福田 思想을 통해 본 韓國 宗教文化의 特質

황선명

概論
I. 新羅──福田으로서의 佛教
II. 高麗와 朝鮮 ── 탈산비화
III. 術家의 史實的 관계와 十字의 상징성
IV. 비교 종교학적 探討
結語

概論

이 논고에서는 福田思想과 관련하여 한국의 종교문화가 終末論의 지향성을 따고 있다는 사실을 밝히고자 한다. 여기서 복전이라 함은 종교적인 이상향, 따라서 樂(Paradise)을 뜻한다. 그런데 '낙원'이라는 보편적인 개념을 쓰지 않은 까닭은, 앞으로 본론에서 구체적으로 기술하였지만, 적어도 한국적 낙원사상이 역사시대 이래 불교의 영향을 적지 않게 받았다는 사실에서 찾고자 한다. 다시 말해서 조선 중기 이래 민중의 종교문화에서 핵심적 자리를 잃은 '十勝神觀念'이 불교에서 假借해 온 것이다. 사실과 함께, 그것에 침윤된 한국 종교문화의 색깔을 어떻게 물을 갖는가에 대해서 따져보기로 한다.

그럼면 이제 복전의 개념을 정의해 보자. 福田은 산스크리트어로 punya-ksctra라고 쓰며, 굴자 그대로 복을 떠는 뜻이라는 뜻이다. 그런데 불교에서는 첫째로 비구와 비구니를 가리킬 때와, 둘째로 貧者에 대한 시혜와 관련된 세 事象을 가리킬 때 사용되며, 세 번째로는 본교의 의도에 부합하는 至福의 종교적 낙원이라는 뜻을 암시하기도 한다. 하지만 이 세 번째 경우는 용례가 가장 드물다.1)

* 명지전문대 교수, 종교학
1) 『三國遺事』의 「島山 五萬繞身」에 나오는 福田은 比丘를 가리킨다.
여하간 불교에서 말하는 ‘상불세계 속에서의 세간적인 극락, 곧 현실세계의 이세의 이상향’을 다른 방도로 표현할 길이 없기 때문에, 여기서는 일단 복권이라는 말로 쓰기로 한다.

Ⅰ. 新羅 — 福田으로서의 佛國土

신라시대에는 불교가 국가의 지도 이념이자 왕권의 절대성을 확립케 하는 힘이 상술한 원리였던 만큼 자연스레 부처님의 나라, 즉 佛國土의 사상이 번져가게 된다. 그리하여 막대한 국력을 소진해 가면서 사찰을 조영·증수하고 탑파와 불상을 세우게 된다.

신라가 불교를 수용한 초창기에서부터 통일신라 이전까지는 불국토의 이념에 東글 국사상이 자리를 잡아 가고 있는 시기라고 생각된다. 동축국사상이란 ‘동방의 부처님의 나라’라는 뜻으로서, 이는 일종의 토착주의(nativism) 운동의 하나였다고 볼 수 있는데, 동서 고금을 막론하고 세계종교의 모든 문화권에서 외래의 종교문화를 수용한 국지문화가 외래문화를 토착화하기 이전에 단기간으로 나타나는 현상으로 보인다.

그러나 동축국사상이란 것은 어디까지나 관념상의 존재로서, 다군단이나 삼국의 경립시대에는 신라의 주권이 미치는 영토도 상대적으로 협소했던 만큼 불국토의 이념은 경주 일원에 한정될 수밖에 없었다.

그러다가 통일신라 이후부터는 사상이 달라진다. 불교 수용 초창기의 토착주의적 인 불국토화가 한계를 넘게 할 수밖에 없었던 것이다. 무엇보다도 통일 왕국으로서 강력한 통치기반을 획득하기 위해서는 철저한 사상의 무장이 필요했다. 신비적인 불국토의 사상만으로는 역불급이었던 것이다. 이에 따라 통일신라 이후의 華厳敎學 연찬은 불교를 통일 왕조의 강조된 통치이념으로 확립하기 위한 노력의 일환이었다. 이러한 사상은 지금에 와서 국사학계의 정설이 되고 있지만, 통일신라기를 전후해서 한반도의 국권한다는 현실은 아니었다. 중국이 그에 앞서華厳敎學의 체계를 확립한 것도 비슷한 사상에 기인하는 것이며, 일본의 大和 朝廷도 신라의 사례

2) 三國遺事, 「皇龍寺 太六」: 일본의 야소카 왕이 황철 5만 7천 근과 황금 5만 분을 배에 실어 보내서, 그것으로 석가 삼존불을 조성하고 東글사를 창건하여 그곳에 안치하 였다는 설화.
를 담습하게 된다.

이번 알려진 대로 회암 교학은 九Commandments 대결과 더불어 華嚴사상을 종지로 삼고 있어
서, 전북왕조인 통일신라에서는 영토 안에 새로 편입된 여러 지역의 이질적 요소를
통합하는 데에 안성맞춤이었던 것이다. 그리하여 신라 회암 교학의 태두인 義浄은
경주 일원을 빼어내서 통일신라 이전의 변경 지역을 위시한 전국 도처에 절을 짓고
회암교학을 전파하는 데 심혈을 기울였다. 그는 특히 전국 도처에 산재하는 華
嚴十利를 중심으로 회암교학을 가르쳤다고 하는데, 이 회암십절에 대해서는 오늘날
까지 역사학계의 주요 재평가 되고 있다.

여하간 통일신라의 이후 회암교학은 사상적 측면에서 국가의 모든 구성요소를
국왕을 둘러싸고 있는 권력구조의 중심으로 응집하게 하는 心運動의 力作用을 한
것이라로 볼 수 있다.

여기에 비해 신라 말기부터 지방 호족들의 세력 확대에 따른 할거와 더불어 이
들이 보호 유성하는 九山禮門의 역할은 위에서 말한 구심력적 작용에 정면 대응하
는 원심작용을 했다고 본다. 이들 호족세력은 현실의 정치 권력의 측면에서도 왕권
에 정면 도전을 했다가, 이념적으로도 신비화를 지향하는 회암교학을 극복하는
선종으로 대결한 것이다. 알려진 대로 신종은 순천히 중국적 정신문화의 토양에서
배어난 것으로서, 신비적인 초원성의 지향 대신 경험적이고 합리적이며 내재적인
특성을 가지고 있다. 따라서 신라 왕조의 통치이념인 불국토의 실현이라는 이상과
는 정면 배치되는 것이다. 지방 호족들로서는 선종이 숭가공동체의 공고한 단결력
과 의기투합하는 기질, 그리고 신분을 가리지 않고 모든 사람을 균등대하는 禪院의
특성을 심분 활용해서 자신을 지지하는 세력을 부지하고자 했던 것이다. 그 결과
신라의 왕권은 구산신문의 등장과 더불어 급격히 약화 일로를 걷게 되었고, 신비성
에 바탕을 둔 불국토의 실현을 통한 푸스 레지나(pax regina)는 한계에 부딪칠 수도
밖에 없었다. 그러다가 신라 왕조는 頓勒佛를 가탁한 弓裔 등의 반란에 의해 결국 멸
망하고 만다.

그렇다면 신라의 불국토 이념은 완전히 좌절당하고 만 것인가? 그럼 이러한 의문
을 제기하는가 하면, 후속 왕조인 고려의 건국이념에는 불교적 색채가 잔해로 들어
있기 때문이다. 고려를 건국한 王建 자신이 궁예의 부왕인 동시에, 그 역시 먹목불
교의 메시아니즘에 흥미로운 민중의 폭발적인 에너지를 둘에 얹고 잔인한 가담이다.

그러나 불국토화의 신비성이 쇠퇴했다고 해서 福田思想 자체가 소멸된 것으로
보이지는 않는다. 무엇보다 중요한 사실은 華嚴十利와 華嚴十地와의 관계이다. 문
론 화엄심지는 수도하는 흉갑이 마지막으로 다다르는 이상적 경지에 가리키는 가공의 상황일 뿐이다. 그림에도 불구하고 이 화엄심자가 지난 공간적 상징성이 실제의 지경, 혹은 장소를 지정하는 방식으로 전통적으로 가능성을 크다. 또한 말기에 등장하는 道頌과 화엄심지와의 관계를 유명하는 것도 불전사상의 전개와 관련하여 시사하는 바가 크다. 다시 말해서 도선이 신라 疆域의 방방곡곡에 안정했다고 하는 사찰은 불전사상의 전개에서 볼 때 화엄심지의 연장선상에 있는 것으로 볼 수 있지 않음가? 疆域 전체의 佛國土化 대신 국지적인 불전 사상이 대두한 것이라고 하겠다.

여기에 비해 九山禪門과 같은 선인은 다분히 수용소(asile)적인 성격을 띠는 것이라 볼 수 있을 것이다. 이미 중국에서도 그 전례가 있었지만, 한국에서도 蟾林에 숨어던 범죄자는 절저히 보호하는 습속이 근자에까지 담당되었던 때가, 오늘날까지 절에 남아 있는 糠杆의 표지가 그러한 자취를 말해주고 있지 않은가? 물론 신라시대의 九山禪門의 경우 당시의 시대상황이나, 지역적 여건으로 보아서 범법자나 기타 여러 가지 선변상의 이유에서 보호를 받고 의탁한 다수의 인원이 우거했단다고 확신할 수 있다.

II. 高麗와 朝鮮 — 탈신비화

고려왕조의 건국은 佛國土의 실현이라는 신라왕조의 통치이념을 담습한 神秘性이 젊은 고대 국가의 전형적인 모습이다. 특히 국가를 조업・계승해 갈 유혼으로

3)『華厳經』에 나오는 大乘菩薩의 十地는 다음과 같다. 제1지 歡喜地, 제2지 離害地, 제3지 發光地, 제4지 超離地, 제5지 廊軀勝地, 제6지 現前地, 제7지 願行地, 제8지 不動地, 제9지 善慧地, 제10지 法雲地
4) 위의 詣에서 보이는 바와 같이 흉갑의 修道 이상이 궁극적으로 실현된다고 보는 解脫의 경지가 장소적인 개념으로 상정된 점에서, 이것과 십지의 관계를 생각하게 된다.
5) 우리 나라의 삼한시대에 존재했었다는 蘇儀에 관한 『魏誌』『東夷傳』의 기록에 의하지 않고서라도, 수용소(asile)의 성지가 신라시대에도 존재했을 개인성은 절대적인 것이다. 물론 본 논고가 상고시대의 종교 현상에 대해서 사실적 실증자료나 확인을 가지고 규명해 나가기보다는 그 성격을 규정하는 것에 중점을 두고 있으며, 九山禪門의 성격이 수용소적이라 해도 무방할 것으로 생각된다. 고대 문화사에 있어서 세계종교의 모든 지역에서 수용소의 자취는 흔한 것이이다. 심지어 유일신의 절대적 권위 이외에는 일부의 신비적 현상을 부정하는 유대- 그리스도교에 있어서도 수용소는 인정되고 있다.『併塑』『여호수아기』 20장 참조
남긴 태조 왕건의 「訓要十條」 가운데, 道敎이 점검한 곳 이외에는 절을 짓지 말라고 한 대목을 주의할 필요가 있다. 이와 같이 통치 이념에서 고대왕조의 성격을 탈피하지 못한 고려는 건국한 지 얼마 지나지 않아서 1백여 년 이상 圖讖説이라는 예전의 왜중에서 국정을 옮바르게 수행할 여지가 없었다. 뿐만 아니라 고려왕조의 집권층은 건국 초기부터 신라 말기에 권력의 구조적 중심이 지지하는 僖嚴敎학과 지방 호족들이 일정하고 나서는 神宗의 대립이 가져온 혼란상을 잘 기억하고 있었기 때문에, 이 양사를 통합해야만 왕권의 안정을 기약할 수가 있다는 것을 잘 알고 있었다. 그러하여 고려왕조는 造台敎學을 권장하게 된다. 그러나 천태교학은 결론적으로 선종을 보다 적극적으로 양성화하고 대중화하는 계기를 마련해 주었는데, 바로 普照 知 訝가 지도하는 曹溪山의 定慧結社는 그 효시가 된다. 선종의 대중화라는 것은 어느 모로 보나 불교에서 신비성을 극복하는 활로를 터 주는 길이 되며, 불국토사상과는 거리가 면 원실적 작용을 일으키게 된다.

더군다나 고려왕조는 몽고의 침략으로 인해 抗蒙투쟁 기간과 그 이후에 신진 사대부층의 점점 증가한 자시에 확산되기 시작한 성리학이라는 새로운 비판적 정신에 공략하여, 점차적으로 점권을 내주는 역량을 갖게 되었다. 점차적으로 말해 고려왕조의 건국이념으로 제시된 신비적 불국토 실현의 이상은 집권층의 주체적 의지와는 상관 없이 객관적인 여러 조건과 당대의 국제 질서의 추이 및 사상적 동향에 의해 타의적으로 신비의 색채를 탈색당한 격이 되고 말았다.

위여로 동장하는 조선왕조를 세우는 데 표면에 나섰고, 국가 경영에 전반적 책임을 진 사대부 계층은 왕실비화에 모든 정력을 소진했다고 외도 파편이다. 주자가해서 젊게서 행하고도 다그치는 데 그러지 않고 전통 불교를 佐道로 돌아서는가 하면, 모든 종교 선양의 의례를 백편라고 해서 탄압했다. 물론 국왕은 종교 사직을 받들고 사대부는 四代奉祀를 임직히 실천하게 해서 조상숭배의 제사儀式면에서는 번거로움 정도로 제도적인 절차가 확립된 것이 사실이지만, 그렇다고 해서 이것을 종교신앙이라고 보기는 어려우며, 그보다는 차라리 礼教의 차원에서 이해해야 할 것이다.

또한 페농을 수 없는 사실은 風水・圖讖・地理・曆數・占卜 등 '神秘한 事象'에 관련된 인물들을 그들이 사회적으로 저변층에 속한다는 사실과 관련하여 天學이나 儒敎民志으로 몰아붙여 모조리 계급적 추방(outr caste)의 대상으로 간주했던 사실이었다.

이와 같은 철저한 道敎의 合理主義' 아래에서 신비적 요소는 없을 수 없이 철저히
III. 衛家의 史實的 관계와 十字의 普通성

이렇게 추방(outcast)당한 인물 중, 특히 衛士라고 해서 백인시 당한 경우를 들면 누구보다도 南師古를 먼저 꼽아야 할 것이다. 南師古의 자세한 이력에 대해서는 알려진 바 없다. 그러나 退溪의 문인이었다가 端門 당했다는 사실만 알려져 있을 뿐, 관련된 문집 하나 남아 있지 않은 실정이다. 현재까지 전해 내려오는 비결류 가운데 『南師古 秘訣』이나 『南敟敟 山水 十勝保吉之地』라는 문집의 저자가 南師古인지는 확실치가 않다.

그러나 조선 후기의 지리학자인 李重焕의 『擇里誌』에 南師古에 관한 기록이 있는 것을 보면, 南師古의 저서가 李重焕이 활동하던 당시까지는 존재했었고 세간에 널리 알려져 있었음을 드러낸다. 또한 李重焕이 南師古의 저서인 『十勝之地』를 직접 보았다는 『擇里誌』의 기록이 사실이었다고 단정할 때, 심층지식은 민간에 유포된 속설을 근거로 해서 저서도 없이 구전이나 세간에 따르는 단편 기록을 가지고 말한 것이 아니라, 적어도 南師古와 같은 탁월한 술사가 占定한 地勢라든가 추론을 해볼 수 있다. 다시 말해서 南師古가 최초로 심층지를 지정했다는 뜻이다.

그렇다면 여기서 한 걸음 더 나아가 南師古가 전해 오는 문헌이나 구전의 자료에 근거하지 않고 자신이 직접 독창적으로 심층지를 지정하게 되었는가 하는 의문이 생겨게 된다. 다시 말해서 南師古 자신이 관심을 갖는 풍수·지리·曆數 등에 있어서 당대 전승하는 여러 祖師들의 업적과는 전혀 관계가 없이 독창적으로 타득

6) 조선시대의 성리학적 통치 이념을 '道學的 合理主義'라고 주장하는 까닭은 다음과 같다. 첫째, 儒敟가 고 장시자인 孔子 시대로부터 "怪力亂神"을 멀리 했다는 점, 둘째, 조선조의 성리학이 도덕지상주의를 체택한 程朱學에 처우었다는 점.
7) 李重焕의 『擇里誌』『忠清道』에 의하면 南師古의 "十勝之地"를 인용, 淸州의 嚴谷과 兒谷 사이가 심층지의 하나라고 기록되어 있다.
8) 근근과 兵火를 피할 수 있는 避藏處라고 하는 十勝之地의 실제 위치에 대해서는, 公州의 雄鳴과 嚴谷, 茂州의 茂陵洞, 報恩의 俗離山, 扶安의 烏山, 星州의 高廬洞, 安東的 春陽, 酉泉의 金堂洞·寧龍의 正東 上流, 霧峰의 頭流山, 豊基의 鳳凰村, 智異山의 鷺鶴洞 등 그설이 구구하다.
혔는가 하는 것이다. 그러나 그럴 가능성이 전혀 없는 것으로 보인다. 적어도 南師古는 조선의 건국 초기에 활약한 無學대사의 작품이 아니야다. 또 그보다 5백여 년이
나 앞서 활약했던 도선에 대해서 갖이 연구했으리라는 점에서는 의문의 여지가 없다.

물론 羅末麗初의 대 術家인 南師古가 사식했다는 기록은 물론, 아주 모호
하나마 그러한 사실적 관계를 규명할 자료는 전혀 없다. 그러나 7백여 년이라는 역
사를 시간을 사이에 둔 이 두 대 術家의 관계를 추론해 보는 것이 이 논고에서 다
루고자 하는 한국 불교사상의 성격을 규정하는 데에 있어 매우 중요하다.

이 두 사람이 생각한 한 단 끝에 관계의 전 ‘+’자에서 찾아보면 어떨까? 매우
엽기적인 생각이라고 여겨질지 모르나, 따지고 보면 상당한 근거를 지니고 있는
것으로 생각된다.

우선 道敎 이전으로 소금해 올라가 보리로 한다. 화엄사상이 신라에 들어오면서
華嚴十地가 수도 이상으로 높이 고양되고, 더불어 华嚴十地의 전적적으로 창건되었
다는 사실은 앞서 서술했다. 그런데 이 华厳十地의 실제였던 것의가에 대해서는 국
사학계에서도 의문을 제기하고 있는 것이다. 그렇다면 华厳十地의 실제 여부를 놓
나서 宗이라는 숫자에 의미가 부각되는 것이 아닐까? 다만 이 아니라 华厳十地가
보살의 수도 이상의 마지막 단계를 상징하는 공간적 규정인 것과 같이, 또 불교에
서 보편적으로, 혹은 적대한 가능한 뜻에서 쓰는 ‘十方’이라는 개념을 따올리 보면 여
기에서 어떤 의미를 읽을 수도 있지 않을까 하는 것이다. 따라서 신라의 华厳十地
이란 반드시 화엄학을 전적으로 전파하기 위하여 창건된 열 개의 사찰이라면 뜻이
아니라, 보편적으로 ‘모든 곳에 편재하는 화엄사찰’이라는 관념적인 뜻은 아니었음을
가 생각한다.

9) 「三國遺事」와 「法藏和尚傳」에 나오는 华嚴十地를 비교해 보면 다음과 같다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>三國遺事</th>
<th>法藏和尚傳</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 太白山 深石寺</td>
<td>北岳 石石寺</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 桃州 民覺羅寺</td>
<td>伽倻山 深印寺 與光寺</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 伽倻海印寺</td>
<td>民覺山 玉泉寺</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 民覺 玉泉寺</td>
<td>良州 金井山 頭頭寺</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 金井 梵魚寺</td>
<td>南山 华嚴寺</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 南岳 华嚴寺</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
十字가 지닌 상징성은 여기에만 그치는 것이 아니다. 고려 때 조 왕건의 『訓要十條』가 왜 하필 ‘十條’라고 해야 했을까 하는 의문을 가질 수 있다.

실례로 조선조 말기의 황토 유린 때에 발표한 『洪範九條』를 가지고 생각해 보자. 『洪範九條』는 원래 중국 고대 랴나라 때 정령을 수록했다고 하는『尚書』(書經)에서 따온 것이다. 역사시대 동양의 모든 왕조의 정령은 이 『洪範九條』의 서식을 모방하고 있다. 그렇다면 9세기에 개국한 고려의 정령 역시 흥병구조가 되어야 옳다. 그때는 이미 신라가 남아서도 정령체제를 수입해서 국가사직에 반영한 지 오랜 세월이 경과한 후인 까닭이다. 그런데도 『訓要十條』를 말한 것은 이란 숫자가 불교에서는 화업 사상을 통해서 ‘보면적’, ‘면제’, 또는 ‘근원적’이라는 함의를 지니기 때문이 아닌가?


여기서 우리는 남국의 ‘十勝之地’이 그의 독창적인 창작물이 아니라는 사실을 간직하게 된다. 그것이 설령 도식이 이전부터 해 오던 화례十條의 제작자가 아니라 남국 당대에 창작되었던 개념이라 하더라도, 적어도 남국 자신의 창작이 아닌 것임은 분명하다. 실제로 羅織誕生이나 願宗鮮初와 같은 왕조의 교체기에 활약한 술가가 도식이나 무학과 같은 술가 출신이라는 사실에서 보듯이, 문수지리나 도참과 한국의 전통불교와는 메어놓을 수 없는 관계가 있는 것으로 보인다.

오늘날 대부분의의 교회는 도식이 지정한 절 터에 자리 잡고 있다고 하는 사실과, 나아가 조선시대에 와서도 술가 중 지리에 능통한 술가가 많았다는 사실이 이를 반증한다.

물론 이것만으로는 조선시대의 ‘十勝之地’가 불교적인 福田思想의 연장 내지는 華厳十條의 복제라고 단정하기에는 이르다. 하지만 각주 9와 10을 비교해 볼 때, ‘十勝’과 ‘十地’는 지리적으로 전혀 동떨어진 것이 아니다. 실제로 부석사는 풍기의 금
계촌이나 북회의 춘양과 인접하고 있고, 저리산의 화엄사는 인근에 청학동을 두고 있으며, 감사는 마포구 유구 그리고 계통산의 신도인(新都人)과 인접해 있고, 전주 무악의 국산사 인근은 오늘날 종산교의 발상지로 알려져 있다.

IV. 비교 종교론적 검토

十勝之地説은 조선 후기의 영-정조 시기부터 빈발하는 민란과 더불어 매우熾盛했던 것으로 알려져 있다. 이 무렵부터 조선사회는 극심한 사회변동의 와중에 점어 들며, 다시 19세기에 들어서는 西世東漣의 긴박한 사태에 직면하면서 전통사회가 와해된다는 위기감에 빠져들게 된다. 그리하여 물리 양반이나 저변층의 생활파탄자 등이 聰世事相에 심취하여 종말론적인 후천개벽을 대량하게 된다. 물론 이러한 역사적 경험은 유독 조선 후기에만 있었던 것이 아니다. 羅末霓初에도 사회구조의 급격한 붕괴 과정에서 호족들의 반란과 더불어 미륵신앙의 메시아니즘이 크게 위세를 멀_wc 들었던 것이 사실이다.

이러한 역사 과정과 유비해서, 유대- 그리스도교는 어떤 선택을 하는가 하는 문제 의식이 한국 종교문화를 이해하는 데 타산지석이 되지 않을까 한다.

구약성서에서 유대인족은 두 차례의 파국을 체험한다. 나라가 멸망하고 성전이 쟇타미로 변하고 동포들이 노예로 끌려가는 참극이 그것이었다. 그러나 구약성서의 묵시 문학에서 압시하는 바와 같이, 그들은 하나의 비전을 제시했을지언정 종말론 적 선택을 하지는 않았다. 그러나가 신약성서에 이르러서는 공극적으로 종말론적 선택을 하게 된다. 대살로나카 전사에서 고백되어 있듯이 사도 바울은 자가 생전에 종말론적인 파국의 체험을 할 것으로 군계 믿었다. 다시 말해서 그는 자가 생전에 예수의 재림(parousia)을 체험하리라고 묵시 믿은 것이다.

예수 역시 복음서에서 종말론적 선택을 강조하고 있다.10) 물론 그리스도교의 종말론적 선택은 초대 교회에만 그치는 게 아니다. 성서의 이러한 종말론적인 선택은 종세 말 그리스도교의 천년왕국 운동을 축발케 하는 도화선이 되었고, 비서구 지역에서 그리스도교 사상에 접목된 여러 형태의 현지 종교의 토착화(nativism) 운

---
10) 이 점은 그리스도교 신학의 여러 입장에 따라 다를 것이며, 적어도 한국어로 번역된 성서에서는 그러한 문맥으로 이해하는 것이 불가능한 것은 사실이다. 그러나 부터의 입장은 분명 종말론적인 해석을 하고 있다고 볼 수 있다.
동 역시 이러한 극단적인 종말론적 과극의 체험을 시현하게 되는 것이다.
그렇다면 여기서 한 가지 의문을 제기할 수 있다. 그리스도교에 접목된 비서구 지역의 모든 현지 종교는 모두가 종말론적인 과극의 체험을 시현하는 천년왕국 운동으로 빠져들고 마는가 하는 점이다.
적어도 일본의 사례를 보면 그렇지 않다. 실제로 江戸幕府 초기에 현재의 長崎 县 鳴鶴에서 일어난了 한도의 천주교도 반란은 중세 말 서구에서 있었던 제세례파의 반란에 비슷한 참극을 빚었다. 반란에 가담한 교도 전원이 가열된 왜구와 탄압 과정에서 모두 멸절당하는 비극의 도가니였다. 그럼에도 불구하고 그들이 천년 왕국의 종말론적 선택을 했다는 기록은 없다. 물론 천주교도만이 그랬던 것은 아니다. 일본에서는 역사상 승려의 반란이 여러 차례 일어났거나, 가장 규모가 컸던 경우는 鎌倉幕府 말기의 一向一揆의 승려 반란이었다. 이 역시 반란에 가담한 측이 지리멸렬하는 비극으로 끝났으나, 여기에서도 종말적인 과극의 체험과 같은 현상은 시현하지 않았다.
일본 종교문화의 이러한 특징은 무엇보다도 뚜렷한 彼岸사상에서 기인한다고 볼 수 있지 않을까? 일본의 고전 『萬葉集』에 나오는 常世 萬葉에 대한 이상은 일본인의 양식의 달임으로 정착한다고 볼 수 있었는데, 고전시대 이래 이러한 常世 신앙은 일본 종교문화의 극단적이고 차세적이며 종말론적인 선택을 저지하는 차단벽이 되었던 것이 아닐까?
그렇다면 한국의 종교문화는 어떻게 자리매김해야 할 것인가? 이에 앞서 서구의 그리스도교와 일본의 종교문화를 비교해 볼로서 한국의 위상을 간과해 볼까 한 다.
독일의 동양학자 리하르트 빌헬름(Richard Wilhelm)은 서구문화가 근본적으로 전쟁을 통해서 길들여 온 극심한 삶, 또는 다혈질적인 기질을 토대로 하고 있다고 주장한다.1) 이는 서구 정신사의 연원인 헬레니즘 문명의 태동과 관련하여 그리스의 역사를 일별해 볼 때도 자명하니라, 그리스도교의 왜구와 악마기를 보면 그 피비린내 나고 처절한 싸움에 역겨울을 느끼게까지 된다. 이렇게 볼 때 서구의 종교 역시 피비린내 나는 종교 투쟁이나가 종말론적인 과극의 체험이라는 극단의 선택을 할 수밖에 없었다고 여겨진다. 일본 역시 동양사회 중에서는 호전적 문화권에 속한다. 일본의 역사 과정은 피비린내 나는 무사집단의 전투의 연속이었다. 그러나 앞서 본 바와 같이 그들이 종교적으로는 뒤에의 태도를 현시하는 것은 그 종교문

1) Richardt Wilhelm, Kungfute Eugen Diederichs Verlag, p.7.
화의 무엇인가? 우리에 의한 내세관에서 기인하는 것이 아닐까?

한국의 경우에는 일본과 같은 뿐만한 내세관에 정립되어 있는 것 같지는 않다. 한국인 고유의 종교 의식을 반영하는 무속에서의 黃泉에 대한 판념은 여러 모로 보아 불교적으로 은색된 면이 없지 않으므로, 우리 고유의 종교적 정서라고 말하기에는 명심여된다. 내세에 대해 투탑한 瞬間(瞬間)을 그리고 있지 않다면 반사적으로 此世에 대한 강렬한 집념이 한층 더한 것이라고 보아야 하지 않을까? 물론 종교는 내세의 문제만을 거 nặng하는 것은 아니다. 특히 불교에서는 사바세계가 곧 적광토라고 한다. 해탈의 상태는 전여서도 충족하는 게 아니다. 그것은 바로 생사를 초월하는 경지이다.

그렇다면 十勝之地는 곧 그러한 초월의 地境이 아닐까? 그러니까 공간상의 규정이 아니라, 판념상의 이상적인 공간으로 생각된다. 이에 대한 증거로서, 조선 후기에 漢詩하는 이론가 南朝鮮 신앙이라는 것은 어떤 구체적인 공간상의 규정이 아닌 것이다.

물론 十勝之地가 내세적인 지향은 아니다. 그렇다고 해서 임격히 말해 차세적인 것도 아니다는 점에서 결코 종말론의 극단적이고 절박한 해결을 뜻하는 것은 아니다. 이 十勝之地를 가리켜 避難處라고 표현하기도 하는 바와 같이, 이것은 온전적이다.

물론 十勝之地를 인출하게 되는 한국의 종교문화는 오랜 역사 기간 동안 한반도라고 하는 지정학적인 특수 조건 때문에 이스라엘 민족에 버금가는 시련을 겪어 왔다. 그 때문에 유대-그리스도교의 종교문화와의 비교를 시도해 보았는데, 실제로 한 세대 전에는 기독교계의 지상들이 우리의 민족사를 성서적 시각에서 해석하는 관행이 일반적이었다.

그러나 우리의 종교문화의 특질은 이세까지 살린 것처럼 극단적인 선택을 하지 않는다는 점이다. 본고의 제목에 福田이라는 표현을 사용했는데, 복건이라고 하면 결국 온전이라는 뜻이 아닌가? 그러니까 逸士의인 自適과 餘裕의 몫을 은연중에 품기고 있는 것이다. 그렇지지만 그렇다고 해서 결코 차세의 세속적 지향은 아니다. 차라리 그것은 현실과 이상을 모두 초월하는 불교적 이상과 매우 가까운 것으로 보인다.
결어

본고에서는 통일신라기에 등장하는 화엄심찰과 조선시대의 심승지지의 내적 의 미 연관의 관계를 밝혀서, 이것이 한국적 복전사상의 모태임을 밝히는 동시에 이것 을 중심으로 한국 종교문화의 특질을 조명해 보고자 했다. 그리하여 심승지지가 현 실로서 존재하는 지리적 공간이라기보다는 종교적 ‘주실적의’ 영상으로서 변치 않는 이상 세계를 가리킨다는 사실을 밝히려 했다.

그러한 한국의 종교문화가 결코 내세지향적인 아니며, 그렇다고 해서 유대-그리 스도교와 같은 절박한 차세적 종말론의 선택을 선호하는 성향이 아닐까다는 점을 또 한 바쳤다. 그러면서도 심승지지가 태양의 상징이자 파리의 발달이라는 또 하나의 다른 영상을 통해서 우리 민족의 고대 신앙의 유체인 ‘사과’에서 유래하는 수용소(asile)적인 성격을 언급했다.

결론적으로 한국의 종교문화의 특질은 내세와 차세를 초월하고 또 과거와의 시 절을 초월하는, 말하자면 ‘능인화해서 설명할 때 사교적’으로 생긴 달관의 모습 과 같은 것이다 하겠다. 달리는 이것이 결코 전통문화의 아선희적인 자기 종교문 화에 대한 추세에선 아니며, 따라서 규범격제로서가 아니라 사실명제로서 기독교 와 불교, 그리고 민족종교를 맡리하는 모든 종교의 현장에서 실제로 검증될 과제라 고 확신한다.