


저 사련 를은 누구자? 뢰밌리머(Römer + Römer) 의 그립들 앞에 서면 이런저런 궁금층이 절로 생긴다. 수많은 사람를이 한여름의 더위률 잋고 시워한 문줄기와 함 깨 첨벙거리며 뛰어노는 이 그림이 모티표는 의심할 필요도 없이 사진 한 장틴이다. 더 정확히 말하자면 하나의 가이다. 그렁지만 동시에 그립이기도 하다. 극릴없는 유화이며. 단순한 기 록이나 문서가 아닌 '프린캔바트 라는 공원의 야외 수영장에서 한여름을 츨기는 군중둘의 망 충한요 쌩버. 위에 색개로 표현한 켱먼 예슬이다. 그런데 색채는 마치 컴퓨터에 띄운 사진차 럼 바래고 류 경 있다. 표면의 거칠게 구성된 망점들이 제인 먼저 눈에 뛴다. 엄격한 과라ㄱㅏㅐㅇㅣ
 라면 이 그뤽이 찰못된 홍은 끼완성된 림이라고 말할 것이다
-모든 도시는 다양한 모슴을 가지고 있 습니다. 독일에서 거추하는 우리 부부에게 배를런이라는 공간은 많은 것들율 보게 해주죠 이번 빈시하둘 중 (프릿쳄바트에서 의 조우)는 단수한 당윌의 풍겅으로 불 수 도 있슴니다. 곻원에서 꿀놀이률 하고 있 는 사람듈도 5 ㅇ인인 터키인 아시아인 등 무허 다알함니다. 두빙이이 만날 수 있는 이 공간율 대도시의 사람들에게 활력 을 불어널어주는 오아시스로 볼 수 있시 않을까 생각 옹흔니다.

거이 이름으 내상에로 러사아이이
 1939년 독일 드레스덴 출신의 독일 신표현주의 가가 게르하르으, 리히터와 홤깨 독인 후ㄴㅐㅐㅇㅣ

 트로. 카페 키스를 하는 여자들과 연인듣 등 거리의 인상댜과 카페와 씨시둘에서 바랐








디른가 난아가기도 혀 제한 대쑤론은 ? 구나 가충이 있는 롱․로 가는 켜임니다 모소크바예 갈 매는 ㄴㄴ나이 가종이 잇여 고 이벼 두바이 어즈옫 친구가 있어서 가 계 되었다. 농이의 거리가 건즈하다병 혜 국은 매우 비비드하고 에너제티ㄱㅐㅐ 보여오















