대한민국 박근혜 대통령 방문에 즈음한
요아힘 가우크 독일연방대통령
만찬사
2014년 3월 26일
ベル뷔 궁

존경하는 대통령 각하,
귀빈 여러분,
[알트마이어] 장관님,
[하펠로프] 주총리님,
존경하는 신사 숙녀 여러분,
[경우에 따라서: 한국과 독일의 우호관계를 위해 애쓰고 계신 여러분]

ベル뷔 궁에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 독일에 오신 것을 진심으로
환영합니다!

양국의 수도 베를린과 서울은 비행기로 8천 킬로미터 이상 떨어져
있습니다. 그런데도 대통령 각하를 모신 오늘 저는 마치 이웃이 찾아온 것처럼
느껴집니다.

양국의 역사를 서로 이야기하다 보면 우리는 많은 공통점을 발견하게
됩니다. 오랜 전쟁으로 인한 파괴의 경험도 있고, 한국에서는 여전히 지속되고
있는 분단의 운명과 그로 인한 크나큰 고통이라는 공통점도 있습니다. 몇 주
전에 있었던 이산가족 상봉처럼 수십 년 동안 서로 만날 수 없었던 가족들의
기쁨과 눈물을 접하면 저는 공감을 느낍니다.

하지만 양국은 성공적인 재건, 민주화와 경제 성장을 같이 우리를 기쁘고
강하게 만드는 경험들도 공유하고 있습니다. 우리는 교육과 부단한 혁신이라는
가치관도 공유하고 있습니다. 우리의 경제적 부는 풍부한 천연자원 덕택이
아니라 열심히 일하려는 의지를 가진 출품한 인적 자원을 바탕으로 창출되고

The speech on the
internet:
www.bundespraesident.de

Page 1 of 2
기 때문입니다. 우리 독일인들은 수련 영의 한국 광부 간호사들이 서독의 경제가격에 기여했다는 사실을 잊지 않고 있습니다. 또 다른 한편으로 이들은 이를 기회로 빈곤과 실업에서 벗어날 수 있었습니다. 이들들은 이들의 후손은 당연히 독일의 일부이며, 그 이후에도 많은 분들이 독일로 와서 정착하였습니다. 그중 몇 분이 오늘 이 자리에 함께 하시는 것입니다! 양국 관계는 세계화와 더불어 더욱 성장하여 양국의 기업, 연구기관, 청소년 간에 많은 교류가 이루어지고 있습니다.

우리 독일 국민은 한국이 별과 몇십 년 만에 농업국가에서 하이테크 국가로 변신하고 빈곤을 퇴치하고 자유 민주주의를 구축한 것에 대해 깊은 존경심을 갖고 있습니다. 각계에서 이러한 경험을 지역에서, 또 국제 협력을 통해 전수하는 것은 바람직합니다. 그리고 한국과 독일이 서로를 정확하게 바라보고 서로에게 배워야 합니다. 한국과 독일은 오늘날 유사한 도전에 직면해 있기 때문입니다.

대통령 각하,

우리는 모든 문제를 우리 함으로 해결할 수 없습니다. 최근의 UN 북한 인권 보고서는 북한의 수많은 교화소들에서 벌어지는 상상하기 힘든 잔혹행위에 대해 보고한 바 있습니다. 제가 작년 초 제네바에서 만난 북한 수용소 출신 신동혁씨의 충격적인 증언은 아직도 제 귀에 생생합니다.

북한의 온갖 도발에도 불구하고 각계에서 대화의 의지를 버리지 않고 계십시오. 우리는 이에 대해 깊은 존경심을 갖고 있습니다. 현 상황이 어무리 어렵다 하더라도 통일 문제에 관한 양국의 지속적 의견 교류를 통해 언젠가 있을 한국의 접근에 대비하는 데 조금이라도 기여할 수 있기를 희망합니다. <<시작이 끝이다>라는 한국 속담처럼 말합니다.

이제 박근혜 대통령의 건강과 한국과 독일의 우정을 위해 축배를 들어주시기 바랍니다.