『儀禮經傳通解』의 체제에 나타난 朱子의 禮學思想

박미라

I. 서론
II. 三禮에 대한 朱子의 평가
III. 『儀禮經傳通解』의 내용구성
IV. 『儀禮經傳通解』의 체제와 특징
V. 주차 禮論의 이중적 구조 儀와 義
VI. 엮음말

I. 서론

동양에서 '禮'처럼 광범위한 의미를 가지고 폭넓게 쓰이는 관념도 없을 것이다. 따라서 예의 내포나 외연을 규정하거나 그 변천과 역사를 말하기가 쉽지 않다. 현재 일반적으로 예란 예절·예의의 의미로 쓰인다. 그러나 이는 예의 아주 부분적인 측면만을 가리키는 것이다.

본래 '禮'자의 어원은 천에 대한 제사와 관련된 종교적 의미를 담고 있는 것이었다. '禮'자를 분석해 보면 원쪽 '示'자와 오른쪽 '二'자는 주요의 음의자이며, 아래 부분인 '小'는 하 곧 '世'으로부터 인간 세계에 비춰 내려오는 것으로 日·月·星을 의미한다. 즉 '示'자는 천이 인간에게 표시하는 것을 의미한다. 오른쪽의 '豊'자와 나무로 만든 祭器(豆)에서 비롯되었다. 이로써 천에게 해를 끼치는 것을 의미한다. 이와 같이 '禮'의 체계는 상호의 균형을 유지하는 성격으로, 인간이 천에게 해를 끼치는 것에 대한 내용으로 전개된다. 

주차 『儀禮經傳通解』의 체계와 특징

* 서울대 강사, 종교학

1) 周林根 『中國古代禮教史』(臺灣省立海洋學院, 1969), 8쪽.
인 종교의 통과의례 및 국가의례를 비롯하여 인간이 이룩한 모든 사회제도를 일관하게 되었다. 이 풍은 고대의 정치와 사회를 유지하는 원리로서 각 시대마다 달라지고 학파에 따라 조금씩 그 의미가 달리 부여되었다.

『宋史』『禮志』에 의하면 “주차(1131-1200)는 일찍이 『音楽』・『寺社』・『예기』를 취해 그를 근본으로 삼아 도록의 중대의 정치자와, 漢詩 이하 唐의 여러 儒者의 설을 모아 교정하여 當代의 典禮를 만들고자 하였으나 책을 이루지 못하고 죽었다.”고 한다. 주자가 『의례경통통해』를 편찬하게 된 직접적인 이유는 王安石 (1021-1086)이 『의례』를 폐지하고 『예기』만으로 과거를 치르게 함으로써 근본을 버리고 말단만을 승상하게 되고, 이에 따라 유생들도 시험보기 위한 목적으로 문장만을 의하고 義法度数의 실이 없어지고 예의 근원을 알지 못하게 된 데 있다. 그레서 주자는 『의례경통통해』를 편찬함으로써 흠적이 미약한 예를 바로 잡고 度數를 갖추려고 하였다.

“六經의 道는 모두 같은 데로 돌아가지만 가장 시급한 것은 礼樂을 쏟 수 있게 하는 것이다. 『禮樂』가 없다면 아무도 예의가 가장 먼저 봉괴되었을 것이다. 漢詩 이래 여러 儒者가 補弊하였으나 끝내 완전한 책이 없었다. 그 중 남아있는 것이 삼례이다.”

이를 보면 주자는 理氣性情의 문제에 친착한 관념론자로 이해하는 일반의 인식과는 달리, 주자는 예약이 현실 실용상에서 아주 중요한 역할을 한다고 보았던 것이다. 그래서 대략 『임제』를 보존하게 되면 사람들은 없애버리지 않고 그 행할 수 있는 바를 계획할 수 있도록 하기 위하여 주자는 礼書을 정리하였다.

리비성의 오늘상황의 문제에 친착한 성리학의 입장에서 보면, 상대적으로 인간의 구체적인 행동양태를 다루는 ‘예’는 고대가 중요하지 않을 수도 있다. 리비성으로 유학을 제대해함으로써 성리학을 완성한 주자는 말년에 이르러서야 礼學의 정

3) 郭煒, 『禮樂』, 『中國古代の精神』(東京: 中央公論社, 1976), 386-387쪽 참조.
4) 『朱子文集』, 『乞修三禮劄子』(이 글은 紹熙5년(1194)에 쓴 것이다), “熙寧以來王安石變 亂舊制, 廢屏禮制, 而獨存禮記之科, 漢詩任專, 遷本宗末, 其失已甚, 至於其間, 亦有因義 法度數之實而立者者, 則為幽冥而莫知其源.”
5) 『文集』40, 『乞修三禮劄子』, “臣聞之, 六經之道同歸, 而禮樂之用為急, 遭秦滅學, 禮樂先 損, 漢晉以來, 諸儒補修, 竟無全書, 其頑存者三禮而已.”
6) 『朱子語類』, 2185쪽, “今所集禮書也, 只是略存古之制度, 使後人自去減殺, 求其可行者而 已.”
리에 본격적인 관심을 가졌다. 본 논문의 연구대상인『의례경전통해』는 주자 말년 (51세, 1180)에 시작되어 주자가 끝내 완성하지 못한 것을 주자의 제자인 黃效(주 자의 사위이자 제자)와 楊復(13세기, 字 志□)등이 완성한 것이다. 주자연보에 의하 면, 주자는 1196년, 그의 나이 67세에『의례경전통해』를 편수하였다고 한다. 그러 나『의례경전통해』는 일시에 완성된 것이 아니라, 최초의 구상에서 최종 형태가 정 해지기까지 적어도 19년 이상이 걸렸다. 『의례경전통해』의 최종형태가 결정되고,『의례경전통해』라는 이름이 정해진 것은 주자가 죽기 일가년 전인 廣元(1198) 5 년(1199)간이라고 한다. 8)

『의례경전통해』는 三禮를 중심으로『춘추』・『국어』 등을 비롯한 여러 經史雜書에 나오는 禮文을 모아 정리한 礼書이다. 『의례경전통해』는 비록 주자가 과제에 관련 자신의 사상을 직접 논의한 것은 아니지만, 자료를 취하고 분류하는 기준 및 편차를 구성하는 방식을 통하여 주자의 礼思想을 가능해 볼 수 있다는 점에서 9) 주자의 예학사상을 찾아볼 수 있는 중요한 자료이다. 10)

II. 三禮에 대한 朱子의 평가

중국고대의 여러 예체와 의식을 기록한 유교의 대표적 경전인『의례』와『례기』 및『주례』의 삼례를 주자가『의례경전통해』를 구성하는 기본자료로 삼은 것이다.

『의례』는 선진사기에『禮』라고 불렀으며, 11) 漢初에도『禮』・『士禮』・『禮經』 혹

7) 주자는 廣元6년(1200) 3월에 71세로 세상을 떠났다.
8) 白濤纂『白濤纂史學論集』(北京師範大學出版社, 1993), 1048쪽 참조
9) 본고에서는 이러한 점에 유의하여『의례경전통해』의 내용에 대한 직접적인 논의보다는, 주자가 어떤 입장에서 자료를 선택・취합하고 어떤 분류기준을 사용하여 예를 범주화하고 있는가라는『의례경전통해』의 형식적인 체제를 중심으로 주자의 예학사를 논의하기로 한다.
10)『의례경전통해』외에 주에 관한 주자의 저작으로『家禮』가 있다.『가례』는 예의 실천 적인 규범을 제시한 것으로서 중국을 비롯해 우리나라에까지 넓은 영향을 끼친 중요한 자료이다. 그러나『가례』가 주자의 저작인지에 대한 문제는 아직도 논란 중에 있다. 따라서 주자의 예학사를 논의할 때 있어서 일단『가례』는 논의의 대상에서 제외 하고자 한다.『가례』의 고층에 관한 논의는 다음의 자료 참조. 山上春華, 『朱子の家禮』と『儀禮經傳通解』,『東方學報』(54권, 東京, 1982). 魯仁叔,『文公家禮及其對中國禮學之影響』,『國立臺灣師範大學研究所博士論文』, 1983년. 陳來,『朱子家禮」真僞考議』,『北京大學學報』, 1989년 3월 전문학적 논문집 12)『禮記』,『經解』,『恭儉莊敬, 禮教也』』『莊子』,『天運』,『丘治詩書易禮樂春秋六經』
온『禮記』라고 불렸다. 12)『의례』라는 명칭이 정확히 언제부터 사용되었는지는 알 수 없다. 그러나『後漢書』『鄭玄列傳』 13)과『晉書』『荀崧傳』에 14) 『의례』라는 말이 나타나므로 늦어도東晉元帝 때에는 이 말이 사용되었음을 알 수 있다.

『의례』는 삼례 중에서도 가장 오래된 책이다.『詩』『書』『周書』『左傳』『國語』 등 선진교력에 기록된 예의와 관물들은『의례』의 기록과 일치하는 부분이 적지 않다. 또한『墨子』의『節喪』『非儒』편 등에『儀禮』『喪服』의 문장이 인용되어 있고,『 얘기』와『大戴禮記』도『의례』의 글을 인용한 것이 많다. 15) 이렇게 본다면『의례』에 기록된 예의는西周시기에 이미 행해졌으며, 순추 이후에는『의례』의 문장을 학습하고 인용하였다고 볼 수 있다. 총 늦어도춘추시기에는『의례』17편이 이루어졌을 것이다. 16)

『의례』는後漢의鄭玄(127-200)이『儀禮注』를 지은 이후 그다지 충성되지 않았다. 唐 태종 때顔師古가 편찬한『五經定本』과孔穎達의『五經正義』에는 삼례 중에서 오직『 얘기』만이 오경 안에 포함되었다. 그러다가 당 고종 永徽년간에賈公彦이 정현의『의례』주에 출상을 단 이후鄭氏禮學이 전해졌다. 당 현종 元和8년에 처음으로『의례』가 학관에 쓰였으나, 베우는 이가 많지 않았다. 당대『의례』학은 비록 몇이 지지는 않았으나 이미 심리되었다. 宋에서도『의례』의 학문은 그다지 흥하지 못한 것이다. 신종 熙寧년간에는王安石이 과거시험의 과목에서『의례』를 폐지하기도 하였다. 元·明에서도『의례』연구는 활발하지 못하였으나, 정대에 들어와 경학이 다시 일어나면서張爾岐의『儀禮鄭注句讀』 등『의례』에 대한 많은 학자와 저작이 나왔다. 17)

주자는 삼례 중에서『의례』가 가장 오래된 것으로 古禮를 많이 보존하고 있어 믿을 수 있다고 한다. 18) 주자에 의하면 『의례』는 오래된 옛한 책이다.『 얘기』의『曲禮』『玉藻』 등의 편들은 모두 戰國時代 士人이나 漢의 유자들이 모은 것 19)이

12)『史記』『漢書』『諸子略』이 『禮記』의 비고라 하며, 而魯高堂生本之. 禪因自孔子時而其經不具, 及至秦焚書, 書散亡益多, 於今猶有『士禮』, 高堂生能言之. 13)『後漢書』『鄭玄列傳』『凡支所注周易』『周書』『毛詩』『儀禮』『禮記』等等九百餘萬言. 14)『晉書』『荀崧傳』『鄭儀禮博士一人』. 15) 그러나先秦 문헌에 나오는 예문과 현재 전하는『의례』의 예문의 내용이 같지 않은 부분도 많다. 예를 들면『의례』『士冠禮』,『士冠禮,』『宅者在邦則市井之臣, 在野則曰草茅之臣.』은『孟子』『萬章下』에서의 「在國曰市井之臣, 在野曰草茅之臣」으로 기록되어 있어 차이를 보인다. 陽天宇『儀禮譯註』(上海古籍出版社, 1994). 16)『鄭玄·錢興編著』『三禮經解』(江蘇古籍出版社), 1040-1041쪽. 17) 陽天宇『儀禮譯註』, 18-25쪽 참조. 18)『朱子語類』, 2203쪽, 『今只有周禮儀禮可全信』.
라고 한다. 이전의 예설에 대해 주자가 司馬溫公의 것이 『의례』에 근본한 것이 많아 참고할만 하다고 정찬한 것은 20) 『의례』에 대한 주자의 신뢰를 보여주는 한 예이다. 그래서 주자는 『의례』를 예의 격으로서 예의 근본이라고 본다.

"『의례』는 예의 근본이고, 『예기』는 그 가치와 압니다. 『예기』는 진현의 여러 유자들이 『의례』를 해석한 것으로, 그 사이에는 다른 설을 덧붙인 것이 있다. 지금 한 책을 지어먼 『의례』 편목을 앞에 놓고, 『예기』를 뒤에 붙인다." 21)

이와 같이 주자는 『의례』를 예의 근본으로서 높이 평가하여 통해를 편찬하는 데 기본 골간으로 삼았다.

주자는 『예기』를 『의례』를 해석한 책으로 보았다. "의례법수에 있어서 『의례』는 예의 근본이 되는 경전이고, 『예기』는 그 의미를 해석한 책이다." 22)라는 언급에서 주자가 『예기』를 『의례』에 기록된 구체적인 의식에 관한 의의를 해석한 주석서로서 보고, 23) 있음을 알 수 있다.

주자는 『주례』와 『의례』는 완전히 믿을 수 있으나, 『예기』는 24) 믿을 수 없는 곳이 있다고 하여 『예기』에 대해 다소 낙인을 표시하였다. 주자는 "범례를 설명한 책으로서의『주례』와 『의례』는 믿을 수 있으나, 『예기』는 깊게 믿을 수 없다." 25)라 말하다.

19) 『子書語類』, 2187쪽, "惟儀禮是古全書, 若曲禮玉藻諸篇, 皆戰國士人及漢儒所裒集．"
20) 『子書語類』, 2183쪽, "欽例所制禮, 多不本諸儀禮, 有自杜撰處, 如溫公, 卻是諸儀禮, 最為遠古今之宜．"
21) 『子書語類』, 2186쪽, "晉禮、禮之根本、而禮記乃其枝葉、禮記乃漢上儒解儀禮之書，又有於禮頒明其間、今欲定為一書，先以儀禮獨目於前、而附禮記於後．"
22) 『乞修三禮稿子』, 창조.
23) 『子書語類』, 2226쪽, "禮記只是解儀禮，如喪服小記便是解喪服傳，惟大傳是總解．" (에 기는 단지 『의례』를 해석한 것뿐만이다. 『예기』의 『喪服小記』는 『의례』의 『喪服傳』을 해석한 것이며, "예기"의 "大傳"은 풍자적인 해석이다.)
24) 『예기』는 주로 고대 典章制度를 기록한 책이다. 『예기』는 책된 漢 宣帝때 사람인 戴聖이 편찬한 『小戴禮記』를 달한다. 戴聖의 형인 戴德이 편찬한 『예기』는 『大戴禮記』라고 부른다. 그러나 戴聖이 직접 저은 것은 아니고, 『예기』 전래자는 전하는 내용들을 경리하여 편찬한 것이다. 『예기』에는 어느 한 시대가 아니라, 古代부터 戰國시대 및 秦漢시대에 이르는 여러 가지 예전에 관한 기록이 있어, 현대의 학자들은 『예기』가 어느 한 사람의 작품이 아니라 數千年的時代에서 漢初에 이르는 유가들의 작품이라고 본다. 현존의 『예기』가 완성되기까지의 과정 및 그에 관여한 사람들에 관해서는 여러 논의가 있다. 殿冠浩주집, 『中國古代佚名哲學名著詳述』2권(濟魯書社, 1984), 305-310쪽 창조.
25) 『子書語類』, 2203쪽, "今只有周儀禮可信, 禮記有信不得處．" (大抵說制度之書，惟周 儀禮可信，禮記便不可深信.)
또한 앞서 보았듯이 주자는『의례』를 예의 근본으로 줄기에 비유하였지만,『예기』에 대해서는 가치와 임의도 비유하고 있다. 주자가『예기』를 불신하는 이유는『예기』로 주자는 이론의 여러 유자들인『의례』를 해석한 것으로, 그 사이에는 다른 방법을 담부인 것이 있기26) 때문에다. 즉 주자는『예기』가『의례』와 같이 온전한 고대의 기록이 아니라 후대 유자들의 언설이 기여되어 있다고 본 것이다. 이러한 주자의 판단은『예기』에는『淵初』儒者의 작품이 가장 많다는 현대 학자들의 의견과도 일치한다.27)

唐. 宋이래『의례』는『周禮』나『예기』에 비해 중시되지 않았고, 연구도 그리 활발하지 않았다. 심지어 宋. 神宗 때에는 王安石(1021-1086)이熙寧년간에『의례』를 학관에서 폐지하고『예기』만을 세우기도 하였다. 주자는 이에 대해 근본을 버리고 말단을 취한 것이라고 강하게 비판하였다.

"이전에는 과거에 三禮, 通禮의 여러 과가 있어 예 자체가 실행되지는 않았어도 사인들은 배우고 익혀서 그 설을 알기하는 하였다.熙寧年間에王安石이 그 제도를 바꾸어 『의례』를 과거의 과목에서 제외하고『예기』만을 남기나, 이는 과학을 버리고 傳에 의존하며 근본을 버리고 말단을 宗으로 삼는 것이니 그 원인이 심하다….그간에 실세의 儀法之變에 인하여 文을 세우고자 하는 자가 있어도 모두 어두워서 그 근본(源)을 알지 못하였다."28)

이처럼 주자는『의례』를『禮』의 『經』이라 하여 높이 평가하면서『의례경전통해』를 편찬하면서『의례』를 근본으로 삼았다. 이는『예기』를 중시하여 이전의 평가를 뒤집은 것으로, 주자에 이르러 경학체계의 평가에 대한 변혁이 있었음을 의미한다.
주자는『周禮』29)은『의례』와 같이 믿을 만한 완전한 全書라고 높이 평가하면

26) 『朱子語類』, 2186쪽, "儀禮, 禮之根本, 而鄭氏又其枝葉, 且記乃秦漢上下諸儒解讀儀禮之書, 又有他說附益於其間"
27) 辛冠全主編『中華古代佚名哲學名著評述』2권(齊魯書社, 1984), 310쪽 참조
28) 『乞修三禮筋子』, "前此獨有三禮通禮學究諸科禮, 虽不行, 而士流得以謬習, 而知其說, 熙
    寧以來文安石變亂舊制, 失儀儀禮, 而獨存禮記之科, 棄經任傳, 遭本宗末, 其失已甚…. 至
    於其間, 亦有因儀法之變之實而立文者, 則或軼異而莫知其源"
29)『周禮』,의 성립 연대 및 작자에 대해서는 여러 가지 설이 있다. 전통적으로『周禮』는 주공의 작이라고 받아들였다.劉勗과 정현 및 賈公謨등이 이 설을 주장했으나, 漢의 何休는『周禮』가 주공이 지은 것이 아니고, "六國 陰謀의 책"이라고 하며, 『周禮』는『戰
    國시대에 성립하였다는 견해를 내놓았다. 이후『周禮』의 작자에 대한 여러 논의가 등장하였다. 宋의 胡安國은 漢의 劉勗이 위조한 것이라고 비판하였고, 清의 毛奇齡은 周
    末秦初 여러 儒者들이 지은 것이라고 주장하였다. 근대학자인 錄穆, 皮錫瑞, 郭沫若, 
서 30) 「주례」가 주공의 작이라는 전통적인 견해를 받아들였다.

“「주례」의 규모를 볼 때 「주례」는 모두 주공이 적은 것이다. 그러나 그 언어는 다른 사람이 쓴 것이다.” 31)

“「주례」는 밀양 장가에서 나왔다. 주공이 져서 썼다고 하면 잘못이지만 그러나 그 대망은 주공의 뜻이다.” 32)

주자는 「주례」를 주공의 저작 혹은 적어도 주공의 뜻이 담긴 것으로 본 만큼, 「주례」 자체의 가치에 대해서는 높이 평가하거나, 실제로 「의례경전통례」에서는 「주례」의 일부 내용만 인용되었을 뿐, 그다지 중요한 역할을 담당하지 못하였다. 그것은 주자가 「주례」를 중시하지 않았거나 아니라 「의례경전통례」의 편집방침과 「주례」의 내용이 일치하지 않았기 때문에 보아야 한다. 즉 「의례경전통례」는 인명된 주나라 예제의 원모를 밝히기 위해 먼저 그 구체적인 요도계를 밝히고자 한 것인데 33) 「주례」의 내용 자체는 예의 강령으로 예에 관한 구체적인 기록이 적었기 때문이다. 「주례」에는 360여 개의 직관과 그의 임무들이 기록되어 있다. 예를 들면 “司服의 직관은 왕의 결례와 홍례에 관한 예복을 담당한다. … 왕이 시례에 입는 의복은 뒷천上帝을 제사할 때는 검은 가죽옷을 입고 빨을 쓰고.” 34) 그리고 여러 예 제에 관한 기록이 보이나 구체적인 제사절차나 의식 등에 관한 언급은 없다.

“「주례」는 하나의 완전한 신서이다. 지금의 교육서를 편찬하는 데 「주례」를 나누어 갈리야 할 것이 야마 놓을 곳이 없다. … 「주례」는 단지 예의 체계를 말한 것이다.” 35)
위의 『주례』에 대한 주자의 평가에서 알 수 있듯이 주자는 『주례』를 고대의 예 제를 기록한 신뢰할만한 계보로 보긴 하였지만, 이는 나누어 분류할 수도 없고 조 목뿐이어서 『의례경전통해』의 근간이 되는 충분한 조건을 갖추고 있지는 못하다고 보았다. 그렇다면 주자가 『주례』가 아닌 『의례』를 『의례경전통해』의 근간으로 삼은 이유는 무엇인가? 그것은 다음의 주자의 말에서 찾아볼 수 있다. 주자는 『주례』와 『의례』와 『예기』의 삼례의 관계에 대해 다음과 같이 말한다.

“『주례』는 본래 예의 근본이다. 그 儀法度數에 이르러서는 『의례』가 그 本經이 고, 『예기』 『교육생』 『冠義』등은 그 義疏이다.”36

다시 말해 『주례』 즉 『주례』는 예의 중 강령에 해당하고, 구체적인 예법절차에 있어서는 『의례』가 근본이고 『예기』는 그 구체예법에 대한 해설이라는 것이다. 이런 이유로 해서 주자가 『의례경전통해』를 구성하는 데 있어서는 구체적인 예법절차를 언급한 『의례』를 근간으로 삼은 것이다. 『의례』는 고대 사대부들의 예를 비롯해 예에 관한 의식 절차를 그 진행의 순서에 따라 세밀히 기록한 책이다. 반면에 『주례』는 예의 조목만이 있을 뿐 구체적인 의식절차에 대한 내용이 없다. 그래서 『의례경전통해』는 구체적인 인간의 지도에 대한 규정을 다룬 『의례』를 중심으로 구성된 것이다.

주자는 왜 '儀法度數'라는 예의 형식적 측면을 중시한 것일까? 다음의 언급을 보자.

“本朝 陸農師名 佃의 무리가 대저 예는 모두 먼저 그 儀을 구해야 한다고 말했다. 어떻게 중인가 그 儀을 해석하여 밖한 것을 알고가 대개 (義是) 그 儀에 맞이야 하여 있는 것이다. 다 갖추어져 있으면 눈이 보고 귀가 듣는 것이 예가 아님이 없으나, '三千三百'이라고 밖한 것을 분명히 알 수 있다. 그러므로 여기서 그 儀을 논설하는 것은 모두 그 依據가 있다. 만약 지금과 같이 고례가 산실되어 백 개 중에서 하나 줄이 보존되지 않았다면 어떻게 허공에 대고 儀을 말할 수 있으며, 그 말이 무슨 뜻을 알겠는가? 반드시 산실되고 뒤섞인 여러 예를 어디지지 못하보고 참고하여 節文度數을 하나하나 드러내 갖추어야 그를 미루어 儀를 발할 수 있다. 만약 어디지지 못한 것이 제대로 된다면 그 儀는 설명

36)『文集』40, 『乞修三禮箋子』, “周官一書, 固有禮之綱領, 至其儀法度數, 則儀禮乃其本經, 而禮記則其特義冠義等編, 乃其義疏耳.”
『의례경전통해』의 세세에 나타난 朱子의 禮學思想 225

하지 않아도 저절로 밝혀질 것이다."37)

陸佃은 王安石의 일파로서 『예기』의 주석서를 썼는데, 그 해석이 예의 의의를 구
하는데 급하고 그 형식(형태)에는 소홀히 하였다.38) 주자는 이 점을 비판하여 예의
구체적 형태로서의 儀가 인명한 당시에 시급한 것은 구체적인 예법을 회복하는 데
있다고 본 것이다.

『의례경전통해』의 편찬에 있어서 일단 주자의 주안점이 예의 의의가 아닌 예의
형식에 있었다는 사실은 우리가 『의례경전통해』를 해석하는 데 매우 중요한 의의를
갖는다. 물론 형식보다는 그 의의가 중요한 의미를 갖는다는 것은 일반적인 상식에
속한 것이다. 그러나 예의 내용 즉 義는 그 형식인 儀를 통해 밝히지는 것이다. 儀
는 『의례』에 온전히 기록되어 있으므로 주자는 일단 『의례』를 『의례경전통해』편찬
의 근간으로 삼은 것이다.

III. 『의례경전통해』의 내용구성

『의례경전통해』는 일시에 완성된 것이 아니라, 몇 단계의 변화를 거쳐 편찬되었
다.39) 『의례경전통해』에 대한 주자의 초기 구상은 『의례』를 중심으로 『의례』의
각 권에 관련되는 『예기』를 덧붙여서 전반부를 구성하고,40) 후반부는 『의례』의 각
권과 관련되지 않은 『예기』의 나머지 부분을 上下大小通用之禮・國家大制度・禮樂
之說・論學精語・論學之粗者의 다섯 가지로 나누어 분류하는41) 방식이었다.42) 이것은

37) 『朱子語類』, 2178쪽, “本朝陸農師之徒，大抵說禮都要先求其義。豈知古人所講明其義
者，蓋緣其義皆在，其具並存，耳聞目見，無非是禮，所謂三千三百者，較然可知，故於此論
說其義，皆有據依。若是非今古禮散失，百無一二存者，如何懸空於上說義，是謂得甚麼
義？須是且將散失諸禮錄精審稽考，令節文度數一一著實，方可推明其義，若錄錄得實，其義
亦不待說而自明矣。”

38) 小島毅, 『中國近世における禮の言説』(東京大学出版会, 1996), 30쪽.
39) 白壽彝는 편찬과정의 변화를 다섯 단계로 나누어 설명하기도 한다. 그러나 『의례경전
통해』의 제목을 결정하는 데 있어서 가장 중요한 단계는 위에서 말한 두 가지이다.
40) 이 시기는 구체적으로 확정할 수 있으나, “崇慶伯恭”과 “三禮編纂”에 그 내용이 보이므
로, 적어도 여백공이 죽기 이전 즉 定熙3년(1181) 8월 이전임은 분명하다.
41) 예를 들면 『의례』의 『土俗之禮』, 『예기』에 나오는 “冠義”을 둘러는 방식이다.
42) 다섯 가지로 분류된 『예기』의 편찬은 다음과 같다. (1) 上下大小通用之禮・曲禮・內則
・玉藻・少儀・投壺・深衣 (2) 國家大制度・王制・月令・祭法 (3) 禮樂之說・文王世子
・禮運・禮器・郊特牲・明堂位・大傳・樂記 (4) 論學精語・經解・袁公問・仲尼燕居・
울 단순사시켜 말하면 『의례』를 중심으로 해서 『예기』를 부가하는 비교적 간단한 구성이라고 할 수 있다.

추자는 초기구상에서 분리되어 있던 전반부와 후반부를 합하여 하나의 체제로 구성하였다. 하나의 체제로 이루어진 『의례경전통례』는 일곱 가지의 새로운 분류체계로 나타지게 되는데, 『가사례』, 『양가례』, 『소사례』, 『신사례』, 『포상례』, 『정상례』 및 『회례』의 셋이 바로 그것이다. 초기의 구상과 비교할 때 전반부에 위치한 『의례』의 편들음 『가사례』, 『양가례』, 『포상례』, 『정상례』, 『회례』를 나누고, 초기 구상 중 후반부의『논술』의 『론술지』와 『학례』를 구성하고, 나머지『上下大小通用之禮』, 『국가大制度禮樂之説』은 성질이 비슷한 것끼리 합하여 주제에 따라 『의례경전통례』의 각 항목에 배치하였다. 이렇게 해서 완성된 『의례경전통례』의 총론편차는 다음과 같다.

『의례경전통례』의 총론편차(6)

<table>
<thead>
<tr>
<th>필범</th>
<th>경례</th>
<th>학례</th>
<th>경병례</th>
<th>영례</th>
<th>성례</th>
<th>참례</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 金氏</td>
<td>1. 士相見禮</td>
<td>1. 學制</td>
<td>1. 進禮</td>
<td>1. 進禮</td>
<td>1. 進禮</td>
<td>1. 進禮</td>
</tr>
<tr>
<td>2. (冠禮)</td>
<td>2. 士相見禮</td>
<td>2. 學義</td>
<td>2. (進禮)</td>
<td>2. (進禮)</td>
<td>2. (進禮)</td>
<td>2. (進禮)</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 素著禮</td>
<td>3. 進禮</td>
<td>3. 學義</td>
<td>3. (進禮)</td>
<td>3. (進禮)</td>
<td>3. (進禮)</td>
<td>3. (進禮)</td>
</tr>
<tr>
<td>4. (喪義)</td>
<td>4. 進禮</td>
<td>4. (進禮)</td>
<td>4. (進禮)</td>
<td>4. (進禮)</td>
<td>4. (進禮)</td>
<td>4. (進禮)</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 男則</td>
<td>5. 進禮</td>
<td>5. (進禮)</td>
<td>5. (進禮)</td>
<td>5. (進禮)</td>
<td>5. (進禮)</td>
<td>5. (進禮)</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 女則</td>
<td>6. 進禮</td>
<td>6. (進禮)</td>
<td>6. (進禮)</td>
<td>6. (進禮)</td>
<td>6. (進禮)</td>
<td>6. (進禮)</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 五宗</td>
<td>7. 進禮</td>
<td>7. (進禮)</td>
<td>7. (進禮)</td>
<td>7. (進禮)</td>
<td>7. (進禮)</td>
<td>7. (進禮)</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 親屬</td>
<td>8. 進禮</td>
<td>8. (進禮)</td>
<td>8. (進禮)</td>
<td>8. (進禮)</td>
<td>8. (進禮)</td>
<td>8. (進禮)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 도표 중 『의례』를 주로 하여 이루어진 필록은 종고독해로 『예기』를 주로 하여 이루어진 것은 ( )로 표시하였다. 그 나머지는 『의례』와 『예기』 이외의 자료이다.

『文集』권 50, 『答書』권 18.
44) 이려한 분류는『答書』권 58.에 처음 등장한다.『회면』권 58.
45) 『의례경전통례』의 최종형태는 결정되고,『의례경전통례』라는 이름이 정해진 것은 왕자가 즉위하여 실시한 1333년(1358)이다. 주자는 1356년 3월에 세상에 떠났다.『白鷺史學論集』, 1048쪽 참조.
46) 『山川平平, 252-253쪽 참조.』
현행본의『의례경통해』는『儀禮經傳通解』・『儀禮集傳集註』・『續儀禮經傳通解』의 3종의 책으로 구성되어 있다. 『의례경통해』는 ‘家禮’에서 ‘邦國禮’까지의 부분으로 주자가 탐호하여 완성한 부분이고, 『儀禮集傳集註』는 주자가 자료만 취합해 두고 탐호하지 못한 ‘王朝禮’에 해당하는 부분이다. 『續儀禮經傳通解』는 주자가 사후에 黃幹과 楊復이 완성한 ‘喪禮・祭禮’에 관한 부분이다.

본래『의례경통해』의 옛 이름은『儀禮集傳集註』이다. 이 명칭에서 알 수 있듯이『의례경통해』는『儀禮』를 중심으로 여러 풍속에 관한 기록들은 모아 놓은 책이다. 주자는『의례경통해』에 여러 풍속자료를 인용했다고 말하고 있는 바, 산례 외에 다음과 같은 자료들이 인용되었다.

- 經書: 『書經』・『詩經』・『論語』・『孟子』・『孝經』・『爾雅』
- 史書: 『春秋三傳』・『國語』・『戰國策』・『呂氏春秋』・『四氣』・『資治通鑑』
- 雜書: 『大戴禮記』・『孔子家語』・『白虎通』・『孔叢子』・『尚書大傳』・『周書』・『說苑』 등

주자는『의례경통해』를 구성함에 있어서 본래는 『儀禮』으로 쓰여진 경문을 여러 장으로 나누어 재정리하고 각 장마다 소제목을 붙였다. 그리고 鄭玄을 비롯한 여러 유자의 注疏들 또한 경문 아래에 나누어 뻣어져 각 구절에 대한 여러 주석의 내용을 알 수 있도록 하였다. 이와 같이 주자가 삼례를 포함한 여러 경전을 각각의 주제별로 분류 편찬한 것은 풍속과 그에 대한 해석들이 여러 경전에 흐어져 있어 일인이 찾아야 하는 번거로움을 없애고 예문에 대한 전체 내용을 알도록 하려는 뜻에서이다.47)

소말은『의례경통해』에 주자 자신의 해석이나 개정안은 원칙적으로 기록되어 있지 않다고 하였지만,48) 주자가 단순히 여러 자료를 모아놓기만 한 것은 아니 다. 많지는 않지만 주자는「燕」 아래에「今按」이라고 표시하여 글자가 잘못된 곳이나

47) 呂汝霖은『의례경통해』에 사용된 자료는 그 내용에 따라 다음과 다섯 가지로 나뉘볼 수 있다고 한다. 禮, 儀禮度數에 관한 것, 義, 禮的意義에 관한 것, 記와 傳, 名物을 설명하거나 義禮을 늘어놓거나 實例를 든 것, 辭, 예를 행할 때의 각종 辭令, 禮는『의례경통해』의 문가가 되는 부분으로, 대부분이『儀禮』의 경문에서 취한 것으로 각 류목은 한편이 된다. 義는 따로 한 편을 구성하여 禮의 뒤에 위치한다. 예를 들면 冠禮를 행하는 뜻과 의식에 대한 해석을 한 『冠義』,는 관례의儀節을 설명하는『士冠禮』,뒤에 위치하고, 『昏義』는『士昏禮』,『喪義』는『士學義』, 뒤에 있어 각 禮의義를 설명한다. 辭 및 일부의 記・傳은 각기 나뉘어 편목의 각 류 아래에 위치한다. 예를 들면『士相見』편의『請見古式에「執者之義」과「始見之致辭」를 놓고, 『長者請見』장 아래에「各因之禮式에 관한 【與】」를 부가하는 방식이다. 그리고 각 류에 불어져 있는 류・傳은 그 내용의 성질에 따라『內治』・『五宗』・『親屬禮』등과 같이 한편의 예목으로 독립시켜 다루고 있다. 呂汝霖,『白壽彝史學論集』, 1039쪽 참조.
48) 『中國近世における禮の言説』, 33쪽.
인용한 출처 및 『의례』 賈公彥 疏의 잘못된 부분 등을 지적하거나, 혹은 여러 경전의 예문을 세밀히 비교한 후 어느 것이 가장 좋으므로 그를 실었다는 등의 평가나 각 구절의 내용에 대한 나름대로의 해석을 기록하고 있으나, 비록 주자가 여러儀式을 양호하다거나 본격적으로 주석하는 않았다 해도 주자의 입장이나 해석이 없다고는 볼 수 없다.

IV. 『의례경전통해』의 체제와 특징

1. 編次의 분류방식

기본적으로 주자는 『의례』로 『의례경전통해』의 골간을 구성하고, 거기에 『예기』를 닿는다는 방식으로 『의례경전통해』의 체계를 갖추었다. 이는 주자의 三禮書에 대한 기본적인 인식과 일치하는 것이다.

전통적으로 예를 분류하는 방식은 五禮 吉禮・凶禮・軍禮・賓禮・嘉禮이다. 오래는 기본적으로 ‘邦國’을 중심으로 예제를 나누는 방식으로 『주례』에 처음 나온다. 『周禮』에 의하면 전통의 禮는 吉禮・凶禮・軍禮・賓禮・嘉禮의 五禮로 나뉘어진다. 하늘과 귀신에 대한 제사가 吉禮이고, 墳 礼가 凶禮이고, 군대를 통솔하는 규범이軍禮이고, 제후간의 모임이나 朝貢에 따르는 접사가 賓禮이며, 흔히나 경로의 의식이 嘉禮이다. 이러한 오례의 구조는 중국 예전을 구성하는 기본 체계로 중시되었고 중국 예전의 모범으로 평가되는 唐의 ‘開元禮’도 오례의 체계를 따르고 있으며, 이후 모든 국가예전 또한 오례의 체계로 정리되었다. 그런데 주자는 『의례경전통해』를 편찬함에 있어서 『주례』의 오례 편차 분류방식을 취하지 않았다. 그것은 무엇 때문일까?

사실 오례는 周代 국가예전의 분류체계로서 주로 사대부의 예제를 기록한 『의례』의 체계와 맞지 않는다. 그러나 만일 五禮에서 軍禮을 제외한다면 吉禮・凶禮・賓禮・嘉禮는 사대부를 포함한 모든 예의 보편적인 분류체계로서 사용할 수 있다. 따라서 주자가 軍禮을 빠고 吉禮・凶禮・賓禮・嘉禮라는 오례의 체계를 따르고자 하였다면 『의례경전통해』에서 독립된 항목으로 분류되어 있는 ‘祭禮’는 吉禮로 ‘喪

49) 앞의 Ⅱ장, 三禮에 대한 朱子의 평가 참조
50) 『周禮』, 「大宗伯」, 「以吉禮祀邦國之鬼神示」, 「以凶禮祭邦國之憂」, 「以賓禮親邦國」, 「以軍禮同邦國」, 「以嘉禮親萬民」
禮는 서로 "당일", "燕禮"・"聘禮" 등은 "賢禮", "士冠禮・士昏禮" 등은 "嘉禮"로 분류하여 "주례"의 오례 체계에 맞춰 분류할 수도 있었을 것이다. 그러나 작자는 이러한 방법을 선택하지 않고, 예를 실천하는 적용범위에 따라 "家禮・郷禮・邦國禮・王朝禮"의 공간적 분류를 기준으로 삼았다. 이러한 주자의 분류체계와 외례를 비교해보면, "주례"의 "吉禮", "凶禮", "賑禮", "嘉禮"의 분류는 각각의 예가 서로 연결되지 못하고 분리되어 있다. 다시 말해 왕조에서 시행되는 예의 종류를 각각 그 성질에 따라 분류한 것으로 예의 특성을 분명히 보여주기는 하지만, 각 예간의 연관관계는 고려되어 있지 않다. 이에 비해 주자의 분류는 작은 단위에서 점차 넓은 단위로 확대되고, 이전의 예가 다음의 예로 나아가는 준비단계로서 그 의미가 상호갈어져 있다. 즉 "家禮"는 가장에서 행하는 "冠禮・婚禮" 등의 예이고, "鄉禮"는 마음 단위에서 행하자는 "祭酒・鄉飲射禮" 등이 이에 속하며, "邦國禮"는 제후국의 "旼禮"이고, "王朝禮"는 국가의 공식적인 "旼禮"이나, "旼禮계통례"에서의 "家禮・鄉禮・學禮・邦國禮・王朝禮・喪禮・祭禮의 체계는 예를 행하는 장소에 따라 점점 확산되어 가는 순서(resher)→학교→국가→전하로 편찬되었다고 할 수 있다. 주자는 이전에는 "가례"를 제외하면, 예의 분류단위로 "향례"와 "학례" 및 "왕조례"라는 말이 사용된 음용은 보이지 않는다. "가례"라는 말은 "周禮・家宗人"에서 보인다. "학례"의 단어는 "論語・季氏"와 "禮記・禮器"에 나타나나, 그 경우에는 "예를 벗으나"는 뜻으로 사용되고 있다. "新書・保傳"에는 "학례"가 학교의 규칙이라는 뜻으로 사용되고 있다. 그 외 " 방국례"와 "왕조례"의 경우는 "邦禮"와 "王禮"라는 개념을 응용해서 만들어진 것으로 보인다. 이러한 개념에 기초한 주자의 분류 방식은 독창적인 것이다.53)

주자는 예를 실천하는 적용범위에 따라 "家禮・鄉禮・邦國禮・王朝禮"을 기본으로 살아가는데에 "學禮"의 "論語・季氏"의 "不學而仕無以立.""52)에 따르게 하여 "學禮"을 대신하여 삼례・제례를 추가하는 형식으로 정동했으며, 그 각각의 분류내용은 "旼禮"의 중심으로 하고 "예기" 및 기타 "經審叢書"를 분류하여 부기하였다. 가령 "冠禮"를 가지고 "旼禮"와 "旼禮계통례"를 비교해보면, "의

51) "周禮・家宗人", "掌家禮習其衣服宮室車旗之禁令."
52) "論語・季氏", "不學而仕無以立.
53) "禮記・禮器", "忠信之人可以學禮.
54) "新書・保傳", "學禮曰帝人學上親而貴仁.
55) "周禮・宗伯", "掌邦禮治神人和上下.
56) "禮記・明堂位", "凡四代之服器官用之是故魯周禮也.
57) "白壽彝史學論集", 1041쪽.
례」『士冠禮』에서는 관례의 준비과정과 실제 거행하는 의식의 절차를 순서대로 나열하고, 그 뒤에 관례의식의 중간에 사용되는『致辭』와『禎謨』 등을 설명한다. 죽으로 '記冠義'라 하여 관례의식에 관한 해석을 덧붙이고 있다. 『의례경전통례』『士冠禮』는 전제적으로는『의례』『士冠禮』의 내용을 따르고 있다. 그러나 『의례경전통례』에서는 관례의 과정을 각 단계별로 나눈 뒤, 각 장마다 의식의 내용을 알 수 있도록『進日』·『戒賔』 등의 제목을 달았다. 『의례』에서는『致辭』와『禎謨』 등을 단순히 관례의 부분에 모아 놓았지만, 『의례경전통례』에서는 각각의 절차별로 배치함으로써 각 단계마다 거행되는 의식절차의 내용을 보다 분명히 하였다. 특히 각 의식단계에 사용되는 말(致辭)들은『致辭』라 하여 제목 뒤에 배치함으로써 의식의 전제적 체계와 형식을 갖추었다.

『의례』의『記冠義』 부분을『의례경전통례』의『士冠禮』에서는 실지 않고, 대신에『冠義』로 옮겨놓았다. 이것은『의례』의 형식적 부분(即義)을 앞에 놓고, 그 뒤에 그 의식의 의식(即義)에 관한 해석을 배치하는『의례경전통례』의 전제의 체제에 따르고자 한 것이다. 『의례경전통례』의『冠義』는『致辭』『冠義』 부분을 그대로 실고 있다. 다만『冠義』 앞에 뒤에『致辭』 놓이는 것은 형식적인 의식절차가 아니라 그 외의 임을 강조하는『致辭』『教誨書』의 구절을 인용하여 적어놓았다. 이렇게 하여 구체적인 의식절차를 설명하는『士冠禮』 뒤에 의식의 의의에 관한『冠義』를 배치한 이유를 간접적으로 밝힌 것이다. 그 외『의례경전통례』『冠義』에서는『禮記』『冠義』 뒤에『大戴禮記』『國語』 등에 나오는 관례의 부분을 함께 기록하여 각각의 경전을 따로 찾아보는 불편을 없앴다.

위와 같이 주자는『의례』와『致辭』를 중심으로 구체적인 신체동작을 기록한 항목을 앞에 놓고, 그 뒤에 그『의례』에 관한 의의를 해설하는 항목을 배열하는 방식으로『의례경전통례』를 구성함으로써 예의 전제적인 면모를 드러내고 있다. 이러한 편차구성은 위에서 논의하였지만,『義』와『義』라는 두 가지 측면으로 예의 이해하려는 주자의 입장에서 비롯된 것이다.

2. 編次上에서의『學禮』와『喪禮』·『祭禮』의 부정합성 문제

주자는『周禮』의 오랜편차 분류방식을 취하지 않고, 일단 예를 실천하는 적용범위에 따라『家禮』『鄉禮』『邦國禮』『王朝禮』의 공간적 분류를 기존으로 삼았다고 할 수 있다. 그런데『의례경전통례』의『七門체제에서』『學禮』와『喪禮』·『祭禮』의 세 부분이 이런『家禮』『鄉禮』『邦國禮』『王朝禮』로 공간적으로 확대되어 가는 논리와 정합적이
지 못한다는 문제가 남는다. 다시 말해 학례 및 상례 제례는 가족 → 가족 → 귀족 → 왕조의 공간적 확산의 논리와 맞지 않는다.

학례는 본래『의례』에는 없던 것을 주자가『예기』를 중심으로 새로 구성한 것이 다.『예기』에는『學記』의 같이 학례와 관련된 편이 있다. 앞서 보았듯이 주자는『의례경전통해』를 초기에 구상할 때『의례』와 관련되지 않는『예기』의 편들을 각각 대형용『禮穀』·『國禮』·『學禮』·『喪禮』에 논의할 때 각각 달리로 분류하였는데, 후기의 구상에서는 이중에서『論穀』『經解』·『哀公問』·『仲尼燕居』·『坊記』·『儒行』와『論穀』『學記』·『中庸』·『表記』·『緯衣』·『大學』를 중심으로『學禮』라는 편목을 별도로 구성한 것이다.

혈연( 집, 마을)이나 지역( 국가, 천하)에 의한 종교적·주제의 질서에 직접 관련되지 않는『학교』를 예의 범주 안에 끼어들였다는 점은 특이하다. 그러면서 하필 양해와 방국례 사이에 학례의 위치를 정한 것은 어떤 의미일까? 아마도 주자는『학례』를 귀족과 양해 사이에 정해놓으면서『의례경전통해』의 체계에서 직접 마을이라는 줄은 단위와 국가와 천하라는 넓은 세계를 연결하는 단계로서의 예를 마련하고자 한 것이라 생각된다. 그러나 보다 중요한 학례의 의미는 집안이나 마을과 같은 지역이나 학연의 단위뿐만 아니라, 학교라는 삶의 단위를 의례화함으로써 사대부의 교육적이고 독자적인 공동체를 마련하여 유교질서를 구현하는 새로운 단위를 예의 중심 체계 속에 형성하였다는 점이다.

『의례경전통해』의 체계에서『家禮』부터『鄉禮』·『學禮』·『邦國禮』·『王朝禮』까지는 예를 행하는 장소( 집, 마을, 학교, 국가, 천하)에 따른 것으로 잘 설명이 된다. 그런데 앞서 본 둘의 상례와 제례는 이런 방식으로는 설명되지 않는다. 상·제례는『吉禮』와『凶禮』라는 예의 성질에 의한 분류로서 일단 앞의 가례에서 왕조례까지는 장소의 크고 작은 범위에 따른 양적인 분류이고, 뒤의 상·제례 부분은 실·凶이라는 예의 특성에 의한 질적인 분류라고 할 수 있다. 이렇듯『通解』의 편차는 질적인 분류와 양적인 분류가 섞여 있어 그 체계가 정합적이지 못한 것으로 보인다.

그러나 상례과 제례를 포함하여 다시 그 내용을 분석해보면 오히려 보편적인 논리가 가지고 있음을 알 수 있다. 이는『의례경전통해』의『家禮』의 체계가 크게 보면서 가례에서 왕조례까지의 五門과 祭禮의 二門을 상과 하로 나뉘는 인생의 2단계에 의해 구분한 것이라 볼 수 있다. 다시 말해서『의례경전통해』의 체계는 크게는 삶의 장에서 거행되는『禮』(家禮·鄉禮·學禮·邦國禮·王朝禮)과 즉음 이후의 장에서 이 뒤지는『儀禮』(喪禮·祭禮)로 나누어지는 것이다. 그리고 인간의 살아가는 공간과 시간
울 모두 맡아서 고려해 보면 각각의 예는 집에서 마을로, 마을에서 학교로 다시 학교에서 방곡과 왕조로 점차 그 봉이 확장되고, 결국 죽음을이라는 통과의례를 거친 후 다시 조상신으로서의 제례를 흥행하는 절차에 이르기까지, 인생의 전 과정에 맞추어 앞의 예가 다음의 예로 나아가는 준비단계로서 시공간을 맡아하여 상호연결되어 하나의 보편적이고 일반성 있는 체제를 이룬다. 이런『의례경전통례』의 체계는 修身-齊家-治國-平天下的 단계와도 상응하는 예의 체계로서, 修己治人이라는 유교이념을 구현하는 방식으로 구성되어 있다고 할 수 있다.

『義禮經傳通解』편차의 초기구상이 후기구상으로 바뀐 이유도 이런 논리와 무관하지 않을 것이다. 초기구상에서『의례경전통례』의 편목들은『38』 각 편목 사이에 연관관계가 없이 고립적으로 나열되어 있을 뿐이었다. 주자는 이렇게 분산되어 있던 예의 편목들을 상호연관되는 체계로 범주화시킴으로써, 각각의 예들이 인생의 과정과 상응하여 다음의 단계로 나아가는 준비단계로서 유기적 관계로 설명된 것이다.

이렇게 분다면 앞서 제기한 상례와 제례의 부정합성 문제를 설명할 수 있다. 『의레경전통례』는 장소라는 양적인 분류와 예의 성격이라는 질적인 분류의 두 가지가 동시에 혼재되어 있는 것 같지만, 『의례경전통례』 전체적으로 볼 때 인간으로 태어나 곰을 쓰는 것에서부터 숲어 죽을 치르고 귀신이 되어 제사를 흥행하기까지 한 인간이 나고 자라면서 경험하고 거치야 할 모든 시공간상의 단계로 연계되어, 전체적으로 일련의 시간과 공간상에서의 질서와 보편적인 의미를 지닌 체계를 이루는 것이다.

결국 주자는『주례』의 오례체계처럼 인간과 긴밀하게 이어지지 않은 채 국가라는 특수한 장에서 성립하는 고립적인 분류보다는, 예를 행하는 인간주의에 관심을 갖고 일반적 인간이 살아가면서 경험하게 되는 통과의례를 각각의 과정에 상응하는 단계별로 유기적이고 보편적인 의미를 지닌 분류방식을 택한 것이라고 할 수 있다.

V. 주자 禮論의 이중적 구조: 儀와 義

주자는 예를‘儀’와‘義’의 두 가지 축면에서 이해한다. 儀와 義의 차이에 대해 주자는 구체적으로 언급하고 있지는 않지만, 이와 비슷한 개념으로『예기』에‘禮數’와‘禮義’라는 개념이 있다. 『39』禮數는 구체적인 행위의절 즉 형식적인 축면을 가리키며

58) 『의례경전통례』의 초기구상 참조
59) 『禮記』, 「郊特牲」, "禮之所尚, 儀其義也. 失其義, 陳其數, 祝史之事也. 故其
이며, 禮義는 그 의절들이 지니고 있는 의의 즉 그 형식에 담긴 내용을 의미한다. 형식과 내용이라는 예의 두 가지 측면은 ‘本(本體)’과 ‘文文饰’이란 개념으로 표현되기도 한다. 60) 토이란 내재적 실질적인 근본 바탕이고, 文은 그 바탕을 드러내주는 외재적인 형식이다. 『예기』에서는 형식과 내용, 즉 바탕과 문식의 두 가지가 모두 갖춰져야 비로소 참된 예가 될 수 있다. 진실된 마음이 있어야 제대로 형식을 구밀 수 있고 바른 형식이 갖춰져야 그 마음도 제대로 표현될 수 있는 것이다.

주기는 禮와 義라는 양자의 관계에 대해 “산실되고 뒤섞인 여러 예를 이리저리 맞춰보고 참고하여 禮文義數를 하나하나 드러내 갖추어야 그를 미루어 의의를 밝힐 수 있다.”고 하였다. 여기서 禮文義數라는 겉으로 드러나는 구체적인 외식절차가 義이고, 그 외식절차의 내면에 담긴 의의가 바로 義(義)에 해당한다고 볼 수 있다. 그래서 주기의 『의례』, 『예기』에 대한 언급과 『예기』의 용례를 참조하여 보면 義는 가동의 뜻으로 형식적 절차를 지칭하고, 義는 그 형식적 예법절차가 담고 있는 의의·정신 등의 내용적인 면을 가리키는 것으로 이해할 수 있다.

이 양자의 관계에 대해 삼강요론에서의 ‘부자유진’을 예로 들면서 자식이 매일 아침저녁 부모에게 문안드리는(禮定晨省) 것을 비롯해 부모와 자식 사이에서 이루어지는 모든 구체적 형식적 의절이 義라면, 그 모든 의절 안에 담겨지는 ‘孝親의 정신이 바로 義에 해당한다. 모든 예는 구체적인 형태(形식)와 그것에 담긴 내용의 두 가지 측면이 있다. 그래서 『예기』에서 말하는 ‘威儀三百 曲禮三千’이 수많은 예의 의제적인 형식을 가리키는 것이라면, ‘無不敬’(공경하지 않음이 없음)은 그 여러 가지 가운데 담긴 내면적인 정신을 의미한다.

결국 주자의 논리에 의하던 禮는 儀를 통하여 드러나고 儀는 義를 표현한다는 것이다. 儀와 義의 두 요소가 갖추어질 때 비로소 예가 완성된다. 내용이 없는 형식은 빈 쭉대기에 불과하고, 또 형식이 없다면 그 내용을 담을 수도 전달할 수도 없다. 일찍이 주자가 왕실에서 『的義』라는 것을 비판하고 『예기』라는 시절을 상정하는 것은 이 자강이 의심하고 義를 소홀히 여기는다고 비판한 것도 바로 이 점을 지적한 것이다.

주자는 禮와 義를 예의 두 가지 측면으로 인정하면서도 구체적인 礼法義數를 밝힌 『의례』를 예의 기본이라 하고 의미와 의의를 설명한 『예기』를 특별이라고 했으나, 義보다 儀 즉 내용보다는 형식을 중시한 것으로 볼 수도 있다. 그러나 이것은

---

60)『禮記』, 『禮記』, “先王之立禮也 有本有文 忠信禮之本也 義理禮之文也”
예가 쇠퇴해버린 당시 현실에 대한 주자의 문제의식이라는 차원에서 이해해야 한다. 즉 주자가 義를 앞세운 것은 義를 무시해서가 아니라, 당시에는 義가 거의 인멸되어버렸기 때문에 義를 회복하는 데에는 예의 형식인 義를 먼저 수립할 필요가 있었기 때문이었다. 그리고 義는 義 속에 담겨져 있기에 때문에 義를 통해 결국 義를 알 수 있다는 것이지, 義가 義보다 중요하다는 뜻은 아니다. 주자는 義의 확립이 방법상 먼저 필요하다고 보았지만, 이 義가 목적이 아니라 이를 통해 결국 말하고자 한 것은 義이다. 이는 주자의 다음과 같은 언급에서 잘 나타나 있다.

"예를 들 때는 고인이 극히 정밀하게 한 부분을 볼 것이니, 앞에는 작고 하찬한 것이 없이 각각에 모두 의리가 있음을 알아야 한다. 그러나 스스로 공부가 완성되어야 비로소 고인의 뜻을 깨닫게 된다. 만약 공부가 완성되지 못했으면 단지 度数의 文طبع을 보고 末端의 것이라고 할 것이니, 이와 같다면 어떤 능히 깊은 뜻을 알 수 있었겠느냐."

주자가 『의례경통례』에서 『의례』를 앞세워 義를 밝히고자 한 것은 내면의 본질적인 내용보다 외면적인 형식을 중시해서가 아니다. 관념적인 義보다 방법상 먼저 義를 내세운 것이나, 그 이유는 실제로 義를 드러내고 실천할 수 있는 방법으로 당시로서는 주자가 義의 확립이 더 필요하다고 보았기 때문이라고 보아야 옳다.

山上春平은 주자의 예를 理로서의 禮와 事로서의 禮로 구분하기도 한다. 그에 의하면 주자의 예에는 두 가지 의미가 있으며, 하나는 天理로서 사람마다 갖추어져 있는 인의와 같은 五常의 하나로서, 선천적인 本然之性으로서의 예를 의미한다. 五常은 본질상인데, 件은 理이므로 禮는 곧 理라는 것이다. 또 하나는 小學에서 가르치는 六書의 禮와 함께 搞應對進退하고 하는 일상 행위의 것들이 바로 事로서의 禮에 해당되며, 이는 형이상학적이고 선천적인 理로서의 오상이 예와는 달리 형이하적이고 경험적인 것이라고 한다.

나아가 上山春平은 『의례경통례』가 理와 事라는 예의 양면을 통일적으로 받아 들이는 시각에서 구성되었다고 한다. 그는 『의례경통례』에서의 『학례』부분을 근거로 제시한다. 上山春平은 "옛날에는 어릴 때 小學에 들어가 단지 일(事)로서 가르치나, 禮・樂・射・御・書・數 및 孝・悌・忠・信 같은 일이다. 심 육칠 세부 터 대학에 들어간 후에 이차(理)로서 가르치나, 격물치지 및 충신효제의 근거와 같

61) 『朱子語類』, 2186주. "看書禮, 見古人極有精密處, 事無微細, 各各有義理, 然又須自家工夫到. 方看得古人意思出. 若自家工夫未到, 只見得度數文為之末, 如此豈能識得深意!"
은 것이다.” 62라는 주자의 언급에 근거하여 ‘학례’가 소중의 주제를 다루는 부분 (子弟職, 少儀, 曲禮, 書儀, 礼記, 書數등)과, 大學의 주제를 다루는 부분 (大學, 中庸등)으로 구성되어 있다고 본다. 그에 의하면 ‘학례’라는 하나의 범주 안에 소
학에서 다루는 事로서의 예와 대학에서 다루는 理로서의 예가 체계적으로 연관되어
있고, 이는 理로서의 예와 事로서의 예를 통일하려는 주자의 의도를 나타낸 것이라
고 한다. 그래서 이는 결국 형이상과 형이하, 선천적과 후천적인 理와 事의 모순을
포함하는 예의 양면성을 통일하는 방향을 걷지한다고 한다.

그런데 그는 ‘학례’에 포함된 「대학장구」, 「중용장구」의 두 편은 理로서의 예를
언급하고 있지만, 이를 제외한 「의례경전통례」의 모든 편들은 事로서의 예를 다루
고 있다고 하였다. 63 이런 해석은 뒤에 小島毅에 의해서도 달성되고 있다. 64

필자의 견해로 山上春平이나 小島毅의 理・事개념은 주자의 예 사상을 이해하는
하나의 틀을 제시해 준다고 할 수는 있지만, 그들의 견해는 부분적으로 타당할 뿐
전체적으로 「의례경전통례」의 예학체계를 제대로 파악한 것은 아니다. 통례의 구성
은 주자가 말한대로 儀와 義라는 예의 두 가지 측면을 통합하는 방식으로 구성되
었다. 그러나 그것은 단지 학례 부분만이 理로서의 예에 해당하고 나머지 부분은
事로서의 예에 해당하는 것은 아니다. 주자가 스스로 밝혔듯이 「의례경전통례」의 전
편에는 이전의 禮書의 내용들이 儀와 義라는 두 주제로 분류하여 편찬되어 있다.
「의례경전통례」가 「의례」를 중심으로 한 儀를 중시하는 점은 사실이나, 儀만을 다
루고 있는 것은 아니다. 형식으로서의 儀와 내용으로서의 義가 서로 분류 종합되어
통례의 체계를 구성하는 것이다.

예를 들어 「혼례」를 가지고 「의례경전통례」에 인용된 義를 설명하는 「의례」와 義
를 설명하는 「예기」를 비교해 보자. 『通解』에서는 「의례」 「사혼례」를 인용해서 남
자 쪽의 집안에서 여자 쪽의 집안에 출매인을 보내 혼인하기를 청하는 과정과, 실
제로 혼인식을 거행하고 신부가 시무보를 빼는 과정에 이르기까지 각 의식의 절차
를 진행순서에 따라 서술하고 있다. 그 외 「記」라고 하여 혼례의 각 의절에 관련된
의식 및 변화의 여러 가지 儀를 기록하였다. 반면에 「예기」 「혼의」를 인용한 부분
에서는 혼례에 달긴 뜻과 각 의절을 행하는 이유 등을 설명한다. 65 그러므로 「의례」

62) 『朱子語類』 권 1, 13, “古者，初年入小學，只是教之以事，如禮樂射御書數及孝弟忠信之
事，自十六入大學，然後教之以理，如致知格物，及所以為忠信孝弟者.”
63) 山上春平, 『朱子の家禮』과 「儀禮經傳通解」, 「東方學報」54(東京, 1982), 190-191쪽.
64) 小島毅, 「中國近世における禮の言説」, 28-29쪽.
65) 물론 「예기」가 「의례」의 모든 의절을 설명하는 것은 아니다. 전체적으로 볼 때 「의례」
에는 親迎時 신랑이 탄 수례가 신부가 탄 수례보다 앞선다고 하며,『예기』는 남자가 여자보다 앞서는 것은 강한 양이 앞서고 부드러운 음이 뒤따르는 것이라고 그 의미를 설명하거나,남녀간의 혼인을 전치가 화합하여 만물이 일어날 것에 비유하여 혼례가 萬世의 시작임을 밝히고 있다. 이같이 「土昏禮」「冠義」 「士昏禮」「昏義」등의 편차에서 주자는 예의 義와 意를 각 편차에 모두 적용하여 『외례경전통례』의 체계와 내용을 이중적으로 구성하고 있다. 여기에서 의례의 설명은 事로서의 예임에는 물리없이나, 혼인에 대한 예기의 陰陽之義나 天地和合의 意理에 대한 설명 또한 上士春平의 理로서의 예에 해당하는 것이다. 上士春平은 理로서의 예는 다만 「학예」의 '대학', '중용' 부분밖에 없다고 하였으나 이는 주자의 예 관념과 儀·義라는 두 축면을 오해한 것이다. 이런 오해가 생긴 것은 그가 예의 意를 단지 仁義로 간주하는 본연지성이어서의 理로서만 이해하였기 때문인 것으로 보인다.

VI. 맺음말

형식적으로 보면 주자의 『외례경전통례』는 『의례』를 중심으로 편목별로 章句를 나누고 여기에 『예기』 및 기타 예설을 附記한 것이다. 내용상에서 말하자면 『의례경전통례』는 산만하게 흩어져 있던 예를 취합하고 예의 형식적 부분인 義와 예의 의와 정신을 가리키는 意를 구분하고, 家禮에서 王朝禮까지 生에서 死에 이르기까지의 각 인생의 통과예례에 해당하는 예를 분류하여 체계적이고 일반적 체계를 구축하였다. 이것은 일련 이전의 禮書들을 분류한 단순 작업에 불과하다고 평가할 수도 있으나, 단순히 하나하나의 禮書에 대한 註釋이나 국가의 차원에서 환경을 파악 목적에 동원되어 국가의 예례를 확립하고자 했던 기존의 禮學의 경향과는 구분되는 것이다. 따라서 주자의 『의례경전통례』는 비록 완성하지는 못했음지라도 한 개인이 契代의 承書를 이어 단면적으로 남은 禮書를 정리하여 古禮의 전례적인 모습을 회복하고자 하였을 뿐만 아니라, 이전의 禮계를 그대로 답습하지 않고 인

가 의례에 중심을 두고 서술되었다면,『예기』는 각 의례에 담긴 기능과 의미에 대해 서 설명하고 있다.
66) 『儀禮』,『土昏禮』,「岡乘其車,先, 俟于門外」.
67) 『禮記』,「昏義」,「男子親迎男先於女, 剛柔之義也. 天先乎地, 君先乎臣, 其義一也.」
간 삶의 공간과 시간이라는 새로운 분류기준을 사용하여 예를 범주화하고 있다는 점에서 가장 근본적면서도 혁명적인 성격을 띤 순수 예학의 대표라고 할 수 있다.

주자는 주례에 보이는 전통적 예의 분류방식인 오례(吉禮・凶禮・軍禮・賓禮・嘉禮)를 담습하지 않고 ‘家禮・鄉禮・學禮・邦國禮・王朝禮・喪禮・祭禮’의 체계를 수립함으로써, 왕조중심의 특수한 예제에서 인간이면 누구나 일성을 통해 겪게 되는 통과의례의 전 『의례』체계를 망라한 보편적인 예제를 구성하고자 하였으나, 이는 수신→제기→치국→평천하의 단계에 상응하는 예의 체계로서, 修己治人이라는 유교이념을 반영함으로써 유교교리와도 정합성을 확보하고 있다고 말할 수 있다.

다만 이러한 것은 주가 예에 대한 본격적인 관심을 기울인 것이 낮아서 『의례경전통해』를 완성하지 못했다는 것과, 『의례경전통해』는 기존의 경전 및 예에 관한 기록들을 내용별로 분류한 것으로 전체적으로는 일관된 체계를 가지고 있기는 하지만, 각각의 편목은 내용과 체제가 다른 서적들에서 발췌했기 때문에 매끄럽게 연결되지 못하는 부분이 많다는 점이다. 만일 주자가 좀더 시간적 여유를 가지고 이런 단절적인 부분을 해명하면서 『의례경전통해』를 완성할 수 있었더라면 고대 『儀禮』의 원모를 이해하는 데 더 큰 도움이 되지 않았을까 하는 아쉬움이 남는다.

『의례경전통해』에 보이는 주자 예학사상의 특정은 『儀禮』의 강조한 사상에서 찾아볼 수 있다. 이는 王安石이 『儀禮』를 버리고 『예기』만을 강조한 것과는 반대되는 관점으로, 예의 의의나 정신을 강조하려는 정식적인 면은 예의 근본이라고 하여 중시한 점에서, 일간 주자의 예학은 형식적이고 복고적인 성격을 지녔을 것으로 생각할 수 있다. 그러나 이것은 시대적인 배경 속에서 이해되어야 한다고 본다. 즉 王安石이나 陸佃등을 비롯한 당시의 예법도수를 흥식하는 폐단에 대해 이 를 바로 잡기 위한 현실적인 의도가 있었음을 잊지 말아야 한다. 그러나 궁극적으로는 『儀禮』의 관계에 대한 주자의 실정은 다음의 한 마디가 가장 적절히 보여주고 있다.

"古禮는 오늘날에 있어 실로 행하기 어렵다. 만약 후세에 큰 성인이 나셔서 예를 정리한다면 사람들의 하여금 옛사람의 번거로움을 하지하나 그대로 해야 하는 것은 아니지만 옛날의 큰 뜻은 충분히 한다고 개우칠 것이다."(68)

(68) 『子語錄』 2178쪽, “古禮於今實難行, 善訓後世有大聖人者作, 與他整理一番, 令人蘇醒.”
형식적 妻法度數인 妻는 시대에 따라 변화되고 수정가능한 것이니 절대적 가치를 지닐 수 없다. 妻는 결국 妻를 표현하고자 하는 수단이고 妻는 그 목적으로서 수단이 변화해도 그 목적은 근본적으로 변화하지 않는 것이니, 근본적으로는 그 妻가 중요한 것이다. 그러나 그 妻는 妻를 통해 드러날 수밖에 없으므로 방법상 古禮의 의식을 기록한 『의례』를 종합한다는 것이 주자의 입장이다. 당연히 妻에 대한 강조가 妻에 대한 평가절하를 의미하는 것은 아니다. 형식적 거동보다는 그 예가 담고있는 의의와 정신이 더 중요한 것이니, 『의례』를 예의 근본이라고 할 것은 주자 자신도 정확히 지적하고 있듯이 妻法度數에 관한 부분에 있어서는 조건하에서 성립되는 것이므로 임의로는 안된다. 즉 구체적인 예법결차에 있어서는 『의례』가 가장 근간으로 삼야야 한다는 것이지 이것이 예 전체의 중심이 된다는 것은 아니다.

또 妻를 강조하는 주자의 예사상이 고유한 복주의자나 형식주의에 빠지지도 않는다. 제자가 물기를 "선생님께서 연찬한 예는 오늘날 일일이 찾아 형해야 하는 것인가?"라고 하자, 주자는 '사람은 이 源流을 알아야 하는 것이니, 아직 다 일일이 행할 수 있었겠느냐?'라고 대답하였다. 또 胡克이 예에 관해 묻자 주자자는 "예는 때(時)를 중요시한다. 성인이 있다면 반드시 지금의 예에 따라 그 중을 마름질하고 그 간이하고 알기 쉽게 만들어 행할 수 있도록 할 것이요, 엣사람의 번거로운 예를 다시 취하여 지금에 시행토록 하지는 않을 것이다."라고 말하였다. 이와 같이 문답을 보면 妻라는 형식이 있어서의 변화가 부정되어야 할 것이 아니라, 오히려 시대에 따라 그때에 맞는 변화야말로 예가 화석화되지 않고, 또한 인간을 얻는 절호가 되지 않고 현실에 맞게 실행되어 무궁토록 살아있는 것으로 만드는 원동력이 되고 있음을 알 수 있다. 주자의 의도는 결국 源流로서의 古禮를 보여 당시 현실에 損益加減하는 기준을 세우고 실제로 사용할 수 있게 하는 것이요, 또 이 妻를 통해 義와 理를 밝히려는 것이 『의례경통통해』 저작의 근본의도이다.

必不——盡如古人之繁，但放古之大意”
69) 『朱子語類』 2185巻, “問…所編修。今可——遵行否? 曰…人不可不知此源流。豈能——盡行?”
70) 『朱子語類』 2178巻, “胡克問禮。曰…禮時為大。有聖人作，必將今之禮而裁酌其中。取其簡易易曉而可行。必不至復取古人繁縟之禮而施之於今也”
71) 『朱子語類』 86巻, 2177巻, “古禮繁綸，後人為禮日益簡略。然居今而欲行古禮，亦恐情文不相稱，不若就今人所行禮中删修，令有節文制數等與足矣。”
참고문헌

* 원전
『四書集註』(대동문화연구소 영인본, 1978).
『禮記』, 『十三經注疏』(阮元用之選樓藏本).
陳澔, 『禮記集說大全』(서울 보경문화사 영인본).
『儀禮』, 『十三經注疏』(阮元用之選樓藏本).
『儀禮經傳通解』(四庫全書本).
『周禮』, 『十三經注疏』(阮元用之選樓藏本).
宋黎靖德編, 王星賢點校, 『朱子語類』(中華書局, 1994).
『中國歷代經籍校』(경인문화사 영인본).

* 연구서
具塗茂樹, 『禮』, 『中國古代の精神』(東京, 中央公論社, 1976).
羅宗陽編著, 『儀禮直解』・『禮記直解』, 『十三經直解』 제2권 上・下(江西人民出版社, 1993).
白壽彝, 『白壽彝史學論集』(北京師範大學出版社, 1993).
小島敏, 『中國近世における禮の言説』(東京大學出版社, 1996).
辛冠吉 主編, 『中國古代佚名哲學名著評述』(齊魯書社, 1984).
黃天宇, 『儀禮譯注』(上海古籍出版社, 上海, 1994).
錢穆, 『朱子新學案』(三民書局, 臺北, 1971년).
錢玄・錢興奇編著, 『三禮辭典』(江蘇古籍出版社).
周林根, 『中國古代禮教史』(臺灣省立海洋學院, 1969).
陳來, 『朱子書信編年考証』(上海人民出版社, 1989).

* 논문
高明, 『朱子的禮學』, 『輔仁學誌』11(文學院, 1982).
魯仁叔, 『文公家禮及其對韓國禮學之影響』(國立臺灣國文研究所博士論文, 1983).
戴君仁, 『書朱子儀禮經傳通解後』, 『孔孟學報』14(1967).
戴君仁,「朱子儀禮經傳通解之發源及修門人及修書年歲考」,『文史哲學報』18(1967).
山上春平,「朱子の家禮」と「儀禮經傳通解」,『東方學報』54(東京, 1982).
肅公彥,「禮學之內涵與北宋禮學的發展」(臺大歷史所碩士論文, 1988).
阿部吉雄,「文公家禮に就いて」,『服部先生古稀祝賀記念論文集』(1936).
呂萬居,「宋代禮記學研究」,『淡江學報』17(1992).
林美惠,「朱子禮學研究」(高雄師範國研所碩士論文, 1986).
張經科,「儀禮經傳通解之家禮研究」(政大中文所碩士論文, 1989).
浦川源吾,「朱子の禮説」,『哲學研究』7권 3책, 1-28쪽(1922년).
後藤俊瑞,「朱子の禮論に関する一考察」,『哲學研究』11권 2책, 84-99쪽(1926년).