6. 아르바이트 편

 (편의점 내부. 다나카와 왕, 레지에서 작업하고 있다. )

(휴게실. )

다나카: 왕 씨, 왕 씨,

왕: 뭐?

다나카: 왕 씨, 마술 할 수 있다면서?(기뻐하는 표정으로 이야기하고 있다).

왕: 응, 조금,

다나카: 대단하다. 잠깐 뭔가 해 봐?

왕:상관없지만…, 응 뭐가 좋을까?

(왕, 트럼프를 가져 온다. )

왕: 자 트럼프의 마술이야.

왕: 자 이걸 대충 섞어봐.

다나카: 응.

왕:잘 봐봐.

(왕, 테이블에 트럼프를 펼쳐 뿔뿔이 흩어지게 한다. 다시 모은다. )

가만히 잘 보고 있어.

다나카: 응.

왕: 트럼프를 쑥 앞으로 빼서 이것을 뒤집으면

왕: 봐, 1에서 13까지 차례대로 줄지어 있지?

다나카: 와~, 대단하다. 다시 한번 해봐!

왕: 응~, 하지만, 슬슬 시간이 다 됐으니까, 다음에.

다나카: 아직 10분이나 있잖아, 다시 한번, 제발!

왕: 그럼, 일 끝나고 나서. 일 끝나면 시간이 많으니까, 가르쳐 줄께.

다나카: 정말? 그럼 약속했다.

왕: 응,

다나카: 그럼, 나중에 부탁해.

(휴게실에 점장이 들어 온다. )

(왕, 싱글벙글 하면서 인사를 한다. )

왕: 점장님, 수고 하셨습니다.

점장: 응, 왕. 수고. (방을 둘러 보며) 왕, 이 책상 위 좀 지저분하니까 잡지나 만화책을 좀 정리해 둬. 부탁해!

왕: 네. 알겠습니다.

(난잡한 책상 위. 왕이 정리하기 시작한다. 만화책을 대충 보면서 천천히 정리하고 있는 모습)

(선배 하시모토가 무엇인가를 가지러 들어 온다. )

하시모토: (왕이 천천히 정리하고 있는 상태를 보고) 너, 뭐 하는거야. 벌써 휴식 시간 다 지났잖아. 레지에 사람이 부족하단 말야.

왕: 있잖아요 선배, 저, 실은 지금, 휴식・・・.

(선배는 왕의 이야기를 듣지 않고, 열쇠 하나를 들고 나가 버린다. )

왕: (혼잣말과 같이) 「왜 저렇게 짜증을 내는 거지?」

(다나카가 들어와 왕을 본다. )

다나카: 왜 그래?

왕: 아니, 큰 일은 아니고.

왕: 저기, 선배, 왜 짜증내고 있는지 알아?

다나카: 하시모토 씨?

왕: 응, 하시모토 씨!

다나카: 응, 이유는 확실히 잘 모르지만, 여자친구하고 잘 안 돼고 있나 봐. 차분히 이야기하고 싶지만, 그 시간도 없는 것 같아.

왕: 응, 그랬구나.

다나카: 응

왕: 다나카씨, 하시모토 씨에 관한거라면 아주 잘 알고 있네(웃음).

다나카: 뭐, 다른 사람의 이야기는 그만하자.

다나카: 아, 그건 그렇구. 왕 씨, 얼마전에 중국에 갔었지. 가족들은 건강해?

왕: 응, 다들 잘 지내고 있었어. (주머니에서 휴대 전화를 꺼내 보여 주면서) 이건, 갔을 때 찍은 사진.

다나카: (들여다 보며 ) 아, 예쁘다!이 사람 누구?

왕: 엄마.

다나카: 응, 왕씨가 엄마를 꼭 닮았구나.

6. アルバイト編

（コンビニ、休憩室）

田中：王さん、王さん、

王：なに？

田中：王さんってマジックできるんだって（嬉しそうな気持で話している）。

王：うん、ちょっとだけ、

田中：すごーい。ちょっと何かやってみて？

王：いいけど、何やろうかな～。

（立ち上がり、トランプを手に持つ）

王：じゃあトランプのマジックね。

（ソファーに座った王。テーブルにトランプを広げバラバラにする。また一つにまとめる）

王：じっと見てて。

田中：うん。

王：トランプをすっと前に出して

王：これをひっくり返すと、

王：ほらー１から13まできれいに並んでいるでしょう。

田中：えー、すごーい。もう一回やって！

王：あー、でも、そろそろ、時間だから、またね。

田中：まだ10分もあるんじゃない、も一回、お願い！

王：じゃ、仕事終わってからね。仕事終わったら、たっぷり時間あるから、教えるよ。

田中：本当に、じゃ約束だよ。

王：うん、

田中：じゃ、あとでね

（店長が入ってくる。王さんは店長と目が会ったので、にこにこしながら、座ったままで、頭を少し下げて、お辞儀する）

王：店長、お疲れさまです。

店長：ああ、王さん。お疲れ。（部屋を見回し）王さん、あの机の上、片付いてないから雑誌や漫画をちょっと整理しておいて。頼むよ！

王：はーい。わかりました。

（漫画をざっとみながらゆっくり整理している様子）

（先輩の橋本が何かをとりに入ってくる。）

橋本：(王のゆっくりやっている様子をみて、怖い顔をしながら)お前、何やってんだ。もう休憩時間終わりだろ。レジ人足りないんだぞ。

王：えっと、先輩、あの、実は今、休憩・・・。

（王の話を聞かず、先輩は鍵の一つをとって出て行ってしまう。）

王：「何であんなにいらいらしてるんだろう」と独り言のように言う。

（田中さんが入ってきて王の方向を見る）

田中：どうしたの？

王：いや、大したことじゃないんだけど。

王：あのう、先輩、なんでイライラしてるか知っている？

田中：橋本さん？

王：うん、橋本さん！

田中：ええっと、理由ははっきりわかんないけど、彼女とうまくいってないらしいよ。じっくり話したいんだけど、その時間もないみたいよ。

王：へえ、そうなの？

田中：うん

王：田中さん、橋本さんのことすごい詳しいよね。

田中：まあ、他人の話はやめましょう。

あ、そういえば、王君、この間、国に帰ったよね。家族の皆さん元気？

王：うん、みんな元気でやってたよ。

（ポケットから携帯出して、みせながら）これは、帰ったとき、撮った写真。

田中：（覗き込んで）あ、きれい！この人誰？

王：母。

田中：へえ、王さんってお母さんそっくりだね。