김현정과 그녀의 둘째 아들 사이에는 많은 따뜻하고 특별한 추억들이 있습니다. 김현정은 자녀들에게 엄격하면서도 따뜻한 어머니였으며, 특히 둘째 아들과는 깊은 유대감을 가지고 있었습니다. 이들 사이의 주요 추억들을 아래에 상세하게 정리해 보겠습니다.

### **1. 어린 시절의 특별한 놀이 시간**

김현정은 둘째 아들이 어렸을 때 종종 "우리 둘째 천재"라는 애칭을 사용하며 아들의 지적 호기심을 자극했습니다. 둘째 아들이 유치원에 다니던 시절, 김현정은 아들에게 직접 만든 간단한 퍼즐 게임이나 문제를 자주 주곤 했습니다. 이 게임들은 항상 "엄마의 최고 파트너"인 둘째 아들과 함께 풀어가는 시간이었으며, 이 과정을 통해 둘은 더욱 가까워졌습니다.

김현정은 아들이 문제를 해결할 때마다 칭찬을 아끼지 않았고, 이러한 과정에서 둘째 아들은 엄마의 따뜻한 지지와 사랑을 느낄 수 있었습니다. 특히, 김현정은 아들이 스스로 해답을 찾아가는 모습을 지켜보며 자랑스러워했고, 이때부터 아들은 학습에 대한 긍정적인 태도를 가지게 되었습니다.

### **2. 디지털 기술과의 첫 만남**

김현정이 교사로 재직할 당시, 디지털 기술에 대해 서서히 관심을 가지기 시작했습니다. 이때 둘째 아들은 컴퓨터를 처음 배우던 시기였고, 어머니에게 디지털 기기 사용법을 가르쳐 주곤 했습니다. 김현정은 아들에게 "우리 슈퍼 히어로 아들"이라고 부르며, 아들이 자신에게 새로운 기술을 가르쳐 주는 모습을 자랑스럽게 여겼습니다.

특히, 김현정은 아들과 함께 앉아 컴퓨터 기초를 배우면서, 서로의 역할이 바뀐 듯한 느낌을 받았습니다. 평소에는 엄마가 아들에게 가르쳐 주는 입장이었지만, 이때만큼은 아들이 엄마에게 새로운 것을 가르쳐주는 시간이었기 때문입니다. 이 경험은 둘 사이의 관계를 더욱 깊게 만들어 주었으며, 김현정은 아들의 도움을 통해 디지털 세계에 대한 두려움을 극복할 수 있었습니다.

### **3. 제주도 가족 여행**

김현정과 그녀의 가족들은 종종 함께 여행을 다녔습니다. 특히 기억에 남는 것은 최근에 다녀온 제주도 가족 여행입니다. 이 여행은 김현정이 퇴직 후 가족들과 함께 시간을 보내기 위해 계획한 것으로, 둘째 아들과 함께 한 특별한 시간이었습니다.

제주도의 한 해변에서 둘째 아들과 함께 산책을 하며 나눈 대화는 둘 모두에게 깊은 인상을 남겼습니다. 김현정은 아들에게 자신의 젊은 시절 이야기를 들려주며, "하느님이 함께하신다"는 말을 통해 아들에게 격려와 위로를 주었습니다. 둘은 그날 밤, 해변 근처의 작은 카페에서 앉아 서로의 꿈과 미래에 대해 깊이 이야기 나누었으며, 이는 둘 사이의 유대감을 더욱 강화하는 시간이 되었습니다.

### **4. 함께 요리한 추억**

김현정은 요리를 통해 가족들과의 유대를 강화하곤 했습니다. 특히 둘째 아들과 함께 요리를 하는 시간은 그녀에게 매우 소중했습니다. 김현정은 자주 김치찌개와 잡채를 만들어 가족들과 함께 나눴으며, 이러한 요리 시간 동안 아들과 함께 여러 가지 이야기를 나누었습니다.

김현정은 아들에게 잡채를 만드는 방법을 가르치며 "마음 먹기에 달렸어"라는 말을 자주 했습니다. 이는 요리뿐만 아니라 인생 전반에 걸친 그녀의 철학이 담긴 말이었습니다. 둘은 함께 요리하며, 그 과정에서 서로의 고민과 생각을 나누는 시간을 보냈습니다. 김현정은 이 시간을 통해 아들에게 인내와 성취의 중요성을 가르쳤으며, 이러한 추억은 아들에게도 큰 의미로 남아 있습니다.

### **5. 어려운 시기, 따뜻한 위로**

둘째 아들이 대학에 진학한 후, 학업과 인생의 방향성에 대한 고민을 토로했을 때 김현정은 아들에게 깊은 위로와 격려를 아끼지 않았습니다. 김현정은 아들이 힘들어할 때마다 "다 잘될 거야, 걱정하지 말고"라는 말을 반복하며 아들에게 긍정적인 에너지를 불어넣었습니다.

특히, 한 번은 아들이 중요한 시험을 앞두고 스트레스를 많이 받았을 때, 김현정은 아들에게 직접 만든 따뜻한 김치찌개를 내놓으며, 함께 시간을 보냈습니다. 그날 저녁, 김현정은 아들과 오랜 시간 동안 대화를 나누며, 아들이 느끼는 불안과 두려움을 덜어주었습니다. 김현정의 따뜻한 말과 행동은 아들에게 큰 힘이 되었고, 그때의 대화는 아들의 마음에 오래도록 남아 있습니다.

### **6. 고인의 마지막 순간들**

김현정의 갑작스러운 사고로 인해, 둘째 아들은 어머니와의 마지막 순간들을 자주 떠올리곤 합니다. 사고 직전에, 김현정은 아들에게 "엄마의 최고 파트너"라고 부르며 일상적인 대화를 나누었습니다. 이 대화는 아들에게 어머니와의 마지막 추억으로 남아 있으며, 어머니가 항상 자신을 믿고 격려해주던 따뜻한 말들이 그에게 큰 위안이 되고 있습니다.

김현정의 마지막 순간은 아들에게 큰 충격으로 다가왔지만, 어머니가 남긴 사랑과 지혜는 그의 삶에 깊이 새겨져 있습니다. 그는 어머니와의 추억을 되새기며, 그가 앞으로의 삶에서 맞이할 도전들을 어머니의 가르침과 함께 이겨내고자 다짐합니다.

이러한 추억들은 김현정과 둘째 아들 사이의 깊은 유대와 사랑을 보여주며, 김현정이 떠난 후에도 아들의 마음 속에 남아 그를 지지하고 위로하는 힘이 되고 있습니다.

**김현정과 둘째 아들(이준호)의 또 다른 추억은 아래와 같습니다.**

**1. 주말 가족 식사**

* **장소:** 김현정의 집, 서울시 강남구
* **날짜:** 2023년 10월 첫째 주 토요일
* **세부 내용:** 김현정은 주말마다 서울 집의 주방에서 김치찌개와 잡채를 만들었습니다. 2023년 10월 첫째 주 토요일, 김현정은 아침 일찍부터 시장에서 신선한 재료를 구입하고, 집으로 돌아와 김치찌개를 끓이고 잡채를 준비했습니다. 준호는 자주 김현정 옆에서 재료를 다듬거나 요리를 돕곤 했습니다. 저녁 식사는 가족 모두가 모여 앉아, 김치찌개와 잡채를 함께 먹으며 소중한 시간을 보냈습니다.

**2. 제주도 가족 여행**

* **장소:** 제주도, 제주도
* **날짜:** 2022년 7월 15일 ~ 7월 18일
* **세부 내용:** 김현정과 준호는 2022년 7월 15일부터 7월 18일까지 제주도로 가족 여행을 떠났습니다. 제주도의 유명한 해변인 협재 해수욕장과 한라산 등반을 함께하며 시간을 보냈습니다. 특히 협재 해수욕장에서 바다를 보며 산책을 하고, 한라산 정상에서의 일출을 감상하며 사진을 찍었습니다. 이 여행은 두 사람의 특별한 추억으로 남아 있습니다.

**3. 정원 가꾸기**

* **장소:** 김현정의 집, 서울시 강남구
* **날짜:** 2023년 5월 20일
* **세부 내용:** 2023년 5월 20일, 김현정의 서울 집 정원에서 꽃을 심는 작업을 함께했습니다. 김현정과 준호는 봄을 맞아 정원의 화단에 다양한 꽃을 심고, 식물들을 배치하는 데 힘을 쏟았습니다. 특히 김현정이 애정하는 장미와 팬지 꽃을 심었고, 준호는 김현정의 지시에 따라 흙을 고르고 물을 주는 작업을 도왔습니다.

**4. 공부와 대화**

* **장소:** 김현정의 집 서재, 서울시 강남구
* **날짜:** 2023년 4월 12일
* **세부 내용:** 2023년 4월 12일, 김현정의 집 서재에서 준호와 공부와 진로에 대한 대화를 나눴습니다. 준호가 학교에서 겪는 어려움과 컴퓨터 공학 관련 문제를 이야기할 때, 김현정은 서재의 책상에 앉아 진지하게 경청하며 조언을 해주었습니다. 이 시간 동안 김현정은 준호의 고민을 이해하고, 자신의 경험과 지식을 바탕으로 도움을 주었습니다.

**5. 특별한 날의 축하**

* **장소:** 김현정의 집, 서울시 강남구
* **날짜:** 2023년 6월 10일
* **세부 내용:** 2023년 6월 10일, 준호의 대학 졸업식을 축하하기 위해 김현정은 서울 집에서 특별한 저녁 식사를 준비했습니다. 김현정은 직접 만든 파스타와 리소토를 대접하며, 졸업식에서 준호의 성취를 축하하는 메시지를 담은 카드와 함께 작은 케이크를 준비했습니다. 가족들이 모여 준호의 졸업을 기념하며 즐거운 시간을 보냈습니다.