Intro

평화로운 어느 날, 그것은 갑자기 찾아왔다.

그것을 마주한 할아버지의 얼굴에 미소는 없었다.

할아버지는 그것을 ‘오드라데크’라고 불렀다.

‘오드라데크.’

그 이름을 처음 들었을 때, 난 그것이 요정인 줄 알았다. 같이 놀 수 있는 친구가 생겼다는 생각에 나의 얼굴에는 해맑은 웃음이 걸렸다. 해맑게 웃는 나와 달리 할아버지의 얼굴에는 깊은 수심이 떠올랐다.

할아버지는 해맑게 웃는 나의 어깨를 잡고는 얘기했다.

“아무래도 오드라데크가 돌아온 것 같구나. 너도 이제 곧 그것을 마주하게 될 테니, 내 말을 꼭 명심하도록 하여라. 오드라데크를 마주하게 되면 그 모습에 놀라 도망가지 말고, 꼭 마주하여야 한다. 아니, 그것이 도망가더라도 네가 끝까지 쫓아야만 한다. 오드라데크는 적어도 너의 ‘두 가지’ 질문에는 대답을 해줄 테니 꼭 신중히 질문을 골라야 한다. 그래서, 그것의 정체를 꼭 밝혀내렴.”

하지만, 그 동안 오드라데크를 만나지 못했다.

지금 현관에서 그것을 마주하기 전까지는…….

[현관]

#1

현관 멀리서 인영이 보인다.

오늘 집에 오기로 한 사람은 없었는데.

챙이 넓은 모자에 긴 코트로 얼굴을 가린 사람.

아니.

난 직감적으로 그것이 ‘오드라데크’임을 느꼈다.

숨막히는 정적 속에 나는 오드라데크를 향해 질문을 던진다.

* “어디서 온 거지?” [A]
* “이 곳에 얼마나 머무를 예정이지?” [B]

#2

[A]

”주거 부정.”

어디서 왔냐는 질문에, 오드라데크는 짧게 대답한다.

오드라데크는 여전히 현관에 머물러 있다.

아직 질문에 더 답해줄 생각인듯 싶다.

[B]

“아주 잠시.”

얼마나 머무를 것이냐는 질문에, 오드라데크는 짧게 대답한다.

오드라데크는 여전히 현관에 머물러 있다.

아직 질문에 더 답해줄 생각인듯 싶다.

* “할아버지, 아버지 그리고 나까지. 왜 우리 앞에 나타나는거지?” [A]
* “인간이 맞기는 한 건가? 인간이 아니라면 소리는 어떻게 내고 있는거지?” [B]

#3

[A]

“나타나는 특별한 이유는 없어. 아니, 너희가 부른 것일지도 모르지.”

왜 나타나냐는 질문에 전과는 달리 비교적 길게 답한다.

하지만, 아직 오드라데크의 정체를 알기엔 정보가 부족하다.

재차 질문을 하려는 순간 오드라데크는 도망간다.

어서 오드라데크가 간 방향으로 가보자.

[B]

“확실한 건, 폐 없이 웃을 수 있다는 거.”

어떻게 소리를 내냐는 질문에 전과는 달리 비교적 길게 답한다.

하지만, 아직 오드라데크의 정체를 알기엔 정보가 부족하다.

재차 질문을 하려는 순간 오드라데크는 도망간다.

어서 오드라데크가 간 방향으로 가보자.

[계단]



#1

분명 오드라데크를 따라 쫓았는데, 오드라데크는 보이지 않는다.

오드라데크를 찾기 위해 발걸음을 돌리려는 순간, 발치에 무언가 채인다.

아까 오드라데크가 쓰고 있던 모자다.

모자를 주워 올리려는 순간 모래처럼 바스라 사라진다.

마법과도 같은 일에 놀라기도 잠시 눈 앞에 둥둥 떠다니는 코트가 보인다. 오드라데크다.

오드라데크가 도망가기 전에 나는 빠르게 질문을 던진다.

* “언제 우리 앞에 나타나는 거지? 특별한 때라도 정해져 있나?” [A]
* “너 혼자, 그 자체로 존재할 수는 있긴 한 건가?” [B]

#2

[A]

”특별한 때를 정해 나타나는 것은 아니지만, 내가 나타날 때마다 사람들의 표정은 좋지 않아 보이던데.”

언제 나타나냐는 질문에, 오드라데크는 잠깐 고민을 하다 대답한다.

오드라데크는 최대한 자신의 정체를 숨기려 할 테니 그 대답은 사실 중 아주 일부일 거다.

오드라데크는 여전히 계단에 머물러 있다.

아직 질문에 더 답해줄 생각인듯 싶다.

[B]

”혼자서 존재할 수 있기는 하지. 근데, 항상 혼자 존재하지만은 않아.”

자체로 존재할 수 있느냐는 질문에, 오드라데크는 잠깐 고민을 하다 대답한다.

오드라데크는 최대한 자신의 정체를 숨기려 할 테니 그 대답은 사실 중 아주 일부일 거다.

오드라데크는 여전히 계단에 머물러 있다.

아직 질문에 더 답해줄 생각인듯 싶다.

* “너의 등장을 환영하는 사람이 있나?” [A]
* “너에게도 기호라는 것이 있나? 있다면, 무엇을 좋아하고 또 무엇을 싫어하지?” [B]

#3

[A]

”네 어렸을 적 모습이 생각나는군. 근심 많던 너의 할아버지와는 달리 너는 아주 기뻐하였지. 뭐, 너는 아주 특이한 경우라고 해두지. 대부분은 너의 할아버지와 같은 반응을 보이니.”

사람들의 반응에 대한 질문에 오드라데크는 추억을 회상한 끝에 대답한다.

오드라데크의 정체에 대한 정보가 차츰 쌓이기 시작하다. 하지만, 확실한 정체를 알기에는 아직 정보가 부족하다.

재차 질문을 하려는 순간 오드라데크는 또 도망간다.

어서 오드라데크가 간 방향으로 가보자.

[B]

”네 어린 시절을 기억하나? 너의 할아버지는 나를 본 반면, 너는 나를 보지 못했지. 왜 할아버지만 나를 보고 너는 나를 못봤냐고? 너의 얼굴에 떠오른 표정, 해맑은 미소. 나는 그것을 정말로 싫어하거든. 반대로 너의 할아버지 얼굴에 떠오른 표정, 근심. 나는 그것을 정말로 좋아해.”

기호에 대한 질문에 오드라데크는 추억을 회상한 끝에 대답한다.

오드라데크의 정체에 대한 정보가 차츰 쌓이기 시작하다. 하지만, 확실한 정체를 알기에는 아직 정보가 부족하다.

재차 질문을 하려는 순간 오드라데크는 또 도망간다.

어서 오드라데크가 간 방향으로 가보자.

[다락]



#1

오드라데크를 쫓아 들어온 다락.

평소에 다락에는 잘 들어오지 않아 먼지가 가득 쌓여 있다.

어지럽게 널린 물건들 사이 긴 코트가 눈에 띈다.

오드라데크에게 질문을 던지려 입을 연 순간, 다락 창문으로 아주 강한 바람이 불어 들어온다.

아주 강한 바람에 오드라데크를 가리고 있는 코트가 벗겨지려 한다.

안간힘을 쓰며 코트를 붙잡는 오드라데크를 향해 나는 빠르게 질문을 던진다.

* “너는 사람들에게 어떤 영향을 주지?” [A]
* “오드라데크라는 존재는 세상에 단 하나 즉, 너 뿐인가?” [B]

#2

[A]

”나는 딱히 사람들에게 영향을 주려 노력하지 않아. 아니 사실 그냥 있을 뿐이지. 그런데, 나와 함께 있으면 사람들은 한숨 쉬고, 또 눈물을 흘리기도 하지. 가끔은 고양된 모습을 보이기도 하는 것 같아.”

영향력에 대한 질문에, 오드라데크는 주저하다 대답한다.

주저하며 대답하는 오드라데크의 모습을 보니, 이것이 결정적인 대답 증 하나인 것 같다.

오드라데크는 여전히 다락에 머물러 있다.

아직 질문에 더 답해줄 생각인듯 싶다.

[B]

”오드라데크가 세상에 나 하나 뿐이냐고? 나는 어디서나 언제나 존재하지. 그런데, 나는 하나야. 어디서나 언제나 다양한 형태로 나타나지만 결국 나는 하나의 이름으로 말해지니까. 그러니까 하나지.”

하나로 존재하는가에 대한 질문에, 오드라데크는 주저하다 대답한다.

주저하며 대답하는 오드라데크의 모습을 보니, 이것이 결정적인 대답 증 하나인 것 같다.

오드라데크는 여전히 다락에 머물러 있다.

아직 질문에 더 답해줄 생각인듯 싶다.

* “무엇이 너를 탄생시켰지?” [A]
* “너와 반대되는 존재는 무엇이지?” [B]

#3

[A]

”나를 낳아준 존재는 없어. 나는 그냥 떠올랐다가 사라지는 것뿐이지.”

탄생에 대한 질문에 오드라데크는 알 수 없는 대답을 한다.

알 수 없는 대답에 나는 계속해서 오드라데크에게 질문을 던지지만, 오드라데크는 침묵으로 일관한다.

오드라데크의 침묵이 계속될수록 바람이 더 세진다.

거세지는 바람에 언뜻 보이는 오드라데크.

나는 지푸라기를 잡는 심정으로 마지막 질문을 던진다.

[B]

“나와 반대되는 존재. 그것은 어린 시절의 네가 아닐까?”

반대되는 존재에 대한 질문에 오드라데크는 알 수 없는 대답을 한다.

알 수 없는 대답에 나는 계속해서 오드라데크에게 질문을 던지지만, 오드라데크는 침묵으로 일관한다.

오드라데크의 침묵이 계속될수록 바람이 더 세진다.

거세지는 바람에 언뜻 보이는 오드라데크.

나는 지푸라기를 잡는 심정으로 마지막 질문을 던진다.

* “그래서 너의 정체가 뭐야.”

#4

나의 물음에 거세게 불던 바람이 잔잔해진다.

그리고 오드라데크는 작게 말한다.

“너는 이미 내 정체에 대해 알고 있으며, 내 입으로 이미 내 정체에 대해 말한 적이 있어.”

아, 이제야 선명해진다.

나는 오드라데크를 향해 그의 정체를 밝힌다.

* “드디어 너의 정체를 밝혀내는구나, 오드라데크. 너는 나의 그리고 우리 모두의 ‘분노’가 맞지?” [A]
* “드디어 너의 정체를 밝혀내는구나, 오드라데크. 너는 나의 그리고 우리 모두의 ‘근심’이 맞지?” [B]
* “드디어 너의 정체를 밝혀내는구나, 오드라데크. 너는 나의 그리고 우리 모두의 ‘감동’이 맞지?” [C]

#5



[A], [C]

바람은 더 이상 불지 않는다.

하지만, 마음 속 거대한 폭풍이 치기 시작했다. 이 거대한 폭풍은 몸 속에서 울리는 심장소리이다.

오드라데크는 옷 매무새를 고친다. 오드라데크는 어느새 처음 봤을 때 그 모습을 하고 있다.

그리고 다가온다.

점점 가까이.

나는 오드라데크에 잠식된다.


오드라데크는 나를 집어삼킨다.

[B]

갑자기 다시 또 강한 바람이 불기 시작한다.

예상치도 못한 강한 바람에 오드라데크의 코트가 날아간다. 정확히는 바스라 사라진다.

그렇게 마주한 오드라데크의 모습



별 모양의 실패. 오드라데크는 딱 그렇게 생겼다.

정체가 밝혀진 오드라데크는 열린 창문으로 뛰어내린다.

그대로 사라진다.

Outro

평화로운 날이다.

오드라데크가 갑자기 찾아온 그 어느 날처럼, 갑자기 오드라데크가 생각났다.

다락에서의 모습을 끝으로 잊고 살았던 오드라데크.

오드라데크가 나에게 말했듯, 어딘가에는 존재하고 있을 것이다.

불현듯, 이런 생각이 든다.

내 아이들, 또 그 아이들의 아이들의 발치에서 실타래를 질질 끌며 계단을 굴러 내려갈 것인가?

이 생각을 하니, 거의 고통스럽기까지 하다.

해맑게 웃는 나의 아이들.

그리고 나의 얼굴에 떠오른 수심.

아, 저 멀리서 그 모자가 그 코트가 다시 보인다.

난 나의 아이들의 어깨를 잡고는 얘기한다.

“아무래도 오드라데크가 돌아온 것 같구나. 너도 이제 곧 그것을 마주하게 될 테니, 내 말을 꼭 명심하도록 하여라. 오드라데크를 마주하게 되면 그 모습에 놀라 도망가지 말고, 꼭 마주하여야 한다. 아니, 그것이 도망가더라도 네가 끝까지 쫓아야만 한다. 오드라데크는 적어도 너의 ‘두 가지’ 질문에는 대답을 해줄 테니 꼭 신중히 질문을 골라야 한다. 그래서, 그것의 정체를 꼭 밝혀내렴.”