# 台灣末日記：「釁」

2015-11-08 10:30



[[完整介紹]](http://www.peoplenews.tw/list/%E5%B0%88%E6%AC%84/1396773432)

[**莊萬夀**](http://www.peoplenews.tw/list/%E5%B0%88%E6%AC%84/1396773432)

長榮大學台灣研究所名譽講座教授、前台師大台文所創所所長、國文系教授、前台灣教授協會會長



中國自古有殺牛殺人，血祭鐘鼓、旗幟的儀式，叫做「衅」（釁）。戰後二二八到白色恐怖，血祭數萬人，台灣苦難尚未終結。(圖：網路資料，民報合成)

**一**

呻吟聲，此起彼落。阿業睜開眼，好高的天篷，我還活著；歸身驅攏痛，包紮著白紗布，不知傷在何處。四周都是病患。心急著廣場的老友。

「老阿伯，你剛手術過，要忍耐。」一個中年護士過來。

「這是哪裡？」

「台大醫院大廳。」

「我的手機呢？可以代我找人嗎？」

「通訊中斷……外面有軍隊！」

「是中國軍隊嗎？」

「不是……不知道……」

依稀殘光從床尾腳邊斜過來，現在是日時。

**二**

阿業閉目，好多年前，已想過代誌的發展，都在預料中，早就被設計了。

失業、通膨繼續急遽的擴大，社會恐慌，治安惡化。中國伸出雙臂擁抱少年的台勞到中國工作，銀行、勞公保已開始擠領，而一波波的遊行示威，激不起可以推倒拒馬的巨浪，腹肚飫餓更麻痺了反抗的神經。中國政府宣布先以八百億美元紓困，官商、媒體，甚至人民一片皇恩浩蕩，可以領錢了。中國已掌握了台灣經濟、媒體與大半的政治；國民黨政府以北京馬首是瞻。

終於宣布「海峽兩岸和平協議」的時辰了，「兩岸皆屬中國，一國兩制」。這正是在總統大選的前半年，該是能站出來的台灣人的最後機會，但被層層的帶刃蛇籠、拒馬、警察擋至博愛特區之外。

三日了，群眾越聚越多，衝撞流血，仍難以越雷池一步。

第四日，國民黨政府以「暴民威脅國家安全」為名，宣布午夜十二點起台灣局部戒嚴，五都禁止集會，選舉暫停。台灣面臨「驟變成真」的歷史時刻。

**三**

黃昏，阿業又回到群眾中，不久，人群中忽冒出一縷火焰，須臾又是一縷，兩股黑煙衝向「自由廣場」牌坊。群眾呼喊中，傳出了歌聲，聲越傳越近越大。

「獨立！咱要出頭天……」

是〈台灣翠青〉，四邊人也哽咽的唱了起來。

熊熊烈火，焚燒兩位席地而坐的大老。老淚模糊了滿天的火光，想起鄭南榕、詹益樺，尤其不久前也在此犧牲的老國民黨員劉柏煙，更覺淒涼起來。

「中國武裝警察部隊已經降落松山機場，大家要衝！」遠方擴音器急促傳來，群情激憤，呼叫沸騰。

不知是如何衝破鐵絲網，隨著眾人湧入凱道廣場，警察、警車後退了。幾處的喇叭聲，音響奇大，「衝！衝！」吆喝吵鬧聽不到明確的話。怎麼沒有天王級的人物呢？突然，警察消失了，據說與一批青年人從公園路兩端撤走。群眾面對橫在總統府的兩層拒馬大喊：「佔領總統府！」

正這時，總統府內外的燈光，熄滅了。連一樓前的白球路燈也化去了。淡淡的天空，畫出尖塔與屋脊的黑色輪廓，還冒出了幾片椰子葉。

廣場上的群眾，格外分明，黑壓壓的人頭，夜深了，人並沒有塞滿廣場，背著包包、握著旗幟，許多人疲憊不堪坐下來。頭前的勇士如工蟻一般，正在推動拒馬。阿業坐下來，想此乃不祥之兆。冷不防火花一現，「碰！碰！碰！碰……」前面慘叫，悲號「緊走！」「快趴下」……當年曾為陸軍排長，槍聲並不陌生，並不害怕，但台灣人的宿命，眼前重演。是從總督府（從小叫慣）兩側頂樓陽台，紅光交織，奔瀉而來，「快跑呀！」「走𣍐緊！」「碰！碰！……」

**四**

「阿伯！不要緊張！不要動！你在打點滴喔！」護士的聲音，她盡責，但不願意多說話。我不知形勢的發展？也罷，到如今，還關心什麼？現場被打死的有多少人呢？不必去懸掛了，我願意以老骨頭去換活一個少年家，別乞食下大願了。我只後悔現場沒有看清鮮血噴出的死亡場面。至少這是對峙中的犧牲，像巴勒斯坦的少年在扔石頭時被槍殺一樣。

台灣人有多少敢於對峙、對抗，甚至主動出擊呢？我阿業與文化協會左翼工人的老父何嘗敢呢？來台北的第二年，八歲，二二八，猶記得老父行經北門鐵路局前遇掃射，倉皇逃生的往事，台灣囝仔從小就驚死是遺傳來的嗎？十四歲時，大我六歲的堂兄，被關在青島東路軍法處，他是初中時，涉鹿窟案的陳義農到校做工，給學生讀左報書刊，堂兄受牽連被追捕。叔父是花岡一郎師範同窗，當小學教員時，上書日本天皇反戰，被特高監視騷擾，壯年得病自縊身亡。

軍法處飲食不好，窮家沒有好食物，老母用鹽爆三層肉，用我不知名的綠樹葉包著，草索仔綁好，好多次由我送到軍法處，高高的水泥圍牆上加鐵網。二層牢房的窗子很小，我終身難忘的封閉空間，在送物間等待。面對那些不知該叫什麼的經辦人，我不敢抬頭，「你是初中學生嗎？」

「……是。」

「怎麼由小孩來送呢？」

我惦惦地想我叔伯大兄犯你們的法，也是初中學生啊！

堂兄「知匪不報」坐牢二年，他被吊起刑求，幾乎半死。我送去的肉，同房共食，有吳三連的長子，還有後來被拖到馬場町槍斃的匪諜。

**五**

當時我聽大人說是「汐止山內的案件」，不知「鹿窟」之名。陳義農原來是我同學的老父，是個樸實木匠，日本時代已是台共，他與幾十個山頂的農人工人被處決了。

可恨的是鹿窟的計劃者，是中國共產黨在台灣的最高頭子蔡孝乾，早就出賣了自己的黨人。他是瞿秋白任教上海大學的學生，也是參加二萬五千里長征的唯一台灣人。瞿秋白拒利誘而死，他卻驚死好色而生，由於他，使被國民黨或抓或殺，近二千人，是二二八後的台灣大浩劫。

又想到了廖文毅，他是堂堂台灣共和國的大統領，居然甘願返台投降。向強權屈膝求饒，是台灣知識人的基因嗎？不！不！陳智雄從我熟悉的軍法處押走的時刻，高喊「台灣獨立萬歲……」被砍斷雙腳掌，拖向刑場……

雙腳的鮮血噴了出來，我看到台灣第一個英雄朱一貴，「昂然自立」拒絕下跪，而被打斷了雙腿。三百年的故事，繼續重演嗎？台灣人還會被押送北京接受凌遲嗎？

泰源監獄我已忘名的五烈士，吞忍了血肉之軀的凌遲，保護了同志，一位林さん的遺言「兒至死，以天下為己任」，與朝鮮安重根的「雄視天下兮……壯士義烈」，皆萬古流芳。能有死亡的教訓，有生命的付出，台灣就有望。

窮人囝仔早飼家，十九歲，來到蘇澳，監工通往南方澳的海岸油管，常經過一處礁石。工人們說：「這裡有二二八的浮屍。」已經十一年了，死亡的陰影，到處相隨。後來知道基隆海邊，有更多的浮屍塊；我想到了古早古早。

台灣人都不知道的一年初春，在瑯嶠恆春狹窄的山海之間的往事。林爽文兵敗，莊大田餘部二千多人在此，被清兵層層圍住，大砲、火槍、船砲，轟隆的交叉射擊。農民握著大刀，甚至手無寸鐵。「拚！拚！」一個個倒下，被打死的，自刎的，跳海的尤多，沒有人投降。從沙灘一條條縱橫海豚似的，連接到海面，浮屍一波波隨巨浪湧入沙埔，堆積成丘，再推擠出海。我阿業也沉浮其間，台灣只有陸地的「埋冤」嗎？不也有海中的「沉冤」嗎？死寂的寧靜，又海上四處火光，屍肉飛舞，我哽塞不能呼吸，下沉了。

**六**

「阿伯！阿伯！你好吃藥了，你血壓很低，氣喘，醫師說要給你氧氣罩……不過有人要先問你……」

阿業回神看到眼前是一個便衣，掃過他的臉，便閉了目睭。問我的姓名，我的……我的……我一概不理，也無力回答。走了，我開眼，壁頂有監視器，台灣街頭巷尾早就布置了天羅地網。

阿業面對死亡。

死亡只是自然的回歸，萬年千年的南島人，早就習慣生死於海洋之中。我阿業和所有台灣人一樣是南島人與唐山越人的子孫，不能由外來者掌控阮的生死。近幾百年來，外來征服者以文明之名，行多少罪惡之實，壓榨與同化，台灣人不畏屠殺，奮起反抗。原來屠殺是文明的祭典。清代「三年一小反，五年一大亂」，台人如飛蛾撲火，前仆後繼。而且新來的勝利者，取代前朝，君臨台灣，也總要大開殺戒。

中國自古以來，有殺牛殺人，血祭鐘鼓、旗幟的儀式，叫做「衅」（釁）。清王朝統治下的台灣民變、屠殺以及操弄族群械鬥而死於非命的，恐不下二、三十萬人；近百年乙未抗日、二二八、白色恐怖的受難者亦有六萬人以上，台灣尚未獨立，苦難尚未終結。「衅」就是台灣人的命運，我能脫離嗎？我喃喃自語。

這些犧牲者，絕大多數是勞苦的大眾，下層階級。傳統的地主、大租戶、商賈，固然少數能領導民變抵禦強權，但大抵多為統治者的幫凶，可嘆的這一直沿襲至今日，善變，唯利是圖，可惡啊！

牛是台灣人的自喻，歹命的台灣牛被奴役，甚至被屠宰，是世世代代的宿命嗎？這些被馴化的水牛，多來自唐山中國。水牛在印度，尤其在非洲是獨立生活；不被宰制的聖物。朱一貴起義，人們看到他是一隻自由奔馳的大水牛。

我阿業死後化為青草，化為不馴的水牛。不，不，我現在就是水牛，台灣人和地下的冤魂、英靈馬上都化為新種的台灣水牛，怒目金剛，驅逐外來的虎狼。

當阿業的頭被覆蓋了床單的時刻，天搖地動，醫院在跳躍，地牛大翻身。凱道裂開，隱藏黨徽的東門城樓頓時傾倒，高聳的黨大廈也迸裂，從地下各裂縫衝出，一群群又一群群黑壓壓的大水牛，踩著斷垣殘壁跳出，又是一群，廣場擠滿了數以萬計的牛軍，齊衝搖晃中的總統府、總督府。

銳利的雙角，堅硬的肩胛，同心用力的，終於推倒了如山的紅樓於煙塵之中。

全世界攝影機的鏡頭中出現了，「台灣有救了！」（英國BBC中文網廣播）