**다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(가)**  춘일(春日)이 지지(遲遲)하여 뻐꾸기가 보채거늘  동린(東隣)에 쟁기 얻고 서사(西舍)에 호미 얻고  집 안에 들어가 씨앗을 마련하니  ㉠ 올벼 씨 한 말은 반 넘게 쥐 먹었고  기장 피 조 팥은 서너 되 부쳤거늘  한아(寒餓)한 식구 이리하여 어이 살리  (중략)  베틀 북도 쓸데없어 빈 벽에 남겨 두고  ㉡ 솥 시루 버려두니 붉은 빛이 다 되었다  세시 삭망 명절 제사는 무엇으로 해 올리며  원근 친척 내빈왕객(來賓往客)은 어이하여 접대할꼬  ㉢ 이 얼굴 지녀 있어 어려운 일 하고 많다   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 이 원수 궁귀(窮鬼)를 어이하여 여의려뇨  술에 후량을 갖추고 이름 불러 전송하여  길한 날 좋은 때에 사방으로 가라 하니  웅얼웅얼 불평하며 원노(怨怒)하여 이른 말이  어려서나 늙어서나 희로우락(喜怒憂樂)을 너와 함께하여  죽거나 살거나 여읠 줄이 없었거늘  어디 가 뉘 말 듣고 가라 하여 이르느뇨  우는 듯 꾸짖는 듯 온가지로 협박커늘  돌이켜 생각하니 네 말도 다 옳도다  무정한 세상은 다 나를 버리거늘  네 혼자 유신하여 나를 아니 버리거든  위협으로 회피하며 잔꾀로 여읠려냐  하늘 삼긴 이내 궁(窮)을 설마한들 어이하리  빈천도 내 분(分)이니 서러워해 무엇하리 |  |  | |  | |  |  | | | **[A]** | |  | |  |  | |  | |  |  | |   - 정훈, 『탄궁가』 -  **(나)**  서산에 돋을볕 비추고 구름은 느지막이 내린다  비 온 뒤 묵은 풀이 뉘 밭이 우거졌던고  ㉣ 두어라 차례 정한 일이니 매는 대로 매리라  <제1수>   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 면화는 세 다래 네 다래요 이른 벼의 패는 모가 곱난가  오뉴월이 언제 가고 칠월이 반이로다  아마도 하느님 너희 삼길 제 날 위하여 삼기셨다 |  |  | |  | |  |  | | | **[B]** | |  | |  |  | |  | |  |  | |   <제7수>  아이는 낚시질 가고 집사람은 절이채 친다  새 밥 익을 때에 새 술을 걸러셔라  ㉤ 아마도 밥 들이고 잔 잡을 때에 흥에 겨워 하노라  <제8수>  - 위백규, 『농가』 - |