淡江時報 第 775 期

**第二十五屆五虎崗文學獎�散文組佳作：我騎車到淡水的黃粱一夢**

**瀛苑副刊**

台北是個又大又小的城廓。
  
 東西南北的城門各自以具體或象徵的方式，要脅四方，睡在銷煙繁榮的馬車流動中；把最早的台北圈圍出場域和城廓。在最早的日子裡，台北像被開疆闢土的冒險家，用還在晃動的指南針一比無恙後，就東南西北的座定起建；盆地則是在遠方的四面作牆。
  
 他從城外出發，東門市場那時還是廣袤田沃，離城裡，是信義路現在的三個街口長。戴上現代化用的手套和安全帽，用二輪驅動把那些彼時的田埂，像風箏的線段，長長的放在後面；他穿出整個台北，往淡水去了。
  
  
 車行淡水，像作一場夢。
  
 我常把這趟要費時四十分鐘的車程，騎到睡醒之間的交際。
  
通知引擎上路後，我把行車的四十分鐘，像搜羅整齊的書籍分門別類，分配給一些必要的雜想和活動。大多時候，我拿裡頭的十分鐘來孵生我的腹稿，多了就不行，會灌進風沙胎死腹中；其他時間，講真的，其實都在虛渡；被紅綠燈攔阻花五分鐘，橫亙坡橋的斜度要半分鐘，全速衝刺在平穩的路段有三分鐘；且用剩下的時間閃過細碎砂石裝設的障礙物，時間在虛渡裡不斷重複，加起來要超過總數了。我用漠然的表情把散落的揀起，看著時間一邊昏沉，一邊又流轉成為行車間必要的距離和速度。
  
 深呼吸，費時，抵達。大家都看慣了這張時空沉穩的安容了。我心裡卻只有相愿；往淡水的路上，成了一條定時的甬道；我這麼去，也就這麼到，只要投下時間卡——四十分鐘。
  
 我嘴角帶笑，就向漫長無際的人生問安買一張吧！
  
 很多時候，費時既定的無力感讓我奮力的催下油門，把大台北用車速劃出區界。沿著市民大道、右轉承德路、直行上橋翻抵士林、過中正路後石牌等在下一站、再前方是大度路、關渡、竹圍、紅樹林……。行經淡水的路上，車頭一撇等著尾速掃起的利風把台北切成地區，有豆腐各分區塊卻又緊密相連的質地，又像割出了各區的拼圖，用費時和憶景刷印，拼起來就是我的印象台北。
  
 更多的時候，費時實在讓我忍無可忍，於是我拿手腕的出力，換車速的極限向四十分鐘的下殺挑戰，三十分、二十分鐘……。
  
  
 他一直以為台北是座大城。
  
 小時候要回宜蘭過年的時候，總是花好多的時間，看爸爸穿出重重的車圍，駛離密集的樓簷才能到石碇、坪林，繼續走長長的山路。台北就和其它的縣市鄉鎮一起併肩齊置地站在台灣的地圖上，他想這個大大的城廓一定裝著各類的顏色、夢想、距離、天線和秩序。好大的ㄧ個城哇！
  
 他在城外的東門市場長大，讀城前的東門國小。東門 (景福門)像石獅子，亙踞在圓環，對應著外交部、昔時的紀念堂、中央黨部、台大醫院這些更高幅員更遼闊的建築物；它正面對視，又像居前護守身後的總統府，看著它從日據時期的總督府至今，演歷一場扭轉千秋的大夢。城內的風光明媚，城牆坍倒在歷史的兩翼。
  
 巡禮古城，沿著時光痕跡，抬頭卻看到被高架道路重重包圍的北門（承恩門）；拐個彎，走中華路去看西門變捷運站，集散時下的流行；在愛國西路已經見不到南門了，城垣不見；清光緒八年到十一年完成的五千公尺長的圍裹，已經轉換了形式。衡陽路現代化的夢還在舊城內明滅，帶著西化電燈的驚喜流淌進時光長河，平埔族人划著「艋舺」回到最早的台北，在淡水河邊以物易物。
  
最早的台北，疏離的聚落就指涉全部，搭起了城垣就圈圍出了城廓；「城內」不過就是那一小方土地。
  
 可是小時候，他怎麼就覺得台北好大？要讓他明白公車路線以外的世界，可能比向他論述一個都市底下錯落著歷史甬道，更有困難度。台北怎麼可能是座小城？他的小腳不能一步跨越就是三片的行人磚，中正紀念堂的矮屋簷戴上他頭頂上就成挑高建築，就連「信義幹線」的司機對他來說，都是需要抬頭仰望的叔叔。而他也就隨著公車在城泊間擺渡，只一條信義路便承載了幼時到青年的全部歲月。台北，你是座小城嗎？
  
  
 車行淡水，像去搭一班趕不上的列車。
  
 我是晚起的鳥兒易生躁怒，吃不到蟲不打緊，點名點不到才真是「大條歹誌」。時間在壁上幽幽唱戲，指著九點過半；列車會在十點十分駛進淡水教室，台北這會兒還遙遙領先它「三十大分鐘」；慢慢來，這場賽跑不急，可以讓兔子打個盹等烏龜。它是十點十分的淡水鐘聲，此刻還未響起，像淡水的同學還在床上悠悠賴著。而我就是苦情永遠要演烏龜，往淡水拼命追。
  
 還有三十分鐘，你慢慢來。兔子說。時間的立基點根本不一樣。
  
 我提著行囊大包小包，被時間的急迫驅趕上車。裝不進車廂的行李胡亂塞在前面，時間像馬倌在後面拿鞭子催；我跳上車像笨拙的上馬，因為我就是晚起的鳥兒，趕路的烏龜。
  
於是我用氣吞山河的氣概催油拉手想要扭轉這一切的不愉快。城市以為我動了氣，幽幽的為我籌措了一本攝影集；公部門是主辦單位，左前方的定cut，躲在右後方的仰角，再從天橋上打個啷，途經淡水的道路被拉成長長的展演場地。有一點看紀錄片的味道，我參照著自己不同時期衣著的進化、演變，在城市留下側影。
  
我是個好市民繳好多稅，隨單寄來的舉證相片可以巧妙地妝滿一面牆。
  
並用心痛、具存在感參半的感受佈置。
  
  
 信義路對他來說，有好深的感情。
  
 所有的ㄧ切都是從這裡發源的。那些關於台北城流佈的軌跡和軸射出的幅域，好像都從這裡涓滴，深刻出去。他從這裡長大，走這條路上學，他看這條路的眼神又美好又猶疑，他高中交過ㄧ個女朋友，約會的地點從沒離開信義路的範疇，他曾經懷疑，這條路會不會就這麼承載了他的一生。
  
 他揹著不同背包去上學區裡的各項才藝，用腳踏車把家附近的棋盤格巷弄畫方畫大，擺上遊戲卡、籃球卡讓生命在攻擊和防守，插卡和龜派氣功，喬丹的升值中繼續長大。他猛然發覺成長記憶裡的信義路有一種國界的屬性，在市集包裹的家裡黃昏時看鴿群紛飛，就不用出去了。他也極度符合經濟效益的，把學籍安心寄此落戶，東門國小中正國中大安高工，信義路是一條筆直的默契，幫助他排解那些自尊和自卑都曾敗退的掙扎，成為一種姻緣的註定和書寫上的釋懷。
  
 他其實知道信義路沒有多樹的仁愛路漂亮，他也知道現在的信義路早被捷運的行經挖得千瘡百孔，沒有大河流淌，成為幽幽一灣的氣勢了。他其實心裡知道：都待在這路上也沒什麼大不了的！
  
 但真正要出走了，他卻忘不了國小的時候揹著書包，走單純的巷弄回家對著卡通和課後點心；他忘不了國中時候面臨考試，大清早到中央黨部的K書中心佔個位置，再跑去羅斯福路後面包台兩個小時，然後逆向潛入林森南路給汽機車走的地下隧道，妄想這樣穿越中正紀念堂地底是趟熱血的逆襲！（在喇叭聲中驚險地像駭客任務貼住牆壁，沒有車的時候再下來拔腿狂衝；）他永遠記得高中對於解放、鬆綁的想像，是在信義路上的「木瓜牛乳」前，等著紅綠燈轉化的中間時間全力地往斜線的彼岸奔跑，越過杭州南路安抵對面的紀念堂——他將一大片被囚禁的森林種進心裡。
  
 信義路是大河是原鄉，這比夢裡的虛幻更靠近他。
  
  
 我騎車到淡水的時候，想起了他畫過一幅地圖送給女友。
  
 那是第一次的情人節他們互送禮物，他送她一幅屬於他們的旅遊地圖。當時他剛從高中畢業，不知道是他偏心，還是對於這城才剛開始摸索，信義路完全不合比例的，被他放大到極致。他把台北放在軟木墊上，裁出了一個不均衡的四方輪廓，每一邊的比例都很有問題，可是他看著自己作品滿意的神情，彷彿還歷歷在目。
  
 承德路與石牌交界的大鐘像個隘口，在風景的轉型處仆進烈風。
  
 我騎車到那裡的時候，眼窩和記憶都被掃得生痛。信義路被畫得超大，而我天天要行經的承德路卻完全沒被畫進那份地圖。
  
  
 他家信義路金山南路是世界的中心！從情感和現實他都是這樣認知的。信義路把台北兩個最大的綠地和活動空間：中正紀念堂和大安森林公園抱在懷內。信義路的兩頭是統領政經的樞要建築：亙據時空的總統府和長到天上去的101大樓。信義路緊貼著流行的脈搏，不管到東區還是西門町，都有20路公車和204隨時傳送。信義路有耳語、有人氣、有市賈，東門市場、信維市場、通化夜市，永康街，有鼎泰豐，為這個城市注入偎貼土地的生民氣息。金山南路延伸出去，光華商場要搬過來落地生根了，師大在另一頭則坐擁領土涵括後面的藝廊、咖啡館和夜市。信義路還有專屬公車——信義幹線。車頭到車尾，每一個座位都有他不同時期的容貌在幻動。車上寄托了他大半的學生歲月，請派個人來告訴他信義路金山南路不是他以為的世界的中心。
  
 但其實，他早已知道了。台北不是拿信義路圍出的城廓。
  
  
 車行淡水的時候，我一邊騎車，一邊警戒地四處張望，在通過那些危險路口的時候是否又有閃光危機潛伏身側？我其實不常超速，對那些超速偵測的位置早已瞭若指掌，長途通勤的人很快就適應了這些相礙相伴的規矩，有各種方式可以與它們和平共處：臨警戒區緩一緩車速；找一部勢均力敵的朋友交換一個默契的眼神，用齊頭的速度一起向測速機的遲緩反應打聲招呼；或是切到最外側、或躲在大型車的身後，都還是有ㄧ個可以自在呼吸的空間自在加油。
  
 真正讓我受罰的是，跑出了這個城市為機車騎士準備的道路。
  
請不要叫我領情，請別跟我說哪裡危險哪裡是安全的上風處，就算我總因此在同警察交鋒時處於下風。因為這座城市為我們準備的道路永遠塞滿著車，這座城市坐在四個輪子、有屋頂的人們總一個勁的將車往右邊靠；公車、計程車、半路搭乘、順風車、路邊稍停、溫馨接送情。我不甚其擾把車靠左於是成為左派，而沒有人發現世界有了一點傾斜，只因為另一個右邊得以悄悄維繫著平衡。所有的邪惡柔軟粗魯都還是一起上路。
  
 天橋上的警察眼睛特尖，專注意騎到左邊的、壞的我，拍一張底下壓著土黃色「禁行機車」的照片發郵。他說不清楚是逕行機車、進行機車、勁行機車、還是禁行機車。誠心地告訴我。
  
  
 車停在紅綠燈前面的時候，我繼續想他做的花花綠綠的台北。那個用色紙、圖釘、大富翁房子做成的旅遊地圖，他終於不再仰賴公車梭巡在這座城市裡了，他終於知道公館離大安站走和平東彎新生南路就可以找到，不需要繞到古亭的羅斯福；他終於知道公車走的是最遙遠的距離，城市中間卻有更私密的捷徑可以頻繁使用；他終於知道這座城市，在他不同年紀時，讓他理解了不同的方向，看不同等級的電影，花費不等值的時間，跑的是不同標語的馬燈，掛起的汽球是不同的顏色。
  
 他知道了常有影展在長春路口送播，逛SOGO除了從大安站搭捷運到復興南路也可以騎車改忠孝東；他知道了上新生高架橋坐不到美麗華的摩天輪，松江路不沿著右線走會上高速公路；他知道了找中山北路就可以找到雪片冰，繼續找可以找到仰德大道上竹子湖；他也知道深坑，知道了北投，更知道了同一個場域以不同交通方式到達，會有感受的殊異程度。他知道美食可以幫助記憶定位街道地圖，情緒放縱的時候會留下味道成為線索。他知道萬華有家三味日本料理好吃又實惠，也知道對面祖師廟從前有三邑和同安人在此拼搏械鬥。他知道艋舺的堤防以前是榮盛的老碼頭，而沿著河岸溯源會到大稻埕見證城市的繁茂沉沒在微隱之處。
  
  
 綠燈的時候，路面就像變型金剛在組裝前蠢動。從關渡平原的心臟穿過，我好幾次驚起了安伏在綠野中的白鷺絲，到大度路的天空壓馬路。
  
 底下要小心沒有sense的用路人一直經過，停或爭，讓跟搶，閃與躲，一個或半個車身，一秒或更瞬息間的抉擇，都可以讓擁塞的道路更加暢快順通，讓生活更具質感。他們就是不懂！他們不懂得大家都用上速度的時候，忙碌的世道是存在ㄧ種默契的川流。
  
 走過綠陌，關渡大橋等在開口處亮出它的豔紅；我以為風景如畫，以為奔馳的靈巧終會在一趟趟的車行間，吃掉行旅的辛勞使其不致一波一波，讓我像來到了遼闊未知的荒漠。我在竹圍前面壓過了大彎想起港阜的搖擺，想起了西子灣。我記得那年，畫地圖的那年；兩個人把一切都丟掉似的去親近海，在哨船街生活一個禮拜。在中山大學的隧道前聽她期許我，會有一個巨大而即將臣臨的歲月要發萌。
  
 那是ㄧ個黏膩卻又質感扎實的美夢，讓我以為我將終其一生滯留在溫羅汀區間的巷道，孵育此夢。
  
 我以為十七歲騎單車的時候，這座城市會義無反顧地引領我。在陋巷裡鋪修柏油，低頭親吻新建築底下那些深刻的衰老面容。我想起了我第一次騎車到士林時，短暫的路遙被我騎成長程征途，滿載回的是滿足和成就。
  
 而我ㄧ恍神卻在機車上加速、抱怨、違規，將手機、錢包和鑰匙，與這份柔韌ㄧ同車行淡水，在城市裡一一遺落。
  
  
 車行淡水，我想像著台北城的開拓，和我從城裡長大的這一切。行車的人只能看片刻的風景，超車的時候向前方點頭代替對後面的招呼，關於城廓的定義已經糢糊了。如果歲月和速度不停繞轉，不停放逐，我騎車去淡水的所感，真的會像幾世紀以前做過的夢。
  
 我用一個時辰的安穩載女朋友，被那些坐我車子的同學抱怨他們的命都不是命。觀音山安穩，大屯山安穩，象山安穩，台北安穩，四面安穩。行車到淡水的道路安穩。
  
 如果車行淡水的時候，真碰上了交通混亂和事故，就當作一場夢。

