淡江時報 第 499 期

**歡迎來電文 \海旭**

**瀛苑副刊**

電話鈴響了三聲，我搶接起話筒，免得吵醒午睡中的家人。
  
  
　話筒那端傳來一中年男子的聲音。
  
  
　「上午是你……打電話……過來的嗎？」「是的。」
  
  
　我的確打過一通電話，應徵一工作室的「口述撰稿人員」職務；但早上對方的說法是已不缺人。
  
  
　「喔……那通電話大概是我助理接的吧！」言下之意，似乎尚未找到適合人選。我暗暗高興。
  
  
　「嗯……，怎麼樣？你是……目前在學的學生？幾年級？……哦！研究所啊！……我要的人必須具備不錯的文學素養，所以呢……我必須了解一下……」
  
  
　於是簡單自我介紹。
  
  
　「咦？那你為什麼不繼續就業？……說真的，欸……不是我有偏見或什麼的，你幹嘛重新當學生？幹嘛要念研究所？沒什麼出路嘛！是不是？……古文念再多能有什麼用？……還是你想當老師？當國小老師會瘋掉，……當國高中老師？現在國高中生素質多差勁啊？叫他們寫一封信恐怕都寫不通順，還不如考考他們明星的八卦反倒倒背如流哩！」
  
  
　懷疑他的見解之外，這些話我也聽過八百次，從決定考試到考上之後；估計還能再聽個八百次，在拿到學位之前。
  
  
　這樣的對談，似乎有點趣味性，但我不得不將談話導向正題。
  
  
　「喔……因為呢……我本人是個文字工作者……就是寫寫東西、編編劇本，自己就是老闆，愛工作就工作，沒人會給你臉色看……」
  
  
　他解釋了文字工作者的定義、他過去的資歷、編劇與製作人及廣告商的生態關係、日劇編得如何如何好、編劇的使命為何、台灣前陣子收視高居不下的鄉土古裝戲如何不合理、當編劇有時必須違背良心……等等。
  
  
　話鋒雖被他轉到天邊，但我洗耳恭聽，像是張良在橋上巧遇老者，即便沒能繼承一部兵法大全，也能偷師一番吧！雖然還是不明白「口述撰稿員」的工作內容及待遇為何？
  
  
　「我啊？我是經濟系畢業的……不過，我可是出身書香世家，從小看遍古文觀止及世界名著，琵琶行還是什麼滕王閣序的，背過沒？……我也背過，……你隨便說一篇古文，我都還能背上一段，信不信？」
  
  
　我十分信。若不是真的讀了不少書，說起話來也不可能這麼天花亂墜。
  
  
　「文人真是可悲啊！要想靠文字吃飯？可以！最方便的途徑是參加文學獎，不過，投各大文學獎，最好祈禱自己上輩子認識老編，要不然上千封稿件中怎麼就你偏偏能被看上眼？……得了個首獎，獎金少說二十萬，也有了名，……當然，這時你寫出來的東西，身價就不一樣了，不然即使你寫的再好，出版商也不會理你，他們是在商言商嘛！誰要出版讀者不看的東西？是不是？……」
  
  
　話布口袋子破了個洞，沒完沒了。
  
  
　接著批評幾位知名的寫愛情與性的女作家，又多方談了小說創作，才終於繞回口述撰稿員的話題上。看牆上的鐘，他的脫口秀已進行四十分鐘。
  
  
　「關於我要找的人呢……他必須要……能跟我配合，我呢……告訴他一個idea之後，他就必須照我的意思去撰稿，主要的工作呢包括幫我打字，因為啊……我這個人……喜歡喝酒，酒喝多了，就……得了痛風，對……所以我手痛起來……沒辦法長時間打字，助手就必須幫我打打字囉！……不過，這沒什麼的嘛！是不是？……喝酒不是什麼壞事，不用太緊張，ok？」
  
  
　待遇呢？
  
  
　四兩撥千金，他反過來問我，「現在……我們來試試看喔……這樣子好了，我呢出一個題目……你必須十秒之內想出一個三百字以上的短篇故事，怎麼樣？敢不敢試一試？……沒什麼難的啦！……沒關係，你先考我，來！……你隨便想一個題目考我，什麼題目隨便，我馬上可以講一個故事出來，而且，不吃螺絲喔！……」
  
  
　出題有什麼不敢的？ 腦中閃過一個題目，「沒有收信人的掛號信」我說。看他掰什麼。
  
  
　果然是高人，不假思索隨即說出一篇三分鐘長的故事，沒吃一個螺絲；文情並茂、抑揚頓挫，十分引人入勝。大意約莫是一位為情所困之人，天天寄一封雙掛號信，到一個電話簿上隨意翻來的地址，而信封上自己的地址也是杜撰的；頗有都會人「寂寥欲訴、無人能懂」的情調。
  
  
　換他考我了，不難吧！我想。誰想我開頭第一句就組織得坑坑巴巴，第二句起就啞口無言，嗯嗯啊啊的；同他相比，簡直似滿肚草包的膚淺書生，書到用時方恨少！
  
  
　「看在你陪我聊天的份上，」他說。於是幫我把故事接了下去，沒讓我太難堪。
  
  
　「服氣了吧！好了，……你知道我的電話嘛！以後……」怎麼了？不打算用我？好歹也陪他聊了這麼久。
  
  
　「您還沒告訴我薪資多少？......還是，我沒通過您剛才的測試，所以...」
  
  
　「哪裡有什麼測試？我剛剛只是和你玩個小遊戲，根本不是什麼測試啦！哪有這麼嚴重？……我給的薪資？……很低的啦！你不會想來的啦！……不過，當然可以學到很多東西……，你來了，如果有各種文字工作上的問題，或想投稿到別的地方，當然我都可以指導，好歹一些編輯也會看我的破面子，……總是比自己摸索來得快多了，是不是？……嗯，一個月啊！你要多少？……你說說看……兩萬六！？開玩笑，我請不起，你這是專業的價格……如果你現在投的稿能被報社登出來，才值這個價；……如果你能在報上開個專欄，那我一個月可以給你七萬，而且你在我這工作室出的書，所得我們對分也沒問題。……你的文章上報過？……沒關係啦！等以後你出了名，可能我想請你你還不要呢！……我這兒啊？……我只能付你一萬八到兩萬元，……暑假期間每天早上九點到下午五點，有時候趕稿的話……可能會更忙些，重點是要能跟我溝通的來，意見和我不同時可以罵罵我更好……好啦！既然你有我的電話，如果你以後有什麼問題，也歡迎來電找我聊聊啦！只要我還沒死的話……沒那麼快，我才五十而已……好……好，你考慮一下吧！……如果你覺得呢……條件能接受，再來電告訴我你可以幫我的忙。……就這樣，再見！」
  
  
　什麼嘛！要我當廉價知識勞工！能開專欄還要你請我嗎？這種說法簡直欺負人！但他如此吊人胃口，我竟開始認真考慮向此低薪工作屈就的可能性，方才他不是說了歡迎我再次去電嗎？
  
  
　於是我再次拿起話筒。這回非得談出個結果來不可。
  
  
　「喂……」