺的歲月，旋轉穿越到過往歲月，拉回到當時的時光，來到那些年的日子，在節拍重落的時刻，用盡全力一步步工作，疲憊的身軀顯現出工作的辛勞。突然，危險的紅光，普照在舞台的每一處，一席白布，沉默敘述受傷的日常。再次旋轉之後，輕快的舞步與溫柔的旋律，回到此時，過去的種種是談笑風生，是璀璨的篇章 。

再下一幕〈邊線〉，高張情緒的闡述礦坑裡危機四伏的環境，蔡老師更逗趣的說：「請觀眾繫好安全帶。」礦車行駛，礦坑裡的回音，忽明忽暗敘述煤礦產業的輝煌史，也時時警惕著危險伴隨著工作，「努力生產，安全為先」。累積光陰的故事，一層層堆疊故事的高潮，在高壓工作環境，吶喊「安全為先」。提高警覺，防範未然，互相拉扯的動作，展現安全與經濟的衝突，也如實呈現這份工作的艱困，團隊間相互扶持提醒，更是展現危險就在邊線的畫面。最後以紅光為主景轉為白光，彷彿從警惕不工作環境下來後，釋然放鬆的心境，也是大家對安全下工的追求與渴望。在面對意外發生時，也能學會放下，這課題。

倒數第二幕，由該堂課的助教帶來〈魂離合〉的現代舞，創作音樂的同學戴上聖誕帽，以女性的元素，藉著柔和音樂說故事，緩緩鋪陳，慢慢向前，從礦坑外走到礦坑內，辛勤的工作，生死離別，散去又再次相契合，釋然。純音樂的歌頌身體與心靈轉折，歲月推著往前的記憶，撫慰著傷，「現在過的好不好」，對天上的魂說，也對地下的人慰問。

壓軸演出由吳文琪老師跳出抽象的礦工情緒〈掘覺〉，在挖掘的生命歷程所有的感覺。和煦的黃光，聚焦於情緒，從地板而生的舞蹈，定格的挖掘動作，是勤奮工作的展現，在時光的流淌裡打轉旋轉，有淚有笑，彷彿能看到礦工生命裡的累與淚，到惜與喜，終於的圓滿的情緒絮語。

<br />

#### 夜滿滿感動 站著看完表演

在猴硐演出當天，外頭狂風暴雨，原本搭建在戶外的舞台，早已宣告骨折，在老師和礦工爺爺奶奶努力爭取之下，最終順利把表演帶進了礦工文史館的三樓。只是文史館的場地無法容納太多座位和觀眾，表演的當下不少民眾站著看完表演，當下也都紛紛拿起手機，紀錄這場演出，收藏這份感動與音舞交織的生命力。專注的眼神，盯著舞台上流動的生命故事，潸然淚下，偷偷地拭淚。

區長致詞時說道「今天來到現場時，車位已滿，非常感動，這棟文史館是由煤礦跟木頭，沒有釘子，搭建起來的，這之間的關係就像舞蹈音樂結合，沒有隔閡。看到學生能把礦工歷史文化發揚，在瑞三礦坑的原遺址，別具深遠的意義。」阿城是在地人，這天也來到現場看表演，他說：「覺得很棒，可以再發揚光大，去更多地方演出。」觀眾郭鍾慧女士則說：「看到學生的創意無窮，很有生命力，呈現厲害。」

落幕之後，掌聲雷動，外頭的雨聲顯得格外小，淋漓盡致地演出不僅獲得礦工的肯定，也拾獲滿是感動的淚水，溫暖了在場的觀眾。

<br />

#### 音樂創作跨刀 舞樂磨合中成長

創造音樂的台大學生談起這次合作都頗有感想。外文三楊博文分享：「這次跨領域的合作是第一次嘗試，在現代舞跟嘻哈之間磨合給了團隊不少挑戰，雖然講師給了範例，但在柔和的古典感與偏節奏感且注重歌詞的嘻哈音樂間，仍難以找到平衡，舞者與音樂創作者對拍點的理解也不相同，過程頗為曲折，但感受到新奇。雖然相比在淡江的演出，猴硐因為場地因素，容易被回音干擾，但過程是難忘的體驗。」生傳四許理淨：「第一次因為生病沒能出席，但這次跟之前上課感覺很不同，感覺像場有在跳舞的音樂會，過程中感覺到新奇，也面臨溝通的障礙，或許是之前街舞的經驗，有習慣的固定模式，反而在心態上難以放開，因此成了障礙。在音樂與舞蹈的語言上，也出現了不適應的溝通，音樂的人用節拍敘述拍點，但跳舞的人用第幾秒來表達，彼此間相互磨合了許久，是特別的體驗。」

談到過程，蔡佳芬表示，這次合作過程最困難的點是音樂與舞蹈的結合，同一段旋律對不同人而言是不一樣的理解，對於舞蹈者容易被音樂的旋律牽引，但是做音樂的夥伴要的是旋律上的拍點，這樣理解的歧異是可以被理解的，後來是由音樂創作者講述自己的想法，讓舞蹈能慢慢與音樂融合，這樣的發現是難處但也是新奇之處。另外，音樂習慣以歌詞描述故事，而這次的舞蹈是抽象的感受，因此把歌詞拿掉後，對於做音樂的學生是一大挑戰，最後的演出能聽見不少的聲景，去營造環境，用不一樣的方式去呈現。對此，有不少學生也一再回訪，對於某些關鍵詞頗有感觸，也從中在感動中創作。這次的演出真的不容易，回憶起過程中的磨合與相容是有笑有累，舞蹈者不希望有歌詞，「唱嘻哈的同學認為沒歌詞的嘻哈怎麼是嘻哈？」最後在不斷調整之下，唱歌的同學像扮演旁白的角色，也隨著舞蹈與旋律的流動融合在一起。除此之外，音樂創作者在舞台上的肢體也是教學的一部份，如何讓舞台畫面和諧，也是這過程中發現的小課題。

<br />

#### 【專訪】一堂超過100小時的通識課 吳文琪開發學生舞蹈創作

文／賴映秀

<br />

一門通識課在兩個月之內，上了超過100小時，除了每週課程，還包括五個週末與台大跨校跨域舞樂創作及兩場校內校外成果展演，修課學生從23位一路滑落，最後只剩下15人修完。吳文琪在最後一堂課忍不住問學生：「如果我們還有下一次，你們還願意來修嗎？」

她回憶那天在整煤場成果展臨時搭架的燈光下，第一組學生們步入臨時舞台，微弱的燈光打在他們臉上，幾乎都沒有舞蹈底子的他們，在舞台微笑互動的表情，「那樣的笑容是我沒有看過的。」這組的曲目是〈在路上挖〉，平時練習時，她感覺他們似乎好努力也挖不到，但那天他們居然「很輕鬆挖到了」，完全融入那個場景。「無形的力量，那裡有礦工的文物、工具，有生命有故事有歷史，在那個氛圍下，彷彿同學本身就是礦工。」

還有另一組學生突破自我極限，忘我地向後翻轉，變成另一個人似的。覺得難以置信，眼淚已飆下臉頰，她看到幾個觀眾在拭淚。

印象最深刻的是當採礦現場的聲景融入音樂，「主唱的聲音從很高往下降，整個身體跟著下去，那種帶入感，一直鑽到地底下，又再拔起來⋯⋯」彷彿深埋在地底幾千年的煤礦，連同它（礦工議題）一同挖掘出來，呈現在人們眼前。

猴硐場當天，一早看到刮颱風般的風雨無法在廣場已搭好的舞台上演出，就不斷協商、尋找場地，最後協議在整煤場三樓，只能承重60人的木板上演出，當時距離下午4點半開演只剩不到5小時。不只技術人員、工作人員，所有的人在時間緊迫的壓力下馬上到位，開始打造舞台，完成不可能的任務，甚至連最後撤場都比原定約定交還場地的時間早了40分鐘。她又看到的是兩校同學們，主動、不分彼此的團結共事，這也是她不曾看過的。

「有波折並不是不好的事情」，即使原本安排最好的黑膠地板變成硬木板，有一流燈光、豪華帝王帳的舞台只剩幾盞側燈及面燈，「這些都不是問題，我們有很好的結果。」「感謝那天的風雨，把我們推到整煤場，帶給大家感動。」吳文琪說，就像在她決定要以猴硐礦工主題，帶學生創作的那一天，她才從母親的口中得知父親也曾經在礦坑內做過測量工作，母親的娘家也曾經營礦業，她相信一切都是「最好的安排」。

包括這次課程的助教、燈光設計、平面設計、紀錄片拍攝、剪輯、行政、舞台工作人員都是本校學生，她也覺得「修課的這些小孩不是偶然來的，他們的想法與一般的孩子不同，他們抓住了這一個極為難得的機會。」吳文琪說兩個月以來，探索自己的可能性，與台大合作產生火花，這些學生因為各種奇怪的原因來選了這門課，留下難忘的交會，一場與礦工生命的奇遇，將影響他們一輩子。

這位擁有舞蹈藝術、舞蹈教育雙學位的舞蹈博士，本著在大學推廣藝術通識教育的初衷及對舞蹈教學的渴望和期許，2020年開始帶領通識學生投入舞蹈訓練及創作排練，在臺北文山劇場舉辦獨舞及創作展《根》，這次成果展是吳文琪再次帶領學生登上舞台。為了讓成果展更加圓滿，她擔任壓軸獨舞，與台大學生音樂創作搭配，甚至是在成果展38小時才拿到學生的音樂，精神和體力上的壓力都超乎想像，也再次創下師生舞樂創作紀錄。

對於學生們的創作表現，不僅讓所有人驚艷，也讓她更肯定「舞蹈的可能性是可以被開發的，這點在通識的學生身上特別明顯」，因為「專業的舞者追求到完美才上舞台，而我們的學生們多數沒接觸過舞蹈就進入創作」，短短兩個月之內，吳老師帶他們肢體放鬆，從陌生害怕，到能夠進入不同情境去感受，作即興演出，一步一步放開自己。「開發每個人的特質，探索可能性，在時間壓力下完成創作，在舞台上是很大的成長。」這也將是會影響他們一輩子的事。

<br />

#### 【反思】20歲生命串聯80歲的靈魂

文／李茹婷

<br />

20歲出頭的我們以及還未20歲的我們深入探索那些早已高齡近似乎70、80歲的靈魂，將鼓譟的情緒投進如同深海般令人窒息的空間，將繁雜的事物停留在黑暗外的光明處，將舞動的生命置身於深淵當中，難以逃脫，不管是情緒、事務，又或是生命。

所謂生命的流動也許就是這些礦工們代表的意思，有生有死，但不管如何用生命賭上一切是最偉大的事。我們的創作是來向大眾表達他們的所有，用音樂、用舞蹈，但最重要的大概是用心吧，倘若我們沒有也以生命賭上一切的投入創作，那呈現出來的只會是人們隨風而消逝的記憶罷了。

20歲的我們要來呈現出70、80歲走來的心路歷程，我認為是非常困難的，用音樂用舞蹈表達好像是再簡單不過的事，但礦工們一路上走來，各個生死交錯、種種的悲傷離別以及黑暗就是一切的一切，我們要如何自我感受到 ? 我們要怎麼讓自己真正的將靈魂貫串所有呢 ? 這是我在這創作的旅途上面臨到最捉摸不透的事了。

感受，是我開始跳舞以來一直在努力學習的事，感受舞蹈、音樂、身體、情緒、夥伴之間的能量、四周空氣的流動、貫串我全身的能量運行，這也就是表示我在跳舞時會根據你、我、他之間的流動感受來做出表達，在編舞時也是如此，會想貫穿整篇故事的主軸到底是什麼、他們彼此生命的交錯又是什麼，而因為這樣的感受，我在表演當中到最後是真的感覺到我們5人，我們5個不同的生命體，這之間的能量隨著我們互相看彼此、舞動彼此以及感受彼此後而貫串我們5人全身，跳舞這麼久以來我是第一次感受到，也是第一次跳到差點哭出來，覺得獲得了許多意想不到的事。

文／吳岳軒

<br />

從接觸到礦工的文化、了解這段故事，讓我體會到很多情感。在我的印象中礦工並不是在台灣的產業，因為早在我出生前就被政府下令停止了，這也讓他們曾經辛苦的奮鬥，讓台灣電氣化工業化的故事漸漸被忘記，關於他們每天出生入死的故事。

藉由他們分享的故事和實地參訪，我們開始做舞蹈的創作。

最後在猴硐的表演，我們比起在淡江有了更多的進化和昇華。像我們的老師說的， 我們似乎看起來跟淡江表演已經不一樣，我們受到當地的環境啟發，使我們自己身體動了起來，並不只是記住舞蹈的動作，還是用現代舞體會這一段故事，並且傳達給別人， 這也是我對這堂課學到一種新的表現方式和創作思考。

1.很感謝老師助教和班級的所有同學一路上的支持與陪伴。

2.本校沒有專門的藝術科系，但在這堂課我學習到了很多關於藝術領域知識和實作的方法，也開啟了很多自己未來想學習的方向並被自己感動。

3.希望未來這樣的服務學習結合藝術的課程能夠有更多，讓更多未來的同學有機會有這樣的學習，並和社會結合。

文／馬玉珊

<br />

繼上一次參訪猴硐礦坑的舊址以及聆聽礦工爺爺奶奶們的生命故事，我們在兩個月的時間裡結合台大的音樂創作，將我們的體悟與認識以身體舞蹈的形式再次回到瑞三整煤場呈現。一切只有感動與感謝能訴說，今天老天爺不賞臉，狂風驟雨籠罩整個猴硐，把早先搭建的舞台淋濕，看上去似是搖搖欲墜。歷經波折，決定把表演場地移至整煤場，在裡面演出意義非凡，因為那是過去礦工們辛勤為國家孕育煤炭的地方。在舞台上，我們搖身成為一個個小礦工，感受每一刻的重量，我們身上似乎也有了礦工的印記，在那個當下我們也重回過去的光景。

我覺得整個活動對我來說是一個全新的體驗，也是生命裡面很難得的體悟。我想坦白的是，當初會毅然決然地選了這門課，純粹就是因為我想嘗試從沒經驗過的事，而且看到老師的課程安排相當豐富，所以二話不說便決定挑戰看看。殊不知在接下來的幾堂課被告知期末會在大舞台上成果發表，那時我真的膽怯了，完全沒有舞蹈基礎的我，更別提上台表演的一天。但是後來我漸漸發現，這堂課要讓我學習的不只有參與礦工記憶故事，不只是讓我經驗從沒做過的事，我想更多的是讓我在舞台上找回我自己，透過身體語言舞出我自己。我是一個沒有自信的人，每每站上台就會很不自在，尤其在沒有經驗的項目上，就會變得很彆扭，我甚至會因為這一切感到自卑，我知道這一切都源自於自己跟自己過不去，才會放不開，才會肢體動作總是很僵硬，沒有真正的去享受跳舞帶給我的樂趣與重量，所以到後來排練舞蹈的過程中，我總會充滿很多不確定性。直到老師跟我說，才讓我意識到我需要很大的調整與改變。除了老師的指點，我還想要感謝陪伴我一路走來的組員，他們真的幫了我很大的忙，在鏡子前面練習的過程中，讓我慢慢培養出敢於正視鏡中自我。我還想要感謝我的好朋友，他在我第一次表演前一晚鼓勵我的一句話，現在還深深烙印在我心底：「有點自信，相信自己會發光。」雖然我不敢說自己在舞台上跳得多好了，但我敢說，至少我在面對自己方面有所突破了。

文／劉柳燕

<br />

在這次的服務過程裡，我深刻地感受到創作，更何況是來自不同領域、不同性格的人們聚集在一起創作的不容易。從我們跨越時空地去瞭解礦工的一生，再到跨校的合作，還有音樂與舞蹈的共創，以至於有這些不同成長背景與性格專長的組員，這次的服務過程可以說是一個不斷對話、碰撞、打破又建構的過程，在這個過程裡，我們會對自己的創作有許多的未知以及不安全感，組員們的摩擦，音樂與舞蹈之間的摩擦，期程的緊迫⋯⋯等等，但離奇的是，在最後，我們竟然懵懵懂懂地克服了這些難關，在無形之中成形，完成了兩場成果展演。

猴硐整煤場的表演過後，周朝南周爺爺來到我們的慶功宴，對我們表示了無數次的稱讚以及感激，他說道，他十分感動，在表演過程中幾度落淚，感嘆為什麼明明我們沒有經歷過礦工的人生，卻能有如親歷其境似的把他／她們的故事呈現了出來。我想這應該是對我們來說，最榮譽的一個稱讚，也體現了《返照》以表演者作為創作主體，以自我的人生重新融合礦工故事創作的主張，就好像礦工們在時代的洪流下即使不是自覺地選擇了這份工作，但回過頭來，卻找到了屬於自己的閃光點以及人生成就，並為此感到自豪。

經過這樣的一個服務學習的歷程，回顧從剛開始選擇這門課程的自己，當中充滿的許多不確定以及對自己缺乏自信心的時刻，不過當自己回看整個過程後，就如同礦工們對自己人生的定位，我也開始相信我們所作的必定能呈現它的意義。













