# 世界

## Mercurows—0

【兹⋯⋯】

我躺在坚硬且冰冷的地上，醒过来，准确来讲，这并不是“醒”的感觉，而是出生，像婴儿一样，出生在坚硬且冰冷的地上。至少，我的感觉是如此告诉我的。身体背后的感觉根据常识来看似乎是地面，地面的感觉似乎是冰冷而坚硬的。

【⋯⋯连接系统成功，正在加载⋯⋯】

周围有嘈杂的声音，我的身体告诉我了疼痛的感觉，这是“疼”，身体为了自我保护而产生的感觉。

我的头脑一片空无，什么也没有，没有思路和想法，也没有记忆，连“没有”也没有。

⋯⋯

我在地上躺了一段时间，这段时间有多长？

⋯⋯

周围有动物向我靠近，会动的物体，根据常识来看似乎是人类，他们说着一种人类的语言，听起来像是：

“找到了！快过来啊！有一个生还者！快看，他眨眼了，他还有意识？！”

我眯着眼看着向我跑来的人，用尽浑身的力气小声地说：“我可能失忆了。”

我只能这么回答，我必须及时冷静下来，强迫自己说些理智的话。

“⋯⋯你还记得刚刚发生了什么吗？”他们问我。

我知道这是个很弱智的问题，是个正常人都能回答，但我回答不上来：

“我⋯⋯不知道。”

“失忆了吗？先别动，我们找人把你抬走。”

于是，我竟然，躺在地上开始思考他们为什么要把我抬走，我对我自己莫名其妙地从地上醒了过来这件事，居然没有产生半点怀疑，我连求生的欲望也没有浮现，我的脑子里丝毫没有关于这个「世界」的任何感觉。

我也没法进行自我行动，至少以我目前的身体状况来看，我的身体完全无法动弹。痛觉告诉我的脑子：我受伤了。他们应该会把我送去治疗我的地方，根据常识来看，应该是个叫“医院”的地方，人类在那里治疗生病或受伤的患者。

我尝试着先从一些基本的东西回忆起，如果我和他们一样也是人类，那么我应该有一个用于直接识别身份的称呼，就是“名字”，但我不记得我的名字。说过了，我像个才出生的婴儿。我不记得自己存在过的时间，就是“年龄”，我也无法回忆我的过去。

“能试着站起来吗？”他们这么说着。

我用尽全身的力气努力动了动脚，这是移动的感觉——

我只是在地上颤抖了一下。

——人类把我抬到应该是“担架”的东西上，他们是医院的急救人员。

我疯狂地运行着自己的大脑，企图恢复我作为人类的一些意识，这种感觉很奇怪，就像为了运行一个软件而去加载所需的文件、图片、音乐一样。

“现在是AW0032年8月31日，刚刚在xxxx地方似乎发生了xxxx事。“他们这么告诉我，但我完全没有听进去。

之后我被迅速送上了蒸汽穿梭机，然后被一群护士和医疗人形簇拥进了医院。我的身体没有受到任何创伤，这很奇怪，但我却能感受到了全身上下，发自骨头内部的痛觉。医院给我的初步解释是脑部损伤，于是我被做了一些神经方面的检查，这也解释了为什么我会失忆。

我躺在病床上，我的意识模糊而不可信。邻床有一个女性人类，她身旁的床头柜上摆了一个用于辨别身份的名牌，上面写着：“xxxx·xxxx·Nimokin 年龄16”，她也是生还者之一，和我一样。

那个叫Nimokin的女孩平躺着，身上有很多处擦伤，她似乎是昏过去了，或许等她醒来后我可以向她询问一些关于我和这个「世界」的事情。

听别人说那是一起爆炸事故。在哪里发生的爆炸，我在哪里醒来的，这些东西已经完全记不起来了，但我是和那个女孩在一起被发现的。

究竟发生了什么事我完全无法回忆，向我团团汇来的庞大的信息量我一时无法接受，我甚至还没有接受我是人类的现实。我失忆了，但这个失忆过于异常，我忘了自己是人！

直到目前为止，我也还只是在被动地接受着这个「世界」：我是男性人类，我年龄16，我没有名字，我没有家庭没有学校没有过去，好⋯⋯而我却丝毫没有任何恐惧或惊慌失措的感觉。我仿佛不是这个「世界」的东西。

这点让才我感到恐惧起来。

邻床的女孩还没有苏醒，医护人员在帮我恢复意识。  
<br/><br/>  
——我的过去，就只有这些。

这种「世界」的感觉，人类们把它叫做“存在”，触觉，视觉，听觉，所有感觉突然结合起来，汇集在我的身上，于是我产生了我的意识，这是我现在唯一知道的事情。

啊，真是，如此唯心主义的一句话，我也无法确认这究竟是不是错误的感觉，错误的意识，或许我现在还无法得知——

因为这个「世界」相对于我来说，才刚刚开始。

## Mercurows—1

我的名字，我叫Mercurows，今年16岁。

我，还有和我同龄的女孩—Nimokin，是“残月事件”的生还者，仅有的两位生还者。

啊，说起那个事件，因为是在月底发生的，所以叫“残月事件”，事件的经过，我失忆了，所以发生了什么我一点也不知道。

后来这事被传开了，好像特别恐怖。在第六瓣的二十一区发生的特大事故，一万多个人瞬间就消失。但现场却只有极少数的墙壁，道路出现了微小的损坏，并没有任何爆炸或是大型战斗之后留下的痕迹。这一万多个人，似乎是人间蒸发了。

现场已经被警卫人形严密地封锁了起来，根据特遣人工调查组组长所反映的情况，附近第二十区和二十二区的居民当时似乎都听到了巨大的轰鸣声，但是调查了二十一区内所有的公共或私人的纳米监控，下午那段时间的影像记录全部损坏，无法复原。后来有行人路过的时候，才发现躺倒在地上的昏迷的我和Nimo。

“把电视开开来吧。”Nimokin这么对我说。

——Mercurows这个名字是她给我起的，在她醒来的时候，耳边一直回荡着这个声音。

我们在医院里已经躺了两周了，今天会有调查组的人带我们出院，并安排我们日后的生活。

Nimo的家人，在事故里全部遇难。

——“今天是外元32年九月十五日，欢迎收看城区新闻。我们将继续关注到前两周发生的骇人听闻的“残月事件”，经过后续的工作，调查组成员发现，在8月31日那天下午，拉莱耶城的其他瓣区，也多少出现有人突然消失的情况：在下午的4:27，第二瓣区的403线穿梭机上，正在与xxxx先生聊天的xxxx先生突然消失了，只剩下身上穿的衣服，手里拎着的公文包散落在地上，一旁的乘客吓得瘫倒在地；另外，在xxxx区也发生了⋯⋯

所幸，经过医院治疗，目前两位生还者已完全脱离生命危险。根据拉莱耶城区中心HASTA机构发布的指示，即日起将停止关于“残月事件”的任何调查活动。

下面让我们来看下一则新闻，今天，第五瓣区行政议会长将会见⋯⋯”

“什，什么？！！”传来了Nimo在病床上绝望的哀怨，为什么要停止调查啊？！！到底发生了什么都还不清楚呢啊！

“我觉得这事HASTA绝对是做错了，总不能就这么不了了之啊，起码得给我一个合理的解释吧！！”

她很难受，是个正常人都会感到难受，亲人离去，生活改变，然而自己去无法得到一切的原因。

说实话当我看到这则新闻的时候，我也被吓了一跳——对于这个谜团，想要知道真相的人实在是太多了。但唯独我没有资格去感到恐慌什么的，因为对于这个「世界」的一切，我真的只能算是一个新人。我只好尽我所能去安慰她：

“啊啊，别难过啊，HASTA这么做肯定有他们的理由吧。我觉得他们不会把这事放着不管的，他们肯定已经知道一些事情了，或者他们觉得有些事还是不要告诉你好一点。“

”如果他们真的是在为我好的话，他们就应该告诉我整个事件的真相！“Nimo喊了出来。

当然，我自己是一点体会也没有的，所以我无法做到和她共情，更切身处地地去理解她。毕竟我什么也没有，什么也不是。或许在”残月事件“发生之前，我也和她，和这「世界」上所有人一样，都有着和正常人类一样的人生经历；或许我也有自己的家人，朋友，有我所难以放下的事物。如果我没有失忆的话，或许我也会和她一样，也会很迫切的想要得到一个能说得过去的解释。或许是这样，或许有人就知道我的身世，但他目前还没有告诉我。

其实就算告诉了我，那又能怎样，就算告诉了我以前的名字是“这个那个”而不是”Mercurows“，就算他告诉了我曾经发生过的事，又能使我怎样呢？因为这些事情都不是我自己回忆出来的，所以就算听到了，也只会当成一个故事一样记在心里罢了，叫”这个那个“的人，我也只会认为是故事的主角，而很难把他想成是我自己吧。

从心理学的角度来讲，这大概是失我症。可能也是创伤后心理障碍的一种，就像之前所有的记忆全部都转化成了事件的形式存储在了一个人的大脑中。

所谓回忆，其运作的全部流程是由四段组成的：编码（学习），储存，读取，再确认；就像录像带一样，其中的一环有错误，大脑便无法正常工作。经历一件事——也就是编码的过程，赋予了这个事件自己的情感，包含了情感和意识的事件，才能被称之为是记忆；当时的感觉逐渐淡薄，消散了，”记忆“便会变质成”事件“，仿佛只是一个叫作我的名字的角色所经历的一件事。

而我还要更惨一点，我连事件本身也忘却了。从意识上看，可以这么说：“残月事件“之前就不存在我这个人。

或许正是因为情感的易逝，记忆才会变得对于一个人而言如此弥足珍贵，Nimo才会如此想知道真相，我尽力去理解她。

Nimo很郁闷，她的眼角划过几道泪痕。

“呲呲呲呲呲······“病房的液压门放出了白色的蒸汽，刷地一下打开了。伴随着烟气走进来的，是人工特遣调查组组长，他的身后跟着两个持枪的侦察型号的军用人形。

“别跟进来了，“组长Nyarlathotep如是说道，“会吓到孩子的。“

人形吭了一声，然后转身离开了。

纵然从他的脸上能看出一种饱经风霜的冷血气质，他对我们却很温柔，这个叫Nyarlathotep的中年男子。

我们还是很怕他的，尤其是Nimo。因为他的身份——HASTA特遣调查组组长；在拉莱耶这座里，任谁听见这个名字也会不禁哆嗦一下。

HASTA便是这座城的中心：议会的总主持机构，行政和军事行动的领导者，国防，科研，基础建设······换句话说，就是这里的政府，拉莱耶这座城就是被HASTA建起来的。

人都是害怕权威的，Nimo也是这么生活着的人。但这种对权威的恐惧，在目前已完全被对真相的欲望掩盖：

“为什么要停止调查？！“她从床上翻了下来，原本憋在眼角的泪水，随着质问的话语，一下满溢而出。

她的情绪要崩，不，是已近崩溃了。对于一个普普通通生活在这个「世界」上的孩子，眼中只有希望地向前走着，永远也不会去考虑“真实“或是“虚假“之类的东西，从来都不用担心明天是不是还会再有“明天“。这样的未来就被这么改写了，像是神伸脚踩死一只虫子一样，如此简单，突然，毫无根据的被重新规划了。

恐怕只有我，才能保持现在这种似有似无的冷静了。

“这由不得我们。“组长Nyarlathotep在尽力让Nimo平静下来，“我理解你，这件事，无论对谁来说，都是一起不可轻视的悲剧。我们也很想给你们一个令人容易接受的真相，但这是HASTA的高层发布下来的命令，通常，高层领导从来是不会对我们有直接指示的，但这次真的很奇怪，HASTA行政议长亲自下令禁止调查。没办法，我们除了服从以外，没办法去反抗HASTA的命令。”

“可是⋯⋯我⋯⋯，我真的⋯⋯我还什么都不知道啊！！真的⋯⋯太不公平了！！！”Nimo已说不出话来。

“没关系的，”组长靠近她，摸了摸她的头，“既然是亲自下令，说明高层的那些人对这件事还是关心的，对于这件事情的一些真相，如果不知道，不去在意它们，对你们来讲可能还会更好一点。这个「世界」没有完全展现给我们的事实太多了，不去关心，不想着怎样弄清它们，作为人类，这样不也能生活下去吗？”

他说的有一点道理，但我似乎不是这么认为的。

“哦，对了，出院手续已经办理好了，今天你们就可以回⋯⋯啊，我们先去安排住的地方吧！”

我们两个现在成了孤儿，Nimo还有一个家，但是现在已经被划定为禁区了，调查组会尽力申请将其中完好的家具搬出来。Nimo在城区有身份，存储在HASTA的档案库里，而我没有；无论是采集了我的DNA还是指纹什么的，在拉莱耶的档案库里，都没有我这个人，好惨！没办法，工作人员会先带我去录入一个身份。

我们在第六瓣第十三区被安排了两间住处，同时还配给我们两个家用服务人形，HASTA的相关人员定期会来照看我们的生活，与其说是照看，其实就是在这段时间里，我们还处于HASTA方的监视之中。Nimo在二十一区的学校不能进去上学了，我们的新学校也被''特地"安排好。

我们的事情，”残月事件“肯定还没有结束。就HASTA对我们的监视程度来看，我们身上，肯定还有一些我们自己都不知道的事情。组长Nyarlathotep所说的话从另一个角度来看，也坦白了HASTA在隐瞒些什么。

Nimokin还在病房里自闭着，我跟着调查组的人走出了医院的扇形活塞门。清晨，在笼罩着的烟雾中，升起了第六瓣区今天的太阳，光芒透过雾水，散射出丁达尔效应。第一艘蒸汽飞艇浮了起来，铜色的板甲反射金色的日光。向东北方远远望去，能看见第六瓣区青黑色的围墙——那是拉莱耶城与外界的隔离带。

我不知道的事情还有很多，但我知道要去做什么了，从”残月时间“开始

【seeking the whole rest of brand new world】

## 插叙1