다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(가)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 마을 안에 차 집어넣고  이 집, 한 집 건너 저 집, 또 저 집,  구름처럼 피고 있는 **살구꽃**과 만난다.  빈집에는 작지만 **분홍빛 더 실린** 꽃구름, |  |  | |  | |  |  | | | **[A]** | |  | |  |  | |  | |  |  | |   **때맞춰 깬 벌**들이 이리저리 날고  날개맥(脈) 덜 여문 나비들이 저속으로 오간다.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 소의 순한 얼굴이 너무 좋아  소 앞세우고 오는 마을 사람과 눈웃음으로 인사한다.  하늘 구름이 온통 동네에 내려와 있으니  말을 걸지 않아도 말이 되는군. |  |  | |  | |  |  | | | **[B]** | |  | |  |  | |  | |  |  | |   차에 올라 시동 걸고도 한참 동안 밖을 내다본다.  **꽃들의 생애가 좀 짧**으면 어때?  **달포 뒤쯤** 이곳을 다시 지날 때  이 꽃구름들 낡은 귀신들처럼 그냥 **허옇게 매달**려 있다면……  꽃도 황홀도 **때맞춰** 피고 지는 거다   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 다리를 건너 가속 페달 밟으려다 말고  천천히 차를 몬다.  몸 돌려 보지 않아도  차 거울들 속에 꽃구름 피고 있고 |  |  | |  | |  |  | | | **[C** | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 차 거울로는 잘 잡히지 않으나  하늘의 연분홍을 땅 위에 내려 받는 검은 둥치들이  군소리 없이 구름을 잔뜩 인 채 서 있겠지 |  |  | |  | |  |  | | | **[D]** | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 차를 멈추고 뒤돌아본다.  아 **하늘의 기둥들**! |  |  | |  | |  |  | | | **[E]** | |  | |  |  | |  | |  |  | |   -황동규, ｢살구꽃과 한때｣-  **(나)**  1  저 하잘것없는 한 송이의 달래꽃을 두고 보드래도, 다사롭게 타오르는 햇볕이라거나 보드라운 바람이라거나 거기 모여드는 벌나비라거나 그보다도 이 하늘과 땅 사이를 어렴풋이 이끌고 가는 크나큰 그 어느 알 수 없는 마음이 있어 저리도 조촐하게 한 송이의 달래꽃은 피어나는 것이요 길이 멸하지 않을 것이다.  2  바윗돌처럼 꽁꽁 얼어붙었던 대지를 뚫고 솟아오른 저 애잔한 달래꽃의 **긴긴 역사**라거나 그 막아 낼 수 없는 위대한 힘이라거나 이것들이 빚어내는 아름다운 모든 것을 내가 찬양하는 것도 오래오래 우리 마음에 걸친 거추장스러운 푸른 **수의**(囚衣)를 자작나무 허울 벗듯 훌훌 **벗고 싶은** 달래꽃같이 위대한 역사와 힘을 가졌기에 이렇게 살아가는 것이요 살아가야 하는 것이다.  3  한 송이의 달래꽃을 두고 보드래도 햇볕과 바람과 벌나비와 그리고 또 무한한 마음과 입 맞추고 살아가듯 너의 뜨거운심장과 아름다운 모든 것이 샘처럼 왼통 괴어 있는 그 눈망울과 그리고 항상 내가 꼬옥 쥘 수 있는 그 뜨거운 핏줄이 나뭇가지처럼 타고 오는 뱅어같이 예쁘디예쁜 손과 네 고운 청춘이 나와 불어 가야 할 저 **환히 트인 길**이 있어 늘 이렇게 죽도록  사랑하는 것이요 사랑해야 하는 것이다.  -신석정, ｢역사｣- |