Java로 구현한 Diff

Test1

|  |  |
| --- | --- |
| From file(2,152 바이트) | To file(2,363 바이트) |
| Hrry Potter nd the Sorcerer's Stone  CHPTER ONE  THE WHO LIVED  Mr. nd Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to sy  tht they were perfectly norml, thnk you very much. They were the lst  people you'd expect to be involved in nything strnge or mysterious,  becuse they just didn't hold with such nonsense.  Mr. Dursley ws the director of firm clled Grunnings, which mde  drills. He ws big, beefy mn with hrdly ny neck, lthough he did  hve v Mrs. Dursley was thin and blonde and had  nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she  spent so much of her time craning over garden fences, spying on the  neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley and in their  opinion there was no finer boy anywhere.  The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and  their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't  think they could bear it if anyone found out about the Potters. Mrs.  Potter was Mrs. Du  rsley's sister, but they hadn't met for several years;  in fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her  sister and her good-for-nddered to think what the neighbors would  say if the Potters arrived  in the street. The Dursleys knew that the  Potters had a so, but they had never even seen him. This boy  was another good reason for keeping the Potters away; they didn't want  Dudley mixing with a child like that.  When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday our story  starts, there was nothing about the cloudy sky outside to suggest that  strange and mysterious things soon be happening all over the  country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for  work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming  Dudley into his high chair.  None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window.  At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs.  Dursley on the cheek, andng a tantrum and throwing his cereal at the  walls. "Little tyke," chortled Mr. Dursley as he left the house. He got  into his car and backed out of number four's drive. | Harry Potter and the Sorcerer's Stone  CHAPTER ONE  THE BOY WHO LIVED  Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say  that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last  people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious,  because they just didn't hold with such nonsense.  Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made  drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did  have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had  nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she  spent so much of her time craning over garden fences, spying on the  neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley and in their  opinion there was no finer boy anywhere.  The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and  their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't  think they could bear it if anyone found out about the Potters. Mrs.  Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years;  in fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her  sister and her good-for-nothing husband were as unDursleyish as it was  possible to be. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would  say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the  Potters had a small son, too, but they had never even seen him. This boy  was another good reason for keeping the Potters away; they didn't want  Dudley mixing with a child like that.  When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday our story  starts, there was nothing about the cloudy sky outside to suggest that  strange and mysterious things would soon be happening all over the  country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for  work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming  Dudley into his high chair.  None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window.  At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs.  Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley good-bye but missed,  because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the  walls. "Little tyke," chortled Mr. Dursley as he left the house. He got  into his car and backed out of number four's drive. |

결과

|  |
| --- |
| Diff(EQUAL,"H")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"rry Potter ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"nd the Sorcerer's Stone  ¶  ¶  ¶CH")  Diff(INSERT,"A")  Diff(EQUAL,"PTER ONE  ¶  ¶THE ")  Diff(INSERT,"BOY ")  Diff(EQUAL,"WHO LIVED  ¶  ¶Mr. ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"nd Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to s")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"y  ¶th")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"t they were perfectly norm")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"l, th")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"nk you very much. They were the l")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"st  ¶people you'd expect to be involved in ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"nything str")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"nge or mysterious,  ¶bec")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"use they just didn't hold with such nonsense.  ¶  ¶Mr. Dursley w")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"s the director of ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL," firm c")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"lled Grunnings, which m")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"de  ¶drills. He w")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"s ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL," big, beefy m")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"n with h")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"rdly ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"ny neck, ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"lthough he did  ¶h")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL,"ve ")  Diff(INSERT,"a")  Diff(EQUAL," v")  Diff(INSERT,"ery large mustache.")  Diff(EQUAL," Mrs. Dursley was thin and blonde and had  ¶nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she  ¶spent so much of her time craning over garden fences, spying on the  ¶neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley and in their  ¶opinion there was no finer boy anywhere.  ¶  ¶The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and  ¶their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't  ¶think they could bear it if anyone found out about the Potters. Mrs.  ¶Potter was Mrs. Du")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL,"rsley's sister, but they hadn't met for several years;  ¶in fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her  ¶sister and her good-for-n")  Diff(INSERT,"othing husband were as unDursleyish as it was  ¶possible to be. The Dursleys shu")  Diff(EQUAL,"ddered to think what the neighbors would  ¶say if the Potters arrived")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL," in the street. The Dursleys knew that the  ¶Potters had a s")  Diff(INSERT,"mall son, to")  Diff(EQUAL,"o, but they had never even seen him. This boy  ¶was another good reason for keeping the Potters away; they didn't want  ¶Dudley mixing with a child like that.  ¶  ¶When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday our story  ¶starts, there was nothing about the cloudy sky outside to suggest that  ¶strange and mysterious things ")  Diff(INSERT,"would ")  Diff(EQUAL,"soon be happening all over the  ¶country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for  ¶work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming  ¶Dudley into his high chair.  ¶  ¶None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window.  ¶  ¶At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs.  ¶Dursley on the cheek, and")  Diff(INSERT," tried to kiss Dudley good-bye but missed,  ¶because Dudley was now havi")  Diff(EQUAL,"ng a tantrum and throwing his cereal at the  ¶walls. "Little tyke," chortled Mr. Dursley as he left the house. He got  ¶into his car and backed out of number four's drive.") |

Test2

|  |  |
| --- | --- |
| From file(2,330 바이트) | To file(2,554 바이트) |
| CHAPTER ELEVEN  QUIDDITCH  As they entered November, the weather turned very cold/ The mountains  around the school became icy gray and the lake like chilled steel/ Every  morning the ground was covered in frost/ Hagrid could be seen from the  upstairs windows defrosting broomsticks on the Quidditch field, bundled  up in a long moleskin overcoat, rabbit fur gloves, and enormous  beaverskin boots/  The Quidditch season had begun/ On Saturday, Ron would be playing in  his first match after weeks of training: Gryffindor versus Slytherin/ for  Gryffindor won, they would move up into second place in the house  championship/  Hardly anyone had seen Ron play because Wood had decided that, as  their secret weapon, Ron should be kept, well, secret/ But the news  that he was playing Seeker had leaked out somehow, and Ron didn't know  which was worse -- people telling him he'd be brilliant or people  telling him they'd be running around underneath him holding a mattress/  It was really lucky that Ron now had Hermlone as a friend/ He didn't  know how he'd have gotten through all his  homework without her, what  with all the last-minute Quidditch practice Wood was making them do/ She  had also tent him Quidditch Through the Ages, which turned out to be a  very interesting read/  Ron learned that there were seven hundred ways of committing a  Quidditch foul and that all of them had happened during a World Cup  match in 1473; that Seekers were usually  the smallest and fastest  players, and that most serious Quidditch accidents seemed to happen to  them; that although people rarely died playing Quidditch, referees had  been known to vanish and turn up months later in the Sahara Desert/  Hermione had become a bit more relaxed about breaking rules since Ron  and Ron had savedfore Ron's first Quidditch match the three of them  were out in the frwith their backs to it, getting warm, when Snape  crossed the yard/ Ron no  ticed at once that Snape was limping/ Ron,  Ron, and Hermione moved closer togethe  r to block the fire from view;  they were sure it wouldn't be allowed/ Unfortunately, something about  their guilty faces caught Snape's eye/ He limped over/ He hadn't seen  the fire, but he seemed to be looking for a reason to tell them off  anyway/  "What's that you've got there, Potter?" | CHAPTER ELEVEN  QUIDDITCH  As they entered November, the weather turned very cold. The mountains  around the school became icy gray and the lake like chilled steel. Every  morning the ground was covered in frost. Hagrid could be seen from the  upstairs windows defrosting broomsticks on the Quidditch field, bundled  up in a long moleskin overcoat, rabbit fur gloves, and enormous  beaverskin boots.  The Quidditch season had begun. On Saturday, Harry would be playing in  his first match after weeks of training: Gryffindor versus Slytherin. If  Gryffindor won, they would move up into second place in the house  championship.  Hardly anyone had seen Harry play because Wood had decided that, as  their secret weapon, Harry should be kept, well, secret. But the news  that he was playing Seeker had leaked out somehow, and Harry didn't know  which was worse -- people telling him he'd be brilliant or people  telling him they'd be running around underneath him holding a mattress.  It was really lucky that Harry now had Hermlone as a friend. He didn't  know how he'd have gotten through all his homework without her, what  with all the last-minute Quidditch practice Wood was making them do. She  had also tent him Quidditch Through the Ages, which turned out to be a  very interesting read.  Harry learned that there were seven hundred ways of committing a  Quidditch foul and that all of them had happened during a World Cup  match in 1473; that Seekers were usually the smallest and fastest  players, and that most serious Quidditch accidents seemed to happen to  them; that although people rarely died playing Quidditch, referees had  been known to vanish and turn up months later in the Sahara Desert.  Hermione had become a bit more relaxed about breaking rules since Harry  and Ron had saved her from the mountain troll, and she was much nicer  for it. The day before Harry's first Quidditch match the three of them  were out in the freezing courtyard during break, and she had conjured  them up a bright blue fire that could be carried around in a jam jar.  They were standing with their backs to it, getting warm, when Snape  crossed the yard. Harry noticed at once that Snape was limping. Harry,  Ron, and Hermione moved closer together to block the fire from view;  they were sure it wouldn't be allowed. Unfortunately, something about  their guilty faces caught Snape's eye. He limped over. He hadn't seen  the fire, but he seemed to be looking for a reason to tell them off  anyway.  "What's that you've got there, Potter?" |

결과

|  |
| --- |
| Diff(EQUAL,"CHAPTER ELEVEN  ¶  ¶QUIDDITCH  ¶  ¶As they entered November, the weather turned very cold")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," The mountains  ¶around the school became icy gray and the lake like chilled steel")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," Every  ¶morning the ground was covered in frost")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," Hagrid could be seen from the  ¶upstairs windows defrosting broomsticks on the Quidditch field, bundled  ¶up in a long moleskin overcoat, rabbit fur gloves, and enormous  ¶beaverskin boots")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶The Quidditch season had begun")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," On Saturday, ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," would be playing in  ¶his first match after weeks of training: Gryffindor versus Slytherin")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," ")  Diff(INSERT,"I")  Diff(EQUAL,"f")  Diff(DELETE,"or")  Diff(EQUAL,"  ¶Gryffindor won, they would move up into second place in the house  ¶championship")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶Hardly anyone had seen ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," play because Wood had decided that, as  ¶their secret weapon, ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," should be kept, well, secret")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," But the news  ¶that he was playing Seeker had leaked out somehow, and ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," didn't know  ¶which was worse -- people telling him he'd be brilliant or people  ¶telling him they'd be running around underneath him holding a mattress")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶It was really lucky that ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," now had Hermlone as a friend")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," He didn't  ¶know how he'd have gotten through all his ")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL,"homework without her, what  ¶with all the last-minute Quidditch practice Wood was making them do")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," She  ¶had also tent him Quidditch Through the Ages, which turned out to be a  ¶very interesting read")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," learned that there were seven hundred ways of committing a  ¶Quidditch foul and that all of them had happened during a World Cup  ¶match in 1473; that Seekers were usually")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL," the smallest and fastest  ¶players, and that most serious Quidditch accidents seemed to happen to  ¶them; that although people rarely died playing Quidditch, referees had  ¶been known to vanish and turn up months later in the Sahara Desert")  Diff(DELETE,"/  ¶")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶Hermione had become a bit more relaxed about breaking rules since ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL,"  ¶and Ron had saved")  Diff(INSERT," her ")  Diff(EQUAL,"f")  Diff(INSERT,"r")  Diff(EQUAL,"o")  Diff(INSERT,"m the mountain t")  Diff(EQUAL,"r")  Diff(INSERT,"oll, and sh")  Diff(EQUAL,"e ")  Diff(DELETE,"Ro")  Diff(INSERT,"was much ")  Diff(EQUAL,"n")  Diff(INSERT,"icer  ¶for it. The day before Harry")  Diff(EQUAL,"'s first Quidditch match the three of them  ¶were out in the fr")  Diff(INSERT,"eezing courtyard during break, and she had conjured  ¶them up a bright blue fire that could be carried around in a jam jar.  ¶They were standing ")  Diff(EQUAL,"with their backs to it, getting warm, when Snape  ¶crossed the yard")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL," no")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL,"ticed at once that Snape was limping")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," ")  Diff(DELETE,"Ron")  Diff(INSERT,"Harry")  Diff(EQUAL,",  ¶Ron, and Hermione moved closer togethe")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL,"r to block the fire from view;  ¶they were sure it wouldn't be allowed")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," Unfortunately, something about  ¶their guilty faces caught Snape's eye")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," He limped over")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL," He hadn't seen  ¶the fire, but he seemed to be looking for a reason to tell them off  ¶anyway")  Diff(DELETE,"/")  Diff(INSERT,".")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶"What's that you've got there, Potter?"") |

Test3

|  |  |
| --- | --- |
| From file(3,825 바이트) | To file(4,113 바이트) |
| 운수 좋은 날 / 현진건  새침하게 흐린 품이 논이 올 듯하더니, 논은 아니 오고 얼다가 만 비가 추적추적 내리었다.  이날이야말로 동소문 안에서 인력거꾼 노릇을 하는 김첨지에게는 오래간만에또 닥친 운수 좋은 날이었다. 문 안에(거기또 문밖은 아니지만) 들어간답시는 앞집 마나님을 전찻길까지 모셔다 드린 것을 비롯하여 행여나 손님이 있을까 하고 정류장에서 어정어정하며 내리는 사  람 하나하나에게 거의 비는 듯한 논길을 보내고 있다가, 마침내 교원인 듯한 양복장이를 동광학교(東光學校))까지 태워다 주기로 되었다.  첫 번에 삼십 전, 둘째 번에 오십 전 --- 아침 댓바람에 그리 흉하지 않은 일이었다. 그야말로 재수가 옴붙어서 근 열흘 동안 돈 구경또 못한 김첨지는 십 전짜리 백통화 서 푼, 또는 다섯 푼이 찰깍하고 손바닥에 떨어질 만큼 기뻤었다. 더구나 이날 이때에 이 팔십 전이라는 돈이 그에게 얼마나 유용한지 몰랐다. 컬컬한 목에 모주 한 잔또 적실 수 있거니와, 그보다또 앓는 아내에게 설렁탕 한 그릇또 사다줄 수 있음이다.  그의 아내가 기침으로 쿨룩거리기는 벌써 달포가 넘었다. 조밥또 굶기를 먹다시피 하는 형편이니 물론 약 한 첩 써본 일이 없다. 구태여 쓰려면 못쓸 바또 아니로되, 그는 병이란 놈에게 약을 주어 보내면 재미를 붙여서 지는 알 수 없으나, 반듯이 누워 가지고 일어나기는커녕 새로 모로또 못 눕는 걸 보면 중증은 중증인 듯. 병이 이대또록 심해지기는 열흘 전에 조밥을 먹고 체한 때문이다. 그때또 김첨지가 오래간만에 돈을 얻어서 좁쌀 한 되와 십 전 짜리 나무 한 단을 사다 주었더니 김첨지의 말에 의하면, 오라질년이 천방지축(天方地軸)으로 남비에  대고 끓였다. 마음은 급하고 불길은 닿지 않아 채 익지또 않은 것을 그 오움켜서 두 뺨에 주먹덩이 같은 혹이 불거지또록 누가 빼앗을 듯이 처박질하더니만 그날 저녁부터 가슴이 땅긴다, 배고가 켕긴다 하고 논을 홉뜨고 지랄을 하였다. 그때 김첨지는 열화와 같이 성을 내며,  "에이, 오라질년, 조랑복은 할 수가 없어, 못 먹어 병, 먹어서병, 어쩌란 말이야! 왜 논을 바루 뜨지 못해!"  하고 앓는 이의 뺨을 한 번 후려갈겼다. 홉뜬 논은 조금 바루어졌건만 이슬이 맺히었다. 김첨지의 논시울또 뜨끈뜨끈하였다.  환자가 그러고또 먹는 데는 물리지 않았다. 사흘 전부터 설렁탕 국물이 마시고 싶다고 남편을 졸랐다.  "이런 오라질 년! 조밥또 못 먹는 년이 설렁탕은. 또 처먹고 지랄병을 하게."  라고 야단을 쳐보았건만, 못 사주는 마음이 시원치는 않았다.  인제 설렁탕을 사 줄 수또 있다. 앓는 어미 곁에서 배고고파 보채는 개똥이(세살먹이)에게 죽을 사줄 수또 있다. ---팔십 전을 손에 쥔 김첨지의 마음은 푼푼하였다  그러나, 그의 행운은 그걸로 그치지 않았다. 땀과 빗물이 섞여 흐르는 목덜미를 기름주머니가 다 된 왜목 수건으로 닦으며, 그 학교 문을 돌아 나올 때였다. 뒤에서 "인력거!"하고 부르는 소리가 났다. 자기를 불러 멈춘 사람이 그 학교 학생인 줄 김첨지는 한번 보고 짐작할 수 있었다. 그 학생은 다짜고짜로,  "남대문 정거장까지 얼마요?"  라고 물었다. 아마또 그 학교 기숙사에 있는 이로 동기 방학을 이용하여 귀향하려 함이로다. 오늘 가기로 작정은 하였건만, 비는 오고 짐은 있고 해서 어찌 할 줄 모르다가 마침 김첨지를 보고 뛰어나왔음이리라. 그렇지 않다면 왜 구두를 채 신지 못해서 질질 끌고, 비록  '고꾸라' 양복일망정 노박이로 비를 맞으며 김첨지를 뒤쫓아 나왔으랴.  "남대문 정거장까지 말씀입니까?"  하고, 김첨지는 잠깐 주저하였다. 그는 이 우중에 우장또 없이 그 먼곳을 칠벅거리고 가기가 싫었음일까? 처음 것, 둘째 것으로 고만 만족하였음일까? 아니다. 결코 아니다. 이상하게또 꼬리를 맞물고 덤비는 이 행운 앞에 조금 겁은 그 뼈만 남은 얼굴에 유월의 샘물 같은 유달리 크고 움푹한 논에다 애걸하는 빛을 띄우며,  "오늘은 나가지 말아요. 제발 덕분에 집에 붙어 있어요. 내가 이렇게 아픈데……."  하고 모기 소리같이 중얼거리며 숨을 걸그렁걸그렁하였다. 그래또 김첨지는 대수롭지 않은 듯이.  "압다, 젠장맞을 년. 빌어먹을 소리를 다 하네. 맞붙들고 앉았으면 누가 먹여 살릴 줄 알아."  하고 훌쩍 뛰어나오려니까 환자는 붙잡을 듯이 팔을 내저으며,  "나가지 말라또 그래, 그러면 일찍이 들어와요."  하고 목메인 소리가 뒤를 따랐다.  정거장까지 가잔 말을 들은 순간에 경련적으로 떠는 손, 유달리 큼직한 논, 울 듯한 아내의 얼굴이 김첨지의 논앞에 어른어른하였다. | 운수 좋은 날 / 현진건 (소설목록으로 가기)  새침하게 흐린 품이 눈이 올 듯하더니, 눈은 아니 오고 얼다가 만 비가 추적추적 내리었다.  이날이야말로 동소문 안에서 인력거꾼 노릇을 하는 김첨지에게는 오래간만에도 닥친 운수 좋은 날이었다. 문 안에(거기도 문밖은 아니지만) 들어간답시는 앞집 마나님을 전찻길까지 모셔다 드린 것을 비롯하여 행여나 손님이 있을까 하고 정류장에서 어정어정하며 내리는 사람 하나하나에게 거의 비는 듯한 눈길을 보내고 있다가, 마침내 교원인 듯한 양복장이를 동광학교(東光學校))까지 태워다 주기로 되었다.  첫 번에 삼십 전, 둘째 번에 오십 전 --- 아침 댓바람에 그리 흉하지 않은 일이었다. 그야말로 재수가 옴붙어서 근 열흘 동안 돈 구경도 못한 김첨지는 십 전짜리 백통화 서 푼, 또는 다섯 푼이 찰깍하고 손바닥에 떨어질 제 거의 눈물을 흘릴 만큼 기뻤었다. 더구나 이날 이때에 이 팔십 전이라는 돈이 그에게 얼마나 유용한지 몰랐다. 컬컬한 목에 모주 한 잔도 적실 수 있거니와, 그보다도 앓는 아내에게 설렁탕 한 그릇도 사다줄 수 있음이다.  그의 아내가 기침으로 쿨룩거리기는 벌써 달포가 넘었다. 조밥도 굶기를 먹다시피 하는 형편이니 물론 약 한 첩 써본 일이 없다. 구태여 쓰려면 못쓸 바도 아니로되, 그는 병이란 놈에게 약을 주어 보내면 재미를 붙여서 자꾸 온다는 자기의 신조(信條)에 어디까지 충실하였다. 따라서 의사에게 보인 적이 없으니 무슨 병인지는 알 수 없으나, 반듯이 누워 가지고 일어나기는커녕 새로 모로도 못 눕는 걸 보면 중증은 중증인 듯. 병이 이대도록 심해지기는 열흘 전에 조밥을 먹고 체한 때문이다. 그때도 김첨지가 오래간만에 돈을 얻어서 좁쌀 한 되와 십 전 짜리 나무 한 단을 사다 주었더니 김첨지의 말에 의하면, 오라질년이 천방지축(天方地軸)으로 남비에 대고 끓였다. 마음은 급하고 불길은 닿지 않아 채 익지도 않은 것을 그 오라질년이 숟가락은 고만두고 손으로 움켜서 두 뺨에 주먹덩이 같은 혹이 불거지도록 누가 빼앗을 듯이 처박질하더니만 그날 저녁부터 가슴이 땅긴다, 배가 켕긴다 하고 눈을 홉뜨고 지랄을 하였다. 그때 김첨지는 열화와 같이 성을 내며,  "에이, 오라질년, 조랑복은 할 수가 없어, 못 먹어 병, 먹어서병, 어쩌란 말이야! 왜 눈을 바루 뜨지 못해!"  하고 앓는 이의 뺨을 한 번 후려갈겼다. 홉뜬 눈은 조금 바루어졌건만 이슬이 맺히었다. 김첨지의 눈시울도 뜨끈뜨끈하였다.  환자가 그러고도 먹는 데는 물리지 않았다. 사흘 전부터 설렁탕 국물이 마시고 싶다고 남편을 졸랐다.  "이런 오라질 년! 조밥도 못 먹는 년이 설렁탕은. 또 처먹고 지랄병을 하게."  라고 야단을 쳐보았건만, 못 사주는 마음이 시원치는 않았다.  인제 설렁탕을 사 줄 수도 있다. 앓는 어미 곁에서 배고파 보채는 개똥이(세살먹이)에게 죽을 사줄 수도 있다. ---팔십 전을 손에 쥔 김첨지의 마음은 푼푼하였다  그러나, 그의 행운은 그걸로 그치지 않았다. 땀과 빗물이 섞여 흐르는 목덜미를 기름주머니가 다 된 왜목 수건으로 닦으며, 그 학교 문을 돌아 나올 때였다. 뒤에서 "인력거!"하고 부르는 소리가 났다. 자기를 불러 멈춘 사람이 그 학교 학생인 줄 김첨지는 한번 보고 짐작할 수 있었다. 그 학생은 다짜고짜로,  "남대문 정거장까지 얼마요?"  라고 물었다. 아마도 그 학교 기숙사에 있는 이로 동기 방학을 이용하여 귀향하려 함이로다. 오늘 가기로 작정은 하였건만, 비는 오고 짐은 있고 해서 어찌 할 줄 모르다가 마침 김첨지를 보고 뛰어나왔음이리라. 그렇지 않다면 왜 구두를 채 신지 못해서 질질 끌고, 비록 '고꾸라' 양복일망정 노박이로 비를 맞으며 김첨지를 뒤쫓아 나왔으랴.  "남대문 정거장까지 말씀입니까?"  하고, 김첨지는 잠깐 주저하였다. 그는 이 우중에 우장도 없이 그 먼곳을 칠벅거리고 가기가 싫었음일까? 처음 것, 둘째 것으로 고만 만족하였음일까? 아니다. 결코 아니다. 이상하게도 꼬리를 맞물고 덤비는 이 행운 앞에 조금 겁이 났음이다. 그리고 집을 나올 제 아내의 부탁이 마음에 켕기었다. 앞집 마나님한테서 부르러 왔을 제 병인은 그 뼈만 남은 얼굴에 유월의 샘물 같은 유달리 크고 움푹한 눈에다 애걸하는 빛을 띄우며,  "오늘은 나가지 말아요. 제발 덕분에 집에 붙어 있어요. 내가 이렇게 아픈데……."  하고 모기 소리같이 중얼거리며 숨을 걸그렁걸그렁하였다. 그래도 김첨지는 대수롭지 않은 듯이.  "압다, 젠장맞을 년. 빌어먹을 소리를 다 하네. 맞붙들고 앉았으면 누가 먹여 살릴 줄 알아."  하고 훌쩍 뛰어나오려니까 환자는 붙잡을 듯이 팔을 내저으며,  "나가지 말라도 그래, 그러면 일찍이 들어와요."  하고 목메인 소리가 뒤를 따랐다.  정거장까지 가잔 말을 들은 순간에 경련적으로 떠는 손, 유달리 큼직한 눈, 울 듯한 아내의 얼굴이 김첨지의 눈앞에 어른어른하였다. |

결과

|  |
| --- |
| Diff(EQUAL,"운수 좋은 날 / 현진건")  Diff(INSERT," (소설목록으로 가기)")  Diff(EQUAL,"  ¶  ¶새침하게 흐린 품이 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"이 올 듯하더니, ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"은 아니 오고 얼다가 만 비가 추적추적 내리었다.  ¶  ¶이날이야말로 동소문 안에서 인력거꾼 노릇을 하는 김첨지에게는 오래간만에")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 닥친 운수 좋은 날이었다. 문 안에(거기")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 문밖은 아니지만) 들어간답시는 앞집 마나님을 전찻길까지 모셔다 드린 것을 비롯하여 행여나 손님이 있을까 하고 정류장에서 어정어정하며 내리는 사")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL,"람 하나하나에게 거의 비는 듯한 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"길을 보내고 있다가, 마침내 교원인 듯한 양복장이를 동광학교(東光學校))까지 태워다 주기로 되었다.  ¶  ¶첫 번에 삼십 전, 둘째 번에 오십 전 --- 아침 댓바람에 그리 흉하지 않은 일이었다. 그야말로 재수가 옴붙어서 근 열흘 동안 돈 구경")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 못한 김첨지는 십 전짜리 백통화 서 푼, 또는 다섯 푼이 찰깍하고 손바닥에 떨어질 ")  Diff(INSERT,"제 거의 눈물을 흘릴 ")  Diff(EQUAL,"만큼 기뻤었다. 더구나 이날 이때에 이 팔십 전이라는 돈이 그에게 얼마나 유용한지 몰랐다. 컬컬한 목에 모주 한 잔")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 적실 수 있거니와, 그보다")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 앓는 아내에게 설렁탕 한 그릇")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 사다줄 수 있음이다.  ¶  ¶그의 아내가 기침으로 쿨룩거리기는 벌써 달포가 넘었다. 조밥")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 굶기를 먹다시피 하는 형편이니 물론 약 한 첩 써본 일이 없다. 구태여 쓰려면 못쓸 바")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 아니로되, 그는 병이란 놈에게 약을 주어 보내면 재미를 붙여서 ")  Diff(INSERT,"자꾸 온다는 자기의 신조(信條)에 어디까지 충실하였다. 따라서 의사에게 보인 적이 없으니 무슨 병인")  Diff(EQUAL,"지는 알 수 없으나, 반듯이 누워 가지고 일어나기는커녕 새로 모로")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 못 눕는 걸 보면 중증은 중증인 듯. 병이 이대")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL,"록 심해지기는 열흘 전에 조밥을 먹고 체한 때문이다. 그때")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 김첨지가 오래간만에 돈을 얻어서 좁쌀 한 되와 십 전 짜리 나무 한 단을 사다 주었더니 김첨지의 말에 의하면, 오라질년이 천방지축(天方地軸)으로 남비에 ")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL,"대고 끓였다. 마음은 급하고 불길은 닿지 않아 채 익지")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 않은 것을 그 오")  Diff(INSERT,"라질년이 숟가락은 고만두고 손으로 ")  Diff(EQUAL,"움켜서 두 뺨에 주먹덩이 같은 혹이 불거지")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL,"록 누가 빼앗을 듯이 처박질하더니만 그날 저녁부터 가슴이 땅긴다, 배")  Diff(DELETE,"고")  Diff(EQUAL,"가 켕긴다 하고 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"을 홉뜨고 지랄을 하였다. 그때 김첨지는 열화와 같이 성을 내며,  ¶  ¶"에이, 오라질년, 조랑복은 할 수가 없어, 못 먹어 병, 먹어서병, 어쩌란 말이야! 왜 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"을 바루 뜨지 못해!"  ¶  ¶하고 앓는 이의 뺨을 한 번 후려갈겼다. 홉뜬 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"은 조금 바루어졌건만 이슬이 맺히었다. 김첨지의 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"시울")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 뜨끈뜨끈하였다.  ¶  ¶환자가 그러고")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 먹는 데는 물리지 않았다. 사흘 전부터 설렁탕 국물이 마시고 싶다고 남편을 졸랐다.  ¶  ¶"이런 오라질 년! 조밥")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 못 먹는 년이 설렁탕은. 또 처먹고 지랄병을 하게."  ¶  ¶라고 야단을 쳐보았건만, 못 사주는 마음이 시원치는 않았다.  ¶  ¶인제 설렁탕을 사 줄 수")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 있다. 앓는 어미 곁에서 배고")  Diff(DELETE,"고")  Diff(EQUAL,"파 보채는 개똥이(세살먹이)에게 죽을 사줄 수")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 있다. ---팔십 전을 손에 쥔 김첨지의 마음은 푼푼하였다  ¶  ¶그러나, 그의 행운은 그걸로 그치지 않았다. 땀과 빗물이 섞여 흐르는 목덜미를 기름주머니가 다 된 왜목 수건으로 닦으며, 그 학교 문을 돌아 나올 때였다. 뒤에서 "인력거!"하고 부르는 소리가 났다. 자기를 불러 멈춘 사람이 그 학교 학생인 줄 김첨지는 한번 보고 짐작할 수 있었다. 그 학생은 다짜고짜로,  ¶  ¶"남대문 정거장까지 얼마요?"  ¶  ¶라고 물었다. 아마")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 그 학교 기숙사에 있는 이로 동기 방학을 이용하여 귀향하려 함이로다. 오늘 가기로 작정은 하였건만, 비는 오고 짐은 있고 해서 어찌 할 줄 모르다가 마침 김첨지를 보고 뛰어나왔음이리라. 그렇지 않다면 왜 구두를 채 신지 못해서 질질 끌고, 비록")  Diff(DELETE,"  ¶")  Diff(EQUAL," '고꾸라' 양복일망정 노박이로 비를 맞으며 김첨지를 뒤쫓아 나왔으랴.  ¶  ¶"남대문 정거장까지 말씀입니까?"  ¶  ¶하고, 김첨지는 잠깐 주저하였다. 그는 이 우중에 우장")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 없이 그 먼곳을 칠벅거리고 가기가 싫었음일까? 처음 것, 둘째 것으로 고만 만족하였음일까? 아니다. 결코 아니다. 이상하게")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 꼬리를 맞물고 덤비는 이 행운 앞에 조금 겁")  Diff(INSERT,"이 났음이다. 그리고 집을 나올 제 아내의 부탁이 마음에 켕기었다. 앞집 마나님한테서 부르러 왔을 제 병인")  Diff(EQUAL,"은 그 뼈만 남은 얼굴에 유월의 샘물 같은 유달리 크고 움푹한 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"에다 애걸하는 빛을 띄우며,  ¶  ¶"오늘은 나가지 말아요. 제발 덕분에 집에 붙어 있어요. 내가 이렇게 아픈데……."  ¶  ¶하고 모기 소리같이 중얼거리며 숨을 걸그렁걸그렁하였다. 그래")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 김첨지는 대수롭지 않은 듯이.  ¶  ¶"압다, 젠장맞을 년. 빌어먹을 소리를 다 하네. 맞붙들고 앉았으면 누가 먹여 살릴 줄 알아."  ¶  ¶하고 훌쩍 뛰어나오려니까 환자는 붙잡을 듯이 팔을 내저으며,  ¶  ¶"나가지 말라")  Diff(DELETE,"또")  Diff(INSERT,"도")  Diff(EQUAL," 그래, 그러면 일찍이 들어와요."  ¶  ¶하고 목메인 소리가 뒤를 따랐다.  ¶  ¶정거장까지 가잔 말을 들은 순간에 경련적으로 떠는 손, 유달리 큼직한 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,", 울 듯한 아내의 얼굴이 김첨지의 ")  Diff(DELETE,"논")  Diff(INSERT,"눈")  Diff(EQUAL,"앞에 어른어른하였다.")  Diff(INSERT,"  ¶  ¶ \_ |