**#1. Insert\_개요**

날씨가 서늘해진 가을 가족들과 함께 산으로 캠핑하기 위해 여행을 오게 되었다.

산림욕을 하며 산새 소리를 노래 삼아 펼쳐진 길을 따라 걸었다.

따라가던 길이 점점 흐려져 가 주변을 둘러보니 나무들만 빽빽하게 들어서 주변이 어두워져 있었고 지금까지 걸어온 흔적을 찾으려야 찾을 수가 없었다

날이 더 어두워지기 전에 빨리 돌아가야 한다는 생각이 머리에 가득 차게 되었고.

최대한 기억을 되살려 왔던 길을 찾아 돌아갈 수 있도록 앞으로 계속 나아갔다.

길을 찾아 헤매던 중 저 멀리 길의 끝에 숲의 출구로 보이는 빛이 보이기 시작한다.

그곳으로 달려 나아가 보니 펼쳐진 경관보고 사태가 더 심각해졌음을 느꼈다.

펼쳐진 바다 위에는 판옥선들과 작은 초탐선들이 바다 위를 떠다니며

배에 물건을 싣는 사람들의 의복은 사극에서 볼 수 있던 의상을 착의하고 있었다.



**#2. 만남 (새벽 아침, 날씨 맑음)**

???: 거기 서 있는 자는 누구인가!!

놀라움을 금치 못하고 있던 어디선가 나를 부르는 우렁찬 목소리가 들려왔다.

그의 목소리에 압도되어 난 그 자리에서 꼼작할 수 없었다.

낯선 그는 나에게 다가와

???: 다름이 아니라 지난밤 꿈에서 숲 속의 귀인 만나 전쟁에서 승리하는 꿈을 꾸었다네. 지금 상황이 바빠서 그런데 여기서 이러고 있지 말고 어서 나를 따라와 주겠는가?

낯선 사람이지만 그의 목소리와 표정에서 진심을 느낄 수 있었고   
지금 이 상황에서 나를 도와줄 수 있는 유일한 사람인 거 같아 그 사람의 뒤를 따라갈 수밖에 없었다.

**#3. 신인(神人) - 06시 30분 이른 아침.**

그를 따라 해안가로 내려오니 휘날리는 군기와 천막들 그리고 전쟁에 사용되는 무기들과 선박들을 볼 수 있었다.

그렇게 들어간 곳은 그의 지휘관 천막이었으며 이 지역의 지도와 모형 배들이 보였다.

???: 내 소개가 늦었군. 난 이순신이라고 하네. 조선의 삼도수군통제사이며 현재 이곳을 총괄하고 있다네.

긴급함을 알리는 북소리가 들려오고 한 병사가 지휘초소로 달려온다.

병사: 장군님 이제 밀물이 들어올 시간입니다!

병사의 말을 들은 이순신은

이순신: 자네는 나를 따라오게, 내 주변에서 멀어지지 않도록 조심하고.

말을 마친 이순신은 탁자 위 검을 챙기고 재빨리 지휘선으로 자리를 옮겼다.



**#4. 명량해전\_시작**

장군의 뒤를 따라 지휘선에 승선한 후 선원들의 재빠른 움직임 덕에 닻을 올려

곧바로 출전할 수 있었다.

대장선을 포함한 13척의 함선을 이끌고 왜군들이 들어올 수로를 일자로 막고 있었다.

수로를 통해 나아가던 중 왜구들의 130여 척의 배들이 속속히 도착하고 있었으며

병사들은 적의 규모에 압도되어 상당히 겁을 먹어 얼굴빛이 다들 좋지가 않았다.

이런 광경을 본 이순신 장군은 겁에 질린 병사들을 향해 우렁찬 목소리로 외쳤다.

이순신: 병법에 이르기를 죽고자 하면 살고, 살고자 하면 죽는다고 했으며, 또한 한 사람이

길목을 지키면 천 명도 두렵게 할 수 있다고 했는데 이는 오늘의 우리를 두고 이른 말이다.

그대들 뭇 장수들은 살려는 마음을 가지지 마라. 조금이라도 군령을 어긴다면 즉각 군법으로

다스리리라!

장군의 자신감 있는 목소리를 들은 병사들은 사기를 회복할 수 있었다. 

**#5. 명량해전\_전개**

전쟁의 시작을 알리는 북소리가 곳곳에서 들려오기 시작했다.

북소리와 함께 이순신 장군이 타고 있는 기함은 다가오는 백여 척의 왜적들을 향해 전속력으로 전진하였다.

그리고 곧바로 적들을 포격할 수 있도록 배를 옆으로 돌린 후 왜군들을 향해 사격과 포격을 시작하였다.

대규모 왜군 병력은 들어오는 밀물을 타고 순조롭게 들어오고 있었으나   
이순신 장군의 재빠른 위치선정과 포격으로 인해 족족 격퇴되고 있었다.

장군의 기상을 모습을 본 아직 겁에 질려 있었던 다른 장군들의 배들도 하나둘씩 다가와 一자를 만들어 13척 모두가 전투를 전개하였다.



* **: 플레이어 위치(전쟁의 중심)**

**#6. 명량해전\_전과**

치열한 전투는 계속되어 어느덧 정오가 되었다.

수적으로는 우위를 가지고 있던 왜군들은 정오가 되자 물살이 역방향으로 세차게 바뀌며 전진하던 함선들은 부딪히며 좁은 해협으로 밀집된 채로 거의 멈춰 있을 수밖에 없게 되었다.

물살이 바뀔 줄 알고 있던 이순신 장군은 계획대로 왜군들을 향해 일제히 불화살과 화포공격으로 물리쳤고 이에 왜군들은 지휘가 제대로 되지 않고 다들 도망가기 바빴다.

이에 조선 수군들은 환호를 지르며 승리의 기쁨을 누렸다.



**#7. 집으로**

전쟁이 끝난 후 지휘관 천막으로 돌아왔다.

나는 이순신 장군님에게 진심 어린 감사인사를 받았다.

이순신: 어제의 전투에서 우리 군은 단 한 척의 피해도 없었고 왜군은 31척을 침몰시키는 성공적인 전투를 치룰 수 있었다네!

역시 지난밤 꿈에서 보이던 귀인이 그대가 맞았어!

정말 고맙네! 자네가 믿고 따라와 준 덕에 이런 결과를 이룰 수 있었다고 생각하네!

그의 인사와 함께 주변이 어두워지기 시작한다.

어둠의 끝에 빛이 보이기 시작하고 그곳으로 나는 다시 한 번 앞으로 나아간다.

그 빛의 끝에는 그토록 애타게 찾아 헤매던 숲의 출구 너머에는 가족들이 있었고

그리고 내 손 바닥 안에는 손에 땀으로 인해 젖은 100원 동전 하나가 덩그러니 남아있었다.