## 技 号 主 義 論 爭 攻

金 時 泰

I
受容递程에서 생긴 이러한 追随主義绊 限界는 첫때，자신의 文學的 傳統을 否定참으로썻 설 자리를 잃었다는 점과，둘째，技巧派 詩人들의 勝利를 가져오는 結果가 되었다는 점 등으로 지젹될 수 있다．이와 같은 文學史의 省察을 前提로 할 때 技巧派란 말은 결코 肯定的인 것 이 되지 못 한다．그 속예는 다분히 〈內容 없는 詩〉，歷史와 現實에 대한 洞察力을 잃고〈言語의 表皮만 남은 詩〉라는 뜻이 內包된다．그리고，그 속에는 西欧詩에 대한 우리들의文化的 컴플렉스가 강하게 작용하고 있음을 본다．

이러한 觀點에서 보면 이 땅의 交楽史는 아직도 많은 批評的 省察이 要請되고 있는 것이 사설이다．技巧主義論拿은 이런 짙에서 우리들의 交學史를 이해하는 데 重要한 資䉼로서 선 택될 수 있다．왜 쓰는가？詩를 쓴다는 것은 꾸엇인가？이러한 물음을 거리낌없이 던질 수 있었다는 것은 그만큼 우리 詩의 認識이 成熟되었듬을 가리킨다．여기에 이 論争의 意義가 있다．비록 그것이 별다른 進展을 보이지 못 했다 하더라도 위와 같은 물음을 비로소 本格的인 論議의 廣場으로 이끌어늗 수 있었다는 그 자체만으로서도 이 論争은 意素있는 것이 되었기 때문이다．

本稿에서는 그러므로 이 論争을 中心으로 30年代 中半期의 䓁埴 動向은 물론 그 根底에 흐르는 우리 詩의 一般的인 脉絡을 살피고자 한다．아울러서，오늘의 䭌國詩를 點棛하기 위 한 또 하나의 발판을 탐색할 수 있다면 그보다 더 다행한 일은 없을 듯하다．이것이 이 小淪 을 作成하게 된 基本的인 動機이기도 하다．
日戥争에 이르는 中間地點에 該當한다는 점，그리고 이와 같은 時代的 㪘潠데 따라 页國主

義 日本经 植潅统治가 콰거 어르 때보다도 强化되기 시자ㄱㅐㅐ싼는 점 등으로 미루어 보가 이時期릐 溒或 社會가 얼마나 切迫泷 狀况녹게 놓여 있렀는가를 이해할 수 있다．文學익 外们
 으로 보인다．金色林의 다음과 같은 陳述들은 이런 점게서 톡키 注目할 만한 가치를 지니고 있다．

지난 한 해처럼 朝鮮詩鹰이 沈痛한 表情을 보인 일은 없는 것 같다．勿論，한 편에는 如前허 十九
詩人듈도 있었지만 進少的인 몇 사람의 詩人의 詩作 위에 도는 沈默 속에는 한결같이 한 개의 危譏를 느미개 하는 것이 있는 것 같다．그것은 첫째로 거진 無意識的으로 소박하게 시를 씀으로써 满足해

 다．이신들이 얽히어서 한 개의 詩的危氣라는 全壖的 樣娄를 만들서낸 것인가 한다．${ }^{1 /}$

情聟의 不定으로 要約된다．여기서 1）과 2）를 하나로 묶는푸면 文學 자체의 秩序에 대한 새 로운 反者斗脱出口의 試㘣가 퇼 것이며，3）은 그러한自己省察을 促求站는 外的 㹜况으로서





1）「新春挐 朝鮮詩䌿」（朝鮮日報 1935．1．3）
2）「文學베 대한 새 態度」（朝鲜日報特刊1934．3．25）
3）初期詩와 詩論을 보면 技巧베 대한 길은 關心이 엿보인다．특히 1）鮮明한 親覺的 이미지의 使用 과 2）制 ${ }^{\prime}$ 乍意識의 强調 둥울 지적할 수 있다．


1）「詩는 무엇보도도 爲先 훕語를 材料로 하고 戌立되는 것이라는 것을 明哊하게 認曈하교 詩의
報 1933.12 .8 ）
2）「그는 躁音乨調에 찬 現代文明의 煤䃌울 모르는 다비때의 幸硯한 故㗽에 㝿舞站 現代人의 율 위하야 한 개의 安息所른 準備郆려 하고 있다．」（Ibid．，1933．12）
 잋고 偉大한 文學의 誕生：을 耍案晾는 것은 부진없는 이인 것이다．${ }^{6)}$



 고 彯를 쑨 수는 없다．그깃이 可能한 길은 오직 하나 있다．训 그가 가기고자 願하는 感怰이나 思考


 으로 통한다．그런데 이러한 精倣의 强烈性을 떠날 때〈偉大한 文學〉은 誕生하지 않는다． 우리는 여기서〈좋은 文與〉竍〈偉大한 文學〉의 境界를 그을 수도 있다．지금까지 그가 舒文
 은 지금 와서 보뎐 하나의 鶜衡的 虚俘다．20年代의 浪慢派 詩人들을 배격하는 데는 필요했
 서 보면 리얼리티가 없기 때문이다．이것이 그가 발견한 새로운 暗分에 해당한다．（2）에서 그가 주장하는 바 現貝意識의 强調도 同一한 文脉冬에서 파악될 수 있다．i사람들의 生 조 그속에 自身의 生活을 파묻는 때……그 때예는 벌써 그것은 仮装이 아니고 現定」이란 그의 주 장은 과거의 消極的인 人生態度나 對垌會敬管 䅞極的인 그것으로 바꾸고 있은을 가리친다．
 에 있다．
生의 냄새를 完全히 멀어버릴 수 없는 宿命을 가지고 있다．濃度의 差는 있올지언정 作家는 그 地
 에 向하야 動力하려고 意圆하느냐 않느냐에 댓다．$\cdots$（中略）$\cdots$ 그런데 우리 交學속에는 한때 確雳히 人生에서 멀어져 가는 傾何이 나타나고 싰었딘 身도 事定이다．

交學의 가장 純粹한 形態인 흋에 있어서 디욱 그러했다．工 碩向은 大體로 文學예 있어서 形式主義에의 方向올 指示하는 點에서 一致헸다．이것은 朝鲜만이 가지고 있는 特殊한 것은 아니었다．西洋


6）金起林「文學에 대한 새 態度」（朝鮮日報特刊1934．3．25）
7）金起林「新春乎 朝鮮詩墇」（朝鮮日報 1935．1．2）

 을 拒否하고 素材로서의 䓂語의 純粹한 音이나 形의 結合 反授게 依하야 物哩的이 効果만율 겨누는
形式의 㩲淢로 되어 버린 印象을 준 매가 있었다．${ }^{8)}$


 체의 늬的인 秋序 確立을 강조해 온 者였다는 점 등예서 위와 같은 指摘은 더욱 충요한




 해당하는 서시지만，우리는 여기서 그의 一般为인 文䑁的 方向을 살필 수도 있다．그리고，

 온과 랑앙․

 다그 신가한다．그것은 近代의 科學이 가르치는 方法淪이다．侧를 들면 批秆家 林和氏는 매우 率直하



 리아는 종다．젹어도 르로큐타기아인 체하는 것만 해도 좋다．小브르는 나쁘다．J라는 그의 傓의 路綶


8）金起林「새 人間性本 批評精神」（「詩詥」pp．123－124）
9）金起林「批評挐 態度外 表情」（朝鮮日報特刊1934．3．28）

에서 몸으로씨 품 痛하였느냐 하는 所謂「신세리티（企数性）」와 같은 것은 얼마 問题가 아니 되는 모 앋이다．${ }^{101}$

金起祆은 여기서 몇 가지 現代的인 批秤眼目을 제시하고 있다．첫째，眞正한 批評은 作家 가 아너고 作品 자체에 直向한다는 것，둘쨰，批評家는 最後의 評價를 내리기 전에 그 作品 에 대한 横造分析이나 解明의 通程을 반드시 거쳐야 한다는 것 등이 그것이다．그런데，그
國式主素에 파진 材和批疎의 限界를 신랄하게 공격하고 있다．그의 主張을 빌면，批評의 職能은！한 개의 作品이 어느 部分에서 어떻게 現代의 疾病과 自發的으로 意讙的으로 關係하 고 있는가를 分析 究明해 주는 일 ${ }^{111}$ 이며，그것은 「作者의 身元調査를 하는 것보다도 몇 곱 으로 어려운 일 $\lrcorner^{121}$ 이라고 한다．이러한 批評의 儏能을 망가한 林和流의 프로推評家들이야 말로「批誰家로서는 自殺」 ${ }^{131}$ 이며，作品과는 관계없이 作者의 䧗原이나 뒤지는 「戶籍吏」1＂ 에 불과하다고 한다．프로作家 뿐만 아니라 부르조아作家들도 마찬가지로，아니 그보다는 훨 션 더 폭넓게 삶의 苦桖와 䒿藤을 팀구하고 있으므로 프로批評家들은 單純히 어떤 特定의 이데오르기나 文學頪에 얽매이지 않고 자유로운 狀態에서 作品의 豴造分析，또는 그 內客을 캐어네는 竹業에 克點을 두어야 한다고 본 以上과 같은 金起林의 主張을 통해 우리는 그가從來의 技巧派나 炸向派외는 다른 第3의 方向을 내세움으로써 조심스럽게 詩埴의 새로운 脱出口믈 탐색하려고 했던 그의 基本的인 意团를 엿볼 수 있다．

지급끼지 우리는 金起林이 어쩨서 技巧派 詩人들을 공격하게 되였는지，ㄱ 理由와 背景 및 거기서 그가 새로운 詩의 方向을 摸兵하게 된 基本的인 意畇 등을 살펴 보았다．이상과

收鍉되었는데，우리는 이 一文을 통해 그의 立洗올 가장 극명하게 접할 수 있다．
그러면 그가 말하는 새로운 浖의 方向이란 어면 것인가．그것은 한 마디로 말헤서「全体 로서의 詩〕라고 할 수 있다．그때 그［全体〕라는 말은 「活動的인 精融과 技術의 綡合」 ${ }^{181}$ ）을

10）Ibid．，1934．3．30
11）Loc．cit．
12）Loc．cit．
13）Loc．cit．
14）Loc．cit．
15）朝鮮日報1935．2．14
16）「現代詩裖 技術」（「詩苑」創刊號，1935．2，p．32）

의 미한다．뿐만 아니라 「先人들의 努力에 의하야 發見한 새로운 方表들을 綜合」 ${ }^{171}$ 한 그 무 엇을 가리킨다．이러한 주장은 확실허 재로운 것이 아닐 수 없다．지금까지의 詩가 詩의 音
「全体로서의 䛨는 췰씬 그러한 것들을 그 속에 統一해 가지고 있는 더 높은 價値의 体系가 아니면 아니 된다」는 그의 주장은 그 當時의 詩堛에 있어서는 새로운 㮃見에 값하는 것이며 다른 누구에게서 찾아 볼 수 없었던 次元높은 詩的 認僲의 到達點이었음에 틀림없다．
 의 技䰜의 一部面에 그쳐야 할 것이다．全觫로서의 詩는 헬썬 그러한 것들올 그속에 統一해 가지고


 그굿은 한 谪和있고 充實한 새 誟的 秩序에의 志向이다．全䯈로서의 詩는 우선 技衔의 各 部面을 ㄱ 속에 綜合 統一肺 가지고 있어야 할 것이다．그러한 全䯈로서의 㮦는 그 根底에 늘 높은 际代清神이燃施하고 있어야 한 것이다．${ }^{18)}$

 해 추구보다 放密한 反應을 보인 것은 林和였다．위의 门ㅣ用에서 보는 바와 같은 金起林의陳述들은 表面的으로 보면 技吅派에 대한 批制으로 一質되고 있는 솟 같이 보이지만 惯漈에 있어서는 그 보다도 프로派側에 더욱 커다란 衡揧을 碔與하는 것이 되었기 때문이다．즉，
 나의 敵이 誕生浈음을 뜻한다．그 理由는 明白하다．첫째，金匙林은 技仃派 詩人들을 비관 하는 立場에 서 있운에도 불구하고 30年代 前半期 詩淔에 있어서의 그들의 史的 意義를 部分的으로 認定㖕그 있다는 점，둘째，그의 「全体로서의 충ㄴ는 ㅡㅡ러므로 위와 같은 技所派詩人㝙의 業稍을 土台로 혜서 거기서부터 한 걸음 더 돞은 段倩로 나아갈려는 意志를 보인 것이지 根本的인 体费改善을 읙미하는 것은 아니라는 점，세째，單純呫 感築的 이미지의 提

元에 서 提出왼 것일 뿐만 아니라，林和의 그것이 文學以前의 素忉㹜態에 머문는 것임을 보 다 뚜렷하게 드퍼네는 것이 되었다는 점 등을 들 수 있다．技吅主萎의 溫休이 된 詩交擧派

17）Loc．cit．


의 立場에 서 보면 朴能部이 그 뒤에 도사리고 있음에도 불구하고，林和가 그를 제처 놓고金起林에 때한 反家에 앞장서게 된 理由를 우리는 뎌기서 발견하게 된다．技巧主表論争의
 다．
林和约 主張芰巧派，詩人들은 詩의 內容과 思想율 放乗하고 있다．다만 있는＇것

 는 抑摘가 여기서 基因한다．金起林에 대한 그의 批邾은 모두 이러한 文际寺에 形成된 것입 을 알 수 있다．




林和는 主知主羲邕 桥謫하는 金起林에 데해 知性의 非行動性을 들어 공격하고 있다．行動 을 同件하지 않은 知性，生活로부터 유리 되어 있는 思考의 破片으로서의 그것은 하나의 覗
 넓은 뜻에서는 技巧派에 속한다 ${ }^{231}$ 고 본 林和로서는 當然한 䁎結인지도 모른다．文學은 처 음부터 끝까지 社會主義 이데오르기에 奉仕해야 한다는 프로文學의 圆式的 測定單位에 비추 어 보면 菱術的 進步主垡를 선택한 金廵林의 文學行態는 「인테리겐차流의 消費的 趣味」에 지나지 못한다고 할 수 있다．

 그것보다도 自然器物，人間 等의 读象을 인테리젠차流의 消费的 䞨味에 体하야 読的으로〈秩序化〉하 고 있는 한 개 感炾的인 審美性이 보다 더 强하게 㯝現되어 있는 것이다．${ }^{20}$

19）【新東亞」5卷12躆，1935．12．

21）Ibid．，p． 627.
22）Ibid．，p． 636.
 못할 것이다．」（Ibid．，p．654）
24）Ibid．，p． 637.


 고 하겠다．여기서「感覮的인 審美性」이라 함은「文明事䨘을 本質로부터 받아들이지 않
 번지르르한 外面만을 感受하고 있음 ${ }^{271}$ 을 가리킨다．이것은 모든 文學現象을 階級이라는特定의 顴念에 代入시키고자 한 林和批評긔 限界를 드러네고 있는 것으로，崔載瑞의 「氯象


 리고 있다．즉，그에 의하면，이 作品은「世界를 精力的으로 探査하고 거기 對하야 侅全한制断을 녀린다．$」^{(3)}$ 뿐반 아니라，「많은 技吅为 實羷을 하였고 그 새로운 技吅는 또 그內容 과 不可分雄의 關俰를 맺고 있다． $\mathrm{J}^{28)}$ 이러한 그의 陳述은 그와 同一한 立場을 취하고 있는

 에 때해 엉뚱한 注文을 하고 그러한 그의 注文에 一致하지 않는다고 해서 無條件 部難하고 있다는 것은 無큔가 아닐 수 없다．그만큼 이論争은 焦點을 읺고 처음부터 잘못 겨냥된 것이 었음을 알 수 있하．이에 대한 金起林의 答澼은 간단하다．참고 삼아 그 1 節을 여기에 引用 해 보이년 다음과 같다．
巧를 舩一站 한 全骵로서의 詩에 到達䇇는 것은 오히려 그 뒤의 課题가 아니었던가 싱각한다．나는

 까 또는 反撥한까는 그 뒤의 課題다．${ }^{301}$

金热林의 態度는 이것으로 병백히 밝혀 진 셈이다．詩는 詩이며 그밖의 아무것도 아니다．
25）Ibid．，p． 632.
26）Loc．ci：－
27）Ibid．，p． 637

29）Loc．cit．
30）「詩論 p． 144

젹어도 詩로서의 存在理由를 獲得하지 않는 限 文學的 價値의 對象으로 認定할 수 없다는 것이다．그러므로 그는「서로 만날까 또는 反撥할까는 그 뒤의 課題」라는 이 한마디로 林和 의 잔통을 카바하고 있다．이것은 위에 지젹한 바 林和의 注文이 그에게는 별로 意味가 없 는 것임을 간접적으로 暗示하고 있는 것이기도 하다．아울러서，林和와는 기본적으로 文㦛的 方向을 달리하고 있음을 이 자리를 빌어 다시 한버 再認朗하고 있는 部分으로 생각된다． 그런데，이와 같은 金起林의 答㖕이 作成되기 전에 林和와 正面으로 부딪친 사람은 朴龍製이었다．이것은 意外给 일인 것처럼 보일런지 모른다．그러나 거기에는 그럴만한 理由가 충분히 介在하고 있었던 것으로 보인다．첫째，朴龍茄은 㟲文學派 所閣经 唯一한 批評家다． 쁜만 아니라 詩交學派의 權益을 위해서는 理論的인 面에서나 現惯的인 面에서나 渾身의 精力을 기울여 온 批評家다．${ }^{311}$ 그러한 그가 金势柇一林和로 이어지는 多角的인 攻慗에 접하 게 되자 더 以上 沈默을 지킬 수 없었흘 것이 豫想된다．둘째，그의 最大의 攻數目標는 林和가 아니고 金色林이었다．${ }^{(2)}$ 그런데，지금 林和를 批制하는 자리에서 金起林을 함꼐 批制 할 棫會를 얻은 것이 된다．이런 점에서 朴龍满의 出現은 충분히 계산된 결과인 것 같다．林和가 上揭評論「暑天下의 詩壇 一年」에서「詩人은 時代現實에 敏感幛야 하며 거기서 언 은 그 時代의 목소리를 言語로 反映，表現해야 한다 $\mathrm{J}^{321}$ 고 주장한 데 대하여 朴能满은 다음 과 같이 反問하고 있다．

现惯의 本質인 到刻의 轉移를 敏速正確晾 認知하는 것은 人間一般에게 要求되는 理想이오 詩人 은 이것을 認潋하는 사람이어야 한다．그러나 이것까지도 思考者一般에게 要求될 수 있는 것이요그 위에 한 결음 더 나아가 最後로 蔎人을 決定 하는 것은 이러한 모든 깊이를 가진 自身을 한 송이 퐃으로，한 마리 새로，또한 한 개의 휴耳耳으로繁容시킬 수 있는 能力에 있다．${ }^{361}$

그의 表張을 빌면，詩人을 決定하는 最後의 條件은 현실에서 얻은 体験內容，즉 막연하고



33）「그러므로 詩人일 수 있는 名譽와 資格은 그가 時代現萁의 本質인 ユ 刻缡의 湅細한 移䡋의 가
直 大脂한 代孤者인데서 비로서 可能한 것이다．이 一文에서 나는 우리 朝群의 㞼寒있는 特人들
 러가고 있는 時代精神乘 물결소리를 어 뗳게 自己의 詩的 言語量 퐁하야 反映，表現하교 있는가률 생각해 봄이 主要한 哽題이다．」（「文嚳의 論理」p．611）
34）「朴閁吉全集」2卷 p． 87 ．

모호한 觀念의 덩어리를 生硬한 큼訁⿱一𫝀口㐄로 그대로 詩에 쏟아 넣는 데 있는 것이 아니고 客觀的相關物을 통해 그것율 詩的 秩序로 再構站는 데 있다．時代現實에 대한 認㖑은 詩人이 아넌一般人도 가능한 것이기 때문이다．이것은 傾向詩의 核心을 직른 것으로，「詩는 言語 最高 의 機能을 發揮시키는 길 ${ }^{35}$ ）이라는 그의 基本的인 立場을 再確認하고 있는 대목으로 보인 다．이런 점에서，이 陳述은 그의 文學論의 根幹을 이루는 이른 바「存在로서의 詩論에 그 대로 닿아 있는 것임을 알 수 있다．${ }^{361}$ 詩는 散文과 같은 說明의 段階를 넘어서서 스스로存在해야 한다는，다시 말하자면 한 쪈의 그림이나．㷧刻가 같이 猲自的인 言語空間을 획득 할 수 있어야 한다는 이러한 觀點은 當時로서는 가장 참신하고 가치있는 詩的 認蔵의 높이 를 보여 주었을 뿐만 아니라，그를 그 當時의 一級 批評家로 定立시겨 준 기초가 된다．다 음과 같은 지적은 이떠한 그의 批評腿目과 設計에 힘입고 있는 것으로 注目된다．

아름다운 辨詋，適切한 辨詋을 누가 사랑하지 않으랴．그겻은 우리 人소의 기뿜의 하나다．㑐가 훔語를 媒材로 하는 以上 最後까지 그젓은 一整의 敨說이라고 볼 수도 있다．그러나 그것은 結唱되고
昇華된 存在가 되어야 한다．${ }^{371}$

以上에서 살펴 본 바 林和와 朴龍㶳의 사이에 莠起된 論難의 栐相은 그들이 각각 推擧한 바 있는 詩人들의 例를 통해 더욱 鮮明㖕게 把㩧될 수 있다．林和는 카프盟員檢擧事件과 카 프組繊䌸解体 등을 가져 은 當代의 現實的 條件을 提示한 다음，이러한 時代의 圧力에 굽 히지 않고 克服의 意志를 보여 준 프로派 詩人틀의 例로 李䎼，梁雨廷，李真求，安能㴬，ㄱ 리고 林和 자신을 들고 있다．${ }^{\text {s8）}}$ 그리고，그들 프로派 詩人들의 詩哖 特澂을 「昨今以來로

 부분으로，그가 말하는 프로蒔의 理想과 目標가 어디에 있는가를 살풀 수 있다．

나는 이 作品一篇을 생가할 때 이 一年을 무단히 보넜다고는 생자치 않는다．이 詩에는 여태까지 의 朝鲜 프로레타리아誌의 最初의 础展을 불 수가 있다．그리고，黄度한 浪漫主義의 典型的一例로서

35）Loc．cit．
36）拙稿「朴能詰論」（「詩文學」1976．6）p． 65
37）朴龍蝡 Op．cit．，p． 93.
38）「文學袸 論理」pp．638－639
39）Loc．cit．
40）1935年 東亞日報 新春當選詩


 한 例는 우리 땅의 편 가운데서 그 比를 갖기 어려울 것이다．＂1）

그는 이 자리륜 빌어 프로詩의 當代的 意味를 赋與하려는 노멱을 보이고 있다．泊然울生活的으로 노래댔다．는 위의 隙迅은 階級意識을 前提로 한 것이며，階級意識에 透微烈다 는 점에서 이 作品의 社會的 意垡를 발견하려는 態度의 表明으로 볼 수 있다．이것은 그가反映論의 立场을 취하고 있음을 가리킨다．그러나 이러한 陳迅의 臺面에는 다음과 같은 렻 가지의 疑問이 提起될 수도 있다．첫째，階級意識에 透微한 作品만이 위대한 것이고，그렇 지 않은 작품은 졸렬한 것인가？그 이유는 어디에 있는 것인가？여기서 말하는 階級이란 누구나 가질 수 있는 普遍的인 体驗內容에 비추어 볼 때 지극히 작은 한 부분，그것도 社會当義玫論에 의해 硬化되어 버린 思想解 한 片鱗에 불과하다．그렇다면，〈階級〉이라는 特定 의 드그마에 의해 世界와 人間을 制約 또는 雳曲시키는 結果를 가저온 프로派 詩人들의 作品보다는 純䉽㖕게 人間의 肑面世界곤 응시하는 詩文學派詩人들의 作品이 더욱 强烈竔고
 디에 놓여 있는가？文愿을 그 자체로서 보지 않고 그 밖의 다른 條件，즉 이데오르기니 階級이니 하는 外的條件에 놓고 본다먼 그것은 어떻게 正當化뒬 수 있을 것인가？이러한 물 음들을 기초로 할 때，秋和에 대한 朴龍满의 다음과 같은 批制은 注目할만한 一面을 지니고
供하려는 겻」이라고 전제한 다은，作品 「琉㠃窓」을 들고 다음과 같이 言及하고 있다．${ }^{42)}$
（1）유리이 차고 늘픈 것이 어린거린다．
열없이 붙어서서 입김을 흐리우니
길들은 양 언 날개를 파다거린다．
지우고 보고 지우고 보아도
새까만 밤이 밀려나가고 밀러와 부딫치고，
물먹은 별이，반짝，竇石처럼 벼힌다．
밤에 홀로 유리를 닦는 것은
외로운 황훌한 심사이어니，
고운 肺血管이 찟어진 체로
아아，늬는 山새처럼 날아갔구나．

41）林和，Op．cit．，pp．641－642
42）「朴龍茄全集」2卷 pp．89－93．
（2）한 氣候와 風土의 가징 完全한 睹現者인 한 포기의 꽃이나 한 개 噩華을 가리켜 다만 그들이
人的解糞이 열마나 많은 겻이랴．

위의 陳述（2）는 우선 두 가지 측면에서 중요한 의미를 지닌다．첫째，詩를 흠語의 構造物로 보고 있다는 점과 둘째，時代와 現惯에 대해 直接的인 説明，즉 効説을 늘어 놓지 않더 라도 얼마든지 現實에 대한 詩人의 反㦄을 보일 수 있다는 점이다．이러한 指摘은 現代的인䓇的腿目율 드러넨 것으로 林和流의 프로詩論으로서는 接近뒬 수 없는 높은 次元의 것임율 의미한다．번거로움을 피하기 위해 위의 引用에서는 省略했지만，作品「琉玨窓」을 解說하는
 그냥 씹어 삼키려 헸을 것 ${ }^{43 \prime}$ 이라고 한 것은 林和，또는 그가 推與한 바 있는 詩人들의 㰴翏를 核心的으로 찌른 部分으로 評顓될 수 있다．그러고보면，朴龍再의 作品解說은 단순히作品의 構造分析이나 解明에 그친 것이 아니고 그가 攻撃目標로 삼고 있는 프로萼에 대해「传는 이런 것이라！는 教示的인 性格을 다분히 지닌，底力있는 發言의 一部임을 알 수 있 다．그가 一次的인 攻揧目辇인 林和보다도 金起林의 쪽으로 最終的인 批制의 㛈를 더하지 된 理由를 우리는 이 자리에서 물을 수 있다．林和의 프로䓁論 따위는 그에게는 별로 문제 가 되지 못했고，그가 늘 겨누어 온 것은 金起种의 모더니즘詩論이었기 때문이다．「藝術行最高의 到達點에 대한 理解없이 그 粪術에 從事하는 것은 相當한 才能과 努力을 헛되이 消员하계 할 뿐」＂${ }^{44}$ 이라는 朴龍共㭔 陳速에서도 알 수 있는 바와 같이 그는 林和에 대해 더 이상 고려할 여지가 없었던 것같다．그러므로 이 論筝에서 빠뜨릴 수 없는 가장 중요한 문 제점의 하나는 朴龍䓵巫 金起林의 사이에 提起된「純鈢 1 와 「非純料」의 對立，그리고 그 경 우 모더니즘의 이름으로 치부되었던「非糔粹」의 让体가 어느만큼 論理的 詋得力을 庥保할 수 있는 것이었는가 하는 데에 있다．이 점에 대해서는 金起林의 長寺「氣象聞」를 보는 것 이 빠른 길일 듯하다．周知하는 바와 같이，이 作品은 暲國 모더니즘詩의 標本처컴 認定되어 온 것일 뿐만 아니라 이에 대해 대쳐젹인 입장에서 시종일관 批制을 加한 이가 朴龍苒이기 매문이다．그는 「多數歼 樂器가 蜼然히 모여 소리룰 내므로 交響樂을 이룰 수는 없다」코前提한 다음，아래와 같은 혹평을 내리고 있다．
熱에 達하지 못하고 교것을 겨우 按合시키는 톄 그첬던 것 같다．그 중에서도 筆老의 가장 不柵인 點
同形的 構成이다．${ }^{45}$

43）Loc．cit．
44）Ibid．，p． 88
45）Ibid．，p． 95

이기서 「左右同形的满成」이란 金起林의 作奨方法이 지극히 圄式的인 것입을 가리킨다． 뼌단 아니라，그 이면에는 模做의 產物이란 뜻도 내포되고 있다．즉，T，S，엘리어트의「蓫蕉地」롤 테스트로 삼고 만들어 낸 이 作品은 그 텍스트 자체를 완전허 소화하지 못한 채 피 각저인 흉내만 내고 있다는 것이 그것이다．진 새계의 政治氣象을 한 눈으로 드려다보고자 한 作者의 意圖와는 딘리 이 「巨ㅌ大한 素材」를 다룰만한「精种의 燃境」가 그에게는 갖추어 있지 돗헹다는 지적은 몬론 위와 같은 鹳點에서 榆尉되어야 할 것이다．다음에 서 보는 바아 같은 $\mathrm{F}, \mathrm{O}$ ，매터이슨의 引用 部分은 이런 점에서 펵 示琙的이다．朴龍苪은 이 자리에서 金挹林의 到錯된 엘리어트觀과 그 矛盾性을 추궁하고 있다．즉，엘리어트는 알고 있다．一心理
信大한 文學＿L．改革者도 意識的으로 新奇를 追求한 것이 아니라 그들의 改革은 도리어 세익 스피어와 깉이 한 걸음 한 걸음 內部의 必然에게 몰려나가는 것이오 形態의 新奇도 意識的 으로 구한 것이 아니라 그의 素材로 말미암아 强制되었다는 것을．（매티이슨）${ }^{\text {º }}$ 여이이서
 의 核心을 이루고 인는 것이기도．하다．자칫하면，相對便으로 부터 技巧主義者의 누명을 뒤 집어 쓸 危險性율 충분히 內备하고 있었지만，그러나 그가 끝네 그거한 함정에서 극복될 수 있었다는 것은 이 때문이다．여기에 그의 强點이 있다．「짓는 技巧」 ${ }^{471}$ 만으로쎄는 詩를 지 을 수 없다는 꾸日作期의 소박한 發見에서 출발하여 「心职에 한 點 耿耿한 불을 기른다」 ${ }^{(6)}$ 는 최후의 批棌的 省察에 이르기까지，어떠한 流行思潮나 話惑에도 굽히지 않고 韓圆䓁의 리리 시즘의 한 頜土를 가푸어 낸 그의 捨身的인 努力은 아무리 時代가 바퍼고 歴史的 眼目이 달 라지ㄷㅏㅗㅗ 항더라도 영원허 변할 수 없는 한 作家的 良誐과 誠貝性의 標本으로 남아있게 둴 것이다．그러나 金热林은 이와 같은 朴龍製의 攻拏에 대해 시종일관 침묵을 지켰다．자신의文想的 方向을 잡간 밝히는，지국히 消極的인 態度로，그것도 단 한번 慮答했을 뿐이다．이 에 대해서는 여러가지의 해셕이 가능할 것 같다．그러나 그 가운데서도 가장 중요한 것은 의 論录이 자최차면 焦點율 잋고．예기치 않은 방항으로 나아가고 있었기 뗴문이다．「全体로
撗大시키는 데 있었는데，이에 대한 垃文學派의 反應이나 傾向派의 反䴢은 의외의 方向에서 나타났던 것이다．그리고，그 當時로서는 모더니즘이라는 가장 靼新한 外國䓁缌潮를 輸

 럼의 論第이 金起林의 沈䭾에 의해 더 이상 淮展되지 못했다는 것은 안타까운 일이 아닐 수 없다．

46）Ibid．，pp． $84-85$.
47）Ibid．，p． 327.
48）Ibid．，p． 10 ．

# A Study of the controversy about the technical groups of Korean Poets in 1930's. 

by Kim Si-tae

The technical group of poets formed the main stream in poetry world in the first half of 1930 's. Criticisms to them rose about 1935. The controversy to technical group, which I want to deal with, shows us such a movement of poetry world. Why do we write? What does writing poem mean? Such a question was presented in the whole dimension of poetry world. Of course, it was not that the question was not presented early. But, the question was presented by poet and critics in personal dimension. Comparing this, it is important point that this controversy asked this question in whole demension of literary world. It means that understanding of modern poetry in Korea has grown up gradually.

In this point of view, the contrversy can be sellected as a important data in understanding the history of 20 century's Korean poetry.

Therefore, I want to examine the tendency of the poetry world in first half of 1930's, and to deal with the general tendency, based on the periodical tendency in our poetry. It is the basic motive in which I write this thesis.

