淡江時報 第 770 期

**第二十五屆五虎崗文學獎�小說組佳作-歸**

**瀛苑副刊**

文�陳小詩（中文系）

　　歸

　　早上七點五十五分，合身的套裝，略施脂粉的淡妝，她和其他立或坐的捷運女性上班族無異。精緻的點妝掩得住疲憊，再精緻的妝也遮蓋不了倦怠。

　　貝多芬的月光奏鳴曲，她最喜歡、卻多年遺忘的曲子自耳機靜靜地震動她的耳膜，她的眼任由速度驅使，失焦的瞳孔映出一幢幢就算曾再陌生也因長期通勤而不得不熟悉的建築物。

　　她記不得什麼時候不再聽月光，但這問題沒有困擾她太久，她只需記得為什麼再次找出這首曲子的原因已足夠。

　　士林站、劍潭站、圓山站。當捷運俯衝地底前，她歪著頭，仰望黑暗前的最後一道光明。

＊＊＊

　　她沒去上班。

　　上週請的假，還是上司心情特好時恩准她的。

　　她輕輕地微笑，帶點嘲諷。穿慣套裝當制服，連上醫院也是這身打扮。

　　自動門張起，一道風將消毒水味道灌入她的鼻腔，大廳來來往往的人不管是醫生是護士是病人是親屬，是急促是躑躅是沈重，都像被消毒水緊緊裹住，各自走向他們心頭的方向。

　　子宮、羊水、嬰兒。三個字彙躍入她的腦海，她不知道為什麼，或許知道，但她拒絕再深入思索。

　　到門診報到後，她坐在等候區，才感覺到沒吃早餐的飢餓。

　　該去買點什麼吃的吧？身體以疼痛發出訊息，但她只是咬緊下唇，瞪著遲遲未跳號的紅光發楞。

　　一位孕婦牽著小男孩自她面前走過，小男孩叨叨念念最新的卡通劇情，央求母親買相關玩具。母親一手環抱隆起的腹，溫柔地拭去小男孩額間沁出的汗水。她起身，強迫自己到飲水機前倒杯水，即使她總習慣在皮包中放置一小瓶開水，即使她絲毫不覺口渴，但她仍選擇遺忘，避免讓回憶有擊潰她的機會。

　　診療室的門開了，她回過頭，年輕女子手中緊握衛生紙，棉屑沾上精心描繪的妝，眼線糊成絕望、徬徨。她的心猛然一跳，曾經她也在別人眼中看見這種表情。

　　她險些逃走，是護士口中溢出的名讓她僵住步伐。

　　重新調勻呼吸，她決定看診完立即吃點什麼。

　　吃點什麼，都好。

＊＊＊

　　離開醫院前，她什麼也沒吃。

　　自動門再次張起，像臨死前奮力一搏般地把最後一波消毒水灌入她的背頸。

　　她感覺有些暈眩，是烈日是消毒水是飢餓或是醫生緊攢的眉抑或捏在掌心的名片？她沒時間思考，因為她正煩惱當上司得知她下週又得再請一次假時會露出什麼樣的表情。

　　煩躁地掏出菸，直至濾嘴因唾液濕透，任她怎麼搖晃打火機，火苗依舊如曇花乍現。

　　順手將打火機扔進垃圾桶，她嘴上叼著菸走入便利超商，在店員狐疑的注視下鎮定地買個新的，好公民地出了店才將菸點燃。

　　腳步聲風聲車子呼嘯聲再熟悉不過。她突然聽見自己的心跳。

　　她按住左胸，想起醫生的再三叮嚀。咒罵兩聲，她深深地吸一口菸，再熟稔不過地將菸彈出指間，走入捷運地下道。

　　中山站、雙連站、民權西路站。

　　在捷運衝上光明前，她偏過頭，任由暗黑的玻璃記錄她此刻的無助。

　　只有那一瞬間。

＊＊＊

　　旋轉水龍頭，調到最合適的溫度，她背對著蓮蓬頭，讓水暖和她無法在自身得到的熱度。

　　她沒有動作，鏡子迅速蒙上一層白霧。

　　氤氳中眨去水珠，她對著乳房發楞。

　　她鮮少專注檢視自己的身體，因為總有人比她更喜歡自己的身體，甚至比她更耽溺於撫摩她的肉體上。

　　被淺褐色乳暈托起的乳尖，受外界刺激而昂起。吸引她目光的不是渾圓的曲線，而是崢嶸在乳暈上一顆顆她曾見過但不曾留心的粒狀物體。

　　她的手指輕輕按住左乳，除了感覺到心跳，還有不規則硬塊。

　　她想起就醫的緣由。

　　那次不該被稱做經驗而是教訓的事件讓她發現自己是得在妊娠初期辛苦至分娩時的體質。全程使用保險套、經期時間固定、數支不同品牌的驗孕棒，佐證她沒有懷孕。

　　初經時的驚恐早已離她太遙遠，經期前的乳房或乳頭脹痛甚至是腰酸在事件後早已是家常便飯。連續四個月，這些症狀在她經期後才出現。初期她也不甚在意，但持續四個月之久，讓她產生困惑。

　　原本只有她獨自擔憂，現在變成兩個或三個人，如果醫生和護士會擔心的話。

　　單調急促的鈴聲穿透水聲，她從不曾立刻披上浴巾像隻落水狗般倉皇奔出浴室接聽。

　　壓迫的鈴聲被水聲吞噬，她依舊直挺挺地佇立水柱下，未曾動作。

＊＊＊

　　長方形雪白的名片被揉成團紙球，她小心翼翼放在容易被掃落的桌角。攤開的行事曆在八日這天讓紅筆圈起。

　　她坐在椅子上吹頭髮，電視銀幕閃動的新聞絲毫吸引不了她的興趣，她只關心明天的天氣。

　　她發現電視台的跑馬燈多了項星座運勢。恰巧報到自己的星座：「心情平靜，要多注意自己的健康。」

　　她笑了，這是今天第一次或者說最近幾年少數發自內心地想笑。

　　頭髮乾了，她關上電視，叼起菸信步走向臥室。

　　窩在棉被上的貓兒沒理睬她，她蹲在書櫃前，閉上眼隨意挑出一本過期的雜誌。

　　才剛翻開，一張紙片像隻振翅飛走的鳥兒落下的羽毛，緩緩地在她眼前飄落。

　　她揀起打量，分明這屋內僅有她和倦臥的貓，出現的卻是常在她臉上的客套微笑，或者又帶點深意或惆悵或哀傷。

　　記憶力太好是種懲罰。縱使她遺忘這紙條夾在這本雜誌裡，可她忘不了寫下時的心情。

　　她把紙片放回雜誌，又從架上取出另本，但紙條上被眼淚漬出的痕跡，彷若她刻意收藏的傷一樣清晰。

我是甘願被你囚禁在籠子裡的鳥

透過黑色纖長的柵欄依舊

在你的眼和

你的心

映著我的影

風來了

風走了

你的眼濕了

你的眼

閉

了

我是被你從籠中驅逐的鳥

黑色纖長的柵欄依舊

在你的眼和　　　　　　　　　　　你的心

尋不到我的影

　　眼睛瞪著雜誌，手上的菸灰耐不住重量飛灰湮滅。

　　籠子早已不在，但鳥兒依舊認定那是最終的歸宿。

　　「該戒煙了。」她將桌上的菸灰擦去，手背順道帶走從眼眶溢出的不知名液體。

　　她知道今晚又將是另個熟悉的失眠的夜，她知道是醫生凝重的神情及囑咐的關係，她知道只是這麼單純而已，她知道。

　　她，都知道。

＊＊＊

　　晚上十點三十六分，載滿一車疲憊乘客的捷運行駛在夜的台北。

　　上司不耐煩的眼光，被懲罰似的滿桌的報表，在坐上捷運後，全被她留在空蕩蕩的月台上。

　　她望著窗外連綿不絕的高樓，有的窗被簾子遮掩有的亮著鵝黃色的光有的依舊漆黑一片。

　　剛踏入職場時那段通勤的日子，她的腦子尚有空間與時間編織每扇窗背後的故事，被剝皮啃骨四年多後，她只想找到一個隔壁沒有坐著喝醉的中年男子或母親帶著哭啼不休的嬰兒的位子，悠悠地喘口氣。

　　北投站、復興崗站、忠義站。

　　她支著頭望著窗外。一整天下來，她的妝掉了些，唇蜜不知道是早餐或咖啡或濾嘴偷偷吃掉。蒼白的唇色，蒼白的臉孔。

　　兩個男孩的嘻笑聲吸引她的注意。

　　他們身上穿著皺巴巴的淺藍色制服，小小的手抓著鐵柱，縱使她的音樂聲調到最大，依舊能感受到他們紅通通的小嘴正熱烈地交談著。

　　其中一名孩子突然單手拽緊鐵柱，像顆陀螺般高速旋轉起來，興奮又夾雜一絲恐懼的尖叫像池子中的漣漪般朝著四面八方擴散開。另一名孩子站在旁邊，小小的手交互揉搓，眼神中帶著欽羨又似害怕地望著自己的同伴。

　　他邀請他一起感受當陀螺的快樂，他剛開始還有點遲疑，但速度帶來的快感讓他忘卻恐懼，雙倍的尖叫和笑聲幾乎要把車頂掀翻。

　　他倆就像聚集聚光燈在舞台中央的兩枚快樂的陀螺，不在乎觀眾投以驚訝或不悅或擔憂或生氣的眼神，或者正是這些目光促使他們得不停地轉，不停地轉，不停地轉。

　　只要無人勸阻。

＊＊＊

　　她沒有立即回家。

　　支著脹痛的頭，她坐在捷運站後方的公園，擎著菸，短裙下的腿交疊翹起。

　　不再有尖叫以及嘻笑聲，捷運出站前的警示聲潮水聲貝多芬的月光微風輕拂聲夾雜偶爾一點人聲，她覺得舒服多了。

　　一對穿著制服低著稚氣臉蛋而表情靦靦但手緊緊握住對方的小情侶從她面前走過，她瞇起眼，緩緩地讓菸自嘴唇飄散於空氣裡。

　　她仰起頭，懸在半空的月被烏雲遮去大半，她什麼也沒想，只是靜靜地抽著菸。

　　坐在不遠處的是對看起來像起爭執的情人。波浪捲髮順著女人的搖晃在空氣中飛揚，被男人抓住制式化套裝下的手想脫離他的箝制，男人的領帶無力地垂在不斷起伏的胸前，迅速張闔的嘴是辯解是安撫是遊說是指控，她聽不見也不想聽見。

　　女人哭了，放棄掙扎偎在男人胸前的肩膀微微顫抖，男人仰著頭，神情好似鬆口氣是心疼是無奈。

　　她又燃起一根菸，瞥見空蕩蕩的溜冰場上正剪下一對老夫婦的影。

　　青筋浮起蒼白像皺紋紙的兩隻手相握，佝僂微微顫抖的身子看不出是誰扶持誰，像慢動作推鏡的緩慢步伐，朝她走來。

　　風將死亡的氣息捎給她，她彈去煙蒂，沒有看戲的心情就沒有感動沒有羨慕。

　　那不關她的事。

＊＊＊

　　回到家後，她迅速洗過澡，赤裸著身子，也不知道哪來的興致，翻出藏在瓶瓶罐罐保養品後的身體乳，扭開電視，嘩啦嘩啦的聲音不知道是嘲諷或沖散她的寂寞。

　　貓兒大剌剌蜷曲在深色沙發上，甩動尾巴表示被打擾的情緒，她將頭髮挽起，腳踝先聞到清淡的乳液香，接著是小腿腹然後是膝蓋大腿肚子。

　　原是流暢的動作卻在胸前躊躇了，沾滿乳液的雙手不知道該從哪個地方切入。

　　深吸口氣，她輕緩地讓乳液順著胸型遊走，柔軟脂肪中某個硬起的部分讓她頓住動作。

　　硬塊似乎變大了。

　　癌細胞讓人害怕的不僅是奪走性命，而是當你發現它存在時，它像被啟動開關似甦醒像迅速萌芽迅速茁壯，並且加快擴散的速度。她不明白其中的道理，是小孩哭泣發現有人注意時哭得更大聲還是選舉造勢晚會上被煽動而變得瘋狂失去理智的群眾？

　　不管是哪一個，她都不喜歡。

　　草草把殘香抹上脖頸肩頭，她點起菸，狠狠地讓尼古丁衝入胸腔，接著彎下腰劇烈咳出混雜菸與香氣的白色煙霧。

　　該死，現在的她怎還會傻到相信只要看不見等同不存在？

＊＊＊

　　上司鐵青著臉准了假，她不意外。

　　她把牛皮紙袋環在腿上，捷運車廂窗外的景色讓速度一幕幕向後拋遠。

　　年輕時的任性衝動，換來好些年的孤單冷漠。這麼多時日過去，不是沒有後悔崩潰緊摟唯一熟悉的貓咪痛哭，可改變不掉也褪不去的倔強讓她始終和家人單靠聲音維繫情感。

　　似乎只要習慣麻木，再也沒有什麼人什麼事能波動她。

　　昨晚她夢見他，一個曾靠岸又遠航的男孩。

　　多少年沒有見面？更精準的說法是在這陌生城市和走過自己生命的人邂逅過？

　　她心如明鏡知道身體還記得他回憶裡還有他空了的心房塞滿傷痕全來自他，但她已習慣脆弱時沒有他開心時沒有他。

　　頭仰靠在玻璃窗上，半透明的倒影告訴她亟需尼古丁除去煩躁。

　　車速緩緩漸止，一名身著襤褸的男子，一手抓主婦推車菜籃一肩挑塑膠購物袋，瞬間無法分辨出的東西幾乎快將他壓垮。

　　他臉上盡是尷尬笑容，慢慢走向車門。

　　當他才要進入車廂，車門緩緩關上，像是慢動作定格，她看見那張骯髒的臉從驚愕轉為憤怒，她不知道該不該感謝捷運的銅牆鐵壁或者小小即便裝滿東西的推車菜籃和捷運相比仍是雞蛋對巨石，她看見他氣憤地將推車扔向正要起步離站的捷運。

　　劇烈撞擊聲和車廂突兀的震動讓其他乘客的目光全投向她的座位。沒有人知道聲音和撞擊是從哪來為什麼而來，只有她親眼目睹發生的一切。她不自在地將目光調向窗外，悉悉窣窣的討論聲一下子便消失得無影無蹤，彷彿其實也是搭乘捷運的一段小得不能再小的插曲。

　　車子往下滑，陽光逐被黑暗取代。

　　他能順利搭上下一班車嗎？

＊＊＊

　　回憶的鐵盒忽然打開。

　　她想起小學有一次放學跟媽媽回家，小小的雜貨店擠滿好多好多人，她跟著媽媽的屁股鑽啊鑽，黑壓壓的人擠得她差點無法呼吸。當媽媽略帶驚訝地叫她的名字時，她才發現自己被一名陌生中年婦女緊緊抓住手。

　　想抽回手的動作引來中年婦人的注意，婦人牢牢地扣緊她的手腕，眼球透著水光，分明溫柔卻讓她毛骨悚然。

　　她忘了最後怎麼回到母親身旁，記憶中殘存的只有雙臂經過狠狠拉扯後的疼痛。

　　還有一次她坐在擁擠的公車裡，站在她位子旁的中年男子突然放聲大笑，其他聲音全被吸到疑惑與訝然的黑洞裡。原本在中年男子身旁的一群小伙子下車了，公車停在紅燈前，小伙子對著她的窗口惡意地群體大笑。她見到中年男子的臉扭曲尷尬憤怒或有少許羞愧，她只擔心男子會無法控制將拳頭揮向無辜的她。

　　最近一次是她上禮拜等紅燈過馬路，滿臉鬍渣眼神瘋狂的男人不停地謾罵，罵國家罵政治罵社會罵族群。所有的路人試圖把他當成空氣，臉上的不安讓男人知道自己是他們注意的焦點，所以依舊暢所欲言，越罵越大聲。

　　她和別人一樣只祈求快點綠燈快點離開這名精神異常的男子。一旁三五貌似國中生裡頭的一名小男孩以八家將擺陣的行路姿態走向他，叛逆的眼神燃著初生之犢的挑釁火光。男人的眼垂下了咒罵聲變小了，最後變成細微無法辨認的唇語。小男生很得意地回到同儕身旁，在朋友擠眉弄眼的推慫下，小男生又走向男人打量男人在男人身旁繞一圈，張狂地聳聳肩，回到朋友圈裡。

　　綠燈了，她冷冷睇著男人，男人依舊像找到開關般又繼續大聲謾罵，罵國家罵政治罵社會罵族群。

　　她不知道他尚存殘存理智或裝瘋賣傻或惡人無膽或……

　　她甚至不知道該羨慕還是可憐他。

＊＊＊

　　憑著網路資訊，她獨自前往醫生推薦的醫院。

　　明亮寬敞的建築物，讓人無法和癌症治療中心這個名詞連結在一起。她按圖索驥，找到乳房科門診，報到，等候。

　　刻意被設計成咖啡廳的等候廳坐著不少等待的人，沒有消毒水味，她原本繃緊的神經鬆舒了些。

　　像約好似的，看診的女人無論年齡身旁總伴隨男人。她微笑了，攤開備在提包裡的書，掛上耳機，排除流洩廳裡的音樂以及看不見的屬於別人的溫情與憂心。

　　護士朗喚幾人的名字，其中之一是她。排隊量身高、體重，接著她和護士走進小隔間。

　　她一邊量血壓，一邊回答護士提出的問題。

　　「懷孕過嗎？」

　　她震了震，明明是例行問答，眼淚不知道為什麼像口枯竭多年的井逕自冒出水源，透出她的眼眶。

　　「有。可是流掉了。」

　　她怎麼了？她一點都不想再讓誰瞧見自己脆弱的樣子，甚至她以為字典內再無「脆弱」這個名詞，可是她就是無法阻止淚水竄流，一如她無法讓往事在心頭隨處碰撞侵蝕她自以為再也無人能攻破的堡壘。

　　護士慌張地找來衛生紙遞給她。「是手術還是自然流產？」

　　「自然流產。」似碎一地的玻璃硬擠出她的喉嚨刮破她的聲音，她幾乎嚐到血淚的味道。

　　護士把手放在她握緊衛生紙的手背上，「妳還年輕，將來還有機會。」

　　她笑了，嘴角扯著來不及掩蓋或者厭倦藏匿的酸澀。

　　「機會」還存在她的字典裡麼？如果還留著這個詞，代表的不過是工作是薪水是休假是所有物質所有可以量化的一切一切，至於孩子青春愛情友情親情所有精神所有無法量化的一切一切，早在當年她遠走他鄉時已宣告死亡。

　　哭紅的眼看過醫生上了診療台，任由護士搓捏按壓她的乳房和胸前硬塊。

　　疼痛告訴她，她還活著，疼痛地呼吸著每一分每一秒。

　　她，還活著。

＊＊＊

　　下個月初得回去看報告。她嘆口氣，考慮該硬著頭皮請假或者順勢辭去工作。

　　月懸半空，她拎著尚未退冰的啤酒坐在空蕩蕩的籃球場邊，就著疏影銀光及昏暗的路燈，喝下第一口。

　　為賦新詞強說愁時的啤酒難以下嚥，老讓年少的她吐得七葷八素；卻道天良好箇秋的啤酒是她現在生活中除去菸外最知心的朋友。

　　酒量奇差，酒精開始四處竄流她的血管侵佔麻痺她的神經，感覺心跳陣陣敲打耳膜，醺然可神智依舊清醒。

　　今天的她太不像平時的她。或者正確地說，不像離家後的她。

　　她不喜歡（曾希望）讓人疼憐她的傷痛，不喜歡（曾渴望）誰能給她溫暖，她明白（至今仍做不到）只有自己才能拯救自己。

　　手不太穩地點起菸，她瞇上眼，突然不確定自己是誰。是那個對未來抱持樂觀態度緊握他的手笑得甜蜜決意攜手一輩子的她，還是對未來幻滅打直腰桿倔強遠離故鄉想重新生活的她。她甚至不知道今天的自己究竟太過清醒所以選擇喝酒，還是失去方向所以憑藉酒精找回自己。

　　把啤酒罐扔進垃圾桶，她撣去不意掉落在裙子上的煙灰，步伐有些搖晃地走出籃球場。

　　一台機車在她的前方停下，她沒有閃躲，慢慢地朝著家的方向走去。

　　不知道該說意外或者不意外或者她根本來不及思索該有的反應時，坐在機車上看起來好年輕的男孩向她問了路。

　　她不太確定地指向左邊，繼續往前行，沒過幾分鐘，一台機車又停在她身旁。

　　若非對方開口第一句話就是她報錯路，她可能單純認為今晚迷路的人真不少。

　　年輕的男孩看似擔憂她喝醉走不回家，不想費神思索對方是否圖她的肉體或金錢或愛情，也不想放縱自己貪享一夜之歡造成之後不必要的麻煩，她笑著謝過對方欲載她一程的好意，婉拒留下自己的電話號碼。

　　男孩滿懷失落地離開了，她呼出滿是酒味的一口長氣。

　　就算現在無法拯救自己，她再也不願隨便交出自己任人拯救。

＊＊＊

　　酒精的催化讓她一夜好夢。

　　她看見讀書時的好友圍成一桌，訴說近日瑣事緬懷往日時光。每一張臉好清楚也好模糊，她感覺浮現自己臉上的是發於心底的快樂的真摯的微笑。

　　她的肩膀被拍了一下，是幾日前夢到的他。依舊是爽快稚氣的微笑，依舊是佔有是包容是溫暖的環抱住她，眼底依舊滿滿裝著她的身影對她的寵愛。

　　他說那裡夢想的家園開始做整修的工作，裝潢是他們規劃中的模樣。有一道牆高的落地窗，陽光灑進木製地板折射出溫暖的金色光芒，他們可以坐在窗邊啜飲清香的茶。

　　她摟著他笑得好甜蜜，詢問那組貓兒鐵定會喜歡的義式沙發組運送的情況，他吻了她，說一切都在他的掌握中。

　　讓菸燻漬黃褐色的天花板是她睜開眼後的第一個景象。

　　偏過頭，蜷曲在枕畔的貓兒尾巴掃過她的臉，不知是和她道早安或怨她擾亂清夢。

　　電子時鐘顯示的時間是１５：２０。若非窗外朗晴，她會以為自己宿醉到連時鐘都看反了。

　　懶懶地從床鋪上起身，床邊擱著翻到一半的書。她點燃菸，打開電腦，貓咪拱起身舒展四肢，以彼此熟悉的肢體語言來回磨蹭她冰冷的小腿。

　　她把飼料放滿盆子，換過水。

　　貓兒信步跟來，收攏前腳，安靜端正地坐在地上一口口吃著早點。

　　午後的陽光斜斜烙下她和貓的影子，這是她一天裡最喜歡的時光。

＊＊＊

　　換上簡單休閒的衣服，帶上筆記型電腦，她在河岸邊的露天咖啡廳處理尚未完結的報表。

　　綻放如花朵的大傘下坐著好些人，有悠閒品味下午茶僅瞧一眼便能分辨出的觀光客，也有鼻上架著墨鏡張嘴一口白牙的外國人身旁坐臥隻體型龐大看來聽話乖巧的黃金獵犬，還有像她一樣身著簡單露出毛茸茸的腿抖著顏色鮮豔的人字拖大聲講電話的男人。

　　不少人坐在欄杆上欣賞出海口的浪潮，她是別人眼中的風景，別人是她眸裡的風光。

　　工作到一個段落，才想收拾東西回家，摻雜不確定驚喜意外的聲音穿過人潮的細語，在她的耳膜上罩下響雷。

　　她轉過身，縱然即時扼住尖叫的衝動，詫異仍迅速地在她的臉上浮現。

　　「沒想到會在這遇見妳。好多年不見，最近好嗎？」

　　她藉助清出桌面的動作掩飾自己的慌亂，支支吾吾地漫應幾句。

　　「當年聽說妳跑去台北工作，連手機都換了是什麼意思？不想被我們找到嗎？」

　　不知心虛還是尚未做好面對舊時好友的心理準備，她像連連潰不成軍地道歉扯著忘了帶手機北上，索性換支號碼，不是故意想搞失蹤把戲的謊。

　　「……妳有些不同了呢。」微笑帶著深意，她懂對方話裡的含意。

　　她沒有接話。即使過這麼多年，在知心的昔日同窗面前她依舊是那個赤裸沒有秘密喜怒形於色的女孩。

　　「我應該學妳早點換掉電話，這樣說不定能夠省下不少紅包。」

　　撥去垂下的髮笑了。她無聲地感謝對方不再追究她為不告而別、能說出口卻盡是些官腔話或說不出口對方其實也了然於心的原因。

　　「有好好調養身體嗎？」

　　手不自覺地環住曾經孕育過一條小小生命卻沒有緣份順利產下生命的腹部，她無法判定是對方小心翼翼的口吻或埋在心底的傷痕被人挑起，她的心讓針扎痛一下。

　　「我們都知道妳盡力了。」

＊＊＊

　　盡力卻還不夠不是嗎？她在心中反問離去的友人同時也問自己。

　　她的孩子，那個讓她殷切奢念妄想能改變他家人反對聲浪的孩子……

　　她盡了全部的力量想留住孩子想和他披荊斬棘度過重重難關，見證他們的的確確認真愛過的生命結晶卻驟然從她的子宮內剝離。

　　她忘不了似臨盆子宮抽搐推擠嬰孩的陣痛，忘不了目睹底褲上純白色的胚胎血淋淋似悲鳴似控訴的震撼。家人的憤怒不諒解、朋友的心疼責難，最後殘酷的現實痛得逼他放開她的手，為這可媲美峰迴路轉十足台灣味的鄉土劇愛情劃上休止符。

　　她絕望地離開，斷去所有過往可以尋找她的方式，刻意來到冷漠的都城。她以為這樣命運之神就會遺忘她的存在甚至憐憫她曾經歷過的一切而放過她，可是她發現與命運之神角力這幾年失去太多東西。於是她隨波逐流，為生活而工作為工作而壓抑為壓抑而隨意讓男人入侵生活進而迷喪自己。

　　難道這就是她想要的生活嗎？

　　雷聲大作，雨勢也隨之傾洩。路人忙著撐傘驚呼四處躲雨，窪地積滿的水被往來的腳步濺起不規則的黃褐色水花，美麗脆弱的花傘承受不了綿密狂狷的豪雨，傾斜的一角讓雨珠子嘩啦嘩啦落下，沒幾分鐘便打濕桌子。

　　將筆記型電腦收進防水包裡，點燃一根煙。挺直的背任由涼意沁入，她靜靜地眺望被雨切割片段的遠方，沒有落淚。

＊＊＊

　　見不著黑夜或白天的台北車站寥無幾人月台上，她的腳邊擱置幾樣行李。

　　貓兒在籠子裡不適應地喵叫幾聲，她蹲下身，把手指伸入貓籠內討好地撫摩貓兒的下巴。

　　兩週前她遞出辭呈，上司的驚愕她看在眼中。工作上小錯雖有，卻也不曾犯過無法挽回的失誤，她算安分又聽話的員工，只是近日請假次數較多而已。

　　「不如妳休假一陣子再回來？」

　　她堅定地搖搖頭，嘴角是上司不曾見過的輕鬆微笑。

　　「我幫妳加薪？」

　　上司不理解她究竟是拿喬是別人挖角。

　　「現在工作不好找唷……」

　　她還是搖頭，鞠躬謝謝上司這段日子的照顧，挺直腰桿，走出原以為是庇護實則困囿她的一方天地。

　　平快車駛入月台，掀起的強風刷亂她的髮，她淡淡地把髮挽到耳後，提起行囊，小心翼翼地踏上階梯，空蕩蕩的車廂她撿個靠窗的角落，靜靜地等待發車。

　　閉上眼，她想起三週前回去看報告的情景。醫生告訴她腫塊是正常肌肉纖維，如果沒有意外，她四十歲以前都不必擔心這方面發生狀況。

　　回到住處她抱著貓兒狠狠地哭了一夜。她不知道是慶幸或遺憾，不明白淚腺什麼時候又發達起來，她只是放縱盡情地大哭著。是酸麻讓她醒來，發現自己哭累睡倒在沙發上。

　　她第一次主動打電話回家，相對自己支吾不知所云，母親的口氣雖淡卻清晰流暢，「回家吧。」

　　她記得母親不喜歡寵物。「我養了一隻貓……」

　　「嗯，我知道了。」

　　疏離多年，可她還是收到母親默許接納貓兒的訊息。

　　火車緩緩地啟動，她望著玻璃上的倒影。

　　她想念天空，不管是灰的藍的晴的雨的，她都想第一個看見。

