### **002你曾经有过什么不为人知的变态想法？-墨绿枭**

我女朋友租了一个她绝对租不起的房子，还和房东眉来眼去。我满脑子都是变态想法，后来我发现，是我单纯了。

我女朋友叫李安琪，长得很漂亮，属于清纯学妹型的女生。我叫陈锋，我俩从大一寒假后开始恋爱，好了有三年了。大四下学期，我们开始实习，她嫌公司离学校太远，想在外面租房子住。

房租押一付三，她手头有三千元，我把做家教攒的五千也给了她，勉强能先租个每月两千的小次卧。

可我帮她搬家时，发现她竟然租了个一居室，还是在三里屯。

“安琪，咱没走错吧？”我拖着两个大行李箱，难以置信地看着这偌大的房间。

“没错，赶紧进来。”

“这么大房子，租金多少？”我放下箱子问。

“不是说了嘛，两千一个月。”她不耐烦地关上门。

这地儿，城市繁华商圈，这精致的 ins 装修风格，两千一个月？一万两千都未必够。

我正疑惑，听到有人敲门。

“谁啊？”李安琪转身去开了门。

一个穿着休闲 T 恤的男人走进来，四十岁左右，有点秃顶：“安琪，搬进来了？”

李安琪一见他，脸上笑容灿烂：“郑哥，是你呀，快请进。”

随后，李安琪给我介绍，这是房东。

房东没怎么跟我说话，注意力全在李安琪身上。

我知道，李安琪今天的装束，很有诱惑力。

大学四年，她一直都打扮得很清纯，可今天，她穿了件职业套裙，还有黑色的连裤袜，显得曲线毕露，很有味道。

李安琪边说话边弯腰，把包裹塞进床底，身材一览无遗，房东的眼睛看直了。

我故意咳嗽了一声，瞪了房东一眼。

男人之间，都明白的。

可他并不拿我当回事，明目张胆道：“安琪，你条儿真正。”

用这样的话夸人身材好，特别轻浮。

李安琪却一点没意见，趴着回头，跟他眉目传情：“谢谢郑哥。”

房东说：“看看这两条大长腿，当你男朋友，真幸福。”

我火了，当着我的面调情，你什么意思？

不料李安琪直接无视我，起身撩了撩长发，说：“能有郑哥幸福？家里五套房子，班都不用上，收的房租都比一般人赚得多。”

什么，五套房子？

我很惊讶，在这座城市，得值好几千万吧？

我这才注意到，房东手上带着块名表，上面还有钻。

房东对李安琪说：“要是能有你这样的女朋友，拿五套房子换，我都愿意。”

我压不住了，故意问：“五套房子？不是有限购令吗？”

房东看了看我：“07 年以前就三套了，后来通过一些小办法，又买了两套。”

我问：“什么小办法？”

李安琪打断我：“你管是什么办法呢，我郑哥就是有本事。”

好啊，这么快就向着“房爷”说话了。

我懒得争辩，扭头去了洗手间。

李安琪跟房东越聊越开心，过了半小时，房东才走了。

我对她说：“这人一看就色眯眯的，你少跟他接触。”

李安琪说：“你脑子有病吧？把人想得那么坏。”

“我还没问呢，这房子怎么才两千块？”

“郑哥说我在实习，照顾我，先收这么多，等正式工作了再涨。”

郑哥郑哥的，还叫顺嘴了。我怎么碰不上这种好事？我说：“我看他就没安好心，你可别贪小便宜吃大亏。”

李安琪一听，突然提了声音：“这是小便宜？这房子一平米多少钱你知道吗，你这辈子能买得起？”

我不想跟她吵，没再回应。

我就知道，恋爱三年，如今既然要走向社会，我们早晚得面对房子的事。

但我并没想到，早在那时，李安琪就已经为了房子，做出了一件不知廉耻、违背爱情的事。

住进来后，李安琪号称要保持独立，不许我来同居。

我虽然出过五千块房租，但出于尊重，只能同意。

平时，我下班早，会先回来给她做饭，一起吃过后，聊会儿天，晚上十点，我坐一个多小时地铁回学校。

但我发现，每周总有那么两三天，一过九点，她就会催我快走。

起先，我没当回事，可那回周五，发现了不对劲。

那天我做完饭，躺床上休息，一翻身，发现了根头发，五六厘米长。

我一个机灵，这头发绝对不是我的，我是寸头。

也不可能是李安琪的，她是一头长发。

我立即想到了那个房东，他的“地中海”发型，边缘的头发，就是这么长。

他上过这张床？

我又想到他那天的下流眼神，以及李安琪对他的谄媚态度，顿觉不妙。

晚上，李安琪回来，她换衣服的时候，我掐起那根头发问她：“安琪，你床上怎么有根头发？不像咱俩的。”

李安琪明显一愣，穿着脱了一半的衣服，过来仔细看了看：“这是我的啊。”

“你哪有这么短的头发？”

“前刘海啊，你看看。”

我一想，也对啊，她刘海是不长。

可我还是将信将疑。

吃过晚饭，九点多，李安琪说：“陈锋，我想看会儿书，你先回去吧。”

“你看呗，我不说话。”

“你在这里，我注意力不集中，听话，爱你哈。”

她跟我撒娇，我拗不过她，只能收拾东西离开。

可那根头发就像一根刺，一直扎在我心上。

坐了两站地铁，我越想越不对，短发，再加上她急匆匆赶我走，两件事加起来，必定有问题，我得回去。

我立马下车，换了对面地铁，回到她租的房子，按密码要进去，却发现，门被反锁了。

我心里一沉，急躁地敲门，李安琪的声音传来：“谁啊？”

“安琪，是我，忘拿东西了。”我说。

里面安静了很久，足足两分钟，门才开了。

我看到，李安琪身上竟穿着那身职业套装，还有那条黑色连裤袜。

我问：“大晚上的，你怎么穿了这一身？”

而且，她脸色发红，发梢凌乱，眼神有点慌。

我又问：“怎么这么久才开门？”

李安琪支支吾吾道：“刚才我……”

“刚才我们在修马桶，小陈来了啊？”

一个男人的声音传来，随后，房东竟从洗手间大摇大摆走了出来！

“你怎么在这？”我一阵窝火。

“安琪打电话说马桶堵了，我来通通。”房东很淡定。

耍我呢？我质问道：“刚才门怎么反锁了？”

李安琪正不知怎么回答，房东说：“哦，可能是我不小心锁上了，我进门有随手反锁的习惯。”

随后，他越过我，大摇大摆地出了门：“马桶既然通了，我先走了。”

绝没那么简单。

门关上后，我问李安琪：“你怎么换了这身衣服？”

她说：“房东要来，我穿睡衣不合适。”

也对，难不成，是我多疑了？

可我发现，李安琪的连裤袜上有道细长的口子，我问：“安琪，你袜子怎么破了？”

李安琪赶紧回头看了看，说：“哦，不小心刮的，没事，我脱下来扔了吧。”

我刚才没说破的地方在后头，她怎么直接回头看那里？

我想到了一个极其不堪的画面。

可我不忍多想。

后来，我假装找了会儿地铁卡，趁她去洗手间的工夫，拿起了她的手机。

我俩谈了三年恋爱，手机密码相互都知道，我迅速输入密码，打开微信，想看看她跟房东的聊天，却发现，对话一切正常，还很客气。

难道，是我多心了？

我那一瞬间还有点羞愧，听到李安琪出来，赶紧丢下了手机。

随后，磨蹭到十点多，我走了。

但那一路，我越琢磨越不对劲，大半夜的修马桶？马桶堵得那么是时候？

李安琪多半是背叛我了，她和那个姓郑的“房爷”，看着冠冕堂皇，背地里，可能多卑劣的事都做了。

我得查清楚。

周六，我在李安琪那里待到晚上十点，照老例，该走了，可我偏偏说，今晚就算睡地板，我也不想回学校了，我累。

李安琪强烈反对，但最后没犟过我，只能妥协。

而我没想到，这天晚上，发生了件事，几乎超越了我的想象力。

睡前，李安琪钻进我怀里，她柔软的身躯让我倍觉幸福。

半夜，我被尿憋醒，刚要起身，发现，李安琪不在身边。

我一惊，伸手摸了摸，又把夜灯打开，床的另一侧空空如也，我下意识叫了一声：“安琪？”

没人回应，我赶紧下床找，她不在卧室，也不在厕所。

我披上衣服就出门找她，可刚按了电梯，楼梯间传来了一阵响动，李安琪从里面出来了。

她穿着一身职业套装，还有黑色连裤袜，我吓了一跳：“你去哪了？”

李安琪面红耳赤，还在整理着头发，我听到，楼梯间还有声音。

“谁在那？”我问。

李安琪挡住我：“没谁啊，你怎么起来了？”

楼梯间的声音又没了，是我听错了？但现在没工夫关心这个，我问：“你怎么半夜跑出来了，还穿着这身衣服？”

“我……”李安琪一时口讷，“我好像梦游了。”

梦游？

听着很扯。

李安琪又说：“要不是你刚才叫我，我还醒不了，外头好冷，咱们回去吧。”

可种种迹象，让我强烈地感觉到，她趁我睡觉，在跟人偷情。

“你闪开，我看看谁在楼梯间。”我推开她。

她边拦我边说：“能有谁啊，你肯定是没睡好，幻听了。”

我进了楼梯间，往下连走了三层，什么没看到。

李安琪跟下来，拉着我的手，撒娇道：“哎呀，大半夜的，别闹了，快带我回去睡觉，我怕。”

我看了眼她的职业套裙和连裤袜，隐隐觉得不对头，但只能带她回了家。

一上床，她就钻进了我怀里，可我一点兴致没有，装作很累，闭眼睡了。

梦游，太假了。

她一定是在楼梯间偷情，那个男的，多半是房东。

这也太过分了，他们是在模仿吗？我想，这房东有五套房子，是有钱人，整天闲得没事，可能什么变态花样都玩得出来。

让李安琪穿那身衣服，一定是他的怪癖之一。

我必须调查清楚。

周日晚上，我假装回学校，离开了李安琪家。

但我藏进了小区绿化带的小树林，死盯着楼道口。

可一直等到半夜两点，房东都没出现。

我估计，是昨晚忙活累了，今晚在家歇着。

行，那明晚继续盯。

周一下班，我照例去跟李安琪吃饭，九点过后，她催我走。

我心里一喜，假装跟她磨叽了会儿，出门再次躲到了小树林。

果然，九点半，房东出现了，一身休闲装，手上戴着名表，大摇大摆地往楼道这边走。

李安琪，我终究还是猜对了。我心里一阵悲哀。

但我发现，房东身后还跟着一个男人，年龄跟他相仿，穿着一身西装，比较精致。

怪了，难道他不是来找李安琪的？

我尾随他们进了楼道，发现电梯停在 12 层，正是李安琪的住处。

突然，我想到了一件事，房东带的这个男的，我昨晚见过！

他穿的就是这身衣服，十一点多进的楼，好像是十二点出来的，毕竟，那个时间段，很少有人西装革履地从楼里出来，所以我有印象。

房东进楼前，还左右看了看，跟顾忌什么似的，表情十分猥琐，显然是心里藏着龌龊事。

我心如刀割，基本实锤了吧。

他们进去后不久，我从楼梯间爬到了十二楼，喘息了半天，才屏住呼吸，趴在门口听。

没错，屋里传来了房东的声音，我越听心里越恨，我也老大不小了，太清楚他们在干什么了！

我怒发冲冠，也泪流满面，我真想一脚把门踢碎，冲进去，掐死这两个狗杂种。

李安琪，我终于知道，你为什么能租下这么贵的房子了。

你就是用这种方式支付的房租吧！

我在煎熬中听了足足两个小时，屋里传来各种怪声，我整整跟李安琪好了三年，她从没像今天这么放得开过！

后来，我再也听不下去了，去麦当劳待了一夜。

我要报复。

可我怎么报复？

姓郑的是个典型的“房爷”，名下五套房子，在这座城市，能横着走。我一个京郊小县城来的普通大学生，拿什么跟他斗？

我在苦闷中度过了三天，这期间，我借口公司有事，没去见李安琪。

周四下午，李安琪打语音电话给我：“陈锋，我们公司下周要年度团建了，三亚七日游。”

“三亚？你们公司挺大方。”我还真意外。

“很多公司都有这种福利啊，”李安琪说，“我是想提醒你，我不在的时候，记得去帮我浇浇花。”

我心中冷笑，对花都比对人好啊。

接下来一个周，我又盯梢了四天，这期间，房东连着来了三次，这秃顶老东西，身体倒是挺好，我心里咬牙切齿地想：这老东西怎么不中风死在那张床上呢？

周日，李安琪让我去帮她收拾东西，她是晚上的飞机。

晚上十点多，她自己打车去了机场，临走前，她说：“这七天，本姑娘法外开恩，允许你在我家睡。”

厚颜无耻。这张破床都快被人睡烂了，竟还拿着当宝贝钓着我？在你眼里，我真是个彻头彻尾的傻子啊。

我心想，万一房东大半夜来了，我一开门，他不得吓死？当然，我知道自己想多了，她去旅游，房东肯定知道。

可我那时竟一点没想到，她根本不是跟着公司去旅游，而是跟着房东。

当晚，我坐在沙发上，想查查这房子的真实价格，便拿起李安琪的 ipad，点开了同城租房软件，搜这个小区。

她手机和 ipad 是连着的，软件自动登着她的账号，我点进了她的主页，却不料，发现了一个聊天记录，是她跟房东的。

我把眼一扫，愣住了，那一条条触目惊心的对话，直刺进了我的心窝。

看了一会儿，我全懂了。难怪我之前在微信里没找到证据，我真想不到，她和房东，竟一直在用同城租房软件进行真正的聊天！

我看了足足半小时，终于全明白了，如我之前第一次偷听他们时所想，李安琪就是在做一件肮脏至极的事！

这栋房子，她根本一分钱的房租都没有付，却一直住到了现在。

这房东叫郑晓泽，对话显示，是他看到了求租信息后，主动联系的李安琪。正常来讲，这个房子的租金是每月一万三，可他说，他可以一分不要，但是，有个条件。

那条件看得直反胃，恶心，太 TM 恶心了。

恶心他妈给恶心开门——恶心到家了。

我差点摔了 ipad，联想起之前的种种，我忍不住的反胃。

李安琪，你把自己当什么人了，作孽啊。

我心态快崩了。

我终于明白，为什么李安琪不让我跟她同居了，妨碍她了啊。那她当初还拿我的五千块钱干什么？太恶毒了。

再往后看，我发现，我第一次留宿的那晚，郑晓泽本来跟她约好了要十点来的。

计划被我打乱后，郑晓泽提议，等我睡着，李安琪穿好衣服，去楼道里找他。李安琪还问，去楼道里干什么啊？郑晓泽发了两个坏笑，不言而喻。

郑晓泽还要求，每次见面，李安琪都要穿着职业装和连裤袜，他喜欢这个。

而我也明白，修马桶那回，李安琪的连裤袜为什么破了。

这位房爷，就是个变态。

在聊天记录最后，我发现，这次旅游，就是郑晓泽邀请她的，根本不是跟公司！旅游的代价，当然是郑晓泽出钱，她陪同。

我被绿惨了，我怒不可遏。

有五套房子，就可以为所欲为？

我把他们的聊天记录用手机全都拍了下来，在沙发上枯坐了一夜，我想报复都想疯了，可一点办法都没有。

而李安琪那边，从周一，就开始了朋友圈轰炸，她几乎是半天就发一组图，一会儿拍酒店，一会儿坐游艇，一会儿又去水上冲浪，晚上还看烟火表演。

不过，从头到尾，图里都只有她一个人，配着些肤浅的炫耀话，什么“第一天来三亚就赶上了烟火晚会，幸福~”，或者“十分钟的直升机观光，竟然要 2600！贵到心头滴血”，或者“第一次学潜水，为教练小哥哥的六块腹肌点赞！”，可以说是十足的凡尔赛。

七天里，她偶尔会发个蓝天碧海什么的给我，我敷衍地回个“真棒”之类，她也没工夫跟我多聊。

我在痛苦中度过了一个周，周日晚上，李安琪回来了。

她一进门就瘫在了沙发上，边喊着累，边告诉我玩得有多开心。

我没动声色，等她编完跟“同事们”在三亚的所见所闻，问了她一句：“出去这么久，你有没有想我啊？”

李安琪脸不红心不跳：“当然啊，每天晚上都想你，做梦还会梦到你。”

我心里冷笑，你是晚上跟郑晓泽在一起的时候想我的吧，而且，恐怕想我，也是他的命令吧？

我问：“那你有没有给我带什么礼物？”

李安琪一愣，显然是没有，可她反应很快：“我本来想给你买的，可箱子太小，装不下了。”

我看着她那一大箱子新买的护肤品，心中呵呵。

她起身揽住我的脖子：“何况我知道，你最希望收到的礼物，就是我平平安安归来，扑进你怀里，对不对！”

我恶心得差点吐了，假装要去给她洗衣服，推开了她。

在洗手间，我差点哭出来，可我忍住了。

她不配我哭。

当晚，她睡得早，我回了学校。

连续三天，我都没去她家，周四，她说想吃醉虾，让我下班去给她买。

我想报复，但没想好办法，为了不让她察觉，只能继续陪她演戏。

我给她买了醉虾，一起吃到九点多，她又催我走，显然是郑晓泽要来。

我心头一怒，老子今晚就不走了，不为别的，就为让你们搞不成，憋死你们。

我说：“我这几天太累了，今晚不想回去。”

起先，她不同意，我直接赖在了床上，转过身去装着打盹儿。

我瞥见，她拿起了手机，肯定是在给郑晓泽发信息。

我心想，回头儿我倒要看看，你怎么跟他解释的。

可我并没想到，这天晚上发生的事，再次刷新了我的三观。

首先，我竟然真的睡过去了，醒来已是晚上十点半。

李安琪坐在沙发上，见我起来，递给了我一杯水：“渴了吧？”

我迷茫地接住，喝了大半杯，问道：“怎么，不赶我走了？”

李安琪一脸假笑：“我也得心疼你不是？行吧，就批准你在这睡了。”

我心想，怎么，你已经跟郑晓泽约好了，还去楼梯间？

但我想得太简单了。

我看了会儿手机，过了半个多小时，又困了，昏沉地睡了过去。

也不知过了多久，朦胧中，听到了一阵窸窸窣窣的声音，洗手间里有人。

可我又像鬼压床了，想起起不来。

我做梦，梦到在这间屋子的洗手间里开联欢会，似乎有人讲脱口秀，男男女女笑声不断，还有人使劲地鼓掌，但我却听不清笑话是什么。

我挣扎了几下，最终没起来。

后来，我醒的时候，已经是上午十点了，家里没人。

李安琪微信给我留言：“亲爱的，早晨我怎么也叫不起你，先走了哈，记得快去上班。”

我纳闷儿了，怎么睡得这么沉？

我伸手拿过 ipad，要看看她昨晚跟郑晓泽怎么解释的。

我点开同城租房，看了会儿聊天记录，先是愣了半晌，随后，几乎要原地气炸。

李安琪竟然给我下了药！

是安眠药，而且是大剂量！

昨晚，我打盹儿的时候，她给郑晓泽发信息，说我赖着不走。

郑晓泽发了个不高兴的表情。

李安琪回复：“要不，我还去楼梯间见你？”

郑晓泽回复：“要不这样，一会儿，你假装下楼送垃圾，我把我老婆的安眠药送给你，你想办法喂他吃了，等他睡着，我直接去家里。”

李安琪发了个“惊恐”的表情，又发了个“刺激”的表情，回复：“怎么喂啊，他一个大活人，我总不能强迫他吃吧？”

我差点气吐血，真是一点不拿我当人了。

郑晓泽回复：“碾成粉末，放水里哄他喝了就行。”

李安琪回复：“嗯，你多弄几片，千万别让他醒。”

我怒不可遏，李安琪，你知不知道安眠药吃多了会死人，你怎么这么恶毒？

我再也看不下去了，也就是说，昨天晚上，我的“鬼压床”，根本就是喝了那杯撒满了安眠药的水所致，而就在我咫尺之遥，有两个魔鬼一样的人，在做着一件道德沦丧、丧心病狂的丑事！

我很崩溃，我的健康，我的尊严，在他们眼里就那么不值钱吗？

我没法忍受了，我要退出。

郑晓泽，你有五套房子，你是“房爷”，我惹不起你，我躲还不行吗？我不报复你们了，你们爱绿谁都行，不要再绿我了！

晚上回来，我就跟李安琪摊牌，分手。

但我没想到，又发生了一件事，让我改变了主意。

当天下午，我在公司时，李安琪发来一条微信：“陈锋，你想过要跟我结婚么。”

她怎么会突然这么问？难道是怀孕了，想让我做接盘侠？

我倒要看看她唱的哪出戏，回复道：“当然想过。”

李安琪很快回复我：“那我们结婚吧。”

你是在求婚吗？说的真是轻巧啊。

那我就陪你演，我发了一个十分感动的表情，说：“安琪，能娶你，是我此生最大的心愿。”

她回复：“嗯，今晚我们认真聊聊”。

一定有问题，她肯定跟郑晓泽聊了什么。

傍晚，我先回到她家，打开了同城租房。

我发现，他们的聊天记录，比我上午离开时，增加了两百多句。而所聊之事，令我脊背发寒，他们要给我设一个套，让我往里钻。

李安琪说，要郑晓泽离婚，她嫁给他。

这事，不是她第一次提了，以前，郑晓泽没正面回答，我也就没往心里去。

但这次，郑晓泽回复：“宝贝，我也想跟你结婚，但是，你能先做一件事吗？”

李安琪回复：“你说，我都听你的。”

郑晓泽回复：“为了我们以后生活更幸福，我希望，你先跟陈锋结婚，让他们家买个房子，并在房产证上写上你的名字。而后，你再跟他离婚，平分房产，兑成现金。那么，咱们结婚后，相当于多了半套房子。”

我目瞪口呆，郑晓泽，你有五套房子，竟然来打我的主意？你知道我们普通家庭买一套房子，要付出两代人毕生的努力吗？

我气出了泪。

更可恶的是，李安琪回复：“宝贝，你这招太聪明了。”

郑晓泽回复：“那就这么定了。不过，你刚才叫我什么来着？”

李安琪无耻地回复：“老公，么么哒。”

接下来，他们就这个计划，整整聊了四个小时，我越看越心寒，如果我对此一无所知，肯定得被他们玩死。

不过，我感觉，郑晓泽一定也是在耍李安琪，李安琪被贪欲迷失了双眼，她迟早会自食其果。

我大可以直接跟她分手，让她计划落空，但现在，我不想了，他们既然这么阴险，那我就陪他们玩到底，我不报仇誓不为人。

其实，从他们的对话里，我已经想到了一个办法，或许能对付他们。

当晚，李安琪回来，吃过饭后，我们坐在一起，认真讨论结婚这件事。

她很快提出了条件：结婚必须有房子。

我说：“在这座城市买房子，必须连续缴纳五年的社保，咱俩现在都没资格啊。”

李安琪说：“我要房子，只是求个心安，在这不能买，在你家买也是可以的，反正你家就在京郊，也不远。”

这主意是郑晓泽给她出的，我知道。

我说：“那也行，你家能出多少钱？”

李安琪故作讶异：“我家还要出钱？”

我也故作讶异：“房子那么贵，我们家也买不起啊。”

李安琪说：“可以只交个首付啊，几十万就可以。”

我内心冷笑，这几十万怎么听着像几十块一样。

我说：“恩，要是我爸妈把养老金都拿出来，再找人借点，应该够交首付。”

李安琪正要点头，我又说：“但这样一来，房产证上只能写我的名字了。”

李安琪立即生了气：“陈锋，你什么意思，信不过我是吗？”

我心想，我信得过你，不得死你手里啊？

但我假意安慰她：“哎呀，我这不是怕我爸妈有想法么，行，你别生气，我负责跟他们说，房产证上必须有你的名字。”

她转怒为喜：“好，贷款咱们一起还。”

这戏做得可真足啊。

行吧，你不仁，别怪我不义，我的复仇计划，可要全面展开了。

我知道，郑晓泽这个手握五套房产、吸血鬼一般的“房爷”，需要有一个和他势均力敌的对手，才能斗倒，而那个人，我从他们的聊天里，已经想到了，就是他的老婆。

我要联合她。

经过两夜蹲守，我尾随着郑晓泽回了家。

在他家楼下，又守了两夜，我确定了哪个是他老婆。

很意外，郑晓泽的老婆，竟十分漂亮，一头披肩长发，妩媚动人，且年纪看着比郑晓泽小很多。

真是应了那句话，妻不如妾，妾不如偷，对于有钱人来说，妻子再美，也拴不住他的心。

那天早晨，郑晓泽的老婆独自出门，我跟到小区外，拦住了她，直截了当地告诉她，她老公在跟我女朋友出轨。

她对我满眼提防，我又报了那个一居室的门牌号，说：“我女朋友就住在你们家的房子里，上个周，他们还一起去了三亚玩。”

郑晓泽的老婆一怔，她左右看了看：“这里不方便，今天下午三点，你去五道口的上品咖啡等我，咱们谈谈。”

随后，她低头走了。

下午，在咖啡馆见了面，我才知道，她叫孙薇薇，只有三十一岁，比郑晓泽小七岁。

我跟她讲述了郑晓泽和李安琪之间的肮脏交易，随后，把手机里拍的聊天记录发给她看。

她的表情越来越凝重。

“薇薇姐，在这件事里，咱们两个都是受害者，我希望，你能跟我联起手来，对付他们。”我说。

孙薇薇沉浸在悲伤里，无法冷静，她说：“陈锋，抱歉，我暂时还没法接受这件事。”

我理解她：“我知道，这对你来说，也是一个晴天霹雳，我何尝不是如此。”

孙薇薇捂着额头，竟然哭了，但同时说了一句话：“其实，我们正要离婚。”

“什么？”我很意外。

“但不是你想的那样。”她说。

“那到底是怎么回事？”我弄不懂了。

孙薇薇平静了一下，告诉我：“跟买房子有关，我们要假离婚，为了买第六套房子。”

第六套房子？我惊了一下。

孙薇薇说：“我俩名下共有五套房子，三套是他家 08 年拆迁，直接分到手的。”

原来郑晓泽是个拆迁户。

孙薇薇继续说：“另外两套，是婚后买的，那时候已经有限购令了。2015 年，我们用的就是假离婚的方式，把房子全都过到了我名下，以他名义买了新房之后，又复了婚。”

还有这种操作？

“后来，2018 年有了新政策，必须离婚满一年，才可以按首套房的资格买房，因此，我们离婚了整整一年，才买了房子，又复了婚。那套房子，就是你女朋友现在住的那个一居室。”

我问：“那平时房租不归你管吗？”

孙薇薇说：“我从来不管这些事，都是郑晓泽负责。也怪我，对钱没有什么概念，可我真没想到，他背地里竟然这么对不起我。”

她说着又要哭。

我赶紧止住她：“那这次假离婚，房产依然全都过给你？”

孙薇薇点头：“我这个人没什么心机，他很相信我，况且，之前也这么做过两次了。再者，我们买后面两套房子，我父母那边给了很多钱，因此，家里的存款也都在我名下。”

听这意思，孙薇薇父母很有钱，所以郑晓泽才会这么巴着她。

我问：“等于说，如果你们离了婚，理论上讲，郑晓泽瞬间就成了一个穷光蛋？”

孙薇薇说：“也不能那么说，毕竟我们是假离婚。”

我说：“如果这次离婚，是真的呢？”

孙薇薇抬头看我，眼中闪烁着泪光，我看得出来，她重感情，很犹豫。

难怪会上当，像我一样。

但我确信，她早晚会醒悟的。

我说：“如果你不愿意，我也不强求，我自己跟他们斗，但我只求你一件事。”

“你说。”

“你先不要跟郑晓泽摊牌，免得他们发现我知道了这件事，影响我的计划。”

孙薇薇点了点头。

随后，我们离开了咖啡馆，分道扬镳。

看来，我一时半会儿还是对付不了郑晓泽，但可以先对付李安琪。

最近，她一直催促我结婚的事，说可以接受毕业前就领证办婚礼，只要我家买了房子。

我早已想好了应对之策，我对她说：“安琪，我有个浪漫的想法，不知道你能不能接受。”

“什么想法？”

我说：“结婚前，把你娘家人都接到我们家，住酒店，然后，当天上午，我拿着房产证坐着婚车去接你，接了你之后，咱们第一站，不是饭店，而是民政局。”

“民政局？”

“没错，我一直都希望，我领证的日子，和结婚的日子，是同一天，这才叫名正言顺，也算是别出心裁了吧，你觉得呢？”

李安琪关心的明显只是房产证：“你确定，结婚那天上午，能带着房产证去接我？”

我说：“必须的啊，不然，你让娘家人别给我开门。”

李安琪释然：“这可是你说的，没有房产证，我可真不开门啊。”

我心中冷笑，好啊，那扇门，你这辈子甭想开了。

我们谈妥之后，她很快便去跟她父母商量。

后来，她说她父母也很重视房子的事，不太同意我的提议。但为了我，她极力说服了他们，她甚至对父母声称，只要能跟我在一起，没房子都行。

我心里笑，我没房子当然行啊，只要郑晓泽那个房爷有，你就满足了。

她说，最后她父母勉强同意了，不过有个要求，婚礼必须隆重。

我心想，行，这场婚礼，我一定隆重得让你们永生难忘。

其实，我的计划很简单，就是在婚礼当天，向所有人爆出李安琪和郑晓泽的丑事，把那些荒淫无耻的聊天记录，给她的娘家人看，让她身败名裂。

当然，我们全家，还得全身而退。

原本，我想婚礼完了，再收拾“房爷”郑晓泽，可随后几天，我发现一个宝贝，为这场复仇，添上了浓墨重彩的一笔，且直接打动了孙薇薇，使她下了决心。

那天，我再次翻看李安琪和郑晓泽的聊天，发现郑晓泽说：“我总感觉，把照相机藏床底下，不安全。”

李安琪说：“我床底下全是杂物，乱得很，那个傻叉不会翻的，你放心吧。”

我很敏感，迅速钻进床底，果然，在一个鞋盒子里，找到了一部照相机，是佳能的。

我按开电源，赫然发现，里头存了许多照片和视频，全都是李安琪和郑晓泽在亲热的时候拍的，内容不堪入目！

照片几百张，视频也有五六十个，有的是在洗手间对着镜子的合照，有的则是李安琪单独露脸，连起来看，活脱脱一部春光大全。

我迅速将内存卡拔出，用电脑复制到了我手机上，完事儿后，不得不感叹，相机的像素，果然比手机高太多了，他俩玩得够专业。

第二天，我把孙薇薇约到了咖啡馆。

这次，我什么都没说，把手机递过去，让她自己看。

足足半个小时，她又羞又愤，最后差点把我手机摔了，冷冷地说：“什么都不用说了，我帮你，我要把这场离婚弄假成真。”

无须多言，成了。

孙薇薇眼神中那股复仇的怨气，我前所未见。

随后，我把我的婚礼计划说给了她听。

她说：“我会赶在你结婚前把婚离了，在你结婚当天，咱们双管齐下，只要你做成了，我就跟郑晓泽撕破脸。”

女本柔弱，复仇则刚。

随后，我用一个周，就把婚礼的日期、酒店，还有婚庆公司都定好了，还带李安琪拍了婚纱照。

李安琪没安好心，自然也不会挑剔，一切进行得相当顺利。

一个月后，就是婚期。

我先安排爸妈跟李安琪的父母在京城见了面，双方吃了顿定亲宴。

饭局上，李安琪的父母说，由于女儿是嫁到外地，所以，他们要带五十多位亲友过来参加婚礼，要我们必须定最好的酒店。

他们还用半开玩笑的口气强调了一遍，婚礼当天，如果我没有拿着房产证来接，那么他们真的不会开门。

我爸妈一一答应，并向他们保证，一定把首付款凑齐，买房接亲。

但是，这场定亲宴结束后一个周，我就假装刚发现李安琪出轨，把她以性代租的事情告诉了我爸妈。

我爸妈一听，十分震怒，当时便要找李安琪父母理论，但我制止了他们，只说，大家好合好散，分手就行，婚也不结了，我去跟他们说。

我爸妈忍了忍，接受了。

接下来，我没有后顾之忧了。

而半个月后，孙薇薇给我发微信，晒出了她和郑晓泽的离婚证。

我笑了笑，那就大刀阔斧地干吧。

结婚的日子，很快就到了。

在前一天，李安琪的父母带着五十多位亲友，浩浩荡荡地来了我家这座京郊小城。

我把他们接到了酒店，认了七大姑八大姨，拿刷信用卡开了房间，并告诉他们，我们这里的规矩，是婚前一天，两家亲友不能见面，请多担待。

而后，我假称是方便照顾大家，让李安琪建了个群，把所有的娘家人都拉了进来。

李安琪傻呵呵地照做，很快，群里有了五十多个人，这是他们家最核心的亲友圈子了。

很好。

但我知道，还有一个亲友，也来到了酒店，并没露面——就是“房爷”郑晓泽。

几天前，我看到了李安琪跟郑晓泽的最新聊天。

郑晓泽说：“婚礼前一天晚上，我去你的酒店，咱们来个‘婚前夜’游戏怎么样。”

李安琪发了个“坏人”的表情，又发了个“刺激”的表情，说：“好啊，我也想过这么做。”

狗男女，作出花来了。

无所谓了，就让你们享受最后的欢愉吧。

我把李安琪家的亲友安顿好，就离开了酒店，临走前，她父母还一起追出来，提醒我：“小锋，明天一定记得带房产证来啊。”

李安琪还笑：“放心吧，他不带来，咱们就不给他开门！”

我也报之一笑。

当晚，李安琪发了几条朋友圈，都是跟各种亲友的合影，宣布自己明天即将结婚。

很多我们的共同好友都给他点赞。

我一夜未睡，一直在盯着微信。

早上六点，化妆师去给李安琪上妆，她自拍后，又发了一条朋友圈：“还有两个小时，老公就来接我了，好期待哦~”

我却想给她留言，你心中那个真正的老公，想必在几个小时前刚跟你酣畅淋漓了吧。

七点，李安琪微信我：“你是不是要从家里出发了？”

我那时候正躺在床上，淡定回复：“是的，车队前进中。”

她发了个期待的表情：“别忘了带房产证啊。”

我回复：“放心吧，接了你，咱们直奔民政局。”

她回了个“爱你”的表情。

婊子。

八点，我仍然躺在床上，这时候，我妈已经下楼买来了油条，叫我吃早饭。

李安琪发来微信：“老公，你怎么还没到，好想你啊~”

我没有回复，我看到了她新发的朋友圈，婚房里，已经挤满了亲友，伴娘、各个长辈，堵门的、等着抢红包的，还有她父母，正一本正经地坐着喝茶，想必是在等我的房产证。

八点二十，她又微信我：“还没到？”

那时候，我已经吃完了我妈买的油条和稀饭，回到了房间。

我轻轻靠在床上，回复李安琪：“到了。”

她发了个开心的表情。

但我随后说：“不过，到的是你的报应。”

没等她回复，我迅速点开那个五十多人的亲友群，一股脑发了十几张她和郑晓泽拍的照片，并传了两个视频。

随后，打开备忘录，复制了我提前写下的文字，把她以性代租、傍上郑晓泽、要人家离婚，然后耍我、要假结婚、骗我房子的事，粘贴进了亲友群，并配之以他们在同城租房软件里的聊天截图。

再然后，我手指飞快，将剩下的几百张照片，九张九张地往里发，伴之以几十个视频，群里一片死寂。

但我分明听到了炸雷的声音！

我知道，何止是群里炸了，李安琪娘家人所在的酒店，那个挤满亲友的婚房，想必已经炸得隆隆作响，却不见硝烟。

我心里大呼过瘾，想想吧，五十多个亲友欢聚一堂，有的在里间，有的在外间，都在惊讶地看着这些脏烂的消息，而李安琪和她父母，就被围绕在中间，宛如被海啸淹没，他们一定在歇斯底里地叫嚷、咒骂、发疯，一定在呼天抢地，捶胸顿足地咆哮！

但没有人会觉得我有问题，那些亲友，一定被刷新了认知，重新认识了李安琪。

果不其然，李安琪开始疯狂地给我打电话，我却悠闲地躺在床上，直接按掉，把她拉黑。

太爽了。

我的人生被践踏了几个月，如今，彻底逆袭。

我实现了完美的报复。

哦，还有一件事，我差点忘了做，我点开孙薇薇的头像，给她发了一句：“开始吧。”

孙薇薇回了个“嗯”，我知道，在酒店的另一间房里，郑晓泽，进入了他的地狱……

后来，我问了那家酒店的一个服务员，当天的到底发生了什么。

他说，从没见过一场婚礼，办出了葬礼的效果。

那天，那间喜气洋洋的婚房，好像突然变成了一个屠宰现场，新娘一家三口的叫骂声突破天际，像是谁被杀了，而那些亲友竟然也跟他们一家子吵了起来，最后砸东西的东西，摔门地摔门，纷纷离去，号称再也不会认他们家这门亲戚，新娘一家哭得歇斯底里地追出来，新娘脸上的妆，花得就像个女鬼，张牙舞爪……

而在第二天，孙薇薇也告诉我，现在，她绝对不会跟郑晓泽复婚了，他们名下的五套房子，还有几百万的存款，全部归她。郑晓泽从一个身价几千万的“房爷”，成了一个彻头彻尾的穷光蛋，他永远不要想追回什么了。

我长长地舒了一口气，我有点好奇，在这种情况下，李安琪和郑晓泽，还会在一起吗？

不过，我无暇关顾这件事，因为，为了这次复仇，我还有一大笔信用卡欠款要还，我得赶紧去找份兼职了。

我用微信发了个击掌相庆的表情给孙薇薇，附言四个字：合作愉快。

随后，打开了求职软件。

没想到，十分钟后，孙薇薇给我回了一条微信：“哪天有空，咱们一起看个电影？”

——完——

[你曾经有过什么不为人知的变态想法？ - 墨绿枭的回答 - 知乎](https://www.zhihu.com/question/383250172/answer/1856266409)