레저 활동을 통한 예배 공동체 영성 함양에 관한 연구: LA 기독교 산우회의 활동을 중심으로

Ernest Inho Kim 김인호

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fuller.edu/kdmingm

Part of the Missions and World Christianity Commons

Recommended Citation

This Project is brought to you for free and open access by the Korean Studies Center at Digital Commons @ Fuller. It has been accepted for inclusion in Korean Doctor of Ministry in Global Ministries Projects / 선교 목회학 박사 졸업 논문 by an authorized administrator of Digital Commons @ Fuller. For more information, please contact archives@fuller.edu.
A DMin Final Project Approval Sheet

This DMin Final Project entitled

A STUDY ON THE ENHANCEMENT OF SPIRITUALITY OF WORSHIP COMMUNITY THROUGH LEISURE ACTIVITY: WITH SPECIAL REFERENCE TO THE LOS ANGELES CHRISTIAN OUTDOOR CLUB

written by

Ernest Inho Kim

and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Ministry in Global Ministries

has been read and approved by the undersigned member of the Faculty of Fuller Theological Seminary.

____________________________________________
Mentor: Keon Sang An, Ph.D.

Date March 2019
A STUDY ON THE ENHANCEMENT OF SPIRITUALITY OF WORSHIP COMMUNITY THROUGH LEISURE ACTIVITY: WITH SPECIAL REFERENCE TO THE LOS ANGELES CHRISTIAN OUTDOOR CLUB

래져 활동을 통한 예배 공동체 영성 함양에 관한 연구
(LA 기독교 산우회의 활동을 중심으로)

By

Ernest Inho Kim

A DMin Final Project Presented to the
Faculty of the School of Intercultural Studies
FULLER THEOLOGICAL SEMINARY
In Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree
Doctor of Ministry in Global Ministries

March 2019
ABSTRACT

Kim, Ernest  
2019  

The goal of this research is to increase quality of life by organizing a worship community that gathers in nature. In order to accomplish the goal of this research the study aims to analyze the following questions. 1) What is the meaning of worship community in ecclesiology? 2) What are the characteristics of alternative small group for spirituality enhancement? 3) As a small group, how do leisure activities positively impact fellowship in members of a Christian hiking club? 4) Are there any positive correlations between leisure activities and Pastoral Ministry? What are the leadership characteristics within small group and potential of public outreach through the leisure activities? 5) How can leisure activities, like hiking clubs, be incorporated in pastoral ministries through church leadership?

Chapter 1 introduces provides a general overview of the research. Chapter 2 explores the meaning of community of worship in ecclesiology. Chapter 3 discusses the Christian hiking club as an alternative small group. Chapter 4 looks at the meaning and role of leisure activities and suggests practical activities for the spirituality enhancement. Chapter 5 analyzes the relationship between leisure activities and Christian life through interviews with members of the Los Angeles Christian Hiking Club. Chapter 6 highlights Los Angeles Christian Hiking Club’s activities as an alternative small group and their efforts for public outreach. Chapter 7 concludes by summarizing the findings and proposes recommendations for developmental research.

Through this research, the final conclusion is that, in order for the immigrant community to grow healthy way and pastoral ministry to activate further, rest in nature is essential.
Furthermore, by fostering leisure activity for congregation’s healthy body and spirituality lead to public outreach and mission-oriented pastoral ministry.

Mentor: Keon Sang An, PhD

227 words
개요(ABSTRACT)

Kim, Ernest

본 논문의 목적은 자연을 찾는 레저 활동이 미국 한인 이민자 성도들의 영성 함양에 어떤 영향을 끼치는지 연구함으로써 미주 이민교회가 성도들의 삶의 질을 높이고 사회에서 공공의 영성을 추구할 수 있는 대안적 방안을 찾을 수 있도록 모색하는데 있다.

이 연구 목표를 달성하기 위해 나는 다음의 연구 질문들을 제기하고 그것에 답하고자 하였다. 1) 예배 공동체의 교회론적 의미는 무엇인가? 2) 영성 함양을 위한 대안적 소그룹은 무엇인가? 3) 소그룹으로서의 산우회 레저 활동이 회원들의 영성 함양에 어떠한 영향을 주는가? 4) 레저 활동과 목회 사역은 어떤 연관성을 가지고 있으며, 소그룹 안에서 나타나는 리더십의 특징과 레저활동의 잠재력은 무엇인가? 5) 목회 사역을 위한 교회 내 리더들을 통한 레저 활동 정착의 방안은 무엇인가?

1장에서는 본 연구의 개요를 개관했다. 2장에서는 예배공동체의 교회론적 의미를 살펴보았고, 3장에서는 대안적 소그룹으로서 기독 산우회를 조명해 보았다. 4장에서는 레저 활동의 의미와 역할을 살펴보고 영성 함양을 위한 실천적인 레저 활동을 제시하였다. 5장에서는 대안적 예배 공동체로서 LA 기독 산우회의 내부자 인터뷰를 통한 산우회의 활동과 근본정신을 살펴보고 공공의 영성을 통한 전도 사역을 분석해 보았다. 6장에서는 로스앤젤레스 기독 산우회의 활동을 모델로 삼아 실천적 레저방안을 제시하여 지역 한인교회에서 실시 할 수 있는 레저 활동에 대해 기술하였다. 7장에서는 전체 논문에 대해서 요약하고 발전적인 연구를 위한 제언을 하였다.

이러한 연구를 통하여 미주 이민 사회가 건강하게 성장하고, 목회가 활성화 하기위해 성도들의 자연을 통한 안식이 필수적이며, 레저 활동을 통해 건강한 몸과 영성을
함양하여 이웃 전도와 선교를 잘 감당하는 미주 이민 교회로 성장할 수 있음을 결론을 얻게 되었다.

Mentor: Keon Sang An, PhD
본 학위 논문을 마치기까지 기도와 조언으로 격려하며 사랑과 수고를 아끼지 않은 아내와 사랑하는 두 아들 그리고 오랜 세월 동안 아름다운 창조 세계 탐험에 함게 동행 해준 기독 산우회원들에게 이 논문을 드립니다.
감사의 말(ACKNOWLEDGEMENTS)

이제까지 저의 삶을 인도해 주시고, 풋리 신학교에서 훌륭한 교수님들을 만나 연구할 수 있는 기회를 허락하신 하나님께 감사를 드립니다. 본 논문이 나오기까지 세심하게 지도해 주시고 도움을 아끼지 않으셨던 안건상 교수님께 감사의 인사를 드립니다.
목차(TABLE OF CONTENTS)

ABSTRACT .................................................................................................................. ii
개요(ABSTRACT) .......................................................................................................... iv
현정(DEDICATION) ..................................................................................................... vi
감사의 말(ACKNOWLEDGEMENTS) ............................................................................ vii
목차(TABLE OF CONTENTS) ..................................................................................... viii
표 목록(LIST OF TABLES) .......................................................................................... xii
그림 목록(LIST OF FIGURES) ..................................................................................... xiii
지도 목록(LIST OF MAPS) ........................................................................................... xiv
제 1 장 서론 .................................................................................................................... 1
 연구의 배경(Background) ............................................................................................ 1
 연구의 목적(Purpose Statement) ................................................................................ 3
 연구의 핵심 문제(Central Research issues) ............................................................... 3
 연구의 질문들(Research Questions) ............................................................................ 3
 연구의 범위와 한계(Delimitation) .............................................................................. 3
 연구의 방법(Research Method) ................................................................................ 4
 용어의 정의(Definition) ............................................................................................... 4
 연구의 개요(Overview) ............................................................................................... 4
제 2 장 예배 공동체의 신학적 성찰 ............................................................................. 6
 예배공동체의 교회론적 의미 ..................................................................................... 6
 예배의 시간과 공간의 신학적 의미 ............................................................................ 8
 예배 날로서의 주일 ...................................................................................................... 9
 예배 공간으로서의 성전 ............................................................................................ 15
 미주 한인 예배공동체의 현 상황과 달레마 .................................................................. 19
 노년층의 증가 ............................................................................................................ 20
 싱글 사역과 목회 ....................................................................................................... 22
 2세 사역과 목회 ........................................................................................................ 22
 가나안 성도들 ............................................................................................................ 26
 새로운 패러다임의 필요성 ....................................................................................... 28
 요약 ............................................................................................................................... 29
제 3 장 대안적 예배 공동체로서의 소그룹 ................................................................. 31
소그룹의 정의 ............................................................................................................ 31
공적 영성의 의미 ....................................................................................................... 32
교회 밖으로: 그리스도인과 비그리스도인의 교감함 .............................................. 34
세상과의 소통 모델로서의 산우회 ..................................................................... 36
요약 ............................................................................................................................ 40

제 4 장 레저 활동을 통한 영성 함양 ........................................................................ 42
레저 활동의 정의와 의미 ........................................................................................ 43
  레저(Leisure)의 정의 ............................................................................................ 43
  레저 활동의 전통적 맥락 ..................................................................................... 44
  레저 활동의 현대적 맥락 ..................................................................................... 46
  목회적 관점에서의 레저 활동 ............................................................................. 47
레저 활동의 역학적 기능 ........................................................................................... 50
레저 활동으로서의 산행 ......................................................................................... 53
레저 활동에 대한 이원론의 영향 .......................................................................... 53
레저 활동을 위한 리더십 ........................................................................................ 55
  믿음으로 나아가야한다 ....................................................................................... 59
  지도력을 개발해야한다 ....................................................................................... 60
  비전을 나누어야한다 .......................................................................................... 61
레저 활동과 영성 ........................................................................................................ 61
  자연계시를 통한 하나님의과의 만남 ................................................................ 62
  자연에서 발견하는 신학 ....................................................................................... 64
  자연계시에서 특별계시로 .................................................................................... 65
실천적 레저 활동의 방안 ........................................................................................ 67
  노년층을 위한 야외활동 ..................................................................................... 68
  싱글 부모와 자녀들을 위한 레저 활동 ................................................................. 69
  2세대과의 교체 ................................................................................................... 70
가나안 성도를 위한 레저 활동 ................................................................................. 72
야외 예배의 실천적 방안 ......................................................................................... 74
야외활동을 위한 준비물과 주의사항 ..................................................................... 75
  지도 .......................................................................................................................... 75
  물과 음식 ............................................................................................................... 76
  지방이 있는 경우 .................................................................................................. 76
  상비약 ..................................................................................................................... 76
  보험 .......................................................................................................................... 77
  계절에 맞는 야외 활동 ......................................................................................... 77
  사전 답사 ................................................................................................................ 78
미국의 자연 영성 체험지 .......................................................................................... 78
  국립공원(National Park) ...................................................................................... 78
  주립공원(State Park) ............................................................................................ 79
  카운티 공(County Park) ........................................................................................ 80
  국유림(National Forest) ........................................................................................ 81
  야생보호구역(Wilderness Area) .......................................................................... 81
APPENDIX.......................................................................................................................... cxxiv
인터뷰 질문서 .................................................................................................................. cxxiv
인용 문헌(REFERENCES CITED)...................................................................................... 126
약력(VITA) ......................................................................................................................... 129
표 목록 (LIST OF TABLES)

<표 1> 기독 산우회 연도별 산행 회원 통계 .......................... 103
그림 목록(LIST OF FIGURES)

<그림 1> 인터뷰 응답자의 성별 비율 ................................................................. 86
<그림 2> 인터뷰 응답자의 연령별 비율 .................................................................. 87
<그림 3> 인터뷰 응답자의 직분별 비율 .................................................................. 88
<그림 4> LA 기독 산우회원들의 성별 비율 ............................................................ 104
<그림 5> LA 기독 산우회원들의 연령별 비율 ........................................................ 105
<그림 6> LA 기독 산우회원들의 종교별 비율 ....................................................... 106
<그림 7> LA 기독 산우회기독교회원들의 직분별 비율 ........................................... 106
<그림 8> LA 기독 산우회의 야외 예배 모습 ....................................................... 107
지도 목록(LIST OF MAPS)

<지도 1> THE UNITED STATES’ NATIONAL PARKS’ 2014 RECREATIONAL VISITORS ................................................................. 79

<지도 2> CALIFORNIA STATE PARKS ......................................................................................................................... 80

<지도 3> 로스앤젤레스 인근 지형도 ......................................................................................................................... 83
제 1 장
서론

이 연구는 LA 기독교 산우회를 중심으로 진행한 자연에서 실천하는 영성 함양에 관한 것이다. 본장은 예배 공동체가 자연에서의 레저 활동을 통해 얻는 영성 함양에 관한 연구의 배경, 목적을 진술할 것이다. 그리고 핵심 연구 주제와 용어들의 정의, 연구의 가정 등을 기술하고 연구의 질문들과 연구 한계를 통하여 본 논문의 범위를 설정하고 방향과 흐름을 제시하게 될 것이다.

연구의 배경(Background)
필자는 지난 20여 년간 미주에서 등반, 캠핑, 아웃도어 라이프 전문가로 활동하며 다수의 언론에 레저 칼럼을 연재해왔다. 또한 교회에서 시니어 사역과 스포츠 사역을 담당하면서 나의 삶과 사역 가운데 삶의 영성을 구현한다는 것이 의미를 탐구하며, 복음이 요청하는 공동성에 대한 인식과 복음의 수혜자인 우리가 보다 높은 수준의 사회적 책임에 눈부여 한다는 것을 실감하였다. “복음이 개인적이고 인격적인 결단으로의 초대인 동시에 총체적인 사회생활을 위해서도 사실로 인정되어야 하는 공공의 진리임을 확인하는 것”(Newbigin 2008, 8)이라는 레슬리 뉴비긴의 말처럼, 이것은 분명 교회 안에서뿐만 아니라 내 삶에 밀을 닿고 선 그 어느 자리에서도 진리를 구체화하며 복음과 삶의 현장을 연결할 수 있는 신학적 고찰이 이루어져야 한다는 생각을 하게 되었다.

다원주의 사회에서 모든 종교의 영성은 일반적으로 뉴에이지 운동에 근거한 범신론적 자연 영성을 추구하는 경향이 있다. 그러다가 레저문화 활동을 통해 기독교 영성의 확장을 시도하려는 노력에 대해서도 부정적인 반응을 보이는 것이 현실이다. 그러나 앞서 타종교의 범신론적 자연 영성과 레저문화 활동을 통한 기독교 영성의 확장은
엄연히 구별되어야 하며 하나님께서 창조세계를 돌보시는 성경적 근거에 의한 영성의 제건이 필요하다. Stassen은 “하나님의 돌보심에 관한 성서 내리티브에는 창조세계를 돌보시는 하나님의 역동적 개입이 잘 드러나 있다. 창조세계에 대한 우리의 돌봄은 하나님을 대신하는 것이 아니라 계속하여 하나님의 돌봄의 사역에 참여하는 것”이라고 말했다(Stassen & Gushee 2011, 67). 이러한 주장에 근거하여 하나님께서 끊임없이 창조세계 안에서 역동적으로 활동하시며 돌보고 계심을 실감하는데 있어서 자연과 함께하는 레저 활동의 유익은 충분하며 이는 창조세계에 대한 윤리까지도 성찰하게 한다.

한국 교회의 신앙생활 형태는 교회를 구심점으로 일정한 패턴 아래 개교회 중심으로 돌봄과 헌신의 교제가 이루어져 왔으며, 부흥과 교회확장이 우선시되어 사회 참여의 여력이 없었던 것을 부인할 수 없다. 특별히 미주 한인 교회가 이민자의 삶 속에서 한인 커뮤니티로 중요한 역할을 감당하였다는 것이 자명한 사실이지만, 미주 한인들의 사회 참여는 다문화 구조와 어울리지 못하는 일정한 틀에 갇혀 자신들의 사고 영역 외의 창의적 대안에 대해서는 둔감했던 것이 현실이다. 이제 시대적인 변화와 필요에 따라 교회의 민감하고도 적실한 반응이 요구된다는 점을 고려할 때 미주 한인 교회의 신앙생활 형태도 그동안 고집하던 타당성 구조를 성찰하고 패러다임의 변화를 시도해야 할 용기가 필요하다.

필자는 기독교 산우회 리더로서 활동한 경험을 바탕으로 성도들의 레저 문화에 대한 요구와 필요성을 다루고, 한인 기독교인들의 삶의 방안을 구체적으로 제시함으로써 레저 문화 활동의 본질과 마음 그리고 영혼의 강인함을 가지고 삶의 영역에서 공적 영성을 실현하는 방안들을 연구할 것이다. 지금까지 ‘레저 문화 활동 전문가’로 활동하며 하나님의 세상을 사랑하시자 인류에게 주신 축복을 ‘자연’이라는 교회 밖의 현장에서 경험하고, 그곳에서 삶을 위한 에너지를 충전하는 일들도 가능하다는 것을 체험했다. 그러므로, 사람들이 하나님의 교회 안에 가두고 교회 밖의 현장인 삶 속에서 생동감 있게 만나지 못하는 현실에 대하여 강한 아쉬움을 가지고 있다.

시간적 제약 속에 메마른 삶을 영위해 가는 이민자들이 교회가 아닌 일상적인 일터와 친목과 삶의 자리에서, 크고 작은 공동체의 관계 속에서 기독교인의 정체성을
가지고 기독교 윤리와 정의를 구현할 수 있다는 것을 인식하는 것은 매우 중요하다. 기독교인이라고 칭하면서 복음에 대한 지식을 갖는 것과 복음을 가지고 살아내는 것의 차이를 분명히 의미되지 않는 작급의 현실을 직시하면서 복음의 유기적 능력이 활성화될 수 있는 색다른 현장으로서 기독교 산우회의 역할을 조명해 보고자 한다.

연구의 목적(Purpose Statement)
본 연구의 목적은, 기독교인의 심과 관련하여 건전한 레저 활동이 기독교 영성을 개발하고, 더 나아가 공공 신학의 현장으로 나아가는 데 창의적 대안이 될 수 있는 것을 확인하여, 이를 위해 실제적 레저 활동의 실천 방안을 모색하는 것이다.

연구의 핵심 문제(Central Research Issues)
이 논문의 핵심 연구 문제는 미주 이민 사회에서 LA 기독산우회의 레저 활동을 통한 심의 영성이 예배 공동체의 영성 함양을 위해 갖는 역할이다.

연구의 질문들(Research Questions)
1. 교회 소인 안에서의 예배 공동체 의미는 무엇인가?
2. 대안적 소그룹은 무엇인가?
3. 산우회원들의 이민생활 가운데 레저 활동의 의미는 무엇인가?
4. 레저 활동을 하면서 교회 사역과의 갈등을 어떻게 극복하는가?
5. 교회 내 리더들을 통한 레저 활동 정착의 방안은 무엇인가?

연구의 범위와 한계(Delimitation)
연구의 범위는 미주 한인 교인들을 대상으로 하며, 표본으로 LA 기독 산우회를 탐하였다. 회원들의 신앙생활에 레저 활동이 주는 영향에 대해 제한하여 연구하고, 연구 방법은 참여관찰, 개별 인터뷰, 사례 연구를 사용하여 의견들을 분석하였다. 하지만 이
연구에 한계는 제한된 샘플을 대상으로 하므로 전체 이민 사회의 의견이라고 하기에는 부족하다.

연구의 방법(Research Method)

본 연구의 대상은 LA 기독 산우회 소속 회원들을 선정하였으며 12명의 포커스 그룹 인터뷰를 분석하여 활용하였다. 조사 방법으로는 LA 이민교회에서 10년 이상 출석하면서 교회 안에서 직분자로서 사역을 하는 산우들을 선정하여 12 항의 질문에 대해 음성 녹음을 통한 녹취방법을 사용하였으며 이들의 레저활동 체험과 인식, 교회 사역과의 갈등 및 조화, 개선방안에 대한 의견을 취합하였다. 이를 토대로 산악회 활동이 영성 함양에 미치는 영향에 대해 회원들의 인식과 만족도를 알아보고 교회 내에서 레저 활동을 통한 영성 함양의 방안을 제시하려 한다.

용어의 정의(Definition)

공적영성(Public Spiritualilty): 이학준은 “공정 영성이란 교회의 전통적인 가치를 윤리적 성찰과 소통을 통하여 공적인 유익으로 발전시켜나가는 것이다”라고 말했다(이학준 2011, 62). 이 논문에서는 레저 활동을 통한 기독교인과 비기독교인의 교집합 속에서 나타나는 영성의 공유와 함양을 공적 영성으로 표현하였다.

연구의 개요(Overview)

본 연구는 먼저 서론에서 연구배경과 목적 그리고 연구 방법을 밝히고 각 장의 연구 결과에서 나타난 다양한 현황과 인식에 대해 논의하고자 한다. 2장에서는 예배공동체의 신학적 성찰을 시도하여 그동안 기독교인들의 신앙형태에서 간과된 다양한 예배공동체의 필요성과 중요성을 일개우고자 한다. 이는 신학적 해석의 차이로 인한 예배공동체의 오해와 진실을 규명하고 그 의미를 확고히 하여 견진한 예배공동체를 통해 개인의 구원만이 아닌 이웃에게도 확장되는 영혼 구원을 추구할 수 있음을 알리고자 한다. 또한 레저 활동의 역학적 기능을 통해 자연에서 예배를 드리는 방안이 건물이라는 특정한
장소의 틀을 대신할 수 있음을 연구하고자 한다. 그리고 기독교 신학에 깊이 뿌리내린 이분법적 사고의 영향을 살펴보고 교회와 세상을 성속으로 분리해온 전통이 가시적 유형교회에 중점을 두어 삶의 현장을 약화시켰다는 것을 밝힐 것이다.

3장에서는 앞서 탐구한 예배 공동체의 정의를 토대로 교회 밖에서 복음적으로 살아낼 수 있는 대안적 소그룹의 의미를 조명해보고 필자가 이끄는 기독교 산우회가 세상과의 소통 모델이 되어 비그리스도인과 함께 모범적으로 예배 공동체를 이루어가는 가운데 복음의 능력이 나타날 수 있는 레저 문화 활동의 잠재력을 강조하고자 한다.

4장에서는 레저 활동의 정의와 안식일의 의미, 주일성수의 중요성에 대해 정의하고 레저 활동을 통한 심의 영성을 성공적으로 구현하기 위해 세상에서 요구하는 리더십보다 영성을 겸비한 리더의 필요성을 살펴보고자 한다. 그리고 LA 지역 미주 한인교회에서 시행할 수 있는 실천적 방안과 레저 활동의 준비 및 주의사항을 기술하고 세부적으로 필자가 경험한 21세기 미주 한인교회 공동체와 산우 공동체 상황을 토대로 생각하고 질문하며 실용적인 관점을 제안하려고 한다.

5장에서는 산우회원들의 인터뷰에서 나타난 결과를 분석하고 이를 토대로 미주 한인교회 내에서 증가하는 레저 활동에 대한 요구와 사역 간의 갈등 그리고 이에 대한 교회의 대처방안에 대해 기술하였다. 미주 한인 1세들의 생활환경을 표본으로 조사하여 그들이 처해진 상황 가운데 누리는 레저 활동과 심의 영성을 살펴보고 교회의 사역에 결합되어 되는 레저 활동의 현실적인 문제를 짚어 보고자 한다.

6장에서는 대안적 예배 공동체로서의 LA 기독 산우회의 역사와 활동, 기본정신을 살펴보고 레저 문화 활동의 상황적 이해를 통하여 레저문화에 대한 인식차원의 발달을 살펴볼 것이다. 이를 토대로 미주 한인들에게 부각되는 심의 영성과 레저 문화의 관계를 점검하고 기독교인의 건전한 레저 문화생활의 타당성을 전개하려고 한다.

7장에서는 레저 활동을 통한 예배 공동체의 영성 함양의 중요성에 대해 요약하고 이후의 발전적인 연구를 위한 제언을 함으로 논문을 마치고자 한다.
제 2 장
예배 공동체의 신학적 성찰

교회를 말할 때 많은 사람들은 건물을 떠올린다. 아담한 예배당이든 초대형 현대식 건물이든 교회는 심지어가 세거진 건축물의 이미지가 된다. 그러나 성경적 교회는 건물을 초월한다. 신학적으로 이해되어지는 교회란 ‘신앙 공동체’로 보아야 한다. ‘모임’의 뜻을 가진 헬라어 ‘에클레시아(ekklesia)’로도 표현되는 교회는 성경의 진리 가운데 하나인 공동체를 의미한다. 초대 교회는 우리가 현재 혼히 보는 것과 같은 교회 건물이 없었다. 1세기의 기독교인들은 집박을 받고 비밀리에 집에서 모이곤 했다. 기독교가 로마의 국교가 된 이후 널리 전파되면서 우리가 알고 있는 성전과 교회 건물이 세워지게 된다. 초대 교회를 표본으로 볼 때, 교회란 건물이 아닌 사람들의 교집합을 의미한다. 예배와 떡을 나누는 교도도 건물이 아닌 사람들에 의해 드려지고 나누어진다. 교회 건물은 하나님의 사람들이 모이는 장소의 역할을 하지만 교회 본질은 아닌 것이다.

이번 장에서는 예배 공동체에 대한 신학적 성찰을 통해 교회의 본질이 무엇인지 살펴보고, 다양한 예배 공동체의 필요성과 중요성에 대해 생각해 보고자 한다. 이를 통해 건전한 예배공동체를 통해 나타나는 긍정적인 결과들도 함께 살펴볼 것이다.

예배공동체의 교회론적 의미

교육자이자 미국에서 가장 영향력 있는 목회자로 꼽히는 존 맥아더(John F. MacArthur) 목사는 교회를 기론할 때 ‘보이는 교회’와 ‘보이지 않는 교회’로 나누어 말한다. 보이는 교회 혹은 로컬 교회(Local Church)란 우리 주변에서 혼히 보는 교회 건물과 교인들을 지칭하며 보이지 않는 교회 혹은 유니버설 교회(Universal Church)란 예수 안에서 하나인 모든 믿는 자들을 말한다(MacArthur 2008, 140).
이 두 교회는 서로 동일시되지 않는다. 예배 공동체를 이해하기 위해서 우리는 보이는 교회와 보이지 않는 교회의 다른 점들을 이해할 필요가 있다. 그 이유는 보이는 교회가 원래의 보이지 않는 유니버설 교회의 본질을 왜곡하게 될 때 혼돈하지 않고 분별하기 위해서이다. 보이는 교회가 성도의 숫자와 건물 등 외형적인 면에 관심을 보일 수 있으나 보이지 않는 교회, 즉 ‘예수님을 따르고 하나님을 경배하는 삶을 살아가는 사람들의 모임’은 외형적인 면과 반드시 일치하지는 않는 것이다.

교회의 역할과 존재 목적은 믿는 자들을 위한 예배와 영성 함양 그리고 전도이다. 예배는 하나님 중심, 예수님 중심이어야 한다. 어느 경우에도 예배가 참석자들을 위한 공연이나 연출이 되어서는 안 되며 오직 창조주 하나님을 경배하며 영광을 올려 드리는 자리여야 한다. 영성함양 역시 교회의 중요한 역할로, 이는 믿는 자들을 양육하고 교육하여 예수 안에서 성숙해지도록 세워가는 것이다. 이와 연계하여 성경공부, 제자훈련, 중보기도, 구제사역 등을 통해 교회 공동체를 세워갈 수 있다.

전도 역시 빼놓을 수 없는 교회의 중심 사역으로, 이것은 전 세계의 모든 종족에게 예수의 복음을 전파하는 일이다. 세상에는 많은 종교가 있고 수많은 인구가 예수나 기독교에 대해 무지하거나 의심을 가지고 있다. 전도를 위해 믿는 자들이 전리를 알고 전리를 수호할 수 있는 힘을 가르는 것이 교회의 역할이다. 전도는 절대적으로 공평과 자비의 마음으로 이루어져야 하며 문화와 사상이 다른 불신자들을 예수님의 마음으로 다가가서 이해와 포용으로 다가하여야 예수의 복음을 훼손하지 않는 길이 된다.

만약 교회가 예배, 영성 함양, 전도에 초점을 두지 않는다면 이는 하나님의 뜻을 충족하지 못하는 것이다. 교회는 항상 크고 작은 시련과 도전에 직면해 있다. 적지 않은 목회자가 교회 개척과 성장에 매달려 싸우다가 한계에 부딪히 목회를 그만두는 경우를 본다. 하지만 건강한 교회는 교회를 향한 하나님의 뜻을 받들고 목회 문제들을 극복해 나가며 예배 공동체의 본질로 나갈 수 있다.

성경에는 수많은 교회의 이미지가 있지만 그리스도의 몸, 하나님의 사람들, 예수님의 신부라는 표현이 가장 합당한 것이다. 에베소서 1:10에서 언급된 바와 같이 예수님은 교회의 머리이며 성도들은 그 몸이다. ‘하나님의 사람들’이란 의미는 “나는 그들에게 하나님을

성경에서는 교회에 참석하는 것이 단순한 선택 사항을 떠나 하나님의 뜻임을 강조하고 있다. “모이기를 펼하는 어떤 사람들들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그 날이 가까음을 볼수록 더욱 그리하자”(히 10:25). 신앙생활을 하는 동안 여러 가지 이유로 모이는 일을 등한시 할 수 있다. 생명이 바쁘고 피곤하여 모임에 참석하기 어려울 때가 있고 공동체 안에서 인간관계의 어려움으로 나가기를 꺼려하는 경우도 있을 것이다. 인간으로서 겪는 어려움은 당연한 것으로, 힘든 상황을 무시하고 의무감에 무조건적으로 모임을 참석하여 심적 육체적 고통을 가중하는 것보다 성과 휴식을 취하며 재충전을 한 후 새로운 힘을 얻어 공동체의 인원들을 서로 돌아보고 격려하여 함께 사역과 성의 발간을 유지하기 위해 힘써야 할 것이다.

예배의 시간과 공간의 신학적 의미

한국 기독교의 전통적인 가르침은 출석하는 교회에서 성수주일을 하라는 것이다. 또한 십일조도 출석하는 교회에 내야할 것임을 강조한다. 그러나 이러한 가르침에 대한 명확한 성경적 근거를 찾기는 어렵다. 그러므로 이는 신학적 근거에 바탕을 둔 가르침이라기보다는 개 교회 중심적인 목회자의 목회관에서 비롯된 것일 수 있어 위험성을 내포하고 있다.

그러나 한 가지 분명한 사실은 교회 공동체에서 예배를 통해 찬양을 올리고 감사를 드리는 방식이 창조주 하나님의 영광을 촉진하며 하나님의 말씀을 받아들이며 우리 자신을 알아가게 한다는 것이다(최창국 2017, 37). 예배는 무소부세하신 하나님의 드리는 것으로, 장소와 시간을 초월하여 우리의 삶 가운데서 드러져야 한다. 교회적으로도 필요에 따라 야외 예배이든지 수련회 등으로 예배장 외의 장소에서 예배를 드릴 수 있다. 더군다나 기술 발달과 소셜 미디어에 의해 급변하는 환경에서 일정한 형식을 고집하는 것이 점점 존재로부터 외면을 당할 수 있는 요소가 되고 있다.
오늘날 일반화 된 예배에 대한 인식은 예배의 장소와 시간을 예배자의 필요와 상황에 따라 변할 수 있는 것이며 따라서 일률적인 예배시간과 장소의 이해를 모두 불필요하거나 잘못된 것으로 단정 지어서도 안 된다. 이는 그동안의 신학적 연구와 상황적 요소가 함께 담겨 있는 것이다. 이러한 인식을 토대로 급변하는 현대 사회의 환경을 위한 예배 시간과 공간에 대해 신중한 이론적 분석과 공감할 수 있는 논리가 필요하다. 따라서 여기에서는 예배의 시간과 공간에 대한 신학적 성찰을 통해 상황과 현실에 맞는 다양한 예배의 시간과 공간의 실천적 적용을 위한 이론적 근거를 찾고자 한다.

예배 날로서의 주일

아직도 많은 기독교인들이 성수주일을 대단히 중요한 믿음의 척도로 여기고 있다. 특히 한국에서 신앙생활을 했던 미주 한인 이민자들에게는 주일을 거룩하게 지켜야 함을 가장 중요한 신앙 전통으로 배웠다. 폴리 신학교 문화편역학 교수인 김철수는 “인간사고 구조에는 사람들이 습관적으로 사고하는 양식(Pattern)을 발견하게 되는데, 이 양식은 마치 사람들의 사고를 지도하고 안내하는 것처럼 보인다. 즉 인간의 사고 행위 속을 들여다보면 사람의 사고가 어떤 정해진 틀을 중심으로 진행되는 것을 알 수 있는데, 바로 이러한 주어진 사고의 틀이 세계관이며 이 사고의 틀을 좋아 사람은 사고하는 정향이 있다”라고 말한다(김철수, 2017, 43). 한국에서 예배 형식과 믿음의 표현 방법을 배웠던 미주 한인 1세들의 심층 구조 안에는 주일과 안식일은 동일한 날로 배워 왔으며 그렇게 믿고 있다. 현대에서는 예배를 드리는 주일과 안식일에 대한 구분을 달리하고 있다. 안식일은 전통적으로 토요일로 알려져 있다.

거룩함을 이루셨기 때문이다. 그리스도의 심자가 대속으로 인간은 아무 공로 없이 구원을 얻고 거룩함을 받는다는 것이다. 인간은 구원을 얻기 위해 아무런 일을 할 필요가 없으며 우리는 단지 이 사실을 믿기만 하면 되는 것이다. 그리스도의 십자가 대속으로 인간은 아무 공로 없이 구원을 얻고 거룩함을 받는다는 것이다. 신약에서는 안식일을 지키라는 말씀은 7번째 날인 토요일에 예배를 드리는 의미도 아니고 아무 일도 안 하고 쉬는 의미도 아니며 오직 예수 그리스도의 복음을 믿고 받으라는 명령이다. 신약에서는 안식일을 지켜야한다는 언급이 없다.

이 논문에서 안식일에 대한 두 가지의 논지를 비교 분석하여 구약의 ‘안식일’ 개념과 신약의 ‘주의 날’에 대해 확고한 의미를 잡아 보고자 한다. 현대의 기독교인들은 주일을 그리스도인의 안식일로 지켜야 한다는 생각이다. 결자는 많은 경우에 한인 교회 성도들이 주일을 안식일의 율법적인 전통에 비추어 생각하고 표현하며 이를 준수함으로 신실한 신앙의 지표로 삼고자 하는 모습을 보았다. 그러니 주일에는 장사를 해서도 안 되고 장을 보거나 심지어 주유소에서 주유를 하는 일도 신앙에 어긋난다고 믿는다. 그런 연유로 미주 한인들 사이에서도 주일날 교회에서 지내는 것 이외에는 아무 것도 하지 않는 것이 좋은 믿음의 적도로 여긴다.

만약 이와 같이 주일을 예배를 드리고 거룩하게 지켜야 한다는 의미로 지키게 되면 안식교나 유대교와 다를 바가 없다. 우리는 주일 예배 뿐 아니라 모든 예배를 소중히 여겨야 한다. 주일만 거룩한 것이 아니며 모든 날을 거룩하게 지켜야 한다. 주일을 율법적 안식일로 해석하여 사업이나 운동, 오락을 금하는 가르침을 전파하는 일은 맞지 않다. 하지만 경건한 예배의 중요성을 확실히 해소해서도 안 되는 일이다. 우리는 하나님께 예배를 드리는 자로서의 책임과 본분을 더 하여야 한다.

주일은 예수 그리스도께서 부활한 날이므로 그리스도인들에게 주일은 특별하고 소중한 날이다. 그러한 이유로 주일은 함께 모여 예배드리기에 좋은 날이다. 또한 주일은 기독교의 예배를 위한 전통을 이어온 날이다. 온전한 예배를 드리기 위해서 적합한 날이다. 그리스도의 복음을 믿는 교회는 구약의 안식일 율법 안에 깃들려 있어야 할 이유가 없다. 구약과 동일한 율법을 지킬 수도 없거나真皮 그러 의무도 없다.
주일은 안식일의 의도가 아닌 거룩한 예배 모임의 날이다. 주일은 율법으로 강제되는 날이 아닌 기쁨과 감사의 표현을 드리는 날이다. 또한 하나님의께서 베풀어 주신 노동으로부터의 쉬기를 가지는 안식의 날로서도 매우 바람직하다. 그러나 분명히 짊고 넘어 가야할 것은 구약의 안식일이 신약으로 넘어와 주일로 바뀐 것이 아니라는 점이다. 구약의 안식일 법은 그리스도의 십자가 구속으로 영원한 안식인 구원으로 성취되었다. 그리스도의 안식일은 그리스도 안에서의 영원한 안식을 기념하기 위해 주일날 예배를 드렸다. 예수 그리스도 안에서 영원한 안식이 있을음을 되새겨야 할 것이다.


주일은 하나님의께서 죽음의 권세를 깨고 생명과 부활을 우리에게 주신 기쁨과 승리의 날이다. 또한 희생물인 인간이 노동에서 벗어나 평곤한 육체를 안식하는 날이다. 심을 통하여 지친 영혼을 회복하는 날이기도 하다. 그러나 전통적인 교회의 설교를 통한 ‘주일 성수’ 강조점은 성경적으로나 교회 전통적으로 적대 옳은 것이며 이를 어길 때는 지주를 받을 수 있다는 논리에 있다. 두려움 가운데 안식일인 주일을 지키기 위해 교회에 출석한다면 이는 율법 신앙이며 진정한 그리스도인의 삶이 아닌 것이다. 율법신앙은 예수님의 의도와는 정반대로 교인들에게 ‘수고’와 ‘무거운 짐’을 지우는 것이다. 예수님께서 십자가에서 율법을 완성하시고 우리에게 복 안식과 삶을 주신 것과 완전히 상반된 모습이다. 그리스도인들은 언제 어디서나 주님의 날을 살아가는 사람들이다. 진정한 그리스도의 삶을 살아가는 공동체라면 복음에 입각해서 이런 것들이 정리되어야
한편. 복음을 부정적인 면으로 바라보는 요인들을 제거해야 신약성경이 제시하는 교회를 이룰 수 있다. 주일 성수를 해야 한다는 율법신앙이 그 중 하나이다.

주일성수에 대한 견지는 사람마다 다를 수 있다. ‘주의 날은 사람의 형편에 따라 어떤 경우에도 다른 날로 대치 될 수 없다’는 주장과 함께 ‘예수님을 주님으로 모신 사람들은 언제 어디서나 주님의 날을 살아가는 것이다. 유기적 교회가 되려면 복음에 입각해서 이런 것들이 정리되어야 한다. 긍정적인 측면으로 복음을 제대로 알아야 하지만, 부정적인 측면으로 반해요소들을 제거해야 신약성경이 제시하는 교회를 이룰 수 있다’는 주장이 상존하는 가운데, 미주 한인 1세들은 어려서부터 믿고 배운 성수주일의 엄격한 규율 의식과 경외감에 사로잡혀 있는 반면 주님의 사랑은 이를 극복하며 의식적인 표면구조의 행동으로 제외할 수 없는 생각 사이에서 달래마을 결고 있다. 그리고 미국 거주 기간이 오래 될수록 혹은 미국의 문화에 대한 관심이 깊은수록 그들의 일과 안식에 대한 의식은 미국식으로 바뀌는 것을 알 수 있다.


미국의 이중문화에서 사는 동안 미국문화나 한국문화 어느 쪽에 일방적으로 동화되지 않고 나름의 한국문화를 지키면서 미국문화를 받아들이게 된다. 영령에 따른 차이점은 있었으나 한인 1세들의 레저에 관한 세계관 또한 서서히 미국 문화화(enculturation)하는 경향을 보여준다. 미국은 넓은 대륙과 자동차가 있으며 물질적인 풍요와 개인주의적인 의식이 있다. 자연스럽게 한인 1세들도 미국인들의 문화에 적응해가면서 개인적이면서도 선택적으로 활용 가능한 레저에 눈을 뜨게 되었다.
현재 우리가 예배 날짜로 삼는 주일은 구약에 나타난 안식일이 아니고 예수 그리스도의 십자가 고난(금요일) 이후 제3일째 되는 구약의 안식일(토요일) 다음 날(일요일)을 기념하여 모이는 전통에 따라 시작되었다. 이는 사도행전의 마가의 다락방 오순절 성령강림 사건, 고린도전서의 매주 첫날(일요일)에 모금을 한 일, 그리고 요한 계시록 1장에 사용된 ‘주님의 날(주일)’이라는 표현 사용 등 신약의 여러 곳에서 그 근거를 찾을 수 있다. 예수는 자신이 기존의 안식일의 주인임을 선포하였고(막 2:27-28), 안식일에 좋은 일을 하지 않는 것(마 12:11-12)을 꾸짖었다. 그리고 안식일에 제자들이 밀 이삭을 떼어(손으로 비벼) 먹는 것과 같은 ‘일’의 행위는 허용하였다(눅 6:1-5). 로마 가톨릭교회를 비롯한 대부분의 기독교는 오랜 역사와 함께 주일을 전통적으로 지키고 있다. 그러나 제칠 안식일 예수재림교회 등 일각에서는 주일의 효력과 정당성에 의문을 제기하고 있으며, 성경에 명시된 것은 안식일밖에 없으므로 안식일(토요일)에 예배하여야 함을 주장하고 있다(위키피디아, s.vv. “주일 기독교”).

초대교회 당시 예배의 날이었던 안식일(토요일)이 그리스도의 부활을 기념하기에 적합하지 않다고 여긴 것으로 간주된다. 초대교회 전통에서 시작하여 카톨릭에서는 부활의 날을 주의 날(Lord’s Day)로 정하여 예배를 드리기로 정하였다. 이는 역사적으로 많은 논란을 불러 일으켰는데 유대가 로마의 지배하에 있던 당시 일요일은 태양신 숭배의 날이었으므로 토요일을 안식일로 지키던 신앙의 정결을 바리고 로마의 정책에 굴복했다는 이유이다. 초대교회가 예수의 부활일을 기념하여 모이는 근거는 예수의 구속사역이 신구약을 통틀어 가장 중요한 신학적 사건임을 중시하였고 안식일의 본질이 주일에서 성취되었다는 의미로 주일이 신구약 역사의 중심이 된다고 보았다.

예수는 스스로를 안식일의 주인이라고 하였다. 이는 하나님의 구속사역을 완성함으로서 장조주의 창조를 계승하는 역사로 받아들일 수 있다. 또한 안식일은 사람을 위해서 있는 것이지 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아님을 분명히 하였다. 현세대를 살아가는 기독교인들은 ‘안식일과 주일을 논리로 가지고 성경적으로 해석하여 둘 중 하나를 지켜야 하는가? 아니면 예수님이 우리에게 주신 모든 날은 주님의 날이기에 어느 특정한 날에 구속됨이 없이 자유롭게 예배를 드릴 수 있는가?’하는 질문이 나오게 된다.
신학적으로 구약의 안식일과 신약의 주일이 다르지만 연속성이 없다고 보지는 않는다. 다만 어느 면으로 강조점을 두느냐에 따라 의견이 나뉘지게 된다. 종교개혁가인 루터는 불연속성을 강조했으나 두 제도가 신학적 연결을 가지고 있다고 보았다. 즉 구약의 안식일과 신약의 주일 사이에는 계시, 모형, 실제의 완성이라는 연속성이 있지만 율법적인 연속성은 없는 것이라고 분명히 선을 그었다. 칼빈 역시 루터의 입장을 계승한다. 그리고 주일은 하나님을 경배하기 위해 시간을 할애해야 한다는 것이다. 또한 노동의 의무로부터 자유 해야한다고 보았다.

안식일의 규례에 관한 정신은 계승하되 구체적인 규율은 의식법에 속한 것이며 그것은 예수가 오시면서 성취 완성되었다는 의미로 안식일의 규례는 폐지되어야 하며 하나님의 안식일 규정을 두신 것을 다음 3가지로 보았다. 첫째, 안식일을 정해서서 영원한 안식이 도래할 것임을 예포 하셨다. 종말에 이루어질 하나님의 나라에서 하나님의 온전한 통치를 받으며 즐거워할 때를 미리 보여준다는 의미이다. 둘째, 하나님의 백성들을 모아 하나님을 깨닫고 예배하기 위함이다. 안식일의 제도로 하여금 우리 육체가 하루라도 더 일을 하려고 혹사하는 것을 방지하기 위함이다. 공동체 전체를 하나님의 말씀을 교육받고 하나님을 경배하고 은혜를 입게 하기 위함이다. 셋째, 노동으로부터 인간을 해방하기 위함이다. 휴식을 통해 재창조가 이루어지고 노동에 엄폐이지 않고 각자의 신앙을 고취시킬 수 있다(김남준 2015).

천국을 미리 맛본다는 의미에서 안식일은 중요하다. 신약에서는 그리스도의 십자가의 성취로 영적인 성취가 되었으며 안식일의 구체적인 규제 조항은 의미가 없다. 하지만 먹고 마시고 육체의 휴식을 즐길 수 있다는 것이 아니다. 영적인 즐거움이 주일에 충만해지도록 하는 것이 진정한 주일의 정신이다. 종주에 들어 수많은 절기들이 신비하고 미신적인 요소들로 인해 오직 믿음을 모르는 종교개혁의 지침에 맞지 않게 되었다. 그리하여 루터와 칼빈은 계량적인 날짜를 지정하여 미신적인 수많은 날 가운데 하나로 인식될 것을 염려하였다. 그리하여 주일을 유대교의 안식일 준수나 종주의 엄격주의, 신비주의를 배격하고 초대교회 교구에서 가져왔다.
안식일 준수가 주일이라는 날에 한정되어서는 안 되며 일생의 삶을 통해 지속되어야 한다. 주일 노동을 선다는 의미는 율법을 지키려는 것이 아니며 육체의 연약함으로 인해 하루를 베어 하나님의 말씀을 듣고 배우며 예배를 통해 경배하는 것이다. 이는 노동에서 해방되어 말씀과 경배 교제를 통해 영혼의 필요를 채우는 것에 집중하기 위함이다. 이렇게 보면 주일성수를 못한 것이 잘못이지만 율법을 어기거나 십계명을 지키지 않아 징계를 받다는 의미가 전혀 아니다.

우리는 주일에 대한 기준을 엄격히 정해놓고 실제는 방종했던 주일 기준을 순수한 개혁신앙의 믿음 안에서 재정립하여야 한다. 그리하여 우리의 우리는 예수가 율법을 완성하였으므로 자유롭게 아무 때나 예배를 드리자는 방종주의도 경고하며, 주일을 지키지 않으면 율법을 어긴 것처럼 징계 받는다는 극단적 문제를 극복해야 한다.

예배 공간으로서의 성전

예배에 있어서 장소로 표현되는 예배의 공간은 참석자들이 어떠한 자세로 예배를 드릴 수 있는가 하는 점에서 매우 중요하다. 서유럽의 고풍 창건한 아름다운 성전들은 수십 수백 년에 걸쳐 창건하게 지어졌다. 사용된 재료와 동원한 인력은 상상을 초월하고 당대 최고의 조각가와 예술가들이 교회 안팎을 지정하였다. 보이는 예술품 외에도 최고의 건축기술을 동원하여 소리를 음악으로 확대하는 음향기술까지 사용된 이들 건축물들은 현재에도 최고의 건축작품으로 각광을 받는다. 이처럼 음악으로 갈작한 건축물은 사람의 마음을 움직여 절대자의 현명을 떠올리게 한다. “영국의 한 예배당에 들어가던 일인의 여인이 비어있는 반쪽 벽면을 향해 예를 갖추었다는 관찰은 공간과 인간의 습성이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를 보여준다(최영현2015, 79). 하나님의 신성이 예배하는 공간에 있으며 예배자들은 자신의 의식 속에 그러한 장소와 분위기를 감지한다. 사람을 압도하는 분위기의 거대한 성당이나 아름다운 예술품으로 가득한 교회는 인간이 하나님의 만나는 장소로 여겨진다. 솔로몬이 하나님의 위해 성전을 지었고 여러 차례 파괴되었던 그 성전은 기원 후 70년까지 여러 번 재건되었다. 이후 오랜 기간 방치되었다가 지금은 이슬람의
모스크가 세워져 있다. 이는 종교가 다르더라도 장소와 건물의 의미는 신의 현실을 기대하는 인간의 본능이라고 할 수 있다.

특정 양식의 교회건물 건축이 기독교의 거룩성과 전통성 보존이라고 본다면 이는 ‘건물도 신앙의 틀 안에 있다’라는 의미에서 중요성을 갖는다. 현대의 개신교의 예배는 연극이나 쇼를 관람하는듯한 퍼포먼스화 되고 목사는 지휘자 내지는 배우 같은 모습을 보인다. 이로 인해 본인을 고르듯이 이곳저곳을 쇼핑하며 교회를 옮겨 다니는 교인들이 적지 않다. 교회를 찾는 사람들은 절대자의 거룩함의 갈망으로 자신을 순복하기 위해 교회 문을 들어온다. 하지만 세상의 어느 비즈니스 공간과 별다른 점이 없다면 교회를 위한 장소로는 좋은지 모르지만 예배의 장소는 될 수 없다. 이런 면에서 인간의 가장 원초적인 내면에 자리한 신성을 감지할 수 있게 하는 전통적 예배당의 모습이 필요하다(기독일보 2012.09.24).

사람은 자신의 자라 온 환경에 의해 본인이 편안하게 예배를 드리는 장소를 은연중에 기억하고 있다. 집이나 사무실이 아닌 교회에서 특정한 예전을 통하여 예배를 드린다는 점이 중요한 이유이다. 예전을 갖추는 데에는 부족하지만 예배의 공간을 건물이 아닌 자연 속에 오른된 장소를 생각해 볼 수 있다. 특히 미국의 남가주와 같이 연중 맑고 화창한 날씨를 보여주는 곳은 아외 예배가 상시로 가능하고 실제로 많은 교회에서 연휴를 맞이해 아외 예배를 갖는 경우가 많이 있다. 그러나 인간 본연의 종교성을 추구하면서 하나님의 집으로 대변되는 성전, 교회 건물은 반드시 필요하다. 아외 예배 혹은 자연 속에서의 모이는 공동체의 예배의식은 나름대로의 대안적인 예배 요소가 있으나 건물로 대변되는 교회당의 필요를 더욱 고취시킨다. 가장 좋은 대안은 건물에서의 예배와 자연속에서의 예배를 성속적 문제로 구분하지 않고 성도 개인의 영성 함양을 위해 적절히 화합하는 것이다. 그러나 이를 위해서는 교회 리더가 이를 현명하게 조절하는 것이 중요하며, 여기에 대한 신학적 연구를 토대로 분명한 방향을 제시해 줄 수 있어야 한다.

현실에서는 교회의 출석 인원이 교회의 세력을 나타내는 방면으로 나타난다. 세월을 거듭하면서 수천 수만 명이 모이는 대형교회들이 나타나고 목회자의 권력집중과 세습의 문제를 알고 있는 것이 한국 교회의 현실이다. 대형교회를 교회성장의 모델로 삼고
있는 중소교회들도 큰 건물을 건축하면서 외형적 성장을 추구하고 있는 실정이다. 교회가 대형화 될수록 교회 본연의 중요 본질인 목회가 혼들어지고 일반 회사와 같은 조직적인 형태를 갖추게 된다. 성장우선주의의 구조 속에서 모든 것은 실적위주로 돌아가고 목회자의 우상화와 권력을징후가 필연적으로 드러나게 되어 교회 안에서도 적분에 따른 계급이 형성되고 재정과 인사의 결정권을 가진 계층과 이에 불만을 제기하는 계층이 대립하면서 무지없는 불화를 만들어 내게 된다. 모든 정보와 뉴스가 SNS를 통해 실시간으로 전달되는 현실 가운데 교회의 추한 이미지는 믿지 않는 이들뿐 아니라 현재 교회를 출석하는 신자들에게도 부정적으로 비추어지게 된다.

교회를 하나님의 집으로 믿고 거룩성만 강조한다면 그 건물은 신전과 다름없다. 종교개혁의 의미는 이러한 구태의연한 전통을 바꾸자는 것이었다. 개신교에서의 교회 개혁은 건물을 통한 거룩성의 고양 내지 대규모 집회를 통한 역할론적 기능보다는 규모와 상관없이 예배공동체를 교회로 이해해야 한다. 다수의 작은 교회도 진정한 의미에서의 예배 공동체의 역할을 감당할 수 있다. 신약에 나타나는 가정 교회가 소규모의 공동체로 친교와 나눔을 핵심 가치로 여는 예배 공동체의 모델이 될 수 있다.

현대의 새로운 조명되는 초대 신학과 실천, 예배를 회복하고자 하는 시도에서 개신교 교회의 갱신의 가능성을 발견할 수 있다. 이는 초대 교회 공동체의 참여, 돌봄과 공감적인 예배의 회복을 표방한다. 이는 외형적 성장에 집착해서 행위와 관망으로 변질된 현대 교회의 예배를 초기교회의 모습으로 바꾸려는 시도이다. 공동체 중심의 교회를 지향하는 ‘이너징 운동’과 같은 움직임을 중심 교회에 적용하는 시도는 어렵지 않다. 눈에 보이는 것보다는 공유된 비전을 함께 나누는 귀한 공동체가 될 수 있다(문시영 2012, 102).

현대의 급변하는 문화 속에 예배형식이 더 이상 교단의 전통이나 신학적 욕타리에 갇히지 않고 다양성과 역동성을 감안한 예배가 우상하고 있다. 대표적으로 예배 공간에 대한 융통성 있는 이해이다. ‘교회 건물을 벗어난 예배 장소가 가능한 것인가? 성도들이 형편에 따라 예배 장소를 선택하여야도 무방한가?’라는 질문은 이미 이상적 사고를 중시하고 효율성과 편리함을 앞세워 살아가는 신세대들에게는 공허한 질문이 되고 있다. 초대교회와 마찬가지로 교회는 공간의 문제가 아니라 신앙 공동체의 이슈인 것이다. 신앙
공동체란 예수 그리스도를 머리 삼아 서로의 영적 상태를 인지하고 같이 교감할 수 있으며 교제를 나눌 수 있는 동지들의 모임이다. 어디에서 예배드리는가도 중요하지만 누구와 함께 예배를 드리는가 하는 문제도 중요하다. 즉, 특정한 교회 건물이 아닌 함께 그리스도의 사랑을 나눌 수 있는 공동체의 모임이면 특정한 장소의 개념을 초월하여 모이게 된다.

LA 기독 산우회의 모임은 야외의 개방된 장소와 건물의 복합적인 사용을 중요시 한다. 각자 소속된 교회(건물)에서 예배를 드리고 또 산우회라는 예배 공동체의 성격에서는 자연에 나와 예배를 드린다. 이는 주일 예배를 주중의 어느 날로 변경한다든지 아무 날이나 예배를 드리는 것은 아니다. 성수주일을 철저히 하면서 단지 장소가 달라지는 것이다. 예배의 날로서의 주일의 개념이 변절되어서는 안 된다고 믿는다. 그러나 시간적 공간적으로 다양한 변화를 줄 수 있는 여지는 있다. 현대 사회의 문화적 상황적 변화가 급속도로 진행되고 있다. 지해로운 목회자라면 시대 변화에 능동적으로 대응하며 대안을 마련하여 예배의 날의 중요성을 지키면서도 동시에 예배의 장소의 공동체적 현실을 펼쳐가는 노력이 있어야 할 것이다(김세광 2005, 98).

자연에서 드리는 예배가 주기적이며 장소로서 마땅한지는 신학적인 정의를 떠나 실용성이 떨어질 수 있다. 기본적으로 오픈된 장소에서는 분위가 산만해질 수도 있고 찬양을 위한 악기나 스피커 등을 설치할 기능적 한계가 있다. 또한 이러한 분위기를 좋아하는 성도들이 제한적이어서 대규모의 집회를 갖는 것은 어려운 일이다. 이에 대한 대안으로 상시 기도를 드릴 수 있는 건물 공간을 생활 주거지 인근에 마련하고 야외 예배와 병행하여 실천해 보는 방안도 있을 수 있다. 아름다운 예술품을 눈앞에 두고 감탄사를 낼하는 것과 같이 하나님의 창조인 자연 세계에서 하나님의 걸작품을 보면서 찬미를 올리는 것은 인간의 본능일 것이다. 인간이 하나님을 위해 지은 성전과 교회는 인간이 하나님께 봉헌한다는 의미의 건축물이다. 이에 반해 자연 속에서 드리는 예배는 하나님의 우리 인간을 그의 장소로 초대했다고 표현해 볼 수 있다. 하나님이 창조하신 대자연에서 하나님의 임재를 느끼며 찬양을 드리고 말씀을 듣는다는 것은 참으로 신비하고 경이로운 경험이다.
일부 미주 한인 교회에서는 기도원이라는 이름으로 전원 교회를 만들어 교인들이 찾아 기도와 예배를 드리도록 배려한다. 하지만 이러한 전원 교회나 기도원은 재정이 투톤하고 신도 수가 많은 교회에서나 가능하다. 순수한 목적이기 때문에 기도를 할 곳을 제공하고 영적 재충전을 할 수 있도록 배려해야 할 것이다. 만약 본 교회 교인들만 이용하도록 제한한다면 재정이 투톤한 교회들끼리 편히 쉬는, 즉 교회를 특정들에게만 출입을 허용하는 것과 다름없다. 또한, 전원교회 혹은 기도원이 생활 지역에서 거리가 먼 관계로 특별 집회나 휴가 때나 사용하는 경우가 많아 실질적인 섬의 영성 함양에 도움이 되지 못한다고 한다. 실제로 LA 외곽지역에 있는 모 기도원의 경우 한인들보다 남미권 교인들이 더 많이 찾아와 사용한다고 한다. 전원 교회 기도원을 잘 활성화하기 위해서는 실제로 휴식을 취할 수 있는 좋은 시설과 함께 영성 함양을 위한 목회자와 프로그램 개발이 시급한 현황이다. 즉, 신도들에게 실질적인 도움이 되는 장소라는 것이다. 그러나 장소를 불문하고 모여서 기도와 찬양하는 것은 예배의 표현일 뿐 오히려 우리의 삶 가운데 진정한 예배를 드려야함은 모든 그리스도인의 의무요 하나님에 기뻐하시는 일일 것이다.

미주 한인 예배 공동체의 현 상황과 달레마

미주 한인 이민 역사가 늘어나면서 한인교회 내에서도 여러 가지 목회적 딜레마를 겪고 있다. 이러한 문제들은 조금씩 상황과 경우가 다를지라도 미국 내 모든 문화권의 교회에서 공히 겪고 있는 문제일 것이다. 많은 미주 한인 교회 중에는 이미 이러한 분야에 사역의 필요성을 느끼고 적극적으로 대처하는 일부 대형교회들이 있으나 인력과 예산 문제로 인해 작은 규모의 교회와의 격차는 크게 벌어지고 있다.

산우회원들과의 인터뷰를 통해 밝혀진 근거로 보면 2,000명 이상 출석하는 교회의 경우 ‘스포츠사역’, ‘문화사역’이라는 이름 아래 스포츠와 레저 활동을 실시하고 있다. LA 인근 대형 교회인 사랑의 교회 경우 교회 체육관을 운영하여 많은 사람들이 탁구, 배드민턴 모임을 통해 체력을 단련하고 교제를 쌓도록 하고 있다. 또한 한 달에 한 번씩 정기적으로 부모자녀 합동 하이킹을 실시하여 자연을 만끽하고 가족관계를 독특히 하고
있다. 필자가 속해 있는 지역 인근의 남가주동신교회 역시 다양한 스포츠 모임을 통해 많은 사람들의 즐길 수 있도록 하며 정기적으로 시합을 진행하여 많은 사람들이 관심을 갖고 참여하도록 하고 있다. 특히 이들 교회들은 본 교회를 출석하지 않는 일반인들에게도 참여 기회를 제공하여 공공적인 사역을 펼쳐와 함께 전도의 기회도 얻고 있다. 체육관이 없는 소규모의 교회라도 일부 공간을 활용하여 탁구를 할 수 있도록 배려하고 정기적인 야외 예배를 통해 교인들 간의 친목을 다지고 유대 관계를 형성하는 일에 관심을 기울이고 있다. 그러나 스포츠 사역이나 간접적인 야외 예배는 친목 교제의 성격이며 자연에서 얻을 수 있는 삶의 영상 함양에는 턱없이 부족한 면이 있다.

본 논문에서는 점점 노령화되는 성도들, 성글 목회, 2세 목회, 가나안 성도 등을 중심으로 점점 연결고리가 약해져 가는 미주 한인교회의 현장에서 겪는 딜레마를 짚어 보고자 한다.

노년층의 증가

한국과 마찬가지로 미주 한인교회에도 노인층의 숫자는 증가 추세에 있다. LA 지역 많은 교회들이 노인들을 위한 노인대학을 개설하고 여러 가지 설버사역을 진행하고 있다. 노인대학은 일반학교와 유사한 커리큘럼을 도입하여 재미있고 보람도 느끼는 활동을 제공한다. 이러한 사역들이 노인들에게 소속감과 소일거리를 제공함으로서 건강한 노후의 삶을 유지하는데 도움을 준다.

필자가 교회에서 맡았던 노인사역의 주안점은 정기적인 셀 모임 인도 외에 노인 성도들이 원하는 예배나 기도 시간에 편안하게 출석할 수 있도록 돕는 것이었는데, 70대 이후의 대부분 노인들이 운전을 가르며 특히 밤에 운전하는 것을 극도로 엄려하였다. 하지만 건강이 허락되고 차량제공 등의 편의가 주어지면 성경공부나 집회 등 교회 모임과 행사에 적극 참여하며 목회자 및 교인들과 좋은 유대 관계를 갖고 기쁨으로 신앙생활을 하는 노인들이 많았다. 은퇴를 했거나 은퇴를 앞둔 노인층은 교회 안에서 맡은 사역이 많지 않으며 예배와 집회에 성실히 참여하는 것을 우선순위로 삼는 수동적인 교회생활을 한다. 이들이 기대하는 활동 중 하나가 자연을 찾아가는 레저 활동인데 이에 대해서는 노인뿐
아니라 청장년층에서도 큰 관심과 열의를 보인다. 이는 개인적인 허먼으로는 레저 활동을 할 수 없지만 교회에서 기회를 만들어 준다는 의미에서 좋게 받아들이기 때문이다. 즉, 레저 활동을 교회에서 주관하면 세속적인 활동이 아니고 교회사역의 일부로 간주되어 성숙의 굴레를 벗어난다는 점에서 마음의 평화를 얻는다고 할 수 있다.

필자가 리더로 있는 LA 기독 산악회(이하 산악회)도 노년층이 증가하는 추세이다. 연령분포를 조사해보면 50대와 60대가 주축을 이룬다. 연령제한을 두지 않음에도 불구하고 새로운 가입하는 회원 중 40대 이하는 가을에 총 나아져 한 숫자이다. 이에 비해 70세가 넘는 회원들이 제법 있다. 이는 전적으로 기대수명이 늘어난 연유로 볼 수 있는데 “한국인의 기대수명은 2009년 80.5세로 80세를 넘어서 있으며 이는 2000년(76세)에 비해서는 4.5세, 1990년에 비해서는 10세, 1980년(65.7세)에 비해서는 15세 가량 늘어진 것이다. 이런 추세로는 2040년에는 기대 수명이 86세가량 될 것”으로 전망이 된다(정재영 2012, 23).

실제로 산악회 안에서 70대 혹은 80대가 되어서도 왕성한 산행활동을 하는 분들을 보면 전혀 노인이라는 느낌이 들지 않는다. 이미 언급된 바 평균 수명의 연장으로 인해 급격히 늘어나는 노인 인구는 한국과 미국이 공통적으로 안아야 할 사회적 핵심 이슈(Issue)이다. 노인들이 건강한 육신과 신앙을 가지고 은퇴 생활을 하길 바라는 마음은 누구에게나 있다. 그러나 현실적으로 만족할 만한 정신적 육체적 건강을 누리는 숫자는 얼마나 될까? 이는 ‘진정한 여가 문화를 즐길 수 있는 노인층이 얼마나 될까?’라는 질문과 일맥상통한다. 아무리 부유한 국가의 은퇴 노인이라고 하더라도 본인 스스로 오랜 기간을 준비하지 않았다면 여가 생활을 누릴 수 있는 자금은 턱없이 모자란다. 시간이 많지만 즐길 수 있는 자원(Resource)과 돈이 없다면 아무리 들여도 기쁨이 느껴지는 “여가생활”이란 단어가 한낱 허구적인 말에 지나지 않는다. 낱은 생애 동안 특별히 할 일 없이 보내는 시간이 노인들에게는 허무하고 부담스럽다. 이를 위해 노인들을 위한 여가활동 제공이란 노인들과 그들이 속한 사회를 위한 가장 아름다운 일이 될 것이다. 그들을 하나님이 창조한 아름다운 자연세계로 안내하고 그 속에서 찬미의 예배를 드린다면 하나님의 영광을 올리드그룹과 함께 노인들의 인생을 기쁨으로 살아가게 하는 원동력이 될 것이다.
싱글 사역과 목회

노인 인구의 증가 외에도 미주 한인 민족사회는 싱글 가구들이 늘어나는 추세이다. 이는 결혼을 미루는 미혼자들과 이혼을 급증의 결과라고 할 수 있다. 산악회 내에서의 결혼 여부를 살펴보면 약 60%가 결혼한 부부들이고 나머지는 싱글 내지 이혼을 하여 혼자가 된 소위 ‘돌아온 싱글’들이다. 교회 내에서도 이혼이나 사별로 싱글 남녀가 증가하고 있으며 이로 인해 미주 한인 교회의 결혼 후 싱글들을 위한 사역의 필요성이 증가하고 있다.

특히 청소년 자녀를 둔 이혼 싱글 맏의 경우 경제적인 어려움과 함께 정서적으로 민감한 반향기의 자녀들의 교육에 많은 어려움을 겪고 있다. 아버지의 역할이 부재 된 가정에서 정서적으로 홀로 홀로 홀로 학교를 끝까지 편모와 협력 시간을 보내는 경우가 다반사이다. 이혼 후 편모 가정에서 자라는 아이들 가운데는 잠시 동안 어려움을 극복하고 스스로 열심히 노력하여 좋은 대학교로 입학하고 편모를 돕는 경우도 많아 있다. 그러나 한편으로 잘못된 길로 빠져 인생을 망치는 범죄를 저지르거나 성격장애로 어려움 삶을 살기도 한다. 과거 어느 때보다 미성년인 편부모 자녀들을 위한 교회의 돌봄의 역할이 절실히 중요하다고 할 수 있다.

이를 위해 학교나 정부기관에만 자녀를 맡기지 말고 편부모 자녀들을 도울 수 있는 방안을 강구하는 것이 필요하다. 구체적으로는 학과 후 아동들을 돌볼 수 있는 장소를 교회가 마련할 수 있다. 여름과 가정을 위해서는 체계적이고 실질적인 구제를 할 수 있다. 교회 내의 싱글 사역 프로그램을 통하여 부모와 자녀들이 함께하는 자리를 만들 수 있으며 전문가를 통한 지속적인 상담 사역 등을 시도해 볼 수 있다. “하나님 아버지 앞에서 철저하고 헌신이 없는 경건은 곧 고야와 과부를 그 환난 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 것이니라”(약 1:27)라고 한 성경의 말씀이 진정한 예배 공동체를 이루어가는 귀한 진리임을 되새겨 보아야 한다.

2세 사역과 목회

언어가 다르고 생각의 관점이 판이하게 다른 이민 1세대와 2세대는 많은 면에서 문화적 이질감을 보인다. 성인이 된 자녀는 부모들과 함께 다녔던 교회를 더 이상 자신의
모교회로 생각하지 않는다. 부모에게 전적으로 의존하던 유년기에서부터 중고등학교 시기까지는 부모와 함께 교회에 출석하지만 대학교에 진학하고 성년이 된 이후로는 교회를 다니지 않느니 다른 형태의 교회를 다니게 된다.

1세들은 2세들에게 자신들의 전통적인 믿음을 전수해야 한다는 간절한 소망이 있지만 이에 대한 실천적인 방도가 마련되지 않다. 지난 수십 년간 는부부의 발전을 거듭해온 한국의 경제 성장 못지않게 LA 지역 한인타운도 많은 성장을 이루었다. 1970~80년대 이민을 온 다수의 이민 가정의 1세들은 노년기에 접어들었고 2세들은 청년기를 맞이하고 있다. 한인 교회들 역시 많은 성장을 이루었지만 1세대와 2세대 간에는 언어와 사고방식의 차이로 어쩔수 없는 예배 공동체의 분리가 맞이었다.

1세들은 한국에서 배운 영어로 교회의 전통을 2세들에게 전수하려고 노력하고 2세들은 언어가 통하지 않고 사고방식이 다른 1세대들의 스타일을 불편해한다. 필자와 사역한 1.5세대 목사는 자신이 영어목회를 하는 동안 어려웠던 점을 토로하면서 1세대가 1.5세 혹은 2세대를 향해 이런 아이 취급한다는 점을 들었다. 이는 미주 한인 교회 안에서 공통적으로 고민하는 부분으로, 2세인 경우에는 아이를 독특하고 인격적으로 나이가 많다고 하더라도 1세들에게 자신같은 대우를 받는다는 것이었는데, 이는 미국 문화권의 시니어와 주니어의 관계와 같이 1세대의 그늘에서 벗어나기 힘든 문화적 인식이 있음을 알려준다.

이민 교회에서는 영어권에서 자란 아이들도 한어권의 교회문화에 잘 정착할 수 있도록 다각도의 노력을 기울이는 것이 중요하다고 할 수 있겠다. 이러한 노력의 하나로 청년예배 통합을 제시해 볼 수 있다. 한인교회 안에 한어권과 영어권이 구분되어 있어 오랜 기간을 사역했지만 한국말이 서툰 영어권의 직분자는 한어권의 리더가 되지 못한다. 그러나 한국말이 가능한 직분자는 한어권의 리더가 될 수 있다. 2세들이 영어권이라는 선임밀집 고리를 피하기 위해서 한국어와 영어를 같이 쓰는 청년 통합 예배를 실행해 볼 수 있다(기독일보 2012.09.24).

한 교회에서 한국어와 영어로 나눠서 예배를 드리는 모습은 한인 이민 사회 예배 공동체의 자연스러운 현상이다. LA의 나성영락교회의 예를 들자면 1970년대에 한인
이민자들을 위한 한국어 예배를 시작하였고 세월이 지나면서 자녀들이 성장하여 Young Nak Celebration Church라는 EM(English Ministry)이 정착하게 되었다. EM은 스스로의 리더와 예산을 가지고 장로교의 가치를 현대적인 사고와 잘 융합하여 다음세대를 위한 예배 공동체 모델을 만들어 나갔다. 그러나 영락 교회가 새로운 1세 담임목사를 영입하게 되었을 때 한국문화 뿌리의 정체성을 두고 KM (Korean Ministry)과 EM이 혼란 토론을 나누다가 한국적 문화와 좀 더 친숙하게 연결되는 새로운 EM을 만들기로 하여 기존의 EM은 장소를 옮겨 독립하게 되었다. 시카고의 노스 평 대학에서 교회 성장학을 가르치는 라숭찬은 “1세대와 2세대 사이에는 큰 문화적 갭이 있다. 시간이 갈수록 점점 더 간다는 일이 심화되고 있는데 주 이유는 1세대와 2세대 간 사고방식과 사용 언어가 다른 점과 주변의 다른 이민족들로부터 보고 배우는 점들이다. 70-90년대까지 이어진 이민 물결로 인해 앞으로 20년 이상 1세대 한국 교회에 대한 요구가 있겠으나 새로운 세대가 받쳐주지 않는 전통적으로 노령화 되는 교회를 예상하게 된다.”라고 지적한다(religionnews 2018.04.05).

KM과 EM은 서로 의존적인 불가분의 관계이다. 교육부의 여린 학생들을 영어로 가르치기 위해서는 EM의 도움이 필요하고, 사회에서 아웃리치 사역을 위해서도 영어와 미국 문화에 익숙한 EM 교인의 도움이 필요하다. 반면 열정적인 믿음과 경제적 도움, 그리고 전통적인 믿음은 KM으로부터 배워야 할 점이다. 현재도 영락교회 KM은 50대 이상이 주축이며 주일에는 정장 차림의 교인들이 대부분이다. 이에 반해 2세대들이 참석하는 Celebration Church는 청바지와 티셔츠 차림에 크리스천 팝송을 기타 반주에 맞추어 부른다. 주중에는 중고등부 기도 모임과 대학 캠퍼스 사역을 진행하고 주일에는 아이들이 놀이터에 모인다. 이렇듯 서로 간에 다른 모습이 있지만 같은 예배 공동체를 만들어 가기 위한 노력을 경주하면서 서로 연합하고 도와주는 모습을 보여준다면 한인 교회의 좋은 위상을 남기는 선례가 될 것이다(2018.04.05).

2세들의 경우 한인 교회에 속한 EM에 참석하거나 다인종들이 모이는 미국 교회에 참석할 수 있지만 미국에서 태어난 2세들에게도 다인종 미국 교회는 문화적 차이를 느끼는 장소이다. 자연스럽게 2세들은 한인교회에 있는 EM을 선택하게 되는데 분위기는
편안하지만 모든 것이 결코 쉽지만은 않다. 대부분의 EM은 1세들이 예배를 드린 후 같은 공간에서 오후에 예배를 드리거나 교육관에 소속된 작은 공간에서 예배를 드리기도 한다. 여기에 더해서 건물 소유권 및 임차권이나 예산 집행의 주도권을 KM이 갖고 있는 상황에서 아무래도 종속적인 관계가 형성된다. 근래에 들어 이에 대한 변화가 진행되는데, 세월이 흘르면서 순수한 2세 교회가 탄생하는 것이다. 이론적으로 독립된 2세 교회는 대부분 한국인들이지만 KM의 그늘에서 벗어나 있다. 더 이상 1세대들 아래 종속된 느낌을 받지 않아도 되며 좀 더 자율적으로 예배를 드릴 수 있는 분위기를 만들어 갈 수 있다. 이러한 2세 교회들은 다인종 미국 교회나 1세 한인 교회의 EM이 줄 수 없는 새로운 분위기의 예배 공간으로서 영어권의 한인들에게 아주 좋은 대안이 되고 있다. 그러나 2세 교회가 반드시 좋다고만 할 수 없는 데, KM-EM의 격리된 문제를 어느 정도 해결할 수도 있으나 또한 기존 EM의 틀을 벗어나지 못해 소속 교인들이 이미 겪었던 비슷한 문제로 식상하게 된다.

2세 한인 교회들이 얻고 있는 문제점들은 다음과 같다. 그 첫 번째로, 한인교회의 EM과 동일하게 목회가 이루어지고 있는 점이다. 외견적으로는 독립 교회를 유지하고 있으나 문화적으로는 기존의 EM과 똑같은 모습을 보인다. 교인들은 수동적이며 십일조에 야박하고, 끊임없이 모여 수다를 떨거나 예배 후 식당에서 교제를 갖는데 즐겁다. 새로운 교회 문화를 만들기보다 1세들이 하는 모습을 그대로 답습하여 교회 생활을 한다. 그리고 무엇보다 사회적 이슈나 공적 영성에 대한 이야기를 꺼리러 하며 차라리 사생활에 관한 얘기나 개인적인 영성 개발에 더 신경을 쏟다. 비록 교회의 목적인 전도와 제자도의 모습을 사는 것에 대해서도 이야기하지만 공적인 문제와 사회 문제를 아예 외면하는 경향이 있다. EM에서 자란 세대들의 행동 양식이 교회를 사교 모임 장소와 같은 곳으로 만드는 것인데, 이는 미국에서 흔하였더라도 소수민족으로서의 정체성을 가지기 때문이다. 즉 교회에서 크리스천이라는 정체성보다 미국계한국인이라는 정체성으로 모이게 된다. 예수의 제자도의 삶을 배웠고 그리스도인으로 성숙한 삶을 살아야 할을 알지만 실제로는 동결성을 느끼는 동료들과의 교제에 더욱 관심을 갖는다.
2세 교회의 또 다른 문제점으로 대두되는 것은 리더인 목사들이 2세 교인들과 팀워크를 형성하는데 미흡하고 경험이 너무 부족하다는 것이다. EM목사 시절에는 1세 담임목사와의 만남은 있었겠지만 주로 목회 보고를 하고 주요 결정 사항을 1세 담임목사로부터 전달받았다. KM으로부터 배웠듯이 교회가 다른 예배 공동체를 세우지 않으면 쌓은 물처럼 고이고 결국은 갈라지게 된다. 많은 2세 교회에서는 갈라지기 보다는 작은 그룹들이 빠져나가는 경험을 하게 된다. 2세 교회의 사역은 실패라고는 할 수 없지만 성공이라고도 할 수 없다. 단지 거대한 미국 크리스천 세계에서 한 부분을 담당하게 될 것이다. 현재로서는 KM-EM상황에 걸린 많은 2세들의 피난처로 이용이 되고 있는 것이 현실이다. 정확한 답은 없으나 이러한 상황은 바뀌어야 한다. 영어를 사용하는 Korean-American의 정체성은 신선함을 가지고 다음 세대를 위한 교육과 사역을 이어나가는 공적 영성을 가진 예배 공동체가 되어야 할 것이다.

가나안 신도들

기독교의 믿음은 가지고 있으나 교회에 출석하지 않는 크리스천을 “가나안” 교인이라는 용어로 통칭한지도 세월이 흘렀다. 기존 교회의 세속적인 모습에 반발하는 “가나안” 교인들이 발생하는 이유는 교회가 기독교 고유의 예배 공동체 모습을 잃고 세속적이며 인기 영합주의로 나아가기 때문이다. 이런 문제는 교회의 최고 리더인 담임목사의 목회 방침에 의해 좌지우지되는데, 양적 큰 목회를 지향하는 목회자는 일반교회의 경영 스타일을 그대로 교회 안에 들여와 조직적으로 교회를 운영하게 되며, 봉사라는 차원에서 성도들이 감당하던 기존의 사역들을 임금을 받는 전문가들이 맡아 진행하게 된다. 전문가들이나 부목사 등이 교회 내의 모든 일을 전담하고 진행하면 이들의 인사권을 가진 담임목사가 전권적인 권력을 갖게 되고 수직적인 통제 시스템을 갖추게 된다. 부목사나 전문 사역자들은 담임목사의 지시를 받들게 되고 시간이 지남에 따라 같이 사역하는 성도들과 마찰 내지는 체면 관계가 형성된다. 이는 오랫동안 봉사라는 의미로 사역의 자리에서 주일 아침부터 저녁까지 정성을 다해 교회를 섬기던 성도들의 자괴감을 불러오고 점점 피로를 느끼게 한다.
교회 양적 성장을 목표로 하는 담임 목사 아래에서는 사례비를 받고 직장에서처럼 일을 하는 사역자들과 현신이라는 이름으로 현금과 노력을 아끼지 않는 성도들이 모두 점진적인 피로와 괴리감을 느낀다. 심한 경우에는 이단에서 혼히 보는 것과 다름없는 하나님의 예수님의 이름을 받아 성도들을 희생하는 행태가 발생하기도 한다. 이렇게 혹사당하는 교인들은 차차 협들고 보람없는 사역에 회의를 느끼고 교회에 불만을 갖게 된다. 모든 면에서 유한하며 제한적인 육체를 가진 피조물인 인간은 반드시 쉬어야 한다.

교회의 리더들은 이러한 부분을 간과하여 무조건적으로 열성을 다하는 교인을 충성된 주의 일꾼이라는 이름으로 헌신이라는 이름으로 헌금과 노력을 아끼지 않는 성도들을 모두 간신적으로 칭찬하면서 그들을 이용하여 교회의 사역을 일궈 나가서는 안 될 것이다. 이는 결국에는 교인들을 지치게 만들고 교회를 둔갑에 만들고 만다.

인간이 창조주 하나님을 찾으며 주를 위해 몸과 마음을 바쳐 충성하려는 마음가짐을 스스로에 지중하신 하나님을 갈망하며 영광을 올려드리는 존재임을 확인하는 것이다. 이는 예배를 통해서 그 모습과 형태를 나타내게 되는데 그 중심에 하나님의 신성과 연약 그리고 예수님의 복음이 자리하고 있다. 비록 예배 공동체의 모습은 시대에 따라 변할 수 있지만 복음은 변하지 않는다. 예수님의 복음은 신실한 예배 공동체를 위한 것이다. 복음 전파와 전도 선교 사역 또한 신실한 예배 공동체 위에 세워져야만 제대로 작동할 수 있다. 선교와 전도를 목표달성과 실적위주로 생각하다 보니 선교와 전도 현장에서는 어처구니없는 세속적인 방법이 동원되고 비기독교인들이 전도를 외면하거나 기독교인들을 혐오하게 된다.

현 시대는 비기독교인을 화심시켜 성도로 만들기보다는 누구든지 우리 교회에 오게끔 하는 것이 전도의 목적이 되었다. 이는 더욱 많은 사람들이 호감을 갖게 할 수 있는 프로그램 개발과 설교 중심으로 교회가 돌아가고 예배는 교역자들이 펼치는 "퍼포먼스 쇼"로 둔갑하고 말았다. 이러한 예배를 통해 많이 연기를 펼친 목회자는 연예인 같은 인기를 얻기도 하지만 복음의 진실성은 약화되고 만다. 교회가 양적 성장을 하여 많은 숫자의 교인들로 차게 되면 서로 알지 못하는 남남이 모여 예배만 드리고 해어지게 되며 공동체라는 인식은 희박해진다. 오히려 교인수가 100명 이하인 작은 예배 공동체가 서로 간에 돕고 협력하며 세워지는 면에서 더 나을 수 있다. 교회 규모가 크다면 구역이나 셀 등
작은 공동체들이 잘 운영되도록 정비를 하여야 할 것이다. 가나안 교인은 예배 공동체 안에서 복음은 발견하지 못하고 경멸하던 세속적인 모습이 교회에도 있음에 실망한 사람이라. 이들이 개인적 혹은 가족단위로 다른 신앙 동료들과 분리된 채 지속적인 예배를 드리기는 쉽지 않다. 이들을 위한 대안 예배 공동체가 한참 얘기되고 출발하고 있다. 기존 교회에서 식상했던 많은 교인들에게 새로운 예배 공동체의 론 모델이 절실한 상황이다.

새로운 패러다임의 필요성

미주 한인 사회가 당면한 문제의 중심에는 노령화 되는 1세대와 늘어나는 이혼 가정, 분리되는 2세대 그리고 늘어나는 가나안 교인들이 있다. 시간이 많으나 무표함을 느끼고 전장에 엄마가 많은 노인층들에게는 그들의 발이 되어 함께 자연으로 나가 줄 사람이 필요하고 학령기 자녀를 둔 이혼 가정은 자녀들을 위한 멘토와 돕음을 절실히 느끼고 있다. 특히 2세대 자녀들과의 신앙생활은 교회 내에서 1세대들과 함께 할 수 있는 대안적인 활동 프로그램이 요구된다. 2세대 경우 합동 설교를 통해서 한 두어 번 함께 예배 자리를 만들 수는 있으나 언어와 문화의 차이로 인해 지속적인 공동예배는 가능하지 않다. 마음에 갇힌 상처를 잃고 교회를 떠난 뒤 당장 예배를 드릴 장소를 찾지 못해 난감해하는 가나안 교인들에 대한 대안으로 자연을 통한 영성 개발을 시도해 볼 수 있다.

제한된 공간 안에서 서로 알지 못하는 많은 사람들이 드리는 예배가 한계가 있다면 대자연에서 광대하고 위대하신 하나님의 창조를 몸소 느끼고 노년과 아이들이 서로 연결되는 기판 연결점을 찾아 볼 수 있다. 자연 속에서 영성이 지절로 얻어지는 것은 아니지만 창조주를 만나는 아름답고 귀한 장소에서 예배를 드리고 상쾌한 공기와 지저귀는 새소리를 들으며 함께 걷고, 음식을 같이 만들어 나누며 밤에는 은하수 꾸仅次의 밤하늘을 보면서 오송 도송 이야기를 나누다보면 이보다 더 실질적이며 아름다운 인간관계를 맺어갈 방안은 없을 것이다. 우리의 교회는 단순히 예배드리기 장소가 아닌 삶을 나눌 수 있는 공동체라야 한다. 성공적인 목회 사역이 큰 건물에 많은 숟가의 성도를 의미하는 것이 아닌 아름다운 교체가 있는 신앙 공동체를 만들어가는 것임을 다시 한 번 각각하자(김의원 2018.07.07).
이민 역사가 길지 않은 미주 한인 사회의 초창기 교회는 가족적인 분위기의 예배 공동체의 이미지가 강했다. 말이 잘 통하지 않는 외국 망에서 혼란, 노동을 하면서 생활을 꾸려가던 교인들은 예배 후에도 금방 집으로 돌아가지 않고 공원이나 교인 집에서 식사를 나누며 서로의 애환을 나누곤 하였다. 그러나 80년대 중반 이후 일부 대형 교회가 생겨나고 주변의 소규모 교회의 교인들을 흡수하면서 교인 수평이동이라는 현상을 초래하게 된다. 좋은 교육 프로그램과 심금을 울리는 설교를 앞세워 급성장하는 교회와 반면에 이를 따라갈 여력이 없어 쇠퇴해가는 교회들로 극명하게 나누어진다. 성공적인 교회 성장 모델에 자극받은 많은 교회가 교인들의 구미에 맞는 설교와 다양한 프로그램 중심으로 교회를 운영하게 되고 크리스천들의 예배 공동체라는 원래의 이미지는 많이 회색되게 된다. 한국과 그 뿌리를 공유하는 미주 한인 교계에서도 양적 성장을 목표로 하는 경우 변동한 건물과 주차장 그리고 많은 사역자들이 있는 교육 프로그램 등을 통해 교인들에게 어필하려고 노력한다. 편안하고 부담을 없는 예배환경을 찾는 구도자들은 설교를 잘한다는 목사를 찾아 이리저리 옮겨 다니면서 성도들에게는 더 이상 ‘내 교회’ 혹은 ‘내가 속한 예배 공동체’ 의식은 회미해지게 마련이다.

요약

한국에서 교회에 출석하고 믿음 생활을 하다가 미국으로 이민 옴 많은 한인 이민자들은 새로운 경험하게 된 미국의 다문화에 적응하기 보다는 단순한 마을가집으로 살고 있다. 마음에 여유가 없는 삶 속에 경제적으로도 빠듯하니 가정과 직장, 사업장에서 일상적인 허루일과로 대부분을 보낸다. 레저 활동이라고 할 수 있는 일은 간신히 웰스클립을 찾아가 드라마 시청을 하는 정도이다. 토요일에도 대부분 일을 하고 일요일에는 교회에서 하루를 보낸다. 이렇듯 오랜 시간 같은 음식을 먹고 같은 운동을 하며 같은 친구와 어울리고 같은 교회에서만 활동을 하다 보니 시야는 좁아지고 마음가짐 또한 제한되어진다. 이러한 삶 가운데 스스로의 전제된(assumed) 선입감을 가지고 사람들과 교회 그리고 타인의 문화를 판단하게 된다.
하나님께서는 이 세상을 각양각색의 다른 것들로 가득 채워 놓으셨다. 우리는 간혹 하나님의 한 가지의 논리와 교리 속에 가두어 놓고 잊기는 우를 벗어들지 우리 스스로를 제한된 문화시각에 제한시켜 세상을 바라본다. 이러한 고정관념의 틀에서 벗어나서 하나님의 우리를 위해 예비하신 모든 아름다운 것들을 경험할 준비가 되어야 한다. 바쁜 일상의 굴레에서 과감히 벗어나 자연 속에서, 음악 속에서, 스포츠 속에서, 다른 문화와의 만남에서 하나님의 선하심과 공존을 맛볼 수 있어야 진정 하나님의 기쁘게 하는 삶이라고 생각한다.

급변하는 21세기의 사회 문화 속에서 전통적인 예배방식을 지향하는 교회들에게 예배의 시간과 장소, 그리고 안식일과 주일에 대한 인식을 새롭게 하여야 할 필요성이 대두되었다. 또한 교회 내에서 자연스럽게 진행되는 성도들의 노령화, 혼자인 부모와 자녀, 1세와 2세의 조화, 가나안 성도들은 기존 교회에 큰 도전과 힘들음을 안겨준다. 이에 대해 미주 한인교회들의 목회 방안에 옛 전통과 새로운 문화 사이의 조화를 위한 새로운 패러다임의 필요성이 대두되었다. 자연을 찾는 레저 활동을 활용한 섬의 영성이 재창조를 통해 성도들의 삶을 풍성하게하고 성도와 부모자녀간의 관계 형성을 위한 대안이 될 수 있음을 조명해 보았다.

위에서 살펴본 예배 공동체의 의미에 대한 신학적 근거를 바탕으로 다음 장에서는 효과적으로 섬의 영성을 구현할 수 있는 소그룹의 정의와 실천적 소그룹으로서 공동의 영성을 실천하는 기독교 신우회의 역할을 연구하고자한다.
제 3 장
대안적 예배공동체로서의 소그룹

앞장에서는 예배공동체에 대해 살펴보았다. 이를 통해 특별히 이민교회의 열악한 환경에서 기독교인 개개인의 영성을 위해 대안적인 예배공동체가 필요함을 확인할 수 있었다. 이번 장에서는 그러한 대안적 예배 공동체로서의 소그룹에 대해 연구하고자 한다. 먼저는 소그룹 사역의 정의를 알아보고, 레저 활동을 위한 소그룹 사역의 중요성을 살펴보겠다. 그리고 소그룹사역의 실천 모델인 산우회가 공적 영성을 함양하며 나아가 선교적 교회의 사역적 대안으로 적용될 수 있음을 알아볼 것이다.

소그룹의 정의

대안적 예배 공동체로서의 소그룹에 대해 연구하기 이전에 먼저 소그룹에 대해 간단히 정의하고자 한다. 소그룹의 기준은 어떻게 정의하는가에 따라 다양할 수 있기 때문이다. 사실, 소그룹 사역은 이미 많은 교회에서 적용하여 실천하고 있는 사역의 형태이다. ‘구역’, ‘목장’, ‘순’ 등 다양한 명칭으로 그 이름만 다를 뿐이지 그 개념 자체는 생소하지 않다. 그러나 여기에서 유추해 볼 수 있는 사실 한 가지는, 그만큼 소그룹에 대해 명확히 정의하기가 어렵다는 것이다. 이미 소그룹에 대해 다양한 나름의 정의를 갖고 있기 때문이다.

Roberta Hestenes는 소그룹에 대해 다음과 같이 정의했다.

기독교 소그룹은 의도적이며, 공동의 목적을 가지고, 정기적으로 3-12명 정도의 사람이 얼굴을 맞대고 모여 그리스도 안에서 풍성한 삶의 가능성을 발견하고 함께 자라가는 것이다. (Hestenes : 김덕수 2011, 81에서 재인용)
Hestenes에 따르면 ‘3-12명’이라는 숫자는 “상호교류가 일어날 수 있는 적절한 소”를 말한다(2011, 81). ‘상호교류’라는 개념이 사용된 것으로 보아 이는 인격적인 모임의 공동체를 의미하는 것이라고 생각할 수 있다.

앞선 장에서 오늘날 많은 예배 공동체가 존재함에도 불구하고 기독교인 개개인의 영성이 성장하기 어려운 교회 공동체의 구조적 문제점들을 지적한 바 있다. 이러한 문제점들이 개선되기 위해서는 진정한 인격적 상호교류가 이루어질 수 있는 소그룹 예배 공동체의 존재가 절실하다. 단순히 숫자적으로 적다고 해서 인격적 상호교류가 일어나며 영성의 향양에 도움이 되는 것은 아닐 것이다. 각 소그룹 예배 공동체의 건강한 신학적 기초가 전제되어야 하며, 이는 모체가 되는 예배 공동체로부터 충분히 공급되어야만 한다.

그러므로 본 논문에서는 ‘3-12명 정도의 인원이 함께 모여 개인의 건강한 기독교 영성 향양을 위해 인격적 상호교류를 나누는 예배 공동체’라고 정의하고자 한다.

공적 영성의 의미

공적신학은 언뜻 세상의 정의를 위해 인권과 사회문제에 개입하여 선을 이루는 노력으로 비춰질 수 있다. 더 나아가 공적 신학을 마치 교회의 본질과 목표를 회석시키는 자유주의 산물 정도로 이해하는 보수적인 입장의 편견이 있는가 하면 “개혁신앙을 기초삼아 ‘교회 밖으로’, 공공의 영역을 향하여, 시민사회로 나아가 그들과 소통하기 원하는 신학이요 온리라고 보는” 입장이 있다(이형기 외 2010, 148).

필자가 후자의 주장에 동의하는 것은 타락한 인간이 그리스도의 대속으로 죄에서 구원 받아 ‘하나님 나라의 백성’이 된다는 것은 하나님과의 관계 회복과 소통뿐만 아니라 모든 피조물과의 관계 회복과 소통으로 완성되기 때문이다. 지난 30년 이상 미주 한인 교회를 정기적으로 많은 일의 경험을 통해 교회가 “구제와 봉사 정도에 그치지 않으며, 교인들을 교회 안에 가두지 않고 세상으로 보내”(이학준 2011, 122)야 한다는 것을 절감할 수 있었다. 때문에 과거 교회의 존재 방식으로부터 오늘날 교회의 공공성에 대한 협주소를 점검하는 것은 교회가 하나님이 뜻하시는 진정한 교회가 되기 위해 큰 의미가 있다.
자칫 교회의 공공성을 말하면 복음주의적이고 보수적인 경향에 어울리지 않는 것으로 생각하기 쉽다...(중략)...교회의 독특한 정체성을 간과하기 쉽다고 비판하는 경우도 있다...(중략)...공적신학이 신학적으로 교회에 대한 관심을 약화시키는 것은 아니다. 공적신학이 교회의 복음적 정체성을 포기하고 사회문제에만 관심을 가지고 적극 참여하도록 요구하고 있다고 생각하는 것은 일종의 편견인 것 같다. (이형기 외 2010, 149-50)

필자는 이러한 걱정에 수긍이 갈다. 이러한 이해와 인식차원은 공적 신학의 단편적 이해와 성경의 제시를 축소시키는 경향이 있다. 공적 신학이 WCC (세계 교회협의회)의 ‘연합과 일치 운동에 있어서 에큐메니칼적인 교회의 공적책임의 수행’(2010, 23)이론으로 대두되었다는 이유로 보수와 진보의 입장에서 공적 신학에 대한 신학적 견해를 달리하며 평가 되어지는 부분들이 아직도 분분하다. 필자도 신학적 분열력을 갖지 못할 때에 보수개혁주의 신학의 정체성을 먼저 받아들였기 때문에 어떤 면에서 일방적으로 볼트만 신학의 통전적 해석과 에큐메니칼 진영의 구원이해에 대하여 왜곡된 시각을 가지고 있었다.

볼트만의 종말론과 WCC의 에큐메니칼 종말론은 미래 지향적이면서도 현재를 중요시하는 종말론으로 곡을 같이 하면서 세상 어디에서는 정의와 사랑과 평화를 구현하는 에큐메니칼 운동의 근간이다(장신근 외 2015, 36). 이러한 신학적 통찰력은 교회와 신학의 전통에 중요한 자양분을 제공해주며 새로운 구원론 개념과 신앙형태의 방향성을 제시해준다고 할 수 있다. 다만 개인의 구원과 사회구조적 차원의 구원이 한 쪽으로 치우쳐 벌어질 수는 없다면 볼트만의 구원론과 종말론은 강점이 아니라 약점이 될 수 있다는 것도 엄두하려고 한다. 궁극적으로 성경에 나타난 복음의 심층 구조가 ‘이웃 사랑’에 대한 의무와 책임이라는 것을 인식할 때 공공신학의 공공성은 구원의 은혜와 함께 시작되는 하나님의 백성에게 주어지는 필수불가결한 책임과 의무요 계명에 포함된다는 것을 인정하지 않을 수 없다.

공적신학이란 성경과 기독교 신학의 역사에 뿌리를 둔 것으로 기독교 신앙과 실천의 사사화 현상에 직면하여 하나님의 나라의 비전에 그리스도인 개인들의 공적 신앙 양육과 공적 공동체로서의 공교회 형성을 통하여 공공의 선을 지향하는 여러 차원의 공적 삶을 형성하고 변형시켜 나가는 것을 목표로 하며, 이들이 확고한 기독교적 정체성을
가지면서도 동시에 자기 자신을 넘어서서 여러 차원이 공적 삶에 기독교적 관점에서의 가치관을 다른 전통이나 학문과의 대화를 통하여 제시하고, 이를 변형시키거나는 데 기여하는 신학이다(이형기 외 2010, 79).

위와 같은 견해를 통하여 우리는 공적 신학의 축소된 이해와 개념을 바로 잡는 노력들을 확인할 수 있다. 공적 신학의 거대한 담론들에 근거하여 성도 개개인의 작은 사회적 역할에 무기력을 느끼게 하는 신학이 아니라 그리스도인의 정체성을 가진 모든 사람들이 실천할 수 있는, 아니 실천해야 하는, 매일 매일의 삶 속에서 결단해야 하는 윤리적 노력을 자각할 수 있도록 도와야 한다. 다원주의 사회에서 그리스도인이 어떻게 다른 신앙과 구원관을 가진 사람들과 대립하지 않고 공존하면서 그들에게 복음을 전하며 또 그들과 함께 더 나은 세상을 만들어 갈 것인가의 방안을 모색해야 하며 이는 우리의 주 관심사가 되었다(Mouw 1992, 10).

하지만 기독교인이 개인의 삶 가운데서 공적영성을 발휘할 수 없다면 공적신학의 실천성은 단지 이론으로 존재할 뿐이다. 또한 공공신학의 실천은 건강한 삶을 살고 건전한 영성을 가진 각각의 그리스도인으로부터 출발한다. 공적영성 및 공공신학의 실천은 오해와 진실을 구명할 수 있는 분별력을 가진 육체적 정신적으로 건강한 그리스도인이라는 전제 하에서 가능하다.

교회 밖으로: 그리스도인과 비그리스도인의 교집합

레저 활동이 영성 함양과 공적 영성 실현에 어떤 상관관계가 있는가에 대하여 의문이 제기될 수 있다. 이 문제는 성숙을 분리하는 이원론적 사고방식 아래 레저 활동이 영적 활동이 아닌 세상에 속한 것으로 보는 견해에 의해 그 중요성이 간과되고 있다. 이원론적인 사고는 레저 활동이 인간의 기본생활 가운데 휴식이나 기간정취 정도의 소극적인 행위로서 세속적이며 개인적인 일로 치부되었다. 레저문화 가운데 이루어지는 공적영성은 왜곡된 복음의 진리에 매이는 것이 아니라 복음이 허락한 자유를 누리며 교회 밖으로 나가는 용기이다. 성숙으로 이문화 된 사고에 따르는 영상 종교적 신념이 같은 사람들과 교회에 머물러 그 안에서 익숙한 사람들과만 헌신하며 교체함으로써 하나님께
영광을 돌리는 행위로 성수주의를 미화하는 것은 복음의 무한하고 창조적인 효력을 제한하는 것이다.


또한 웰빙을 추구하는 100세 시대에 기독교인의 레저문화 활동은 공적신학의 실천을 위한 창조적 대안 중의 하나로 교회가 변화하는 세상에 민감한 반응을 보일 수 있는 토대 될 수 있으며 교회의 유기적 성장에 영향을 줄 수 있다. 특별히 중년 이후의 이민자들에게 부각되고 있는 레저문화 활동을 통하여 그들의 관심과 필요가 ‘행복한 삶’이라는 것을 교회가 인식할 필요가 있다. 교회가 성도들의 레저문화 활동을 경시하거나 경계할 것이 아니라 교회의 관심과 지지 안에서 활성화하여 그리스도인과 비 그리스도인의 교집합인 지역 사회의 공동체 영역으로 발전시키는 것이야말로 복음이 복음 되는 현장이라고 말할 수 있다. 교회에 출석하고 예배를 드리며 성도의 교제뿐만 아니라 그들의 삶을 통해서 세상에 빛이 되고 소금이 되어 복음의 영향력으로 살아내는 현장이 될 수 있으며 그 복음의 현장에서 믿음의 열매인 언어와 태도와 가치관의 변화를 구현해 내도록 해야 한다.

그리스도인들은 비 그리스도들과 달라야 한다는 의미를 “물과 기름”으로 표현하기도 한다. 도덕적으로 영적으로 구별되지만 결코 사회적으로 격리되어서는 안
되며 사회에 영향을 미치지 못하는 게토에서 자신들의 왕국을 만드는 것이 아니라 사회에 침투해 들어가야 한다(1985, 93)는 스토트의 견해가 오늘날 그리스도인의 산양생활 지침을 제공하고 있다. 수많은 인생의 난제들로 세상에 표류하는 비그리스도인과 달리 특별히 이민자의 삶이 힘들고 어렵더라도 소망의 인내와 희망, 복음이 제시하는 궁극적인 사고로 하나님의 나라를 이루어가는 목적 있는 삶을 살 수 있어야 한다. 이러한 태도는 공적신학의 출발점으로 혼탁한 다원주의 세상에서 삶이기 보다는 아니라 더욱 진정한 진리의 구심점이 되어 기독교적 가치를 세상에 심는 거룩한 백성의 표지이다. 그러므로 기독교인의 레저 문화 활동은 사회 밖에서 공적신학에 부합한 활동으로 발전할 수 있다.

그리스도인이 도덕적 실존으로 성품과덕을 여러 가지 삶의 방식에서 표출할 수 있는 현장은 교회 밖이어야 한다. 교회에서 직분자이면서 교회 밖에서는 같은 책임의 무게로 살아내지 않는 이중적인 모습을 경계해야 한다. 교회 밖에서도 복음에 한정한 생활을 하도록 요구하시는 하나님의 뜻을 간과하고 살아가는 기독교인이 교회에서 제자반을 하고 교회가 요구하는 기준에 준한다고 해서 예수의 제자라고 말할 수 없다. 우리는 교회 밖의 총체적인 삶의 방식을 통해서 그리스도의 참 제자임을 드러내야 한다. 기독교 산우회는 자연으로 나가 교회의 직분, 세상이 주는 권력, 재력을 아닌 인간 본연의 모습으로 진실하게 세상 만물을 지으신 하나님의 만나는 영성을 추구 한다. 삶의 회노에라 가운데 동행하시는 하나님의 섭리를 서로 간중하며 은혜를 나누며 낡은 삶의 방향성을 믿음 안에서 더듬어 간다. 산행을 통해 맑 흔리며 함께 고생하며 나누는 진지한 대화를 통해서 왜곡된 인식을 교정하기도 하고 관계와 갈등 속에서 자신의 윤리적 행동을 수정하면서 그리스도의 성품을 닦아가는 데 힘쓰기도 한다.

세상과의 소통 모델로서의 산우회

문명의 혜택과 첨단 산업의 수혜가 극대화된 시대를 살면서 SNS를 통하여 정보의 풍요를 누리지만 아쉬니하게도 갈수록 고갈되는 소통의 정서로 현대인들은 정신적 허기를 느낀다. 갈수록 소통의 장이 절대적으로 부족한 현대인들에게 교회가 공적신학과
더욱 더 멀어진 태도로 성경의 율법적 갖대나 교리를 앞세우며 권면하는 것을 호의적으로 받아들일 사람이 없다. 교회와 성도는 세상의 밝이요 화망이요 위로가 되어야 한다.


스토트는 “주님 12개를 택하신 것처럼 장구한 교회 역사는 작은 그룹들의 전략적 영향의 예들을 많이 가지고 있다”고 주장한다(Stott 1985, 105). 이는 젊자가 이끄는 산우회가 하나의 소그룹 공동체로서 가진 신학적 공공성의 잠재력을 대변해 준다. 하나님께서 낮아지심으로 성육신하시서 인간과 소통하신 것을 거울삼아 교회도 세상으로 나아가 가치와 신념이 다른 사람들과도 교제의 장을 마련하는 실천이 필요하다. 레저 문화 활동이라는 공통의 관심사로 한 그룹이 되어 서로 공감대를 형성하고 건건한 삶을 통해 얻은 에너지 속에서 신학적 공동성의 잠재력을 실감한다. 작은 그룹이 장시간의 산행을 하며 예찬을 나누고 믿이자의 예찬과 일반적인 화제들을 나누다 보면 궁극적으로 신에 대한 인간의 갈망이라는 종점을 이르게 된다. 자신의 신앙과 가치를 강요하지 않는 것이 규칙이지만 자연스럽게 자신과의 소통, 산우들과의 소통, 하나님의 소통이 그 가운데 이루어지는 순연함을 경험하며 관계적으로 복음의 능력이 유기적으로 나타나기도 한다.

모범적인 생활과 진실한 행동으로 비기독교인들에게 모범이 되는 공적 영성으로부터 공적신학이 출발하는 것이다. 이를 충족하지 못한다면 더 이상 기독교인이라는 이름하에 사회참여나 정치적 참여는 힘든 일일 수밖에 없다.
오늘날 교회에서 드리는 예배만으로 하나님과의 온전한 친밀감을 느끼며 하나님께 공급하시는 능력을 헌신해 주는 것은 한계가 있다. 하나님은 우리를 당신의 형상대로 지으셨고 서로의 모습 속에서 하나님이 보게 되길 원하신다. 작은 공동체로서 그리스도인 성우들 한 사람 한 사람의 모습 속에 하나님 형상과 기독교인의 정체성을 그리고 진실한 윤리성의 모범을 보일 때 믿지 않는 성우들에게 큰 영향력이 될 수 있으며 비그리스도인의 갈망과 필요를 경청해주고 소통의 욕구를 해결하는 친한 친구가 되기도 한다.

전도를 말로 하는 시대는 지났다. 성령께서 비그리스도인의 마음을 다루시는 가장 좋은 전도의 환경은 세상으로 나아가 구체적인 행동과 삶의 모범으로 좋은 영향력을 가져며 그리스도의 향기와 태극을 함께 해결하기 위해 사회 구성원들과 공동적인 의견 도출에 심혈을 기울이는 노력은 우리의 본분이다. 세상과의 소통 모델로서 기독교 성우회의 많은 전략적 잠재력을 키워나갈 수 있는 실험적 공동체라 할 수 있다.

“공효과 전리가 같이 만나고 의와 화평이 서로 인 맞추는”(시 85:10) 하나님 나라의 교회 밖의 공동체에서 실험적으로 이루어져 간다. 이런 의미에서 기독교 성우회는 교회 밖의 작은 공동체로서 그리스도인 한 사람 한 사람이 기독교적 가치를 가지고 사람들과 만나고 교제하면서 공효과 전리, 의와 화평의 조화를 실험하며 성장해 가는 좋은 터가 되고 있다. 신앙생활을 몇 년씩 한 사람들이 말씀에 대한 해박함을 가지고 있어도 정직 공효찰에 있어서 인간이고 인간을 자신에게 유리한 것으로 이용하며 하나님과 사람을 웃고하는 일을 어렵지 않게 볼 수 있다. 신앙은 어떠한 ‘알’이 아니라 삶에 나타나는 공적 신학이요 윤리이다. 기독교 성우회는 믿는 자들 믿지 않는 자들 함께 삶의 평화를 지향하고 진리에 대한 지식을 삶으로 옮겨 실천하기에 훌륭한 장이다. 또한 공효과 사랑, 의와 화평의 조화 속에서 피차간의 인간 존재론적 외로움과 불안을 공유하며 창조주 하나님과 우리와 소통하신 것처럼 다시 우리가 세상과 소통하기 위한 시도가 이루어진다.

‘소통 부재의 시대’를 살아가는 사람들에게 소통에 대한 관심과 욕구가 증대하고 있다. 최근 지역교회가 소통의 리더십 실천을 위해 다양한 모델들을 시도하고 있고 목회에


이렇듯 공공신학의 실천 범위가 인간의 모든 영역임을 인식할 때 기독교 산우회는 교회의 사회성 확장에 도모하는 훌륭한 공동체로 자리매김을 할 수 있다. 하나님의 메시지는 설교뿐만 아니라 모든 일상의 사사로운 것에도 깃들어 있으며 역설적으로 좋지
않은 환경과 불편한 관계를 교통수단 문제를 통해서도 더욱 강한 메시지가 전달되기도 한다. “예수의 명령과 가르침은 어떻게 하나님의 뜻을 행할 것인지와 (무적론적) 동시에 어떻게 도래하는 하나님의 나라에 들어갈 것인지를 (적절론적) 함께 고려하는 은혜로우면서도 권위적인 교훈이라는 것이다”(Stassen & Gushee 2011, 168). 오랜 신앙생활의 경험이 예수의 명령과 가르침에 대한 지식에서 머무는 것이 아니라 어떻게 하나님의 뜻을 행하고 어떻게 도래하는 하나님의 나라에 들어갈 것인지를 구체화할 수 있는 믿음이어야 한다. 또한 기독교인들이 자신과 가족의 안녕과 살롱뿐만 아니라 모든 피조물들과 모든 영역에서 화해와 평화의 노력을 기울임으로써 성경이 말하는 살롱의 평화를 누려야 한다. 다음은 교회와 성도의 관심의 폭이 넓어져야 함을 시사하는 글이다.

현대 기독교예배가 결코 소홀히 할 수 없는 요소 중 하나는 환경에 관한 주제들이다. 예배와 설교의 연중계획 중에 자연과 환경, 그리고 인간의 개발에 관한 주제들이 포함되어 있는가? 인간과 피조물의 운명이 긴밀히 연결되어 있음을 인식할 수 있는 메시지가 전해지고, 청지기 사람들이 구체적으로 제시되고 걱정되는 공적예배와 설교가 되어야 한다. (장신근 외 2015, 138)

이러한 교회의 사명에 입각하여 세상과의 소통 모델이 될 수 있는 ‘기독 산우회’는 레저 활동이라는 특수한 영역에서 성령의 열매로 성품을 다루어 가고 비기독교인들에게 믿음의 선한 영향력과 소통의 기술을 발휘할 수 있는 장을 열어 갈 수 있다. 복잡하고 무거운 정치적 사회적 이유에 공공신학적 영향력을 미치는 일 외에도 우리의 삶은 사소하게 보이는 수많은 일들로 가득 차 있으며, 그 가운데 공공신학적 영향력을 미치기 위해 소통의 노력을 기울여야 한다는 것을 실감한다. 레저 문화라는 즐거운 공통의 주제 안에서 시작하는 소통의 작은 물줄기가 세상과 연결되어 있고 공공성의 바다로 흘러간다는 것을 잊지 말아야 한다.

요약

미주 한인 교회의 성도들은 전형적인 예배를 드리고 주일 성수의 의무를 다하고 나면 성도들은 나머지 6일 동안 세상에서 기독교인의 경제성을 잊고 바쁘게 살아간다. 비기독교인들과 조우하는 삶의 한가운데서 삶에 지친 영성으로는 기독교인으로서의

40
사랑과 용서, 자비를 실천하는 삶이 쉽지 않다. 더구나 문화와 언어가 다른 타민족들과 어울려 지내면서 공공의 영성을 실현하기에 더욱 어렵다. 이러한 문제에 대한 대안으로 LA 기독 산우회가 펼치는 자연을 찾는 레저 활동은 미디어를 통해 이민 사회의 많은 비기독교인들의 관심을 끌면서 선교와 전도의 고리를 연결하고 많은 사람들이 창조세계의 아름다움을 찾는 역할을 감당하게 되었다.

하나님께서 우리에게 허락한 레저 활동은 안식과 쉬움을 통해 하나님의 사랑과 자비하심을 경험하게 한다. 자연의 세계 가운데 심어놓으신 많은 것들을 경험하고 함께 느끼며 하나님께서 인간을 창조하신 그 뜻대로 삶을 살면서 영성향양과 교회의 부흥을 함께 이루는 계기가 될 수 있음을 확신한다. 다음 장에서는 레저 활동의 의미를 정의해보고 미주 한인교회 성도들이 함께 동참 할 수 있는 실천적인 레저 활동에 대해 논의하고자 한다.
제 4 장
레저 활동을 통한 영성 함양


한국은 지난 1세기 동안 의식주를 해결하기 바쁜 일상에서 세계 최고의 IT 강국으로 급변한 사회를 경험하면서 국민들이 레저 활동에 대한 욕구는 급격히 늘어났지만 건전하게 즐길 수 있는 레저문화 장착에는 미흡하다고 할 수 있다. 미주 한인들 역시 생활이 안정되어 가면서 삶의 질에 대한 관심이 레저 활동을 통한 행복 추구 혹은 삶의 만족으로 변하고 있다. 많은 이민 교회의 성도들과 목회자들은 휴식과 재충진을 위한 시간이 필요함에 동감하고 있다. 그러나 모든 레저 활동이 영성함양에 유익하다고는 할 수 없다. 건강증진을 위한 운동은 기독교인의 영성 함양과는 거리가 있다. 또한 기독교인으로서 받아들이지 못할 불건전한 레저 활동도 있다. 이 논문에서는 창조주를 가까이 느끼고 그의 창조를 즐기면서 영광을 옹려 드리는 예배와 찬미의 영성 함양을 위해서 일반적으로 알려진 레저 활동의 정의와 의미를 살펴보면서 영성을 위한 레저 활동에 대해서 논하고자 한다.
레저 활동의 정의와 의미

현대사회에서 레저 활동은 그 종류와 형태가 매우 다양하다. 레저의 만족이 높을수록 생활이 즐겁고 삶의 만족도 높아진다. 이는 인류가 사는 공동체의 삶의 질을 레저 활동의 질적 수준을 높임으로써 항상 시킬 수 있다는 논리에 다다를 수 있다.

레저(Leisure)의 정의

레저는 "개인이 가정, 노동 및 기타 대인관계 의무로부터 자유로운 상태에서 휴식, 기분전환, 자기계발, 대인관계 성취 등의 레저욕구를 충족시키기 위해서 자발적으로 참여함으로써 만족을 얻고자 하는 능동적인 과정으로, 자유시간에 행해지는 자발적 활동"으로 정의된다(박세형 외 2004, 4). 레저 활동은 인간의 삶의 질 향상, 자아실현 및 자기계발, 그리고 건강 및 행복의 추구에 효과적으로 부응하는 역할을 담당한다. 또한 삶 가운데 필수적인 활동 즉 노동, 사업, 교육 그리고 먹고 자는 행위로부터 자유로운 시간을 지칭한다.

레저의 기준은 개인, 공동체, 시대에 따라 그 의미와 행위가 다르기 때문에 이 부분에서는 기독교인들이 보는 레저의 의미를 살펴보고자 한다. 기독교적 레저의 개념은 ‘안식’의 개념과 연관된다. 역사적으로 휴일(Holiday)은 성스러운 날(Holy Day)을 기린다는 점에서 기독교에서는 레저와 밀접한 연관을 가지고 있다(강유미 2004, 82). 그러나 안식일 엄수주의는 예배를 신성한 것으로 보고 레저를 삶에 중요하지 않은 것으로 취급함으로써 레저에 대한 관점을 왜곡시켰다. 이는 종교를 금욕주의화 함으로써 레저에 대한 역할 내지는 갈등관계로 보게 했다. 레저의 종교적 속성이 시대적 변천을 거치면서 왜곡되어 세속적인 것으로 취급되며 종교와 관련이 없는 것으로 보이게 되었다.

레저는 단순히 자유시간(Free Time)을 즐기는 것이 아닌 정신적, 영혼적, 즉 자유정신(Free Spirit)으로서 정의된다. 그러므로 ‘남는 틈’ 이라는 뜻의 ‘여가’라는 변역은 부적절하다(2004, 85).

고전적인 레저개념은 인간존재의 가장 근본을 이루는 영혼이 신을 향한 갈구와 최고의 행복을 추구하기 위한 행위라는 종교적인 측면과 통한다고 할 수 있다. 레저 활동의
종류로는 능동적인 육체적 정신적 힘을 요구하는 스포츠와 예술, 여행, 오락 활동 등 적극적인 레저 활동과 물리적 정신적 힘을 거의 요구하지 않는 영화 감상, 음악 듣기, 스포츠 게임 관람, 도박 등 수동적인 활동이 있다.

## 레저 활동의 전통적 맥락

기독교는 세계에서 최빈국이었던 한국을 세계 10위권의 강대국으로 발전시킨 원동력을 제공하였다. 세계의 어느 곳에서도 찾아보기 힘든 세벽기도를 비롯하여 교회에 대한 신앙과 열정은 많은 한국인들을 변화시켰다. 가난과 폐배 의식에 뒤덮여 나타나고 방탕하며 음주 도박에 빠져 세월을 허비하던 습성을 버리고 근면하고 생산적인 일꾼으로 거듭나도록 심리적 동기를 부여하였다(이학준 2011, 19).

구미 선교사들이 처음 한국 땅을 밟았을 때 술과 담배 아편을 좋아하는 한국인들을 보고 이를 고쳐나가는 노력을 경주하였다. 의식주 문제와 해결되지 못한 가난한 나라에서 레저 활동이란 부유한 상류층이나 즐길 수 있는 상류문화였다. 조선시대의 상류층들은 풍류를 즐긴다는 이름아래 기생들과 술잔을 기울이고 시를 읊으며 유유자적하던 것이 그들의 레저였다. 하층민들은 술, 담배, 마약, 노름으로 소일을 삼았다.

초기 선교사들은 기독교의 유일신 사상에 반하는 조상 제사와 미신 철학을 시도하면서 개인 윤리 차원에서 이러한 것들을 금하였다. 이원화된 기독교의 선과 악의 분리 논리 아래 근대 한국의 레저 활동은 세계적 행위에 속한 부정적인 행동으로 보여졌기 때문이다. 한국 근대사에서 일제 강점기와 6.25 동란 이후 독재 정권을 지나면서 피폐하고 역학적인 사회구조 아래에서는 제대로 된 여가 활동을 추구할 수 없었다. 전쟁이후 피폐한 경제사정으로 외국의 원조에 전적으로 의존했던 한국은 1960년대 군사 정권이 들어서면서 고위직 공무원으로부터 일반 노동자들까지 인권이 무시되는 열악한 근무 조건이 당연시 되었다. 국민들의 의식주 문제 해결에 앞장선 정부는 강력한 권력으로 전 국민의 생활 방식을 통제하였고 범국민적으로 생활과 해결에 매진하였다.

아마도 한국은 가장 짧은 기간에 가장 많은 변화를 겪은 나라중 하나일 것이다. 전통적인 사회에서 근대 사회로 이전을 시작한 지 겪은 100년이 지났지만 일제 식민지 36년, 3년간의 남북 전쟁, 군사독재 26년, 60년대
이래의 경제성장, 그리고 1990년 후반의 IMF 경제위기 극복 등 털 없는 변화의 소용돌이가 한가운데 있었다. (양종희 2008, 274)

이 당시 한국 개신교는 민중의 고통을 ‘기복신앙’으로 변환하여 아픔을 달래주게 된다. 현재도 한국 개신교를 대표하는 조용기 목사의 증언은 당시 교회가 감당했던 공공 신학의 어두운 단면을 보여준다.

우리 동네의 가난한 사람들은 천국이나 지옥에 별 관심이 없었습니다. 그들은 하루 벌어 하루 먹고 사는 일에 지쳐 내일은 어떻게 먹고 사나 하는 데만 관심이 있었습니다. 어느 집에 가나 공통적으로 생각하는 것은 외식주 해결이었습니다. (강준만 2004, 385)

남북한의 대치 상황에서 70년대에 ‘유신헌법’ 체제는 남북한이 정동적으로 구분이 안 될 정도로 통치자에게 강력한 권한을 부여하였다. 한국민들이 자유를 억압 받으면서도 독재정권의 리더십에 수동적으로 이끌려가는 것은 ‘우리도 잘 살아보자’는 의식이 내면 깊이 작용했기 때문이다. 남북이 대치하고 매일의 삶이 산업현장에서 쉴 틈 없이 돌아가는 상황에서 레저 문화란 사치스러운 일이며 그 의미조차 정립이 되지 않았다고 할 수 있다.

1980년에 들어 군사 정권은 스스로 정당하지 않은 정권탈취에 대한 국민들의 관심을 돌리기 위해 스포츠를 장려하였다. 이를 위해 프로 야구가 창설되기도 하였으며 정부는 국민들이 정치적인 이슈를 벗어나 스포츠나 연예에 관심을 갖도록 유도하였다. 

“전두환 정권은 프로 야구 창설을 주도하면서 5,18민주화운동으로 야기된 체제의 위기를 타개하는 수단으로 이를 선택하였다”(김종엽 외 2016, 151). 그리고 억압되고 통제된 정치 사회 환경 아래 폭발적인 술 소비량을 보였는데 한국은 전 세계에서 술 소비량이 가장 많은 국가 중 하나로 소개된다. 세계보건기구(WHO)가 2005년에 발표한 세계 188개 회원국 음주량과 음주 습관 보고서에서, 한국은 13위였지만 독주로 알려진 증류주 부문에서는 1위를 차지하였다(김성모 2012).

1990년대 이후 한국은 급진적인 경제발전을 이루면서 개인의 소득 증가와 함께 주 5일 근무 제도와 같은 시간적 여유를 부여함으로써 레저 산업과 관광 산업에 큰 변화를 맞이하게 된다. 급증한 자동차의 보급 역시 레저문화 변화에 큰 역할을 하게 되는데 이는 다양한 형태의 여가 활동을 가능하게 하였다. 레저의 유형에서도 가족 중심의 캠프 및 여행,
레저 스포츠와 함께 유사성의 오락문화도 발달하게 되어 개입이나 도박의 성행으로 레저산업이 급진적인 성장을 이루게 되었다.

레저 활동의 현대적 맥락

한국에서 독재자의 강력한 리더십 아래 일률적인 규율을 따르고 집단주의적인 행동 양식을 여가의 받아들여야했던 한인 1세들의 정서(ethos)에는 레저 활동이 사치한 것이며 생산적인 활동을 위한 방해요소로 인식되어 왔다. 헌들고 어려운 경제 상황에서 벗어나기 위한 노력에 온 힘을 기울이고 앞으로 보고 달려던 이들의 최선의 가치는 부지런히 일하고 자녀에게 좋은 교육기를 제공하는 것이었다. 제동전을 위한 재투리 시간은 술과 잠을 청하는 것으로 채워졌으며 돈과 시간이 소요되는 레저 활동은 사회의 건설적인 행위와 흐름에 역행하는 일로 처부되었다.

이는 교회 내부의 문화적 흐름에도 나타난다. 한국에서 태어나서 나이가 들어 미국에 이민 온 많은 한인 이민자들은 미국의 다인종 다문화에 적응하는 과정에서 언어와 문화 차이를 어려움을 겪고 있다. 시간적 경제적 여유가 없는 삶 속에 가정과 직장, 교회 활동을 둘러싼 삶의 대부분을 보낸다. 습관을 위한 활동으로는 한국 드라마 시청이나 웰스클럽을 찾아 운동을 하는 정도이다. 주6일 동안 일을 하고 일요일에는 교회에서 휴식을 보낸다. 이렇게 오랜 시간 교회를 중심으로 한 공동체에서 동일한 사람들과 어울리고 대화를 하며 보니 시야는 좁아지고 마음가짐 또한 제한된다.

주6일을 일하고 주일은 더욱 고단하게 교회의 프로그램을 따라 타성에 빠져 성수주일을 하면 지친 몸과 마음 그대로 다시 월요일을 시작하는 경우도 있다. 주일에 제동전 된 영성으로 공적영성을 발휘할 여력은커녕 삼인 회로에 다람쥐 체 바퀴 돌 듯 하루하루는 고단하고 피로를 마는 것이다.

주일에 재충전된 영성으로 공적영성을 발휘할 여력은커녕 사람이 세 바퀴 돌 듯 하루하루는 고단하고 피로를 마는 것이다.

현대를 살아가는 그리스도인들의 신앙생활에 교회는 새로운 대안적 노력을 기울여야 한다. 사회생활의 여러 가지 국면과 관련 된 레저 활동을 하나님이 허락하신 안식과 삼의 차원에서 고려하고 성경적으로 재해석하여 신앙생활의 균형을 잡아 줄 시점이라고 생각한다. 단순히 일하지 않는다는 뜻의 휴식이 아니라
노동으로부터의 해방을 누리며 즐거워하며 감사할 수 있는 시간이 기독교인들에게 필요하다.

목회는 예수님을 매개체로 한 목회자와 성도간의 관계형성이이다. 목회자가 심판하고 벌주시는 무서운 구약의 하나님의 구원과 사망을 베푼신청의 예수님을 강조하면서 성도들의 삶과 문화 그리고 실제적인 필요를 도외시 한다면 진정한 목회라고 할 수 없다. 목회자나 선교사들은 그들이 속한 사역지에서 그들에게 맡겨진 대상자들에게 하나님의 사랑을 전하는 사람이다. 말씀을 대언하는 것만으로 목회를 대변해서는 안 된다. 그 말씀이 살아 생명력 있게 활동하는 공동체로 이끌어야 할 책임이 있다.

오늘날 교회에서 이루어지는 모든 형태의 예배와 접목한 다양한 공동체가 유기적으로 기능하면서 주의 몸을 이루어야 한다. 목회자는 개인적인 상호접촉에서 자신의 시간과 삶을 바쳐야 한다(Lingenfelter 1989, 104).

하나님께서는 이 세상 만물을 각양각색의 다양한 것들로 가득 채워 지으시고 사람들 하여금 그 창조물을 다스리라고 하셨다. 우리는 간혹 하나님의 한 가지의 논리와 교리 속에 가두어 놓고 스스로를 제한한 영성 안에서 좁은 시야로 세상을 바라본다. 이러한 고정관념의 틀에서 벗어나서 하나님의 우리를 위해 예비하신 모든 아름다운 것들을 경험할 준비가 되어야 한다. 바쁜 일상의 굴레에서 과감히 벗어나 자연 속에서, 음악 속에서, 스포츠 속에서, 다른 문화와의 만남에서 하나님의 선심과 공정을 갖볼 수 있어야 한다. 시대의 흐름과 맥락 안에서 레저 활동을 통하여 하나님의 뜻을 추구하고 신앙적인 삶을 더욱 풍요롭게 가꾸어 가도록 이끌어 주는 것이 교회의 사명 중에 하나일 것이다.

목회적 관점에서의 레저 활동

미주 한인 1세들이 기독교인의 정체성을 인식하는 차원을 살펴보면 자신들이 속한 교회 공동체 안에서 주일성수, 새벽 기도회 출석, 심임조 생활, 행사 참여도 등 외적인 모습으로 신앙의 수준을 판단하는 경향이 크다. 게다가 한국인의 유교문화가 심어준 체험문화가 의식 구조 가운데 편만해 있어 때로는 외적인 것을 중요시하는 가식의 면모가 신앙생활에도 작용하고 있다는 것을 쉽게 발견할 수 있다. 시대의 이데올로기와 문화의
지배를 받는 인간은 왜곡되어 있고 사고하고 행동하는 기준의 한계가 있다. 외적인 것으로 사물을 판단하는 것은 다양한 형태로 나타나는 데 부자와 가난한 자, 사회적 강자와 약자 또는 교회에 열심히 헌신하는 자와 그렇지 못한 자 등으로 표면화 된다. 성도들의 문화적 정황에서 사고 속에 깊이 뿌리박힌 관습과 가치 그리고 고정관념들이 하나님의 나라 가치에 준거하는 것이 아니라 세상과 사람을 의식하는 것임을 볼 때 편견과 판단과 외식하는 모습이 그대로 오늘날의 교회 안에도 침투하여 그리스도인의 정체성을 흐리고 있는 것이다.

찰스 크래프트의 3가지 세계관의 주요인 전체(assumption), 가치들(values), 충성/헌신(allegiance)에 비추어 볼 때 미주 한인 1세들의 정서(ethos)에서는 레저 활동은 사치한 것이며 생산적인 활동을 위한 방해요소로 인식되어 왔다(Kraft 1996, 97). 한국에서 독재자의 강력한 리더십 아래 일률적인 규율을 따르고 집단주의적 행동 양식을 여과 없이 받아들여진 한인 1세들은 헌들고 어려운 경제 상황에서 벗어나기 위한 노력에 온힘을 기울여야 했다. 앞만 보고 달리던 민족적 품부럼 속에 최선의 가치는 있어서 부지런히 일하고 자녀에게 좋은 교육기회를 제공하는 것이었다. 자투리 시간에 재충전을 위한 시간은 술자리와 집에서 잠을 청하는 것으로 채워졌으며 돈과 시간이 소요되는 레저 활동은 사회의 건설적인 행위와 흐름에 역행하는 일로 치부되었다. 이는 교회 내부의 문화적 흐름에도 나타나는데 많은 한국 목회자들이 일과 레저를 구분해야 한다고 믿는다.

예배, 찬양, 기도, 전도 그리고 성경공부는 교회의 일이며 이들은 레저 모임과는 구분되어있다. 교회에서 여러 가지 직무로 일한 해보다면 주일날 쉴자도 못한다. 예배를 드리고 찬양대 연습이나 셀 모임 등에 참석하면 오히려 직장 생활보다 더 힘든 주일을 보내기도 한다. 이를 위한 목회자의 레저 활동에 대한 인식 변화는 매우 중요하다.

목회는 예수님을 배개체로 한 목회자와 성도간의 관계형성이이다. 목회자가 심판하고 벌주시는 무서운 구약의 하나님과 구원과 사랑을 베푸시는 신약의 예수님을 강조하면서 성도들의 문화와 개인적인 필요를 도와서 한다면 진정한 목회라고 할 수 없다. 목회자나 선교사들은 그들이 속한 지역에서 그들에게 맡겨진 대상자들에게 하나님의
사랑을 전하는 사람들이다. 인간관계의 형성이 사역의 핵심이다. 목회자는 개인적인 상호접촉에서 자신의 시간과 삶을 바쳐야 한다(서우드 104, 48).

예수 그리스도의 가르침인 복음의 핵심은 윤태적인 삶의 실천과 창조세계인 자연의 의미를 깨달음과 모든 것을 창조하신 하나님의 아는 지식일 것이다. 신적 본질과 영원하신 능력이 창조세계 안에 전부 현기되어 있다는 뜻이다. 이는 곧 자연을 가까이 할 때 하나님을 더욱 가까이 느끼고 깨달아 알 수 있는 것이다. 하나님과 창조세계의 불가분의 본질적 관계를 바울은 다음과 같이 표현하고 있다. "만물이 주에게서 나오고 주로 말해있고 주에게로 돌아감이라"(롬 11:36a). 즉 온 우주 만물은 창조주 하나님으로부터 비롯하고 그의 은혜에 의해서 존재하며, 궁극에 가서는 하나님의께로 돌아가게 된다고 말하고 있다. 하나님께서 인간의 인식 능력으로는 알 수 없는 자신의 비가시적 본질 곧 신성을 그의 창조세계를 통해서 다 현시해 주셨다. 하나님과 창조물인 자연과의 깊은 관계를 알고 깨닫기 위해서 많은 노력을 기울여야 함이 당연하다.

루터와 같은 종교 개혁자는 로마서 1장 20절의 하나님의 신성이 그가 지으신 만물에 다 표현되었고 말한 사도 바울의 기록인 로마서에 근거해서 종교개혁 사상을 전개했는데도 불구하고, 자연계시의 가능성을 전적으로 부인하는 결과를 초래함으로써 하나님과 창조세계인 자연과 창조주 하나님의 깊은 관계의 모든 자연과 우리 인간 간의 깊은 관계를 단절시키는 결과를 초래한 것은 참으로 불행스런 일이 아닐 수 없다. 종교 개혁자들은 우리 인간이 교만의 죄로 인해서 전적으로 타락한 존재들이 됨으로써 하나님을 알 수 있는 능력인 '하나님의 형상'을 완전히 상실한 존재들이 되었기 때문에 선을 행할 수 있는 가능성은 전부 없었다는 것이다. 또한 하나님의 알 수 있는 가능성도 다 상실하였다고 주장하게 된 것이다.

한편, 예수 그리스도는 마태복음 6장 26절 이하에서 하나님의 자연과의 신비한 관계를 다음과 같이 말씀해주셨다. "공중의 새를 보라 심지어도 걱정하지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보아라 소고도 아니하고 길쌈도 아니하느냐 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로 입은 옷이 이 꽃 하나님의 못하였느니라". 예수님은 이 말씀에서 풀과 나무와
꽃들과 새들 곁 자연의 모든 존재들이 하나님의 사랑의 대상일 뿐만 아니라 하나님의 사랑의 힘에 의해서 자라고 존재하고 있음을 말씀하고 있음을 알 수 있다. 따라서 우리는 자연을 통해서 하나님의 사람이 얼마나 깊이 만물에 스며들어 있으며 또한 표현되어 있는가를 알 수 있는 것이다.


레저 활동의 역학적 기능

이러한 일들은 문화가 판이하게 다른 선교지에서만 일어나는 것이 아니다. 어느 교회나 문화권 안에서도 발생할 수 있는데 일례로 담임목사의 은퇴 후 새로 부임해 온 목사 (비록 같은 신앙노선을 가진 그룹이라고 해도)는 교회 내의 모든 부분에서 조심스러운 변화의 행보를 보여야 한다. 성경 말씀 속에 전해지는 메시지뿐 아니라 예배순서, 찬양, 악기 선정에까지 모든 부분에서 기존의 문화를 알고 이해하며 자신의 문화를 서서히 조합 (blending)하면서 변화를 시도해 나가야 마찰을 줄일 수 있다. 선교사나 목회자들은 새로운 문화 속에서 같이 성장하는 모델을 만들어야 한다. 감자기 형식을 바꾸는 것은 한계가 있다. 어느 정도 표면구조를 변경하는 것은 가능할 것이다. 그러나 궁극적으로는 문화의 심층 구조를 변화시켜야 진정한 문화의 변화를 이루었다고 할 것이다.

문화는 구조이다. 습관적으로 반복하는 것이다. 예배가 모두 정장을 한 차림으로
심자가가 중앙에 걸려있는 예배당 안에서 술소리를 죽이며 목사의 일례 기도와 찬양대의
찬송과 장로의 대표기도 그리고 담임목사의 설교로 이어지는 임숙한 의식을 거쳐야만
제대로 드린 예배로 인식이 되어왔다. 그러나 한 가족이 도시락을 싸서 등산로를 따라
올라가면서 시냇물 소리를 듣고 야생화 만발한 초장을 지나면서 같이 사진을 찍으며,
산 위에서 발아래로 펼쳐지는 아름다운 구름바다와 시원한 바람을 맞으며 창조주 하나님께
감사를 드리면 이 또한 훌륭한 예배이다. 자녀들과 부부가 도시락을 챙겨놓고 하나님께
지금까지 지켜준 은혜에 감사하며 자녀들을 축복해 주실 것을 기도한다면 이 또한
훌륭한 기도가 되지 않겠는가?

우리는 익숙해진 경건함을 표현하는 방식을 바꾸어볼 필요가 있다. 지금까지
보아오고 배워온 표층구조의 행동 교회 건물 안에서의 제도적인 예배의식만이 경건한
것이라고 굳게 믿고 내가 속한 교회에서 반드시 예배를 드려야만 한다는 여리석은 혼석은
세상의 물질주의와 베타적이고 근시안적인 교리에 물든 목회자들이 만들어 놓은 인위적인
틀이다.

LA 지역에서 탈북자들을 전도하는 어느 목사는 기독교가 김일성의 숭배하는 것과
너무 흡사해서 싫다는 말을 듣고 당황했다고 한다. 사람을 억한 그리스도의 진정한 사랑을
전하는 기독교 본질은 사라지고 유교와 무속 신앙으로 굳어진 한국의 문화를 접목한
한국적 기독교는 교세확장, 물질, 기득권 유지 등에 혈안이 되어 성도의 삶의 진정한 기쁨은 도외시한다. 성경공부와 제자훈련, 그릴듯한 설교한편으로 성도들에 대한 책임을 다한 듯이 생각하는 삼군목회자는 목회에 대한 관심은 있으나 감히 감당해낼 엄두가 나지 않는다. 교인들의 모든 일에 관심을 두는 목회자의 입장에서는 교인들의 성수주일에도 지대한 관심을 보인다. 우리의 머릿속에 이미 굳어져 있는 심층구조는 잘 안 바뀐다. 응당 시간이 걸리고 많은 기도가 필요하다.

찰스 크래프트에 의하면 습관적 의식 가운데 간혹 창의적인 행위가 나타날 수 있는데 창의적인 행위는 발전을 의미 하지만 때로는 위험하기도 한다. 왜냐하면 지금까지 지켜온 전통적 종교의식이 바뀌는 사이에 이를 이해하지 못하거나 반감을 갖는 자들이 발생하기 때문이다. 종교적 행위에서 창의성은 평신도 보다는 종교 지도자들의 특권에 속한다. 종교 지도자가 의례를 다양화하거나 새로운 교리를 제시하는 것이, 평신도들이 동일한 일을 제시하는 것보다 수용될 확률이 높다 (Kraft 2005, 78).

교회내의 예배의식은 교회의 리더인 목사의 의견으로 많은 것이 결정된다. 본질에 해당되지 않는 비본질적인 요소는 특히 그러하다. 또한 심층구조에 굳어진 문화는 성령의 힘으로 변화를 받아야 한다. 생각의 바꿈으로 개념을 정착할 시도를 해야 한다. 한사람의 개념(concepts)이 그룹에서 받아들여지면서 차차 구조화 된다. 기존의 굳어진 심층구조를 누구도 간단히 바꿀 수는 없다. 생각하고 개념을 바꾸는 반복적인 행동(behaviors)을 통해서 결국 표층구조로 나타나게 될 것이다.

인간은 너무 일반해서도 안 되고 너무 놀아도 안 된다. 건강한 삶을 위해서는 정신적 육체적으로 건강하기 위한 노력을 해야 한다. 어린이 자녀들이 본인의 정체성(Identity)을 갖고 안정적인 삶을 영위하기 위해서는 좋은 어린이 사역이 필요하다. 그 사역 안에는 성경 구절 외기만 있는 것이 아니라 비디오를 통한 만화 영화 보기와 맛난 이유식이 포함되어야 한다.

미주 한인 교회 안에서도 자연 환경과의 동화되는 레저의 중요성이 대두된다. 우리는 예수께서 가르치신 바대로 형제를 사랑하고 서로 만나고 먹을 때야 한다. 그 장소가 교회이든 성도의 집이든 자연 속에서든 상관이 없다. 복음의 의미가 전달되는 형식을 통해
의미를 전달하면 된다. 그리하여 창조주께서 만들어 놓은 환경 속에서 좋은 변화를 만들어 낼으로 서로 이해하고 융합하며 하나님께 영광을 올려 드릴 수 있다.

레저활동으로서의 산행

여가활동 중 가장 총체적인 경험을 얻게 하는 것이 여행이다. 현대인에게 여행이 인기 상위의 레저 활동으로 손꼽히는 이유는 일상의 곁에서 벗어나 새로운 곳을 경험함으로써 마음을 즐겁게 하고 새로운 음식과 문화를 접하면서 오락, 스포츠, 교육적인 경험을 하기 때문이다. 관광의 의미가 포함된 여행은 여러 가지 교통수단을 이용하여 자연과 문화유적지를 찾아 휴식을 취하며 재충전하는 의미를 갖고 있다.

여행 이외에도 가장 광범위하게 시행되고 있는 것이 스포츠이다. 스포츠는 일상에서 기분전환과 건강한 체력 단련을 위해 행하는 정신적 신체적 활동이다. 레저 활동으로서의 스포츠는 직접 참여하여 신체적 활동을 하면서 체력을 증강하고 즐거움을 경험하는 반면 스포츠 관람을 통해 기분전환과 스트레스 해소를 되는 두 가지 종류가 있다. 운동량이 부족한 현대인들에게 스포츠는 적절한 신체활동의 기회를 제공하고 건강 증진과 함께 정신적 즐거움을 가져다 준다(문숙재 외 2005, 29-35).

스포츠와 여행의 기능이 복합된 것이 산행이라고 할 수 있다. 스포츠와 여행은 놀이, 장비, 운동장, 경기장, 단체 활동 등에 따라 다른 측면을 보여주는 것이 여행의 성격이 된다. 가족과 동료들과 함께 산행을 하면서 자연의 아름다운 경치에 이끌려 기분전환과 체력증진을 할뿐만 아니라 간접 해소, 팀워크, 절제, 단합, 사회성 함양의 좋은 훈련을 하며 원만한 사회생활을 영위하는 데 큰 도움이 된다. 그리고 무엇보다 자연에서 하나님의 창조를 목격하고 느낌 감동을 하나님과의 창조 섭리를 깨닫는 귀한 영성 함양의 기회로 삼을 수 있다.

레저 활동에 대한 이원론의 영향

한국교회의 레저를 통한 삶의 영성을 방해하는 원인 중 하나는 이원론이다. ‘교회 내에서 행해지는 것은 모든 것은 옳고 거룩하며 세상에서 행해지는 것은 악하고 죄로
물들어 있다’는 이원론은 이 세상을 하나님과 사탄의 대결구도로 보는 관점이다. 또 영과 육의 구도, 선과 악의 구도로 보는 두 가지의 근원적인 관점은 다가. 다시 말하면 인간에게 일어나는 모든 악, 사고, 불행, 질병, 십지어 가난까지 모두 사탄과 귀신 때문으로 보는 관점이다.

이원론에 의하면 죄도 인간의 책임이 아니라, 사탄 때문이라는 주장이 되므로, 죄관 자체도 이상해지고 그것은 곧 구원론에도 심각한 영향을 가져게 된다. 실제로 그들이 주장하는 원죄는 인간의 불순종으로 인한 것이 아니라, 마귀 때문이 되기 때문에 그들에게는 마귀의 일을 면하는 것이 곧 구원관으로 직접 연결된다. 이와 같은 이원론은 원래 기독교의 사상이 아니며, 초대교회의 헬라 철학, 노스틱주의, 영지주의, 마니교와 같은 이방 이단들의 주장을었다(이원규 2017).

김철수의 기독교 문화 인류학에서 사용된 세계관의 구조와 주제들을 참조하면 한 문화권에는 여러 가지의 테마들이 존재하면서 여러 문화범주(Cultural domain)에 반복하여 나타난다(김철수 2017, 44).

미주 개신교도들의 대표적인 세계관은 이원론이다. 이원론은 이 세상을 하나님의과 사탄의 구도로 보는 것이다. 이런 관점에서 레저 활동은 세상적인 것으로 간주된다. 성도들은 성수주일을 하지 않고 레저 활동을 하다가 하나님의에게 벌을 받는다는 생각을 할 수 있다. 교회 안에서는 레저 활동에 대한 권장이나 안식의 개념에서 레저 활동을 하는 말을 거의 듣는 적이 없다. 이는 건전하게 레저 활동을 실행하려는 성도들에게 달래마를 안겨준다.

교회 안에서는 레저는 가장 뒷전이다. 최근에 일부 교회에서 스포츠 문화 사역 전담반을 두고 이를 활성화 하려는 시도가 보인다. 하지만 여전히 모든 사역의 순서에서 가장 하위순위로 밀려 있다. 이러한 의식구조 안에서 성도들은 마음 놓고 레저 활동을 할 수 없다. 그러나 인터뷰를 통한 내부자 연구에서 미국문화를 접한 많은 미주 한인들은 레저 활동이 더 이상 하나님을 노업계 하는 행위가 아님을 인식하고 있다. 그들은 건전한 레저 활동을 통해 더욱 많은 방식으로 하나님께 예배하고 영광을 올리드리라는 방법을 찾아내고
있다. 심의 영상을 위한 건전한 레저 활동의 장려는 성도들의 정신적 육체적 건강과 목회의 활성화를 위해 더욱 중요한 요소로 발전하고 있다.

레저 활동을 위한 리더십

어느 조직체이든 리더의 역할은 절대적이며 리더의 역량과 리더십에 따라 그 조직체가 비전을 갖고 목표를 향해 진전할 수도 있고 내부 갈등으로 왜해질 수도 있다. 산악회의 리더 역할도 마찬가지인데 더불어 있는 리더가 내부 회원들 간의 갈등을 이끌어내면서 정한 목표를 향해 리더십의 역할을 잘 감당하고 이끌어 갈 수 있어야 한다. 이는 조직체의 설립 목적에 부응하는 사명(Mission)과 효율적인 기능 작동, 그리고 내부적 안정을 위한 절대적인 요소이다.

산악회 내에서도 회원들 간의 갈등은 항상 상존하는 것으로 집단주의적 개인주의라고 표현해야 할 것이다. 이는 한국인들의 고유 특성상 어느 집단에 소속되기를 원하는 막상 그 조직체 안에서는 개인의 이익과 이해관계에 따라 개인주의적인 행동을 보이고는 한다. 조직체는 설정된 사명과 목적을 내부에 반영하여 조직의 기본체질을 강화해 나가야 하는데 이는 리더와 구성원들이 필연적으로 협동하여 이루어내야 할 것이다. 그리고 형성된 조직의 성격을 책임과 성실로 지켜나가야 할 것이다.

기독 산악회는 알파니즘을 추구하는 비영리 단체이며 동반을 통하여 체력을 단련하고 자연에서 영성을 추구하는 것이 목적이다. 산악회가 영력을 목적으로 하는 조직이 아니지만 리더의 조직 관리 역량에 따라 조직의 성취감이나 목표 달성에 중대한 영향을 미친다.

산악회의 활동은 강도 높은 걷기와 험한 길을 찾아 나서는 경우 안전에 대한 문제가 크게 부각된다. 산악회 내의 회원들 각자는 다른 레벨의 경험과 체력을 가지고 있다. 산행을 하는 경우 참석자 천연이 안전하고 즐거운 산행을 통해 성취감을 얻도록 하는 것이 목적이며, 이를 위해 리더의 역할은 대단히 중요하다.

산악회의 리더는 회원들에게 영향력을 발휘하여 사기를 고취시키고 어려운 코스도 마칠 수 있는 잠재적 능력을 활성화를 예약함과 동시에 안전을 위한 준비사항을 잘
숙지시켜 만일의 사태에 미리 대비 할 수 있어야 한다. 리더심이 효과를 나타내기 위해서는 리더의 지시를 일방적으로 받아들여 행동하는 것보다 서로간의 대화와 논의를 통해 상호 작용으로 이해를 통해 영향력을 미치는 것이 중요하다. 리더심은 군대의 명령 계통과 같이 리더가 다른 구성원들에게 일방적으로 지시를 하고 파동적으로 받아들이는 것이 아니다. 효과적인 리더심은 리더와 상대방이 서로의 상호작용에 의해 자발적으로 수용할 때만 진정한 리더심이 발휘되는 것이다.

리더심이란 ‘특정의 상황 하에서 집단이나 조직의 목표를 달성하기 위하여 개인이나 집단의 행위에 영향력을 행사하는 과정’이라고 정의할 수 있다. 권위주의형 리더는 리더가 주요 결정을 내리고 문제가 생길 때마다 하나씩 지시함으로 조직원은 의사결정에 대한 참여는 제약되고 미래의 계획이나 일 순서를 모를 때가 많다. 이는 업무 성과를 즉시 알 수 있는 반면에 장기적으로 일관성을 유지하기에 힘들다.

민주형 (Democratic type) 지도자는 주요 사안이나 계획을 구성원들과 함께 검토하고 결정함으로써 조직원들에게 창의성과 참여의식을 부여한다. 자유방임형 리더는 결정권을 대폭적으로 부여하여 타인이 업무 수행하도록 함으로써 리더의 역할이 미비한 상태이다. 이런 경우 업무 수행에 구성원이 없어 제3자를 구심점으로 정책이 형성될 수 있다(윤세희 2011, 276).

산우회의 리더의 역할은 그 어느 조직보다도 중요하고 절대적인데 산우회원들의 성취감 담성과 함께 안전한 산행 및 여행을 이끌어야 하기 때문이다. 성취감 만족을 위해서는 구성원들 개인의 욕구를 파악하고 그룹 안에 몇 가지로 영어 있는 욕구들을 어떻게 조화롭게 실천해 나갈 것인지를 생각해야 한다. 예를 들어, 일부 젊은 층의 열정이 넘치는 회원들은 도전적인 산행 코스를 시도하려는 욕구가 강하다. 이에 비해 연령이 높은 그룹은 좀 더 쉽고 나이도가 낮은 코스를 선호한다. 이 두 그룹이 함께 산행을 할 때 전제적인 코스를 안전하게 다녀오기 위해서는 산행 리더들이 앞에서 속도 조절을 해주고 시간에 맞춰 쉬는 시간과 장소를 만들어 주어야 한다. 한 두명의 혈기왕성한 회원이 막무가내로 앞서 간다면 속도와 쉬는 시간의 조절이 어렵고 전제적으로 힘들고 피곤한 산행이 될 수 있다.
개인적인 욕구가 충족되지 않으면 따로 작은 그룹을 만들어 별도의 산행을 하기도 하는데, 산악회 내에서 그런 사실을 숨기고 별도로 산행 하는 일은 다른 회원들과 소원한 관계를 만들고 결국은 갈라서는 일로 발전하게 된다. 즉, 여러 가지의 개인적인 욕구가 있겠지만 조직의 전체적인 목적이 부합되는 것은 아니다. 인정과 존경을 받으려는 개인적인 욕구로부터 비롯된 목표를 내세우게 되면 조직 전체의 이익보다 자신의 이익을 우선하는 양상을 보이게 된다. 이는 조직체의 설립 목적과 목표 달성을 방해하는 위험한 결과를 만들고 만다. 그러므로 리더는 개인적인 목적과 목표를 이해하고 이를 한 단계 끌어 올려 조직의 목표에 융합되도록 연결시켜야 한다.

사람들은 누구에게 지시를 받기보다는 자신의 동기가 조직의 목표와 부합한다고 납득할 때 조직에 대한 공헌과 충성 의욕이 생긴다. 조직원들 상호 간에 불신이 있는 조직은 원활하지 않은 소통으로 잘 운영이 될 수가 없다. 조직체에서 소속원들 간 신뢰를 구축하는 것이 쉽지 않지만 회원들 간 신뢰 조성자로서 리더의 역할과 책임은 막중하다고 할 수 있다.

정약용은 목민심서(牧民心書)에서 부하들을 통솔하는 방법으로 위엄과 믿음을 갖추라고 하였는데, 위엄은 절제에서 생겨나고 믿음은 솔선수범에서 낳다고 하였다. 리더는 조직원들과 밀접한 관계를 유지하고 충분한 시간을 갖고 이해와 협력 관계를 형성해야 한다. 조직원의 헌신을 예수님의 사랑으로 용서하고 감싸줄 때 회원들은 리더를 더욱 신뢰하고 조직을 위해 헌신하게 될 것이다.

인생의 뚜렷한 목표를 가지지 못하고 방황하는 사람일수록 방향을 제시해 주고 가치관을 심어주고 동기부여를 해주는 리더를 따르고 싶어 한다. 우리가 어디로 가고 있고 왜 이 일을 하며, 왜 이것을 자랑스럽게 생각해야 하는지를 설명하는 역할을 함으로써 가치부여를 해야 한다. 조직의 정신을 세우고 조직원들이 이를 어떻게 실행할 것인가를 말과 행동으로 전도하는 자라야 한다. 명확한 목표를 가진 리더는 자신의 말과 행동으로 주위 사람들에게 조직의 목표와 이념을 끌임없이 보여주며 그 조직만의 전통을 만들어 가면서 박연한 원칙이 아닌 생생한 행동 기준을 갖도록 해야 한다.
사람들은 회칙이나 메뉴얼을 근거로 행동하지 않는다. 가슴에 와 닿는 조직의 이야기를 듣고 보면서 조직이 향하는 목표와 지향하는 바를 느끼며 그 이야기를 공유할 때 강한 연대감을 이루게 된다.

시간이 흐르면서 필연적으로 나타나는 열정의 소멸과 활력의 감소는 리더에게 나타나는 필연적 현상이다. 이를 극복하지 못하는 리더는 과감히 물러나서 새로운 리더에게 이를 이양해야 한다. 진정한 리더는 카리스마 보다 조직의 열정을 계속해서 가슴에 품고 불태우는 사람이어야 한다. 열정에 불타는 리더는 독선적이고 권위적이기 보다 조직원이 이기적인 온타리에서 벗어나 조직의 발전과 함께 자신을 발전시키도록 설득한다. 조직원은 자신을 신뢰하는 리더를 신뢰한다.

인간의 창조 목적은 창조주가 허락한 달란트를 가지고 맡겨진 역할을 잘 감당하여 하나님께 영광을 올려 드리는 것이다. 우리 모두가 맡은 역할과 감당할 부분이 있는바 교회를 섬기는 일에도 역할 분담이 있다. 성경은 여러 곳에서 예수가 교회의 머리임을 알려주고 우리 모두는 교회의 몸인 것을 알려준다.


운동선수가 힘을 다하여 열심히 경기를 할 때 관중들은 감동을 받는다. 예배 공동체의 리더의 역할 또한 맡은 일을 열정을 다해 감당할 때 구성원들로 부터 칭찬과 존경을 받지만 자신에게 맡겨진 역할을 감당하지 못할 때는 비난과 조소를 받게 된다.

교회는 목회자의 리더십으로 유지되고 성장한다. 성장하는 교회라면 목회자가 의욕이 넘치고 재미가 있어 마음껏 프로그램을 만들고 사역을 확장하며 기쁘게 목회를 한
수 있다. 그러나 교회의 성장이 정체된다는지 오히려 교인이 감소하는 상황에서는 교회의 규모를 막론하고 많은 목회자들이 심신의 피곤함을 느낀다. 교회 내에 중직들의 압력도 생기고 성도들 간의 갈등과 반복되는 불화환율이 목회자의 영향을 미치고 심신을 지치게 만든다. 리더의 덕목으로 여러 가지가 끼치지만 스스로 지치고 낙망해 있다면 그룹을 제대로 이끌어 가기 어렵다.

여기서는 영적 지도자로서의 리더의 자질 향상을 위한 덕목을 살펴보고자 한다.

믿음으로 나아가야한다.

리더는 믿음을 가운데서 모든 부정적인 생각을 이겨내야 한다. 스스로 나타낸 반응에 대한 자신의 병약함이든지, 성격 문제, 약한 의지, 나쁜 습관을 가지고 변명으로 삼아서는 안 될 것이다. 어떠한 일을 처리함에 있어서의 잘못된 혹은 후회스러운 결정에 대한 변명을 하게 되면 그 과정에서 벗어날 수가 없다. 노력을 한다고 해서 단번에 몸이 강건해진다든지 성품이 바뀌지는 않는다. 그러나 성령을 의지하고 반복하여 노력함으로써 좋은 습관과 궁정적인 성향 그리고 건강한 육신이 만들어진다.

리더는 화가 나는 일이 있더라도 이를 참고 건실적인 길을 모색하는 아름다운 그리스도인이 되기 위해 노력해야 한다. “모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니고 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니니”(고전 10:23)라는 성경의 말씀처럼 어느 방법이 가장 덕스럽고 공동체에 유익한가를 생각해야 한다.

공동체를 이끌다보면 뒷담화를 하는 사람, 타인을 시기 절투하고 미워하는 힘든지 공동체를 생각하지 않고 자신의 유익만 생각하는 사람, 자기주장만 고집하는 사람, 무례하고 거만한 사람들이 있을 수 있는데 이들 모두를 지혜롭게 아우르며 안고 나가야 한다. 리더는 이런 사람들과 맞서 같이 화내고 미워해서는 안 될 것이다. 공동체 일원의 나쁜 점보다 좋은 점을 보려 노력하고, 무엇보다 예수님의 사랑을 담아 그들과 대화하면서 문제를 해결해야 한다.

리더는 복음의 말씀에 순종하며 살아야 한다. 하나님을 의지하고 굳건한 확신을 가져야 한다. 그 말씀이 장래에 아름다운 열매를 맺을 것을 믿어야 한다. 그리고 리더는
그룹 안에서 군림하거나 대접을 받으려고 해서도 안 된다. 리더의 덕목은 겸손과 사랑과 온유함이다. 하지만 그저 유순한 성품을 보이는 것보다는 리더로서 하나님의 일꾼으로 공지를 갖고 일을 해야 한다. 하나님의 임재심과 관여심을 믿고 두려움 없이 일관적으로 나아가야 할 것이다.

모임을 이끌다 보면 마음을 상하게 하는 사람들이 있다. 모임 전체를 염두에 두고 생각하고 일을 처리하는 리더의 마음을 해아리지 못하고 자신의 이익이나 이기적인 마음으로 불평하며 리더를 어렵게 하는 경우가 있을 때 이런 사람들을 사랑해야 한다. 쉽게는 알지만 하나님의 사랑이 우리 속에 부어져 있다는 말씀을 붙잡고 나아가야 한다.

믿는 자들은 세상이 갖지 못한 하나님의 사랑을 가진 존재이다. 원수도 사랑할 수 있음을 믿고 무조건 사랑해야 한다. 주께서 “자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑”(요 13:1)하셨다고 했다. 믿음의 리더라면 더욱 그래야 한다. 리더에게 반발하며 불만을 토로하는 사람에게 이렇게 마음을 먹으면 참으로 편안해진다.

지도력을 개발해야한다

리더의 힘은 지도력이다. 탁월한 지도력은 선천적으로 하나님의에게서 받은 것이다. 창조주 하나님의에게서 받은 선물인 리더십은 무한하다. 단지 하나님의에게 자신을 맡기고 그분의 설리를 의지해야 된다. 이를 위해 신앙적인 리더는 자신의 혈액과 하나님의 관계가 어떠했지 자각할 수 있어야 한다. 하나님의께서 매일의 삶 가운데 역하시고 새로운 혐과 능력을 공급 하시는 분인 것을 알아야 한다. 주 예수 그리스도 안에서 거듭난 자는 하나님의 생명과 능력 아래 함께함을 믿어야 한다. 이 믿음으로 이 세상의 불확실성과 모든 역경과 인간관계의 불안정함을 이겨낼 수 있기 때문이다.

그러나 비록 이러한 믿음을 갖고 시작했다 하더라도 세상의 풍과에 시달리다 보면 본인의 경험이나 불질, 인간적인 도구를 더 신뢰하게 된다. 하나님의 멀리 계시고 향량한 사막 한가운데 혼자 버려진 것 같은 느낌을 받을 때 열정이 사라지고 하나님을 거부하는 자들과 똑같이 생각하게 된다. 하지만 하나님의 은혜를 놓지 않으시고 기다리며 회복할 수 있는 힘을 계속 공급해 주신다.

60
예배 공동체의 리더의 역할은 그 공동체의 존속과 직결되어있다고 해도 과언이 아니다. 리더로서 많은 역할과 직분을 감당하지 못하거나 내부 분열을 일으키면 이는 그를 리더로 세우신 하나님을 욕하게 하는 일이요, 수많은 영혼을 실족하게 만드는 일이 된다.

리더로 섬기는 동안 수 많은 크고 작은 일들이 도전과 시련이 되어 던져진다. 일의 사안이 크고 적든지를 막론하고 리더의 몸과 마음을 상하게 하여 열정을 잃어버리게 되면 그 공동체는 큰 시련에 부딪히게 된다. 리더의 역할이 힘들고 어렵더라도 인내와 깊숙으로 지켜낼 때 모두를 살리고 아름다운 공동체를 유지하게 된다.

비전을 나누어야한다

리더는 구성원들에게 비전을 제시하는 사람이다. 그래서 모두가 같은 방향으로 나가게 해준다. 리더는 단체의 길고 짧은 목표뿐 아니라 단체가 궁극적으로 이루고자 하는 비전을 분명히 제시해야 한다. 목회자라면 목회 현장에서 나타나는 모습을 토대로 큰 그림에 모두 참여하는 화합과 통합을 이루어가야 한다. 여러 가지 부정적인 면이 돌출하더라도 지속적인 시도를 통해 확고한 사명을 구성원들에게 제시하는 것이 중요하다.


레저 활동과 영성

자연에서 삶의 영성을 얻는 데 모든 레저 활동이 효과적인 것은 아니다. 스포츠나 영화관람 게임 등의 체력단련과 기본 전환의 방편으로 삶의 활력을 준다. 그러나 영성을 추구하고 이를 얻기 위해서는 창조주 하나님이 준비해 두신 자연으로 나가야 한다. 이는 제시의 종교인 기독교에서 말하는 자연계시와 연관이 된다.
개혁주의 신학자인 Sproul은 그의 저서 모든 사람을 위한 신학에서 기독교 신학은 사변철학에 의존하지 않으며 계시된 믿음에 의거하며 신앙의 근본은 우리가 믿는 진리가 모두 하나님에게서 출발한다고 강조한다(Sproul 2015, 37). 우리는 하나님을 눈으로 볼 수 없지만 그분의 계시를 통해 그분을 알 수 있다.

계시란 감추어진 것을 드러내거나 나타내는 것으로 하나님께서 우리에게 보여주시는 것이다. 기독교 신학에서는 두 가지의 계시를 말하는데 ‘일반계시’와 ‘특별계시’이다. 아우구스티누스와 토마스 아퀴나스는 계시가 없었으면 피조물인 우리는 아무 것도 알 수 없다고 전제하면서 육안으로 사물을 보는 것에 비교하여 설명하였다. 귀한 물건들이 밤에 가득 담였더라도 빛이 없으면 전혀 그것들을 볼 수가 없고 아름다움도 느끼지 못한다. 계시란 빛과 같이 우리에게 눈으로 보이는 물질뿐 아니라 진리의 원천인 하나님으로부터 나오는 모든 진리와 지식은 계시를 통해 우리에게 전달된다. 하지만 믿지 않는 자들과 일부 과학자들은 종교적 믿음이 계시에서 시작한다는 주장을 비웃으며 실험실에서 진리를 탐구하려고 노력한다. 그러나 실험실에서 할 수 있는 것은 하나님께서 설계해 두신 모든 만물과 그 역행하는 원리를 아주 조금씩 하나님이 허락한 한도 내에서 발견하는 것뿐이다(2015, 38).

자연계시를 통한 하나님의 만남

하나님은 세상을 초월해서 계시하고 우리는 세상에 있다. 하나님의 계시를 증례하는 것은 자연이다. 즉, 신문이나 라디오 같은 방송 매체들처럼 자연은 계시의 전달 수단이다. 직접적인 일반계시는 하나님이 자신을 계시하시는 다른 방식을 묘사할 때 사용하는 용어이다. 바울은 로마서 2장 15절에서 “하나님의 율법이 우리의 마음에 새겨졌다”고 했다. 하나님에 대한 인식이 인간의 영혼 안에 주어졌다는 것이다. 이 의식이 하나님의 율법을 아는 지식과 양심 안에 나타난다. 이러한 지식은 어떤 매체를 통해서아닌 하나님이 우리에게 직접 주신 것이다. 이를 직접적인 일반 계시라고 한다.

하나님의 영원하신 능력과 신성이 일반 계시를 통해 온 세상에 분명하게 나타났다. 우리의 부패한 본성이 그 계시를 가로막는다고 해도 자연과 인간의 양심을 통해 주어지는
하나님에 관한 지식은 결코 사라지지 않는다(Sproul 2015, 45-47). 인간의 마음에는 하나님의 심겨 주신 하나님을 아는 지식이 들어 있다. 자연 계시는 피조물인 모든 인간들이 하나님 앞으로 나올 수 있는 길을 열어준다는 의미에서 중요하다.

‘일반계시’라고도 알려진 자연계시는 모든 진리 안에 하나님께서 스스로를 제시한 것을 일컫는다. 말 그대로 일반계시는 세상의 모든 사람들에게 주어졌다. 즉, 누구나 자연 속에서 해와 달과 별을 바라보면서 하나님의 임재를 느낄 수 있다. 설사 눈으로 볼 수 없는 시각 장애인이라도 마음속에 심어진 창을 통해 아름다운 시를 짓고 감성의 눈물을 흘린다. 하나님은 모든 인간들에게 올고 그림을 인식하는 능력을 주셨듯이 성경을 접하지 못했고 교회를 다녀보지 않은 사람들 자연 속에서 하나님의 계시를 받으며 살아가고 있다.

일반계시는 우리가 속해 있는 자연 안에서 계시된다. 하나님은 그가 창조하신 피조물의 영광과 위엄을 통해서 자신을 나타 내신다(2015, 37). 인간은 계시를 통해서 하나님의 계시를 인식한다. 일반계시(자연계시)는 언어가 아닌 자연 사물로부터 계시를 받으며 자연과 인간 내면을 통해 역사한다.

특별 계시(구속 계시)는 일반 계시로는 알 수 없는 구속의 길을 제시한다. 이렇듯 두 계시는 각기 다른 영역을 보여주지만 창조주 하나님이 곧 구속주 하나님인사기에 창조와 구속은 분리된 개념이 아니다. 본질상 창조가 없이는 구속이 성립되지 않으므로 창조가 없는 구속은 있을 수가 없다. 창세기의 창조 역사에서부터 계시록의 새 땅과 새 하늘은 시작부터 끝까지 자연계시의 중요성을 말 하지만 기독교의 역사 속에는 창조원리보다 구속사적 교리에 더욱 초점을 맞춰 온 경향이 있다.

창조주 하나님에 의해 창조의 일원으로 이 땅에 존재하게 된 인간들은 자연 계시와 더불어 언약을 통해 하나님과 관계를 맺어왔다. 그러나 죄악에 물든 인간은 자연을 통해 하나님을 알면서도 어째 외면하고 다구나 특별계시를 알고 깨닫는 것은 쉬운 문제가 아니다. 타락한 이후 죄를 깨고 죄의 결과인 하나님의 심판을 경험하면서 인간은 스스로 구원할 수 없는 존재임을 자각하게 된다. 하나님의 심리를 인지하면서 죄악 가운데 살아가는 인간은 구원을 갈망하게 된다.
이러한 면이 자연계시에서 특별계시로 갈 수 있는 신앙이 나타날 수 있는 여지를 보여준다. 자연계시를 갖고 신학을 전개하는 것을 ‘자연신학’이라고 한다. 자연신학은 특별계시에 의존하지 않고 자연에서 하나님의 존재를 증명하고 정당화하려는 논증이다. 모든 진리와 계시는 하나님으로부터 나온다. 모든 계시도 하나님의 계시인 것이다. 우리가 접하는 모든 것이 하나님의 삼위일체를 믿고 하나님의 나라와 함께 하신다는 의미를 세상 속에 나를 보내신 그 분의 목적을 상고하며 책임을 다하는 삶을 살아야 할 것이다.

필자는 오랫동안 산행을 통해 자연의 아름다움과 오묘함을 느껴왔다. 웅장하고 거대한 자연 한가운데서 하나님의 업재를 느끼며 인간이 만들 수 없는 그의 수려한 작품을 바라보며 그에게 영광을 올려 드린다. 자연계시를 통해 하나님은 스스로 우리에게 나타내신다. 기독 신학회가 추구하는 것은 자연에서 하나님의 업재하심을 느끼는 것이다. 우리의 몸과 영혼이 하나님의 업재를 경험하면서 안식과 평화를 얻는 것이야말로 인생의 큰 행복이요 기쁨이다.

자연에서 발견하는 신학

하나님의 자연계시에 인간이 반응하는 것을 자연신학이라고 한다. 인간이 자연을 통해 하나님의 찬된 지식에 도달할 수 있는가에 대해 오랜 기간 논쟁이 있어 왔다. 일부 신학자들은 구원을 받지 못한 상태에서 하나님을 알 수 있는 지식을 가질 수 없다고 단언한다.

바울은 고린도전서 2장 14절에서 “육에 속한 사람은 하나님의 성령의 도움을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이므로, 또 그는 그것을 알 수도 없으나 그러한 일을 영적으로 분별되게 하셨음이라”라고 말하면서 육에 속한 인간은 하나님의 말씀을 알지 못하고 알 수도 없다고 한다. 언뜻 생각하면 바울이 성령의 도움이 없는 한 자연을 통해 하나님의 존재에 관한 지식을 알 수 없다고 부정하는 것 같다. 그러나 로마서에서 “창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보이며 알려졌으나 그러므로 그들이 광계하지 못할지니라”(롬 1:20)를 보면 분명히 자연을 통해 하나님의 존재에 관한 지식을 얻을 수 있다고 했다. 바울의 2가지 언급은 서로
모순되는 듯 보입니다. 바울이 고린도 신자들에게 쓴 편지는 하나님의 일을 영적으로 분별하는 것에 대한 것이었고, 타락하여 죄 가운데 있는 상태로서는 그런 영적 분별력이 없다는 의미였다. 즉, 단순한 인지능력으로 뛰어 넘는 영적인 지식을 말한 것이었다(Sproul 2015, 42-43).

바울은 계속해서 로마서 1장 18절에서 “하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니”라고 했다. 여기서 그의 관심은 구원이 필요한 이유를 밝히는 데 있다. 그는 온 세상이 예수님을 거부한 죄가 아니라 모든 인류에게 분명히 계시하신 하나님의 거부한 죄로 유죄 판결을 받았기에 복음이 필요하다고 강조한다. 죄로 몰든 우리의 본성은 불의로 진리를 가로막는다. 따라서 바울은 하나님의 자신의 계시를 무시하고 배척하는 인간에 대해 분노하신다고 말한다. 계속해서 바울은 19절에서 “이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님이 이를 그들에게 보이셨느냐”고 말한다. 하나님은 세상에 난해한 지식을 감추어 놓고 탁월한 깨달음을 얻은 몇 사람만 자신의 존재를 알 수 있도록 해 놓지 않았다. 오히려 하나님은 자신에 대한 계시를 “분명하게” 나타내셨다. 바울은 “창세로부터 그의 보이지 아니하는 것을 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려겠느냐”(20절)라고 덧붙였다. 우리는 직접적으로는 아니지만 분명히 본다. 보이지 않는 하나님의을 볼 수는 없지만 보이는 세상을 통해 드러난 하나님의 계시를 발견한다(2015, 44).

자연계시에서 특별계시로

자연에서 찾을 수 있는 하나님의 자연계시가 인간의 죄성으로 말미암아 특별계시로 대치되었다는 생각에 일반 계시를 과소평가 할 가능성은 많다. 바울은 로마서에서 “곧 그의 영원하신 능력과 신성이 창세로부터 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 평계치 못할 지니라”라고 말하며 “또 이방인들도 하나님을 안다”라고 말하고 있다(롬 1:20, 21). 다음 장에서 “이런 이들은 그 양심이 즙가가 되어 그 생각들이 서로 혹은 충동하며 혹은 변명하며 그 마음에 새긴 윤법의 행위를
"나타내느니라"(2:15)라고 말하고 있다. 그러므로 하나님의 일반계시가 있으며 그로 인하여 자연에서 살아가는 인간들은 자연계시를 느끼는 특성이 있다. 하지만 자연계시는 우리의 구원에 대해서는 말하지 않는다. 즉, 자연의 탐구로만 구원에 이르는 진리를 얻을 수 없는 것이다.

하나님은 우리의 구원을 위해서 특별계시인 성경을 우리에게 주셨다. 하나님의 아들이며 성육신하신 예수 그리스도가 인간들의 죄를 십자가에서 숙량함으로써 그 궁로에 힘입어 하나님으로부터 의롭다 칭함을 얻고 구원을 얻게 되었다는 사실이다. 일반계시는 우리가 속해있는 자연 안에서 계시된다. 하나님은 그가 창조하신 피조물의 영광과 위엄을 통해서 자신을 나타내신다(Sproul 2015, 37-40).

인간은 일반계시로는 구원에 이를 수가 없고 좌절으로 인하여 율법적으로 행하게 되었다. 이를 위해 하나님의계시는 특별계시를 통해 보다 확실하며 우월한 방법으로 자신을 계시하였다. 성경의 많은 곳에서 하나님의 창조 계시를 통하여 하나님의 영원하신 능력과 신성을 깨닫을 수 있음에도 불구하고 Berkhof는 일반 계시의 불충분성에 다음과 3가지로 요약하여 설명하였다.

1. 일반계시를 통해 하나님의 전지전능하신성과 지혜를 알 수는 있지만 그리스도를 알고 그의 구속 사역과 변화시키는 능력을 알지 못한다.

2. 일반계시의 영적이고 영원한 것에 대한 지식은 불완전하고 확실한 안내자가 되지 못 한다. 인간은 무언가 불확실한 것에 미래와 희망을 줄 수 없다.

3. 인간의 죄로 물든 마음을 통하여 바라 본 자연에서의 하나님의 계시는 흐려지고 오염되었다. 인간은 자연계시를 추상적으로 받아들이며 자연은 인간의 영적 상태를 그대로 내버려 둔다. 모든 종교는 실증적이며 실제적인 계시에 기반 한다. 따라서 자연계시는 참된 종교의 기초 노릇을 할 수 없다.
(Berkhof 2001, 143-44)

"아름답고 웅장한 자연 속에서 하나님의 임재를 느낄 수 있는가?"라는 질문에 대해 많은 이들이 궁금을 한다. 하지만 일부 초신자들이나 비기독교인들은 ‘누군가의 도움이 없으면 힘들 것이다’라고 대답하였다. 이는 하나님에 대한 지식이 없는 사람들의 경우에 위한 대자연을 접하더라도 하나님의 존재에 대해 무지하기 때문에 창조주가 있다는 사실을 인지하거나 계시를 느끼기는 힘들다고 한다. 즉, 자연계시를 확실하게 인지하기
위해서는 믿음의 동료가 하나님의 존재를 알려주고 신앙의 길로 인도하는 것이 매우 중요하다.

계시의 목적에 대해 바르트는 다음과 같이 말했다.

계시 곧 그리스도는 하나님의 말씀과 사람들 사이의 관계에서 개어진 정서를 회복시키는 사역이다. 계시를 그 본질과 관련하여 이해하고자 하던 아니면 그 중심과 관련하여 이해 하고자 하던 언제나 계시를 이 회복의 사역으로 이해 하여야한다. 하나님의 사랑과 사람 사이의 개어진 관계를 반드시 회복되어야 한다. 따라서 만약 하나님의 사랑이 인간을 버리시는 것이나 소멸하러는 것이 아니라면, 하나님의 사랑은 계시라야 한다.(2001, 149)

모든 종교에서 신들은 자신의 생각과 뜻을 믿는 자들에게 계시한다는 사상이 있다. 이와 비슷한 사상으로 성경에서도 다양한 방법으로 우리에게 계시하였다. 자연계시가 신적인 위대하신, 절대적인 능력, 무한한 지혜를 나타낸다면 특별계시는 인간적으로 나타나는 삼위일체의 하나님의 구원의 하나님의 말씀을 분명히 계시해 주신다. 우리가 자연 속에서 믿지 않는 자들과 함께 창조주 하나님을 마음에 느껴받아들일 때 우리는 자연계시에서 특별계시로 전진할 수 있는 좋은 기초를 놓게 될 것이다.

실천적 레저 활동의 방안

최근에는 많은 목회자들과 교회의 리더들이 레저 활동의 필요성을 인식하고 교회적으로도 실내외에서 실시할 수 있는 스포츠와 레저 활동을 강려하고 문화 사역이란 이름으로 실행하고 있다. 성심 활동을 위해서는 단순히 운동을 위한 스포츠보다 자연을 찾아가는 하이킹, 캠핑, 여행이 점점 더 효과적이다. 그러나 자연을 찾아가는 활동은 많은 계획과 준비가 필요하다. 모든 레저 활동은 연령대에 따라 조절되어야 한다. 10대의 청소년기에 맞는 활동과 노년층의 레저 활동은 현저히 다르다. 30~50대의 청장년층은 나이도가 높은 산행이나 좀 더 도전적인 야외 활동도 큰 어려움 없이 적응하고 마칠 수 있다. 그러나 60대 이상 노년층은 쉽게 지치거나 다칠 수 있어 각별한 주의가 요구된다. 이번 장에서 연구된 미주한인교회의 여러 소그룹을 위한 레저 활동의 실천적인 활동 방안을 알아본다.
노년층을 위한 야외활동

노년기에는 사회적 활동을 거의 하지 못하는 관계로 여가시간이 길어지고 젊은층과 교감하는 일이 줄어들면서 사회적 소외감을 갖기 쉽다. 이럴 때 일수록 이들을 위한 여가 활동이 절실히 필요하다.

노년기의 삶은 청장년기의 경험에서 많은 영향을 받는다. 노년기에는 육체적으로 경직되고 새로운 것에 대한 거부감으로 변화를 잘 수용하지 못하게 된다. 하지만 노인들도 다양한 활동에 참여함으로써 삶의 질을 높이고 만족감을 느낄 수 있다. 시간은 많지만 자녀들의 출가, 배우자나 친구와의 사별 등으로 인한 상실감과 사회활동 중지라는 무력감이 높아진다. 적절한 사회활동은 고립감을 해소하고 새로운 활력을 불어넣음으로써 노년기의 삶의 질을 향상시키다.

넓은 의미에서 레저 활동 역시 사회 활동에 포함될 수 있는 개념이다(조성남 2004, 97). 친구와 교회의 교인들과 함께 어울려 하는 레저 활동은 정신적 고독감을 이기고 신체적 건강을 도모할 수 있어 매우 중요하다고 할 수 있다. 단, 육체적으로 경직되고 일단 부상을 입으면 큰 문제로 발전될 수 있어 레저 활동의 한계를 명확히 정해야 한다.

일반적으로 혼자서 할 수 있는 수동적 레저인 경로당 모임, 노인교실, TV 시청 등을 떠나 등산, 여행 등 체력관리와 정신 건강을 위한 활동이 절실히 필요한다. 이는 청장년층의 도움을 필요로 한다. 앞서 언급된 바 모든 준비와 운전 등을 노년층이 도맡아 하기 힘들기 때문이다.

자연에서 실시하는 영성교육은 노인들에게 스스로를 하나님의 자녀로서 인생 후반기를 계획하고 의식변화를 통해 세대 간의 갈등이나 자녀들과의 유대관계 유지에도 큰 도움을 줄 수 있다. 노년층에 좋은 레저 활동으로는 간단한 하이킹과 여행을 들 수 있다. 나무가 우거진 숲을 걸으면서 많은 공기를 마시고 숲속의 기운을 느끼면서 온몸의 새로운 감각을 느낄 수 있다. 여행을 통해 다른 지역의 문화를 체험하고 스스로를 성찰하는 기회를 가져 볼 수 있다.
싱글 부모와 자녀들을 위한 레저 활동

어린 자녀나 청소년을 둔 싱글 부모는 시간을 할애하여 캠핑을 함께 해보는 것이 유익하다. 숲이나 호숫가에서 부모와 함께 캠핑을 한 자녀들은 여러가지로 새로운 경험을 접하게 된다. 준비해 온 음식이나 기구가 많다고 하더라도 사용할 물질과 도구는 제한적이고 그날 가져온 것 가운데서 자급자족을 해야 한다. 텐트를 치는 일부러 음식을 준비하고 캠프파이어를 만들면서 스스로 해결을 시도하는 독립성, 창조성을 개발할 수 있다. 또한, 자연 속에서 형제나 다른 친구들과 함께 시간을 보내면서 친밀감과 사회성을 발전시킬 수 있다.

자연에서는 자녀들의 모험과 도전의식이 함양된다. 낮에는 숲속을 하이킹해보기도 하고 냄가를 건너며 바위를 올라가보는 경험을 할 수 있다. 밤에는 랜턴을 켜고 화장실을 찾아가는 일부러 멀리 산길승들의 음음소리를 들어보면서 잠을 청하는 일까지 모험의 연속 가운데 자연과 함께 살아가는 방법을 터득하게 된다. 자연 속에서는 특별한 교육원리를 찾을 필요가 없다. 자녀들이 숲과 자연에서 행해지는 모험과 도전을 통해 스스로 배우며 자각하게 된다. 무엇보다 중요한 것은, 어릴 때 경험한 자연과의 관계는 평생 동안 유지될 수 있다는 점이다. 이는 부모와의 관계에서도 매우 중요하게 나타나는데 필자의 경험으로는 캠프파이어에 둘러 앉아 부모와 자녀 간에 오손도손 이야기를 나누며 서로를 이해하고 아끼주는 감정이 살아난다. 한 가족이란 공동체의식을 더욱 진하게 갖게 되고 서로 위하고 아끼는 마음이 생겨나게 된다.

캠핑장은 지역적으로 해변, 호수, 산, 숲, 메마른 사막에도 있다. 날씨와 계절을 염두에 두고 미리 계획하면 좋다. 시설 면에서도 여러 단계가 있다. 개발이 된 곳과 개발되지 않은 곳으로 분류되어 테이블, 화덕, 음식 보관용 라커, 수제화장실의 유무를 미리 확인해 보는 것도 중요하다. 캐리포니아주 뿐만 아니라 미국과 캐나다 전역에 걸쳐 아름다운 공간 안에서 편히 쉴 수 있는 캠핑 장소가 많다. 일반적으로 국립공원이나 주립공원에서 운영하는 캠핑장은 시설과 안전 면에서 매우 우수하다. 사설 캠핑장의 경우 사위장, 마켓, 수영장 등 편리 시설을 갖춘 곳이 많다. 연휴나 성수기에는 대부분의 유명 캠핑장들이 배진되므로 미리 계획을 세워 예약을 해두는 것이 중요하다.
캠핑 외에도 자연을 찾아가는 여정 가운데 다양한 놀이 체험과 생태계 경험 그리고 지역의 역사를 배울 수 있는 계기가 된다. 청소년들은 자연 체험을 통해서 생존에 관한 기술을 배우고 협동심과 모험심을 배워간다. 이러한 행동은 재정적, 물량적인 요소보다 부모나 교사의 리더십에 의해 수준 높은 영향 압달이 이루어진다. 어린 자녀들도 간식이나 도시락을 짭겨 스스로 배낭을 메고 일정한 거리를 걷게 하고, 다칠 때 응급처치를 해 보며, 자연에서 셋기와 용변 보기 등을 통해 자생력을 기를 수 있다.

2세대들의 교체

미주 한인 1세대는 2세로 태어난 자녀와의 유대관계를 가능한 한 어린 나이부터 맺어 나가는 것이 중요하다. 자녀들과의 레저 활동은 두 가지 측면에서 아주 긍정적이다. 첫째는, 운동을 통한 자율적 신체 활동으로 육체적, 정신적 건강증진을 얻을 수 있다. 또한 공동체적 활동을 통해 리더십, 책임감, 협동심, 동료애, 자기훈련을 하는 기회가 된다(김선희 2008, 67).

둘째는, 청소년기에 정서적으로 바로 서게 하여 범죄의 길에 빠져들지 않게 하는 범죄 예방 효과로서의 중요성이다. 신체적 정신적으로 애민한 청소년기에는 부모와 교사로부터 남다른 관심과 사랑이 필요하다. 특히 청소년기는 공부와 이상문제 등으로 고민과 갈등이 많은 시기이다. 특히 부모와 원만한 관계 속에 가족과의 따뜻한 보살핌을 받는다면 한결 쉽게 사춘기를 넘여갈 수 있을 것이다.

하지만 1세대 부모들이 생업전선에서 바쁘고 학부모의 배려를 알 수 없을 때 교회의 역할이 매우 중요하다. 교회에서 청소년들을 위한 프로그램을 개발하여 나름 교사들과 친구들과 함께 지낼 수 있는 환경을 만들어 주면 도움이 된다. 교회에서 스타디 그룹을 운영할 수도 있고 합창단을 만들어 함께 노래하고 발표도 하면서 나름 보람을 느끼는 활동을 해볼 수 있다. 또한 부모들과 동산이나 걷기를 통해 가족 간 대화의 창을 열어 더욱 화목한 가족 관계를 형성할 수 있다. 또한 부모와 함께 자연을 찾아가는 여행을 통해 아름다운 자연을 접하고 하나님의 임재를 경험하고 저녁에는 캠프파이어 앞에 모여 대화를 통해 서로의 마음을 열고 한결 가까운 사이로 발전할 수 있다. 아울러 비슷한
청소년기 가족들이 공동으로 모여 대화하고 상의하다 보면 문제 해결을 위한 좋은 아이디어와 함께 건전한 방안들이 돌출될 수 있다.

2세들에게 올바른 가치관과 건전한 생활 습관을 배우게 하고 긍정적인 자아를 심어줄 때 청소년의 탈선을 방지할 수 있다. 이러한 활동 가운데 프로그램도 중요하지만 미리 계획이 되어 조직과 교육 시설 장비들의 준비가 철저하게 이루어져야 성공적인 레저 활동이 이루어지게 된다. 그리고 부모나 교사가 자녀들을 어떻게 취급하는가에 따라 자녀들의 사회적 인식에 영향을 미치게 된다. 권위주의적 방식으로 명령에 대한 복종을 강요하면 자녀의 창의력이나 자발적 노력이 일어나지 않고 부모나 교사가 자녀들 존중하고 자발적 성취를 고파하면 자녀의 성숙화와 사회성은 한층 긍정적으로 개발될 것이다.

사춘기의 자녀들은 정서적으로 예민하고 자존감도 강한 시기이다. 다인종이 모여 있는 학교 내에서도 같은 인종끼리만 어울리는 현상이 두드러진다. 청소년기의 한인 2세들은 미국 사회에서 그들만의 정체성 확립이라는 도전에 직면해 있다. 각기각기 어울려 자조적인 행동으로 고립된 시간을 보내는 것보다 건전한 활동을 통하여 서로 나누고 봉사하는 기회를 얻음으로써 사회성을 배울 수 있는 여건 조성이 필요하다.

학교에서는 교사들과 상담하고 지도받는 일이 중요하며 스포츠와 예술 활동을 통해 자신의 재능을 개발할 수 있어야 한다. 이에 더불어 부모와 친구들과 함께 야외 레저 활동을 할 수 있으면 서로간의 존경과 믿음의 관계를 형성하고 인성 함양과 봉사정신 함양에 더욱 좋은 성과를 얻게 될 것이다.

이러한 스포츠 레저 활동은 청소년 시기에 건전한 마음과 행동을 이끌어 냅니다. 이는 아니라 성인으로 성장한 후에도 남을 돌보고 협력하면서 자신의 독창적인 창의성과 잠재력을 발휘하는 역할을 하게 된다. 청소년들이 빠른 생활관과 믿음을 안에서 성장하기 위해서는 교회에서 올바른 여가선용 방안을 제공하는 것이 중요하다. 방과 후 아무런 할일 없이 집에서 게임에 몰두하거나 다른 친구들과 어울려 방황하는 일이 없도록 청소년들을 위한 방과 후 스포츠, 예능, 스타디 그룹 프로그램과 주기적으로 자연을 찾아가는 레저 활동을 병행하는 것이 좋다.
가나안 성도를 위한 태져 활동

가나안 성도는 기독인이지만 교회는 나가지 않는 사람들을 지칭한다. 즉, 소속이 없는 교인 혹은 교회 출석하지 않는 교인으로 불리기도 한다. 가나안 성도의 발생 원인은 교회의 이중적인 모습을 보고 실망하여 교회를 떠나는 경우가 대부분인데 믿음은 계속 유지하면서 때가 되면 교회로 돌아올 가능성을 열어두기 때문이라고 하였다. 교회의 이중적인 모습은 교회 내에서 목회자나 리더들의 비윤리적 행위 혹은 목회자와 교인들 간의 갈등 등에서 주로 발생하는데, 교회를 옮겨서 신앙생활을 하지 않고 아예 교회의 출석 자체를 거부하는 사람들이다. 문제는 이들이 대부분 청년층으로, 사회에서나 교회에서 가장 왕성하게 활동할 시기라는 점이다.

가나안 성도들이 신앙이 없는 것은 아니다. 나름대로 소외된 곳을 찾아다니면서 나눔과 섬김의 삶을 살려 노력한다. 이들은 자연적으로 대안적 예배 공동체를 찾게 되는데 기존의 교회 건물이 아닌 다른 형태의 예배처를 염두에 두게 된다.

몇 가지 대안 중 첫 번째는 가정에서 예배를 드리는 방안이다. 그리고 가상의 공간이라고 불리는 인터넷 예배이다. 최근에는 단순히 인터넷으로 여러 목사님의 설교를 듣는 것을 벗어나 온라인을 통해 서로 대화하고 교제하는 온라인교회들이 생겨나고 있다. 이들은 가상공간의 예배처에서 예배드리고 헌금하며 기도를 드리고 교제를 한다. 그러나 가상현실의 온라인상에서 가식적인 인사만 나누고 해어진다면 진정한 공동체의 의미는 없다. 실제로 얼굴을 맞대고 만나서 ‘하나님을 섬기는 공동체’로서 함께 예배드리고 교육하고 전도하며 교제하는 신앙 공동체가 이루어져야 할 것이다.

이를 위해 대안적 소그룹의 예배 공동체가 부각되고 그 중의 하나가 자연에서 예배를 드리는 산우회이다. 교회 건물에서 드리는 차분함이나 피아노 반주, 찬양대 같은 요소는 만족시킬 수 없으나 대자연 속에서 하나님의 찬양을 목격하고 감동을 얻을 수 있다.

가나안 성도와는 조금 다른 형태이지만 현대의 많은 기독교인들이 본인의 출석 여부를 교회에 알리지 않는 방법으로 교회에 출석하고 있다. 교회에 나가 예배를 통해 찬양을 하고 말씀을 듣기 원하지만 성도간의 교제는 원하지 않기 때문이다. 성수주일을 함으로서 한 주간을 죄책감 없이 지내려는 목적과 함께 우선적으로 개인 영성 유지와
마음의 평화를 얻으려는 이기주의가 갈려 있기 때문이다. 대형교회일수록 이러한 현상이 두드러지는데 예배 후 수많은 사람들 속에 섭여 검으로 돌아가면 되고 일일이 교회등록이나 새신자 소개에 자신을 나타내지 않아도 되기 때문이다. 주중 바쁘고 고단한 삶을 살다가 교회에서까지 여러 가지 일로 임해이고 싶지 않은 마음은 이해가 된다. 혹시라도 여러 가지로 관여를 했다가 상처를 받거나 시험에 드는 일이 엄연될 수도 있겠다.

청장년층은 사회적 업무의 증가로 레저 활동을 위한 시간은 부족하지만 여가 비용을 충당할 수 있어 시간 제약적인 레저보다 비용이 중대한 레저를 선호하는 시기이다. 이들은 각분야에서 주도적인 역할을 하며 리더십을 발휘할 세대이다. 이는 레저 활동에서도 마찬가지인데 모든 활동의 준비, 진행을 맡고 재정, 안전에도 책임을 지고 모임을 이끌어나가게 된다.

미국의 부모들이 보이스카웃 청소년들의 캠프이나 등반에 보호자로 참여하는 것은 좋은 예이다. 그리고 자동차 운전, 음식 준비, 장소 예약, 프로그램 진행 등을 맡아 실제적인 활동을 주관할 수 있는 영광층이다. 그러나 이들은 사회적으로 근로 소득을 높이고 스스로의 은퇴를 위한 투자를 하고 자녀와 연로한 부모를 돌봐야 하는 시기에서 레저 활동이 쉽지만은 없다. 산악회 내에서도 주축 연령이 50대와 60대인 것을 감안하면 30, 40대에는 가정과 직장, 사업으로 주말에도 시간적 여유가 없는 것이다. 이들에게는 사회적으로 왕성한 활동을 하면서 받는 스트레스를 해소하면서도 정신적 안정과 행복감을 느낄 수 있는 시간과 공간이 필요하다.

이러한 연유로 청장년층의 레저는 육체적 피로감이 있지만 높은 성취감을 느낄 수 있는 등산, 캠프, 오지 여행, 트레킹 등의 노동적인 레저 활동이 적합하다. 사람들의 발길이 닿지 않는 깊숙한 산속과 숲에서 해방감과 성취감을 느낄 수 있기 때문이다. 이러한 성취감은 사회생활에서도 이어져 힘차고 도전적인 일을 감당할 수 있도록 도와준다.

영성 함양을 위한 실시하는 등반은 넓은 의미로 숲을 산책하는 것부터 높은 고산을 등정하는 일까지 자연 속에서 마음의 평화를 얻고 육체적 한계를 느끼면서 성취감을 얻게 된다. 도심지를 벗어나 산속이나 숲에서 지내는 캠프는 같이 모인 사람들의 유대를 돕고 해주고 주변의 자연과 밤하늘의 은하수를 바라보며 창조의 오묘함을 느낄 수 있다. 여행은
짧은 하이킹이나 캠핑을 포함해서 실시할 수 있는데 아름다운 자연을 즐기고 지역마다 색다른 문화 체험을 통해 고유한 인류의 역사와 생활상을 배우는 기회가 된다.

아외 예배의 실천적 방안

창조주 하나님을 예배하는 방법과 스타일은 각기 문화와 상황에 따라 천차만별로 달라진다. 유럽과 미국의 영향을 받은 한국 개신교의 예배 스타일은 종교개혁 이후 친주교와 확연히 다른 예배 형태를 띠고 있다. 사제가 성경을 낭독하고 예배를 집전하던 중세의 예배는 성만찬을 통하여 성도들이 참여하는 부분이 있었으나 종교 개혁 이후의 개신교는 목회자의 설교를 중요시하여 예배의 중심이 설교로 바뀌게 되었다.

현대에 들어서는 예배 인도자가 각기 여러 부분을 맡아 별도로 진행을 하기도 하는데, 먼저 찬양 인도자가 오랜 시간 찬양으로 성도들을 예배의 분위기로 이끌고 난 후 설교자가 등단하여 메세지를 전하는 형태이다. ‘설교가 곧 예배’라고 생각하는 사람들로 인해서 한국의 개신교는 교회 자체의 의미가 왜곡되고 있다. 설교자의 능력에 따라 수평적으로 이동하는 교인들은 더 이상 ‘내 교회’라는 의미보다는 내 취향에 맞는 설교와 자신에게 좀 더 편한 분위기를 줄 수 있는 곳으로 발길을 향하는 경향이 짙다.

미국은 일적이 TV를 통한 미디어 설교로 수많은 설교자들이 많은 수의 교인들을 모았고, 인터넷과 SNS를 통한 설교가 넘쳐나고 있다. 미국의 경향을 그대로 따라하는 한국의 목회자들은 예배의 가장 중요한 요소로 감동적인 설교에 전적으로 시간을 투자하고 있다.

미주 한인 교회들 또한 설교를 잘하는 목사를 찾는 수평적 교인들의 이동이 더 이상 생소한 것이 아니다. 교인이 많이 모여야 재정이 풍부한 대형 교회로 발돋움할 수 있고 담임 목사의 위상도 높아진다. 재정이 뒷받침되면 전문 인력을 채용해서 다양한 사역을 운영할 수 있다.

교인 숫자가 많지 않은 교회도 조그마한 방에서 혹은 야외 공원에서 운동을 하면서 친교를 나눌 수 있다. 건물의 크기와 인력, 그리고 프로그램이 사역의 중요한 부분은
아니면 이러한 사역을 통해서 교우들과 친교를 나누고 하나님을 느끼며 예수 그리스도를 알아가는 과정이 중요하다.

야외 예배는 화창한 봄이나 여름철에 전교인 운동회를 겸해 실시되거나 수양회 혹은 수련회란 이름으로 중고등부나 성인을 대상으로 한 두 차례 이루어진다. 분주하고 같은 방식으로 돌아가는 일상에서 벗어나 재충전을 한다는 것은 생각만 해도 기분이 좋다. 그러나 정식으로 잡거리와 음식이 제공되는 수양관은 경비가 많이 들뿐 아니라 많은 준비가 필요하다. 여러 가지 프로그램과 놀이에서부터 차량 제공 등의 문제 그리고 어떤 강사를 초청할 것인지도 중요한 부분이다. 초청 강사를 섭외하는 것은 주로 담임 목사의 몫인데 많은 경우에 개인적인 관계나 소개에 의해 이루어진다. 단지 수련회의 주제에 맞춰 강사를 초빙할 수도 있고 반대로 강사에 맞춰 수련회의 주제를 정할 수도 있다.

개방된 자연의 공간에서 전하는 말씀은 주일 낮 설교와는 달라야 한다. 성품적으로 교회에서 주일 낮 설교를 하기에 맞는 설교자와 야외 수련회에서 영감을 불러일으킬 설교자는 스타일에서 차이가 있을 수 있다. 산악회에서 드리는 야외 예배는 일반 교회에서 3, 4일 동안의 연속적인 감동의 설교를 필요로 하는 수련회와는 다르다. 특별히 부흥회와 같은 설교를 할 필요도 없고, 특정한 주제를 정해서 설교할 이유도 없다. 단지 자연을 바라보며 자연 속에서 감동, 감화된 설교를 전하면 충분하다.

야외활동을 위한 준비물과 주의사항

즐겁고 안전한 레저 활동을 위해서는 리더와 참여자들 공히 숙지하여야 할 사항들이 있다. 아름다운 자연을 즐기면서 교제를 하고 정의 영성을 얻기 위해 사람들의 황래가 적은 곳을 찾아가야 할 경우가 많다. 자동차 이동거리가 많고 등산로에서 길을 잃을 가능성이 있다. 미처 예상하지 못한 일들에 대비한 철저한 준비가 선행되어야 한다.

지도

거주지에서 등산로까지는 많은 시간을 운전하게 되는데 초행길에는 임구를 찾기 힘들 수 있다. 고속도로 지도와 일반 도로의 지도를 준비하여 길에서 시간을 허비하지

75
않도록 한다. 또한 등산로가 상세히 표시된 트레일(trail) 지도와 GPS 시스템을 사용한 등산로 찾기 등의 기능을 숙지하여 길을 잃지 않도록 하는 것이 중요하다. 혼자서 산행을 하기보다 그룹 혹은 동반자와 함께 산행을 하도록 하며, 부득이 혼자일 경우 산행 일정을 가족이나 레인저 스테이션(ranger station)에 알려 만약의 경우에 대비하도록 한다.

물과 음식

물과 음식은 안전한 산행을 위한 필수품이다. 대부분의 등산로에 흐르는 물은 정수하거나 끓여야 안전하다. 여름철에는 물의 수요가 겨울보다 2배 이상 많기 때문에 생수를 충분히 준비하도록 한다. 음식의 경우 물보다 중요도가 덜하지만 에너지원이 고갈되어 고통을 받지 않도록 한다. 무게를 줄이기 위해 발린 음식을 준비하여도 무방하며 에너지원을 충당하기 위해서 건강식을 따로 본인의 입맛에 맞는 음식을 준비하여 입맛이 없어 음식을 먹지 못하는 일이 없도록 한다.

저병이 있는 경우

많은 현대인들이 고혈압, 당뇨, 과체중 등 성인병을 갖고 있다. 이들을 위한 자연속의 레저 활동은 매우 효과적으로 알려져 있다. 단, 참여자 가운데 고혈압, 저혈압, 당뇨 등 레저 활동의 강도와 고도에의 영향을 받기 쉬운 인원을 미리 파악하여 만약의 사태에 대비하도록 한다. 특히 당뇨가 있는 등산인의 경우 체력 소모 후 저혈당 증세를 방지하기 위해 비상용 사탕 등을 준비하도록 한다.

상비약

레저 활동은 육체적인 노동이 수반되는 일이므로 부상과 사고에 대한 대비가 되어야 한다. 상비약을 항상 준비하여 외상에는 소독약과 연고를 사용하고 물집이 잡히는 경우를 대비하여 발굽치나 발바닥을 보호하는 펌프를 준비한다. 고산증이나 두통을 호소하는 경우를 대비하여 진통제를 준비하며 벌레나 모기를 대비한 스프레이 등을 준비하도록 한다.
보험

야외 레저 활동 시 교회나 단체에서 미리 보험을 가입해 두면 사고가 발생하더라도
병원 치료비나 법정 소송을 통한 금전적인 피해를 막을 수 있다. 특히 청소년들과 노년층은
사고와 부상에 취약하다. 야외에서 발생하는 상해에 대한 보험을 미리 쟁여두는 것이
필요하다. 보험은 단체가 드는 보험과 개인적으로 드는 보험이 있어 가장 효율적인 방안을
강구할 필요가 있다.

계절에 맞는 야외 활동

등산, 여행, 캠핑 등 자연에서 실시하는 레저 활동은 계절과 밀접한 관련이 있다.
더운 여름철에 사막으로 여행을 해야 하며 추운 겨울에 북쪽의 산을 등반한다는 것은
고생스러움을 떠나 참여자들의 안전과도 밀접하다. 기온이 높고 맑은 날이 지속되는 봄,
여름, 가을은 많은 야외 레저 활동이 가능하다. 봄철에는 야생화가 만발한 초원이 제격이다.
여름철에는 숲이 우거진 산림이나 바다 혹은 호수가 좋다. 겨울은 기온이 고통하고 정적인
사막이 좋다. 한인들이 많이 거주하고 있는 남가주 지역은 특성상 겨울을 제외하고는 거의
비가 오지 않아 다양한 야외활동을 즐길 수 있다.

봄철에는 해안가를 따라 나즈막히 솟아 있는 산타모니카 산맥을 비롯하여 여러
곳의 산악에 야생화가 만발한다. 당해 강우량에 따라 차이가 있지만 봄철에 만나는
각양각색의 꽃은 보는 이의 마음을 기쁘게 해준다. 여름철에는 시원한 숲을 찾아가는 것이
제격이다. 캘리포니아는 거대한 나무들이 자라는 세코이야 국립공원, 요세미티 국립공원,
레드우드 국립공원들이 있어 한 여름철에 숲속에서 심을 찾고 힐링(healing)하기에
안성맞춤이다.

가을에는 중가주지역의 동부 시에라 산맥을 중심으로 노란 단풍 물결을 이룬다.
당일 방문은 힘들지만 이틀 정도의 시간 여유를 갖고 돌아보면 오랜 추억에 남을 가을
여행이 된다. 겨울에는 남가주 남단에 있는 조슈아 트리 국립공원과 안자 보레고
주립공원등이 사막의 영성을 엿볼 수 있는 좋은 장소이다.
사전 답사

많은 인원이 함께 움직이는 경우 야외활동 목적지에 대한 리더의 지식이 매우 중요하다. 활동지에 대한 잘못된 정보를 갖고 있을 경우 참가자들이 준비를 미처 하지 못해 어려움을 겪거나 안전 문제에 직면할 수 있다. 리더는 야외 활동 목적지를 미리 사전 답사하여 길 찾기, 소요 시간, 장소 등을 미리 파악하여 즐겁고 안전한 야외 활동이 되도록 준비하는 것이 중요하다.

미국의 자연 영성 체험지

필자는 기독산우회원들과 산행과 캠핑 여행 등 자연에서의 레저 활동을 하면서 "하이킹 캘리포니아"란 제목의 동산 안내 책자를 출간하게 되었다. 남가주 일원의 잘 알려진 동산로와 세코이야, 킹스캐년, 요세미티 국립공원의 수려한 동산로 정보를 책에 담았다. 이 책자는 미주 중앙일보와 남가주의 한국 서점을 통해 유통, 판매되었다. 필자의 저서에서 발췌한 아름다운 자연을 경험할 장소 및 방문 방법을 소개한다.

미국 내의 수려한 자연경관은 철저한 행정적 뒷받침으로 관리가 되고 있다. 자연보호가 필요한 지역은 각 행정 단위별로 공원 시스템을 구축하여 운영 관리되며 소속 행정부에 따라 다음과 같이 나뉘어진다.

국립공원(National Park)

‘모든 국민들이 자유롭게 보고 즐길 수 있는 권리가 보장된 국가의 재산’을 의미하는 취지로 미국 의회에서 인준하고 연방정부가 관리한다. 2019년 현재 미국에는 총 60 군데의 국립공원이 있으며 캘리포니아에는 요세미티, 세코이야-킹스캐년을 비롯하여 죠수아 트리, 채널 아이랜드, 데스밸리 등 총 23개의 공원이 있다.
<지도 1>

THE UNITED STATES' NATIONAL PARKS’ 2014 RECREATIONAL VISITORS
(Mwierschke 2015)

주립공원(State Park)

미국 내 50개의 주 정부에서 지정 관리하는 곳으로 국립공원과 버금가는 경관을 자랑하는 곳을 공원으로 지정하였다. 캘리포니아 주의 경우 해안과 호수, 산을 통틀어 278개의 공원과 140만 에이커에 3,000 마일이 넘는 하이킹코스가 산재해 있으며 캠프핑, 피크닉, 물놀이를 즐길 수 있는 시설이 풍부하다.
카운티 팍(County Park)

카운티(군 단위) 정부에서 관리하는 곳으로 주립 공원 다음으로 많은 지역을 관할하고 있다. 일반적으로 호수, 강, 산을 끼고 있으며 가족 단위 레저를 위한 시설이 잘
갖추어져 있다. 수영, 낚시, 피크닉을 즐길 수 있고 등산로와 캠핑장을 갖춘 곳이 많다. 단지 각 공원마다 정수하는 입장료가 균일하지 않다.

**국유림(National Forest)**

위에서 언급한 행정 구역과 관계없이 연방 정부에서 정한 산림 보호구역으로 남가주 대부분의 산림이 이에 속해있다. 많은 등산로가 국유림을 통과하게 되는데 국유림 안에 주차하는 차량에 대해 패스(Pass)를 부착하게 되어있다. 패스는 레인저 스테이션(Ranger Station)이나 방문자 센터(Visitor Center)에서 판매하고 있다.

**야생보호구역(Wilderness Area)**

야생 동식물 보호 목적 하에 지정된 곳으로 미국 내 높은 산과 울창한 산림가운데 이에 소속된 곳이 많다. 경관이 훌륭한 등산로가 많이 포함되어 있는데 이곳을 출입할 경우 미리 허가(Permit)를 받아야 한다. 주변의 레인저 스테이션에서 무료로 허가서를 발급받을 수 있다(김인호 2009, 5-6).

로스앤젤레스 인근의 야외 레저 활동지

미 연방 셀러스 조사국(ACS)에 의하면 2017년 미국 내 한인 인구수는 189만 명이며 이중 캘리포니아 주에 55만 3천 명이 거주하고 LA를 중심으로 한 남가주 지역에 36만 5천명이 거주하는 것으로 집계되었다(한국일보 2018.09.13). 하지만 셀러스에 참여하지 않은 임시 거주자나 유동인구를 감안하면 이보다 훨씬 더 많은 한인들이 미국에 거주하는 것으로 보아야 한다.

로스앤젤레스(Los Angeles)와 샌디에고(San Diego)를 중심으로 한 남가주(Southern California)는 연중 온화한 기후와 거울을 제외하고는 거의 비가 오지 않는 특성으로 인하여 야외 여가활동이 대단히 왕성하다. 바다와 산, 따스한 해변과 높 쌍인 산봉우리, 서로 상반되듯 자연환경을 조화롭게 간직하고 있는 남가주는 스포츠의 천국이라고 표현할 수 있다. 해안가를 따라 낚시와 수상 스포츠가 발달해 있고 고운 모래가 가득한 해변에서는
피크닉과 자전거를 즐길 수 있다. 해안과 인접한 캠프장에서는 가족들이 오순도순 정답을 나누면서 바닷가 풍차를 즐길 수 있다.

내륙으로 조금 들어서면 여러 개의 산맥들이 LA 지역을 둘러싸고 있는데 초록색의 낮은 구릉에서부터 10,000피트(3,000 미터)가 넘는 봉우리들도 여럿 있다. 태평양 바닷가를 키고 있는 산타모니카 마운틴(Santa Monica Mts)과 앤젤레스 포레스트(Angeles Forest)로 알려진 샌 게브리엘 마운틴(San Gabriel Mts.)이 LA에서 한 시간 이내의 거리에 있다. 동쪽으로는 빅베어 호수(Big Bear Lake)가 자리한 샌 버나디노 마운틴(San Bernardino Mts), 괴 스프링스를 내려다보는 샌 하신토 마운틴(San Jacinto Mts)이 있으며 남쪽으로는 산타아나(Santa Ana Mts), 팔로마(Paloma Mts), 쿠야마카(Cuyamaca Mts.) 산들이 있다.

내륙 쪽으로 더 들어가서 산과 분지를 약간 벗어나면 사막을 접하게 되는데 나름대로의 새로운 멋과 정취를 간직하고 있으며 겨울철에 다녀올 수 있는 훌륭한 등산로가 산재해있다. LA 북쪽으로 조슈아 트리 국립공원(Joshua Tree National Park)이 속해있는 모하비 사막(Mojave Desert)과 콜로라도 사막(Colorado Desert) 있고 남쪽 샌디에고(San Diego) 경계에는 안자 보레고 사막(Anza Borrego Desert)이 있다. 그밖에 LA에서 배로 2-3시간 거리인 채널 아일랜드(Channel Islands)와 카탈리나 섬(Catalina Island)에도 등산로가 마련되어 있다.
로스앤젤레스 인근 지형도
(Nathaniel 2012)

LA에서 운전으로 3-5 시간 거리인 세코이야, 강스캐년, 요세미티에는 남가주와
판어하게 다른 우거진 산림과 높은 화강암 봉우리를 자랑하는 산들이 산재해있다. 하이
시에라로 알려진 이곳 산맥은 정부의 철저한 보호로 매 년이 많은 수립과 만년설산으로
장관을 이룬다. 미주 최고봉인 마운틴 위트니를 비롯하여 꿈의 등산로로 불리는 존 뮤어
트레일이 이곳에 속한다. 그리고 타주에 있지만 그랜드 캐년, 자이언 캐년 등 LA 거주
등산인들이 3, 4일 여정으로 다녀올 수 있는 유명 등산로들 또한 하나님의 창조를 체험할
수 있는 곳이다(김인호 2009, 4-5).

요약
선교와 목회 활성화는 미주 이민교회 뿐 아니라 전 세계의 모든 교회들의 목표이자
바램이다. 그러나 이 모든 것은 성도들의 충만한 영성이 함양되었을 때 그 효과를 최대한
나타낼 수 있을 것이다. 하나님의께서 우리에게 허락한 레저 활동은 안식과 삶을 통해

83
하나님의 사랑과 자비하신을 경험하게 한다. 우리는 자연 속에서 창조주가 심어 놓으신 많은 것들을 경험하고 함께 느끼며 인간을 창조하신 그 동으로 삶을 살도록 노력해야 한다.

지금까지 레저 활동을 통한 영성 함양을 위한 방안으로 먼저 레저 활동의 정의와 의미를 조명하였고 교회내의 소그룹 예배 공동체로서 실시하는 레저 활동의 유익한 점을 다양한 각도로 살펴봤다. 그리고 레저 활동을 통해 자연에서 발견하는 하나님의 계시가 특별 계시인 그리스도의 구원 사역으로 연결될 수 있음에 대해서도 알아보았다. 또한 연구 분석된 자료들을 바탕으로 실천적인 레저 활동 방안을 제시하였다.

다음 장에서는 기독교 산우회 인터뷰 연구 결과 분석을 통해 기독 산우회를 통한 레저 활동이 실질적으로 영성 함양에 미치는 영향에 대해 살펴보고자 한다.
제 5 장
미주 한인 성도들의 레저활동에 관한 인식

이번 장에서는 미주 내 이민교회의 레저 활동에 대한 내부자의 인식과 자연에서 드리는 예배의 타당성을 분석 및 조사하여 이를 통해 미주 한인들의 건강한 영성 함양을 수립하는 데 도움을 얻고자 한다. 먼저, 조사 방법에 대한 개괄적 설명 후 응답자들의 속성을 언급한 뒤에 인터뷰 결과를 분석하는 작업을 할 것이다. 그 후에 분석 자료들을 토대로 레저 활동과 교회 생활 그리고 심의 영성의 역학적 관계를 살펴봄으로써 미주 한인 교회의 건강한 목회 사역을 위한 도움이 되고자 한다.

조사 방법에 대한 개괄적 설명

본 인터뷰는 객관적인 원리와 절차에 따라 진행되었다. 아래에서 필자는 조사의 목적, 조사의 방법, 자료 수집의 절차에 대해 간단히 언급하였다.

조사의 목적

본 인터뷰 조사의 목적은 LA 기독교 신우회가 펼쳐온 레저활동이 기독교 성도인 회원들의 영성 함양에 얼마나 도움이 되었는지를 확인하는 것이다. 인터뷰를 통해 나타난 부정적인 면을 분석하여 보완하고, 긍정적인 측면들은 더욱 활성화하여 교회의 사역에 더욱 헌신하고 살 가운데서 전도와 선교를 이룰수있는 영성 함양을 효과적으로 수행함으로써 미주 이민 목회를 활성화 시키고 교회성장과, 공공의 영성 개발에 이바지하고자 한다.
조사의 방법

본 인터뷰 조사는 다음의 8가지 항목들을 중심으로 포커스 그룹 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰 대상자는 현재 미주 내 개신교 교회에 출석 중인 산우회원들 12명을 대상으로 하였다. 인터뷰는 녹취를 하였으며 결과를 정리하여 분류와 분석하는 작업을 하였다.

응답자의 속성

인터뷰에 응한 회원들의 속성을 파악한 결과 다음과 같은 사항을 발견하였으며 인터뷰 대상자들의 성별, 연령, 직분, 신앙 경력 등이다.

성별

인터뷰 참석자들의 성비는 남자가 50 퍼센트 여자가 50 퍼센트이었다. 이는 일부 부부가 함께 참석한 연유도 있으나 결혼하지 않은 싱글들도 다수 포함되어 있다.

<그림 1>

인터뷰 응답자의 성별 비율
연령

분석 결과 40대가 8퍼센트, 50대가 23퍼센트, 60대가 61퍼센트, 70대가 8퍼센트로 나타났다.

![연령 분포 차트]

<그림 2>

인터넷 응답자의 연령별 비율

직분

현재 평균 교회 출석 연수는 20년이었으며, 교회 내에서 직분은 장로가 8퍼센트, 권사 직분자가 8퍼센트, 안수집사가 15퍼센트, 서리집사가 61퍼센트였다. 전원 섭기는 교회에서 각종 사역을 담당하고 있으며, 매주 빠짐없이 교회에 출석하고 있었다. 이러한 분포는 오랜 이민 생활 가운데서 교회 중심적인 삶을 살아가는 미주 한인들의 모습을 잘 나타내준다.
인터뷰 응답자의 직분별 비율

인터뷰 질문

인터뷰에 사용한 질문은 다음과 같다.

1) 레저 활동의 필요성
2) 현재 실시하는 레저 활동
3) 성수주일과 레저와의 관계
4) 사역간의 충돌
5) 관계에 의한 변화
6) 시간과 공간을 초월한 예배
7) 내부자 관점에서의 사례
8) 안식으로서의 레저 활동
조사 결과와 분석

인터뷰를 마친 후 답변을 토대로 본 논문이 초점을 맞추고 있는 레저 활동을 통한 영성 함양의 효과와 만족도를 알아보았다. 레저 활동에 대한 목회자와 동료 교인들의 인식 차이로 인한 갈등과 보완해야 할 점들을 분석 과제하였다.

레저 활동의 필요성

인터뷰 참석자들은 평균 미주 이민생활 20년 이상에 한인 교회에서 집사 권사 장로의 직분을 담당하는 제직들로 이들은 전원 레저 활동의 필요성을 인정하였다. 그리고 실제로 왕성한 레저 활동을 하고 있으며 타 교인들이 본인들이 하고 있는 레저 활동에 대한 편견을 벗리고 나그러운 이해를 해줄 것을 원했다.

산악회 활동을 하면서 제일 먼저 시간적 제약으로 인한 어려움을 겪고 있는데 이는 교회의 성수주일과 사역과의 마찰로 이어졌다. 성수주일을 하지 못하는 것에 대한 죄책감을 가지고 있으며 사역하는 공동체의 모임에 빠질 때 미안한 감정을 가지고 있었다. 즉 성수주일을 못하거나 교회의 모임에 빠지는 행위는 하나님과 교인들에게 충성하고 헌신하지 못하는 일로 인식되었다. 하지만 나이가 들면서 건강에 대한 염려가 커지고 운동과 레저 활동에 대한 관심이 높아지면서 사역을 감당하지 못함으로 인한 미안한 감정은 점점 줄어든다고 한다.

교회에서 프로그램으로 실시하는 레저 활동에 참여하겠는가 하는 질문에는 찬반이 나뉘었다. 먼저 찬성을 하는 쪽에서는 교회에서 운동모임, 여행이나 관광 등 레저 활동을 마련해 주면 레저 활동을 하는 것에 대한 부담 없이 잘 이용할 수 있다고 생각했다. 다른 한편으로 교회에서 주관하는 레저 활동을 반대한 의견은, 교회 주최 레저 활동 역시 교회의 일반 사역의 연장선으로 교회의 직분자가 관리를 하고 예배 형식을 지켜야 함으로 불편하게 느끼고 있었다. 교회에서 진행하는 프로그램식 레저 활동에서는 진정한 휴식을 취하기 어렵다는 판단이었다.

미국 내 어느 한인 이민자들과 마찬 가지로 인터뷰 응답자들의 이민초기의 삶은 생존 모드(survival mode)였다. 다문화와 언어소통의 문제 가운데 쉬지 않고 열심히 일을
했지만 아메리칸 드림(American dream)을 일구어 안정된 삶을 살아가려는 꿈은 멀기만 했다. 이들의 삶은 가정과 사업체와 한인들이 있는 교회의 삼각형 삶의 구조였다. 주 6일 바쁘게 일하고 주일은 교회에서 예배드리고 사역하는 이들에게 한가로이 삶을 가지고 재충전해야 한다는 충고는 받아들이기 힘든 요구였다. 세월이 지나면서 육체적 질병으로 하늘나라에 먼저 가는 성도들을 보면서 쉬지도 못하고 계속 일을 해야 하는 현실을 담담해하고 있었다.

인생의 후반기에 들어서면서 삶을 위해서는 열심히 달려온 길을 잠시 멈출 필요가 있다는 것을 직감하게 된다. 잠시 멈추고 자신의 한계를 인정할 필요가 있으며 과도하게 피곤하게 일하여 영성이 고갈되고 육체적으로 무리가 오면 큰 대가를 치려야 한다는 것을 실감하고 있었다.

지금까지는 소극적으로 혹은 적극적으로 자신의 휴식방안을 마련해 실시하고 있었다. 자신을 응원해 주는 친구와 대화를 통해 스트레스 해소를 하거나 여행과 운동을 통해 몸과 마음을 재충전해 보기도 했다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 주 안에서 스스로를 기뻐하는 안식을 누리도록 노력해야 한다는 것이었다. 창조주의 설리 가운데 있음을 인식하고 나 자신을 있는 그대로 용납하며 작은 것에도 감사를 드리는 삶이 진정한 회복으로 이끄는 길이다.

또 하나는 나 자신과 공동체와 하나님과의 연결이다. 외부로부터의 소리에 집중했던 마음을 내분으로 돌리고 나를 사랑하고 격려해 주는 동료들과의 조용한 관계를 익미해 보고 하나님께서 나를 향한 그분의 뜻을 듣아봐야 한다는 것을 깨닫는다고 한다. 삶은 공동체의 필요와 의무감에 의해 관계하는 것이 아닌 영혼과의 만남으로 이루어진다. 삶을 통하여 급급한 살에 지치고 피로해진 자신을 육체적, 정서적, 관계적, 영적으로 건강한 삶으로 바꾸어 나가야 한다.

현재 하고 있는 레저 활동

지금 현재 하고 있는 레저 활동은 탐구, 배드민턴, 테니스, 골프, 축구 등 구기 운동과 인터넷, TV시청, 영화, 드라마 보기, 음악, 설교 듣기와 같은 수동적 활동, 그리고
여행, 등산, 낚시 등 자연으로 찾아가는 활동들이었다. 조사된 내용을 근거로 볼 때 미주 한인들의 레저 활동 종류는 다양하지 않다. 외부자 조사에서 다루 레저의 종류에 의하면 미주 미주한인들의 레저는 각종 스포츠와 여가활동의 조합으로 수백 가지가 넘는 레저 활동을 하고 있다. 그러나 시간적 여유가 없는 미주 한인들에게는 바쁜 일상생활 중 단시간에 할 수 있는 운동이 주를 이루고 있으며 남은 시간에 음악 듣기나 컴퓨터, TV 시청하기를 주로 하였다.

성수주일과 레저 활동

한국에서부터 교회를 출석한 인터뷰 응답자들은 성수주일, 심일조, 교역자 우대에 대해 많이 듣고 배웠으며 이는 그들의 습관적 사고와 행동으로 표출되었다. 만약 이러한 믿음과 가치에 대한 충성을 버리지 못하면 심한 죄책감에 사로잡히게 되는데 인터뷰 참석자 진원이 성수주일은 신앙생활에 있어서 매우 중요하다고 생각하고 있었다.

하지만 특별한 사정이 있을 때는 교회를 빠질 수 있다고 주장한다. 즉 몸이 아프거나 인적의 결혼 장례식 참석뿐 아니라 본인의 레저 활동을 위해서라도 주일 예배를 빠질 수 있으며 그에 대한 죄의식은 없다고 한다. 그러나 일부 산우회원들의 경우 단순히 교회 출석을 못한다는 이유로 교우들의 열려와 걱정이 정죄처럼 들려 힘들어하는 경우가 있었다. 새벽기도, 주일성수, 심일조, 제자훈련, 셀 모임으로 대변되는 한국 이민교회의 전통에 의숙한 이민 1세대들도 이세는 육체적 정신적 건강을 위한 레저 활동이 교회 사역과 동일하게 중요함을 깨닫기 시작했으며 이를 실천하려는 의지를 보이고 있다. 이는 유교적 사고방식에 의해 배운 바에 역행하는 행위로 정죄된 한국 문화에서 개인적인 권리와 주권을 중요시하는 미국문화로의 변환(encerulture)이라고 할 수 있었다.

이들은 인터뷰에서 성수주일을 꼭 자신이 다니는 교회에서 해야 하는 것은 아니며 장소에 구에 없이 자신이 처해진 상황에 따라 탈 교회에서 성수주일을 하더라도 문제가 없다고 대답했다. 더 나아가서 본인이 주님을 영접한 이상 자연에 나가서 하나님을 경배하는 것도 교회에서 행하는 예배와 동일하며 교회의 예식이 언제든 필요는 없다고 믿고 있다. 이는 레저 활동을 하기 위해 매우 중요한 인식으로서 주말에 여행이나
캠핑모임을 떠나는 교인들은 장소와 시간 그리고 예배 의식에 구애받지 않고 어느 곳에서나 주님을 모시고 본인들이 배운 방식으로 최대한 예를 갖추 예배를 드림으로써 본 교회에서 성수주일을 지킬과 동일한 의미를 갖는다고 믿고 있다.

그러나 성수주일을 포함한 교회 행사에 대한 인식은 개인마다 차이가 있고 교회에서 많은 직원과 사역에 따라 교회 행사를 우선시해야 한다는 의무감을 가지고 있었다. 이는 상법을 내리는 하나님의에게 대한 경외심이라기보다는 지금까지 배워온 교회 생활 방식의 전통을 지키려는 노력이며 또한 교회의 공동체 안에서 같이 사역하는 동역자들 간에 관계를 잘 유지하려는 목적이 큰 것임을 알 수 있었다.

인터뷰를 통해서 나타난 결과 안식일과 주일의 구분이 희미한 산악회원들은 안식일의 율법을 주일과 동일시하는 전통으로 성수주일의 의미를 교회 참석이라고 해석한다. 만약에 주일에 다른 계획이 있을 경우 주일 예배 참석에 대한 부담감을 갖고 갈등하게 되는데 교회에서 많은 사역이 있는 경우 더 큰 부담을 느낀다. 이러한 본 교회 성수주일 의식에서 벗어나야 할 필요가 있는데 여행 도중에도 말씀을 나누고 예배를 드리거나 현지 교회를 찾아 예배를 드리는 일이 권장되어야 한다.

여행을 통해 도리어 신선한 새로운 분위기의 교회를 만나기도 한다. 산악회원들 가운데는 주일성수를 본 교회에서 해야 한다는 강박감은 없었다. 그러나 주일성수를 본 교회에서 하도록 듣고 경험한 적이 있는데 레저 활동도 점점 증가하는 현실에서는 좀 더 유연한 방법으로 성수주일을 할 수 있다는 인식이 요구된다.

사역간의 충돌

중복되는 사역의 갈등은 교회 내에서도 발생하는데 일례로 친양대 연습과 구역 모임의 시간대가 중복될 때 어느 곳을 참석해야 하는가 하는 문제가 왕왕 발생한다. 여행이나 캠핑 등으로 주일성수가 힘든 경우도 양자택일 할 수밖에 없는가 사역에 대한 부담으로 교회 사역을 기피하는 경향이 있었다. 할 수 없이 주일성수를 본 교회에서 하는 경우 진정한 예배와 성도간의 교제의 기쁨을 얻기보다 의무적으로 예배를 드리고 다른 계획도 하지 못하는 우를 범하게 된다.
인터뷰에서 한인 1세들은 교회 내에서 레저 활동은 예배, 교육, 찬양, 전도, 선교, 구제 등 다른 사역을 우선한 후 가장 나중에 해야 한다고 생각하고 있었다. 그들이 배운 신앙생활은 주일 예배, 세벽기도회, 훈련 프로그램, 전도활동, 구역모임 등을 중요시했으며 섬에 해당하는 친목모임도 성도들 간에서만 이루어져야 하는 것을 당연시하는 환경에서 자랐다. 이들에게는 아직까지도 레저 활동은 세상적인 것으로 인식되며, 삶에 필요한 것이라는 인식이 확장되어도 교회 내에서 이를 권장하지는 않는다. 무의식중에 사역간의 우선순위가 정해져 있어서 타 교인들과 목회자의 시선에 대한 염려를 갖고 있으며 쉽게 레저 활동에 대해 드러 내놓을 수 없다고 한다. 이러한 연유로 많은 경우 레저 활동을 알리지 않고 남포르게 행하게 된다. 또한, 레저 활동과 마찰을 겪게 되어 교회 사역과 기피하는 경우가 나타나기도 한다. 이러한 사역간의 괴리감은 교회의 균형적인 성장을 위해 중요하게 다루어야 한다.

교회가 성장하면서 여러 가지의 프로그램을 만들면 사역 간 시간대가 겹치게 된다. 이 때 각 사역 간에 어느 것이 더 중요할지 구별을 하거나 교역자들 간에 보이지 않는 알력이 생기는 것을 볼 수 있다. 이는 성장 프로그램이 활발히 진행되는 중대형 교회에서 혼히 나타나는 일로 성가대, 교육부, 선교부, 새신자부, 셀 모임 등 각 사역 담당자가 짰놓은 프로그램들이 중복되면서 어느 한 곳을 포기해야 하는 일이 발생하는 경우이다. 이러한 경우 성가대 연습을 위해 셀모임을 참석하지 못한다면 이해를 할 수 있어도 동산모임을 위해 셀모임을 빠진다면 이를 갚지 않은 눈으로 바라볼 가능성이 높다.

교회에서 레저 사역을 저급한 사역이나 불필요한 문화로 여기고 이를 도외시하면, 레저 문화는 지하로 들어간다. 많은 목회자들은 바쁜 사역 가운데 쉽게 할 수 있는 레저로 건강을 위한 운동을 백하게 된다. 헬스클럽, 테니스, 탃�구, 배드민턴 등 비교적 시간이 적게 들고 운동량이 많은 운동을 통해 스트레스 해소를 할 수 있다. 또한 휴가동안 여행을 통해 재충전의 시간을 갖게 된 목회자에게 대단히 중요하다. 이처럼 레저 활동이 삶에 중요한 역할을 하는 것을 앞에도 불구하고 교회의 위상을 높이는 교회의 여러 가지 프로그램을 우선시 하다 보니 성도들의 레저 활동을 등한시하는 우를 범하게 된다.
관계에 의한 변화

일부 성도들 간에는 교회 내에서 서로 간 잠시 얼굴을 대하는 정도는 문제가 없으나 어떠한 사역을 함께 하는데 거부감을 표하는 경우를 간혹 보게 된다. 이는 순전히 상대의 언행이나 행동 스타일에서 느끼는 심은 감정이 쌓여 발생한다. 이는 성경에서의 미움의 형태와는 다른 인간 본성에서 나오는 자연적인 감정이다. 이를 표현하지 않더라도 이러한 감정은 교인들 간의 화합에 적지 않은 불협화음을 일으킨다. 이러한 감정에 시기 절투가 더해지면 겉잡을 수 없는 관계약화로 변질된다. 인간관계의 문제는 어떠한 사역에서도 도움이 되지 않는다는, 공동의 협력이 요구되는 그룹 레저 활동에서도 반드시 극복해야 하는 문제이다. 인간관계의 회복을 위해서는 서로 간의 깊은 이해가 필요하다. 성장 배경이 다르고 처해진 상황이 다른 점을 생각해 보고 상대방의 상황에서 바라보는 깊은 식견이 필요하다. 다른 의견을 가진 자를 배척하거나 싸우려 하지 말고 대화하고 이해해야 공동체적인 활동을 영위해 나갈 수 있다.

시간과 공간을 초월한 예배

이는 성수주일과 연관된 생각이라고 볼 수 있다. 주일에만 교회에서 예배를 드리야 한다는 시간적 장소적 제한은 현대인들에게 대단히 구속적이며 불편한 문제가 아닐 수 없다. 필요일부터 토요일까지 시간적 여유 없이 바쁘게 일하는 미주 한인들의 생활에서 시간을 내어 레저 활동이 가능한 때는 일요일만 가능성이 많다. 이러한 성도들을 위해 일요일이 아닌 날 예배를 드릴 수 있도록 한다면 흥낸 자유롭고 여유로운 신앙생활을 할 수 있을 것으로 보인다. 이에 대해 여행자나 자연 속에서 시간과 장소를 초월한 예배를 드릴 수 있다면 진정한 의미의 내 몸을 거룩한 산제사로 드리는 예배 형태가 가능하지 않을까 조심스럽게 생각해 본다. 물론 이는 신앙 초보자들에게는 해당이 될 수 없고 어느 정도의 영적 경험을 가지고 있어서 신앙적으로 성숙하면서도 보다 풍부한 경험과 생명을 얻으려는 신자들에게 해당이 되는 방식일 것이다. 즉, 하나님의 거룩한 구속의 계획안에 있는 우리가 그리스도인으로 어떻게 살아야 하는가를 알고 있는 성숙된 신앙이 필요반침어야 가능하다.
내부자 관점에서의 사례들

인터뷰 응답자들 역시 많은 한인 이민자들과 마찬가지로 익숙하지 못한 언어와 인종, 문화의 피리감에서 미국 특유의 다문화에 적응하기 보다는 단체적 마음가짐으로 살아가고 있다. 서둘러 경제적으로 일을 하고 일자리를 찾아야하는 마음에 시간적으로도 여유가 없는 삶을 살아간다. 살의 여유를 위한 레저 활동은 사치스러운 것으로 생각된다. 바쁜 일과 중 그나마 할 수 있는 쉬는 휴식을 찾거나 TV 드라마 시청을 하는 정도이다. 대부분 토요일에도 일을 하고 일요일에는 교회에서 하루를 보낸다. 이렇듯 오랜 시간 같은 익숙한 음식을 먹고, 같은 운동을 하며, 같은 사람들과 어울리고, 같은 교회에서만 활동을 하다 보니 사자는 줄어지고 마음가짐 또한 제한되어진다. 이러한 삶 가운데 스스로의 전제된(assumed) 선입감을 가지고 사람들과 교회 그리고 타인의 문화를 판단하게 된다. 그러나 이민생활의 적응기를 지나고 기본생활이 안정권에 들어선 이민 세대들에게 여가생활에 대한 관심이 커지고 있다.

21세기를 향방시대라 일컬을 만큼 사람들의 건강에 대한 요구가 달라졌고 평균수명도 길어졌다. 사람들의 욕구는 행동을 일으키는 동기이기도 하다. 하위단계인 생존적 욕구로부터 안전과 소속, 존중과 자아실현의 사회적 욕구를 단계적으로 분류한 아브라함 매슬로(Abraham H. Maslow)의 이론은 최근 현대인들이 추구하는 최고 수준의 욕구와 환경을 잘 반영하고 있다(Kraft 2005, 167). 미주 한인 교계의 목회자들과 교인들은 성도들의 삶 가운데 레저 활동이 필요하다는 인식은 있으나 실천을 위한 성경적 이론과 실행 방안들이 드러나지 않고 미흡하다. 인간의 몸은 반드시 일과 심을 병행해야 그 생명을 유지할 수 있다. 교회 내의 리더십 또한 주기적인 재충전이 반드시 필요하다. 특히 요즘같이 건강에 대한 인식이 부각되는 현실에서는 레저 활동이 현대인의 최고 관심사 중의 하나로 자리 잡고 있다.

레저 활동으로 얻을 수 있는 것은 안식이라는 쉬고 더불어 감동 체험과 추억 만들기일 것이다. 여행이나 단체 활동을 통해 새로운 사람들과 문화를 접하고 경험하며 느끼는 감정적인 변화는 생활의 활력이 된다. 나와 맞는 라이프스타일을 추구해 갈 때 이는 육체적 건강과 더불어 정서적 감동을 불러올 수 있어 더욱 건강한 삶을 살 수 있게 한다.
하지만 그룹으로 운동을 한다든지 등산 낚시 사진 등 참여하는 취미 레저 활동은 시간과 비용에서 많은 부담을 줄 수 있다. 이는 당연히 바쁜 일상 가운데 있는 미주 한인들의 라이프스타일과 맞지 않고 매주일 참석하는 교회 활동과도 마찰을 가져온다.

이러한 연유에서인지 최근에는 짧은 시간에 잠시 스트레스를 풀 수 있는 도박장을 찾는 한인들이 늘고 있다. 도박이 레저 활동에 포함이 되는지에 대해서는 반론의 여지가 많이 있지만, 도박장을 찾는 이들은 도박을 하는 순간 세상의 근심 걱정을 잊을 수 있다고 한다.

레저란 육체적인 것이며 동시에 정신적인 것이다. 많은 한인들의 손에 현금은 죽어갔지만 정신적으로 이들이 안식할 수 있는 레저와 섬이 부족하다. 그들이 매주 출석하는 교회에서는 성경과 영적인 메시지는 전달하지만 필요한 정신적 육체적 섬을 제공하기는 못하고 있다. 미주 한인교회는 이민교회라는 특수성이 있으나 한국 교회에서 전수된 신앙을 유지하며 대다수 한국의 교단들과 그 뿌리를 공유하고 있다.

미주 한인교회에서도 목회와 2세 교육에 대하여 왕성한 전도와 선교활동을 펼치고 있다. 이러한 모든 활동을 위해서는 프로그램 실시와 재정 확보가 필수불가결한 문제이고 이를 위한 부담한 현금과 시간의 헌신이 요구된다. 그러나 이러한 헌신 가운데 창조주 안에서의 섬이 없다면 불협화음이 돌출되고 주님의 교회를 혼란에 빠뜨리는 우를 벌하게 된다. 때문에 목회자와 리더들은 교회의 레저 활동과 성도의 안식을 위한 개선 방안을 제시함으로써 하나님님의 사명에 부합하고 육체적 영적으로 건강한 공동체로서의 이민교회를 일궈나가는 방안을 모색해야 한다.

이를 위한 방안 연구를 위해 현재 교회를 출석중인 LA 기독 산우들의 생활실상과 정신적인 피해함을 지자와의 대화와 상담 가운데 샘플 사례들을 추출하였다.

1) A집사 부부는 남미계 이민자들이 사는 동네에서 마켓(잡화점)을 운영한다. 잡화 외에 맥주도 취급하고 머니 오더 반행과 챔 캐시도 해준다. 가게 주변에는 많은 남미계 이민자들은 하루 벌어 하루 먹고 사는 사람들이다. 주가비가 비싼 LA 지역에는 한집에 몇 가구가 살아가는 일이 비일비재한데 그런 연유로 잡화점 주변의 인구밀집이 높다. 이들의 소비성향은 잘 먹고 마시는 것으로 수입이 생기면 A 집사 부부가 운영하는 마켓에 들러
밤새도록 먹거리와 맥주를 사 마신다. 혹 마켓 주인이 하루 쉬겠다고 문이라도 닫는 날에는 문짝을 걷어차서 부서놓거나 나는 순간 콤플레인이 보통이 아니다. 이들 남미계 이민자들에게 동네 마켓이란 필수품을 사는 곳이기 전에 심터이요 생활의 중심역할을 하는 곳이다. 마켓에 소규모이어서 종업원을 둘 형편이 못 되는 A집사 부부는 20년이 넘도록 휴가는 생각해보지도 못하고 매일 시간을 교대해 가면서 가게를 운영하고 있는 중이다.

2) 남미계 노동자 수십 명을 두고 봉제공장을 운영하는 B장로 부부는 마음이 편할 날이 없다. 말이 잘 안 통해 항상 남처럼 서먹서먹한 종업원과의 관계는 둘째하고 한국식 사고방식으로 종업원들을 취급하다 캘리포니아 노동청으로 부터 벌금 통지를 받기도 하고 국세청으로부터 세무조사도 받았다. 배달 기일을 맞추기 위해 눈코 뜨고 죽어가며 협박받으며 집에 들어갈 시간이 없다. 아예 공장 근처에 침대를 놓고 화장실에 삐 катал때 만들어 공장에서 기숙을 한다. 이들 부부는 자녀들을 한국에 두고 미국 땅에 먼저 온 터이어서 돈을 벌어 자녀들을 초청하는 것이 급선무였다. 그러나 아이들 초청 이후에도 이들의 일상이 변한 것은 아니다. 시간을 할애할 수 있는 레저 생활을 경험하지 못한 이들은 돈으로 구입할 수 있는 큰집과 고급차를 구매함으로서 본인들의 육체적 정신적으로 고단함을 보상 받으려고 한다.

3) 페인트 업을 크게 하여 재법 큰돈을 만지게 된 C집사 부부는 허전한 마음을 달래기 위해 도박장을 찾는다. 기독교인으로서 도박에 손을 댄다는 것이 죄를 짓는듯하여 항상 죄책감이 있고 이는 사람이라도 만날까하여 허전 vulnerability. 그러나 별다른 레저 활동을 경험하지 못한 이들은 주거지에서 약 2시간 운전거리에서 쉽게 즐길 수 있는 슬롯머신 게임에 빠져있다. 도박장에는 포커, 블랙잭, 롤렛 등 규칙을 숙득해야 하는 할 수 있는 도박이 있는 반면 슬롯머신은 기계에 돈이나 카드를 넣고 버튼만 누르면 자동적으로 돈을 얻는 게임이 탐색되어진다. 수많은 슬롯머신들은 현란한 그림과 컴퓨터 게임과 같은 게임기를 다루도 도박장을 찾는 사람들에게 인기가 있다. C집사부부는 슬롯머신 앞에만 들면 세상의 모든 감다한 고뇌를 잃고 잠시나마 안정을 느끼고 한다. 금단의 열매를 물래 따먹고 죄책감과 회열을 동시에 느끼듯이 다른 곳에서는 찾지 못하는
위로를 이곳 도박장에서 얻으려고 지금도 저녁이 되면 모든 것을 제쳐놓고 도박장으로 향한다.

4) 인쇄업을 하는 D 장로의 경우 10여 년간 교회 재정부를 섭리고 있는데 예배를 드리고 주일 오후를 전부 재정부 일에 할애한다. 일의 중압감은 본인 사업체의 일보다도 더한 것이어서 정신적 육체적으로 피곤하였다. 그러나 주님의 일을 감당한다는 자부심으로 기쁜 마음으로 섭리고 있다. 그러나 재정 지출부분에서 사회의 규범에 맞지 않는 비윤리적인 지출형태가 간혹 나타나면서 신앙과 양심에 대치된 상황 속에서 혼란스럽고 스트레스 중압감을 받는다. 스트레스 해소를 위한 특별한 레저 활동은 하지 못하고 건강을 위해 일주일에 2번 정도 헬스클럽을 찾아 운동을 한다.

5) 두 딸을 두고 있는 E 권사는 최근에 두 번째 손자를 맞았지만 앞으로 집에서 아기를 봐야한다는 사실에 별로 기쁘지 않다. 직장에 다니는 딸을 위해 첫째 손자를 봐주느라 자신의 취미는 집고 거의 야기 양육에 매달렸던 E 권사는 이혼 후 우울증에 시달리는 데에 몰입하고 있어서 살림을 해준다. 지금까지 산악회의 스케줄에 맞춰 건강을 지키며 산유들과 교제를 했으나 둘째 손자가 유치원에 가기까지 시간적 여유가 거의 없어 산악회 모임에 나올 수 없는 것에 많은 실망을 하고 있다.

6) 교회에서 스포츠 사역을 담당하는 F 장로는 매주 토요일 등산모임을 주관한다. 제법 많은 교인들이 모임에 열정적으로 참여를 해주어 나름 부담된 사역을 하고 있다고 자부하였다. 그러나 시간이 지나면서 같은 시간대에 일일 선교를 떠나는 팀들을 보면서 사역의 부담을 갖게 되었다고 한다. 등산 출발 준비를 하는 동안 교회의 한편에서 일일전도를 떠나는 그룹의 준비를 하고 있는 것을 보면서 누가 바닌을 하는 것도 아님에도 불구하고 부담을 느낀다고 한다. 전도는 주님의 지상명령으로 우선적으로 행해야할 교회의 중심사역이지만 동산모임은 사역이라고 청하기도 하면서 세상적인 놀이를 떠나는 느낌을 감출 수 없었다고 한다.

위에 열거한 사례에서 보듯 미주 한인들의 레저문화 활동은 매우 시간 제한적이다. 개인적인 형편으로 레저를 전혀 즐기지 못하는 경우가 많고, 있다 하더라도 대부분 한국 드라마를 보거나 개인적으로 헬스장을 찾아 운동을 섞은 여가활동으로 하고 있다.
이민생활의 연륜이 쌓이고 경제적인 안정을 누리면서 골프, 테니스, 축구,탁구,배드민턴, 수영 등의 운동과 취미활동으로 여행,등산,낚시,사진 등을 즐기려는 요구가 극히 간절히 증가하고 있다.

레저 활동으로서의 도박

도박을 레저 활동으로 분류하는 데는 많은 논란이 있을 수 있다. 도박장의 대부분 게임은 규칙을 알아야 플레이할 수 있어 일부 사람들만 즐길 수 있다. 이러한 소수의 사람들이 즐기는 도박 게임을 레저라고 분류해 넣기는 어렵다. 그러나 슬롯머신은 다르다. 이는 아무런 사전 지식이나 규칙을 숙지하지 않고도 기계 작동을 통해 가능하기 때문에 수많은 사람들이 이에 현혹되고 시간을 보낸다. 슬롯머신으로 반드시 돈을 벌겠다는 발상보다 세상에서 열은 스트레스와 근심 걱정을 잊기 위해 슬롯머신 앞에 오게 되므로 중독성이 있는 도박이자 레저 활동으로 분류가 가능하다. 슬롯머신은 싶 수 년 전까지만 해도 동전을 직접 넣고 손잡이를 당겨서 그런 조합이 맞으면 동전이 떨어지는 형식이었으나 지금은 카드나 현금만 넣고 종이 전표에 금액이 적혀 나온다.

미국 캘리포니아 주에도 오래전부터 도박장이 허가되었으나 카드게임만 가능했고 슬롯머신은 없었다. 슬롯머신을 즐기기 위해서는 네바다 주의 라스베이거스까지 가야만 했다. 그러나 1990년대 캘리포니아 주 인디언 보호구역 안에 슬롯머신을 포함하는 도박장을 두자는 주민 발의안이 통과되면서 캘리포니아 주민들도 주거지에서 1시간 내지 2시간의 운전거리 안에서 슬롯머신 도박을 즐길 수 있게 되었다. 이것이 혁신적인 이유는 도박을 즐기고 싶었지만 포커나 블랙잭 룰렛 등 규칙을 알아야 하는 게임을 하기 힘든 사람들이 슬롯머신으로 도박을 즐기게 되었으며 쉽게 중독에 빠지게 되었기 때문이다. 거리상 하루에는 도저히 다녀올 수 없었던 라스베이거스의 도박장 대신 한 두 시간의 거리에 도박장을 다녀올 수 있게 되었다. 한인 타운에 운전한 무료 카지노 버스들이 신문 지상에 논란이 된 바 있다. 많은 미주 한인들이 고생스러운 일과를 벗어나 도박장과 같은 곳에서 휴식을 얻고 정신적인 위로를 얻으려 하고 있음은 안타까운 일이다. 교회
내에서 이러한 레저문화의 증가 요구를 잘 인식하고 교회의 사역과 조화되는 환경을 조성함으로써 더욱 활기 있고 의욕적인 믿음 생활이 가능하리라 믿는다.

안식으로서의 레저 활동

하나님이 창조한 자연세계는 인간들에게 모든 필요한 물자를 제공함과 동시에 마음의 평화와 안식을 주는 곳이다. 사람의 육체가 희생에서 왔다가 희생으로 돌아가듯이 우리는 자연을 벗어나서는 삶을 영위할 수가 없다. 자연과 더불어 사는 삶은 창조의 원리이며 자연을 통해 창조주 하나님을 경외하고 찬양 드리는 것이 우리의 본분일 것이다. 빠르고 복잡하게 돌아가는 세속의 물결 가운데 지치고 고단한 몸과 마음은 자연 안에서 안정을 취하고 재충전을 얻을 수 있다.

우리는 숲속에서 양상한 가지를 알코 쓰러져 나무 옆에 푸릇푸릇 솟아오르는 새싹들을 보면서 삶과 죽음의 원리를 배울 수 있다. 계절에 맞춰 변함없이 꽃이 피고 피고 지는 모습을 보면서 자연의 진리를 볼 수 있다. 흰 눈을 뒤집어쓴 준봉들과 눈이 녹아 만들어진 폭포 그리고 온갖 야생화가 만발한 초장과 숲속에서는 동물들이 들어 살아간다. 우리 인간 또한 이러한 자연 환경 속에서 안정과 심을 얻을 수 있다.

우리가 힘들고 지칠 때 누운 만한 초장과 설만한 물가로 인도하시는 주님의 모습은 우리의 안식처를 준비하시는 그 모습과 상응한다. 더불어 자연은 창조주의 위대함을 깨우칠 수 있는 위대한 학습장이다. 우리는 자연에서 우주를 창조하시고 모든 세부사항을 설계하시고 운행하시는 하나님을 느낄 수 있다. 자연의 신비와 오묘함은 경험할수록 경이로운 감탄사를 자아낸다. 마음이 움직이거나 고독을 느낄 때 산을 오르고 바다를 바라보면서 그 마음을 달래 수 있다. 잔잔한 선풍의 클래식 명곡을 들으면서 마음의 평화를 느끼며 본다든지 명화를 바라보면서 그 깊은 의미를 되새길 때 우리는 새로운 장으로 감성이 움직이는 것을 느낀다. 자연 속에 안식이 있고 우리가 느낄 수 있는 최고의 환희가 있다.

우리는 하나님의 허락하신 자연을 누리면서 살 필요가 있다. 또한 자연과 조화된 삶을 살기 위해 자연을 사랑하고 소중하게 보호해야 한다. 하나님은 모세를 광야로 보내셨다. 바로의 궁에서 왕자로 40년의 세월을 보내낸 모세는 세상적 지식과 학문을 배웠고
전쟁에서 승리를 쟈취한 지휘관이었다. 애굽에서 모세는 부러움 것이 없는 세상의 모든 것을 가졌었다. 그러나 하나님의 모세를 그때 부르지 아니하시고 애굽으로 그를 내몰았다.

미디안 광야에서 ‘하나님의 사람’(신 33:1)으로 불릴 때까지 그는 사막 명에서 외로움과 좌절감 그리고 혼자만의 시간을 통해 변화되고 불평불만으로 가득 찬 이스라엘 백성들을 품을 수 있는 성품을 갖게 된 것이다. 광야는 육의 사람이 영의 사람으로 변하게 되는 곳이다. 바로왕의 아들이 하나님의 사람으로 변화되는 곳이며 육신을 의지했던 사람이 하나님의 의지하는 사람으로 변화되는 곳이다(강준민 1998, 75).

교회 안에서 안식으로 레저 활동이 가능한 것인가? 하는 질문에 대해서는 많은 목회자들과 성도들이 궁정적으로 대답한다. 하지만 이 문제에 관심은 많으나 이원화된 사고방식 아래에서 레저 활동은 세상과 밀착하는 부정적인 행동으로 보일까 하여 주저하고 있는 것이 사실이다. 이원론적인 신학 안에서는 교회 안에서 행해지는 것은 성스러운 것이며 세상에서 행해지는 것은 세속적이며 악한 것으로 치부한다. 문제는 교회에서 예배를 드리는 성도들 대부분이 세상에서 경제적인 활동을 통해 삶을 꾸려나가야 한다는 것이다. 교회에서는 세상에 나가 빛과 소금의 역할을 하라는 성경 말씀을 강조하지만 구체적인 방안에 대한 언급은 미흡하다. 사회적인 경험이 부족한 목회자와 세상적인 사업운영 방법이나 노사관계를 전혀 알 수도 해결해 줄 수도 없다. 성경의 말씀은 강단에서 선포되고 이를 듣는 성도는 행동을 스스로 알아서 해야 한다. 교회에서 정의하는 세상은 악하며 하나님의 거룩하신 분인데 세상에서 하나님의 거룩을 나타내며 살아야하는 성도들은 매일의 삶 가운데 수많은 틀레마를 겪고 피로감 속에서 살아 있다.

세상적인 것으로 치부되는 레저 활동이 하나님의 거룩을 나타내는 데 일조할 수 있는가 하는 의문을 던지게 된다. 이에 저자가 만난 산우회 소속 성도들을 중심으로 사례를 조사하였으며 이를 통해 이들이 실제로 이민 사회에서 겪는 협든 일과 가운데 삶과 휴식을 위한 건전한 레저 활동이 결실함을 알게 되었다.

101
요약

인터뷰 조사를 통하여 LA 기독 산우회의 활동이 회원들의 영성 함양에 어떠한 영향을 미치는지와 교회의 사역과 갈등을 빚지 않는 조화로운 레저활동의 필요성에 대해 살펴보았다.

결과를 놓고 볼 때 기독 산우회원들은 레저 활동을 통한 심을 갈망하고 건강한 육체와 정신을 유지하기 위한 산우회 활동을 매우 긍정적으로 평가하고 있었다. 이들 대부분은 교회를 매우 충실하며 크고 작은 사역을 감당하고 있었다.

이들은 교회 내 레저 활동의 정착을 위해 목회자의 인식 변화를 가장 중요하다고 평가함으로서 예배 공동체내 리더가 효과적으로 계획을 수립하고, 이끌어 나가면서 목회에 좋은 영향을 미칠 수 있다고 확신하고 있었다.

반면에 레저 활동의 중요성은 인식하고 있었지만, 섭의 영성함양을 위한 레저 활동에 대한 목회자나 동료 사역자들의 인식부족으로 마찰을 빚거나 소외감을 느끼고 있었다. 교회내의 모든 사역이 중요하다고 인정이 넘치는 지속적인 사역을 위해서는 건강한 육체와 정신을 재충전하는 레저 활동의 필요성을 교육시키고, 인식 전환을 통해 더욱 풍성한 목회를 일구어 나갈 수 있을 것이다.

이와 같은 분석을 토대로 다음 장에서는 대안적 예배 공동체로서의 LA 기독 산우회의 활동과 역할을 조명해 보고자 한다.
제 6 장  
대안적 예배 공동체로서의 LA 기독 산우회

창조 세계의 아름다움을 찾아가는 동등적인 소그룹인 LA 기독 산우회는 하나님의 은혜로 짧은 시간동안 놀라운 성장을 거듭해왔다. 매주 토요일 산행 모임과 캠핑 및 여행은 다녀온 이후 사진과 기억은 정돈하여 스토리 텔링(Story telling) 형식으로 미주 중앙일보 웹사이트를 통해 공개가 되고 있다. 2018년 현재 약 530명의 회원들이 가입하였고 하루 1,500명 이상의 조회 수를 기록하고 있다.

역사와 활동
기독 산우회는 2010년 필자가 뜻을 함께하는 산우들이 기독교인들을 위한 건전한 취미활동을 위해 모여 매주 토요산행을 실시함으로서 시작하게 되었다. 지난 8년간 미주 한인들이 즐겨 찾는 중앙일보 웹사이트에 산악회 활동을 자세히 소개하면서 점점 많은 인원이 참여하여 2018년 12월 현재 약 530명이 웹사이트의 회원으로 등록하였고 이중 약 50여명은 실제로 매주 산행에 참여를 하고 있다.

<표 1>
기독 산우회 연도별 산행 회원 통계

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>회원 등록인원</td>
<td>5</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>23</td>
<td>35</td>
<td>37</td>
<td>41</td>
<td>44</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
산우회의 구성

2018년을 기준으로 파악한 50명의 산우회원들의 성별, 연령, 종교, 직분 등의 구성은 다음과 같다.

성별

기독 산우회원들의 성비는 남자가 56퍼센트 여자가 44퍼센트이었다. 부부가 함께 출석하는 인원이 많으며 결혼을 했으나 홀로 출석하는 경우도 있으며 싱글들도 다수 포함되어 있다.

<그림 4>

LA 기독 산우회원들의 성별 비율

연령

기독 산우회의 연령 구성은 40대가 4퍼센트, 50대가 56퍼센트, 60대가 36퍼센트, 70대가 4퍼센트로 나타났다.
기독산우회원들의 연령별 비율

종교

기독산우회는 회원들의 종교와 정치적 성향에 대한 차별을 두지 않는다. 회원별
종교적 성향은 기독교 82퍼센트, 천주교 4퍼센트, 불교 4퍼센트였으며 종교를 갖지 아니한
무교인 10퍼센트로 나타났다.
<그림 6>
LA 기독 산우회원들의 종교별 비율

직분
기독교인으로서 교회 내에서 직분자는 장로가 7퍼센트, 권사가 4퍼센트, 안수집사가 7퍼센트, 서리집사가 71퍼센트, 직분을 맡지 않은 평신도가 11퍼센트이었다.

<그림 7>
LA 기독 산우회 기독교 회원들의 직분별 비율

산우회의 조직
산악회는 회장 부회장 총무 회계 등 임원들과 산행을 리드해 줄 수 있는 리더들의 조직이 있다. 이들이 협력하여 산악회의 일을 살펴보고 매번 안전하고 즐겁게 다녀올 수 있도록 노력하고 있다. 또한 지역적으로 카풀(Carpool)을 전담하는 인력을 배치하여 처음 산악회를 나오는 사람들에게도 쉽게 참여할 수 있도록 배려하고 있다. 산악회 자체는 미국 연방정부와 캘리포니아 주정부에 비영리 단체(Public Benefit Non Profit Organization)로 등록을 하여 공식적으로 비영리 목적의 활동에 대한 인정을 받고 있다.
산우회의 활동

산우회는 매주 토요일 정기 산행을 하며 매월 1차례 캠핑을 실시한다. 그리고 연휴 기간이나 여름철에는 등짐을 메고 산속에서 여러 날을 지내는 백팩킹을 실시하고 있다. 그리고 시간이 허락되는 산우들이 함께 일정을 맞추어 미 전국과 남북아메리카, 유럽, 아프리카, 아시아를 포함하는 세계 전 지역의 아름다운 자연 경관을 탐사하고 있다.

캠핑은 평균 월 1회 실시하며 국립공원이나 주립공원 내 자연 경관이 수려한 곳에서 2박 3일 정도로 하고 있다. 캠핑은 각자 장비와 음식을 준비하지만 함께 모여 먹고 캠프파이어에 둘러앉아 얘기지를 나누면서 교제를 나누게 된다. 당일 산행에서 나타나지 않는 개인적인 성향과 성격도 알게 되어 친설의 요소도 있으나 더욱 친밀한 관계를 형성하는 기회가 되기도 한다. 그리고 매우 중요하게 여기는 일과 종 하나가 주일날 아침에 대자연 속에서 창조주 하나님께 예배를 올리드린다. 비록 악기나 음향시설이 제대로 준비가 안 되지만 회원 모두가 창조주를 경외하는 마음의 진정한 감동 가운데 하나님의 영광을 올리드리고 찬양과 예배를 올리드린다. 비기독교인들도 모든 산우들과 함께 하는 마음으로 기독교 예식에 진지하게 참여하는 기독 산우회의 귀한 전통이 되었다.

<그림 8>

LA 기독 산우회의 야외 예배 모습
기독 산우회의 근본정신

기독 산우회라고 하지만 특별히 종교와 정치적 성향이나 나이 제한을 두지 않는다. 이러한 제한 사항은 미국의 차별 방지법(Anti Discrimination Law)에도 저촉되며 산악회의 기본 설립취지와도 맞지 않는다. 산행과 캠핑은 제한된 지역에서 함께 공동체적 활동을 함으로서 많은 대화를 나누게 되고 우정을 쌓아갈 수 있다. 비기독교인들과 허물없는 관계형성은 그들을 교회로 출석하게 하는 좋은 연결고리가 될 수 있다. 자연에서 느끼는 장대함과 감동을 함께 나누고 서로 교제를 하면서 자연스럽게 예배 공동체로 인도할 수 있다.

기독 산우회원들은 대부분 주일성수를 자신이 속한 본 교회에서 하지만 캠프이나 여행 시 부득이 야외 예배를 드려야 할 경우가 있다. 이런 때는 미리 찬양을 인도한 회원과 말씀을 증거 할 목회자나 전도사를 선정하여 야외에서 가능한 예전을 갖춘 예배를 드리고 있다.

공적 영성 실현을 위한 산악회의 계획으로 청소년들과 노인들을 자연으로 초대하는 것을 꿈을 수 있다. 자연에서 영성 체험이 가장 시급한 계층인 이들은 경제적으로나 자발적으로 자연에서의 레저 활동이 무척 힘든 경우에 있다. 이들을 위한 발이 되어주고 장비와 편의를 제공함으로써 자연에서 섬과 영성을 얻을 수 있도록 하고 있다.

“기독교신앙은 개인의 이야기와 교회의 이야기와 성경 이야기가 합쳐지는 곳에서 생명을 갖게 된다”고 했다(Facker 1993, 188-201: Green 외 2006, 34에서 재인용). 그러나 미주 한인 교회 공동체가 자신과 교회와 성경의 이야기를 거대 서사로서의 백락에서 인식하지 못하기 때문에 지식으로 저장되었던 성경을 믿음의 삶을 사는 지혜로 바꾸지 못하고 있는 실정이다. 21세기 기독교 공동체에서는 가치 판단의 새로운 관점이 요구되고 있고 우리는 수용성의 문을 과감히 열어 결단해야 한다.

이제 교회 공동체는 기독교인과 비기독교인 또는 교회 안의 신앙생활과 밖의 생활을 구분하며 보이는 것으로 믿음을 판단하고 구분하거나 폄하하는 일에서 멀어져야 할 것이다. 교회는 “하나님의 통치에 자신들의 마음과 관계를 양도한 사람들이 어울려
이론 관계망”(Kraybill 2010, 29)이어야 한다는 것에 깊이 공감하며, 이것이야말로 미주 한인 공동체가 지향해야 할 신앙 노선이다.

필자는 지난 23 년 동안 산행을 통하여 몸과 마음의 건강과 영성을 추구하며 이민자의 삶을 살아가고 있으며 이와 관련하여 안내서를 출판하였고 현재 다양한 대중매체에 글을 쓰고 있다. 또한 삶 속에서 레저문화를 통하여 하나님의 경험하는 다차원적인 대안으로서 캘리포니아 마운틴 클럽(LA 기독 산우회)이라는 산우회를 조직하여 이끌고 있다.

미주 한인 1세대들이 경제적 기반의 안정과 자녀 교육을 성공의 기준으로 삼으며 달려온 인생에서 건강과 여가 생활은 뒷전으로 밀려날 수밖에 없었다. 이제는 중년을 맞으면서 세상은 100세 시대를 논하지만 이들에게 나타나는 여러 가지 양상의 중후군들은 그들의 신앙과 삶을 순식간에 황폐하게 만드는 건강의 문제에 부딪히기도 한다.

믿음은 부의 유혹으로부터 온전해지는 삶을 제공한다. 하지만 많은 그리스도인들이 믿음이 행위로 연결되지 않는 죽은 믿음을 가지고, 젊은 나이에 부유함을 추구하며 현생의 관심사를 충족시키려는 육망과 세상 유혹에 빠져 “가난과 부에 대한 세상의 관점을 취하는”(Thielman 2008, 791) 성경과 모순된 삶을 사는 것이다. 인생 후반에서야 기독교인이 추구하는 행복이 외적인 것이 아님을 절감하는 그들이 믿음의 행위를 다시 규정하는 것은 매우 중요한 이슈가 아닐 수 없다.

전통적 교회에서의 변화

웰빙(Well-being)의 이슈가 대두되는 시대에 많은 교인들이 주말에 가족들과 함께 여행을 떠나거나 삶의 자리를 만들어 보려고 하지만 지교회에서의 주일성수에 대한 강박관념이 너무나 강하여 고민하는 것을 본다. 기독교인의 레저 활동에 대한 인식이 아직 보편화되지 않은 토양에서 회원들이 느끼는 불필요한 자책감과 내면의 갈등이 하나님의 대한 믿음의 성찰에서라기보다 자신이 속한 교회 공동체 안에서 자신이 어떤 사람으로 보여지는가에 대한 두려움 곧 다른 사람들의 시선 등 외적인 것들이 더 크다는 것을 알 수 있었다.
산우들 가운데는 자신이 출석하는 교회에서 반드시 주일 성수하기를 원하고 자신의 교회에만 헌금을 해야 한다고 믿거나, 교회 안에서 하는 일은 영적인 일이며 교회를 떠나서 하는 일은 세속적인 일로 생각하는 경우도 있다. 그들이 교회와의 상호작용을 통하여 “기독교인의 신앙생활은 이런 것”이라고 배우고 받아들이고 교정관념이 깊이 뿌리 박혀서 정착된 신앙의 상은 자유하지 못하는 장벽이 되고 있음을 발견할 수 있었다. 이러한 실상을 김병서는 다음과 같이 대변하고 있다.

한국교회가 가장 선호하는 교회관은 “구원의 방주”와 “도피처” 개념이다. 여기서 교회와 세상 사이에 남어설 수 없는 큰 갭이 형성되고 이원론적인 인식이 고착되면서 신앙생활을 하면서의 활동에만 신앙을 적용하는 기형적인 그리스도인 상과 교회 상을 초래하였다. 사회로부터 고립된 교회 안에 갇혀진 신앙형태는 대부분의 교회들이 표방한 교회의 탈정치화는 탈사회적 현실을 가져왔다. (김병서 1995, 217-30)

사람이 보는 관점은 최로 왜곡되어 있어 하나님님의 관점과 다르다. 사람이 생각하는 복과 하나님이 생각하시는 복이 다르고 세상의 가치와 하나님 나라의 가치가 다르다. 사람들은 눈에서 감미로운 세상 풍경을 선호하고 보이는 것에 기준을 두어 판단한다. 하나님의 보이지 않는 마음의 중심을 보신다. 어떤 사람들은 예배에 집중하지 못하고 다른 생각을 하거나 피곤해 썩어들면서 하나님의 권위에 대한 믿음을 잃고 놀리기는 것처럼 보이는 산우들은 오히려 산에서 창조주 하나님과 진정한 만남이 없이도 주일 성수의 의무를 다하는 것이 믿음을 행하고 생각한다. 역설적으로 주일 성수를 안 하고 놀러가는 것처럼 보이는 산우들은 오히려 산에서 창조주 하나님과 진정한 만남을 느끼며 잡을 하려하심 하나님이 감사와 기쁨으로 찬양하고 교제하며 생동감 있는 예배를 드릴 수 있다.

하나님은 무엇으로 우리의 믿음을 측정하시겠는가! 정해진 교회에서 예배드리고 교제하며 헌신하는 것은 우리의 신앙생활에 매우 유의미하다. 그러나 예배와 장소에 대한 속박의 틀이 교회가 아닌 다른 장소에서 예배할 수 있는 자유를 억제하는 것이 아니라 하나님의 관계에 근거할 때 의미가 있다고 생각한다.

또한 교회 중석이 되기 위한 현실과 외적인 모습이 믿음을 철도가 되기도 하고 이웃 사랑의 실천을 지교회 안으로 축소시켜 교회가 동등적인 믿음을 제한하는 21세기 교회의 오류를 목도할 때마다 안타까움을 급할 수가 없다. 이제는 “지역 교회의 특징을
대변해주는 교체의 형태”를 성찰해 보아야 한다(Motyer 1992, 15). “믿음에 부유하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 유업으로 받게” 하시는 하나님의교회 안에서만 일하시는 것처럼 믿게 하는 지도자의 신학이 성도들에게 왜곡된 신념을 갖게 하는 경우가 많다. 예배의 자리를 성도가 소속한 교회 건물로 한정하여 이를 어기지 말 것을 강조함으로써 때로는 이를 지키지 못하는 성도가 교회의 공동체에서 서서히 소외되어 퇴출하는 결과를 초래하기도 한다. 세상과 분리되는 가혹성을 마치 우리를 둘러싼 세상과 적대하는 삶으로 오도하여 세상 속에서 그리스도인의 삶을 제한하는 것은 또 다른 육법의 행위로 믿음을 완성하고자 하는 왜곡이며 신앙과 규범에 있어서 외적적인 육법주의에 빠지게 하는 것이다. 다음은 한국 교회의 실상을 적절하게 묘사하고 있는 이원규의 글이다.

한국교회는 일반적으로 신앙생활을 ‘영적 전투’로 이해하고 있는데 이런 경향은 더욱 심해졌다. 이런 역사적 배경과 현상은 한국교회와 그리스도인의 신앙의 특성이 교회중심적인 신앙과 선교 패러다임을 형성하는데 주요 요인으로 작용하였다.... 이런 과정은 자연히 신앙의 관심을 교회 안으로 집중시켰으며 이런 교회 중심적 신앙은 교회결대주의를 초래하였고, 교회와 세상을 이원론적으로 이해하는 결과를 가져왔다. 한국교회는 그리스도인의 자의식을 주로 “교인”으로 갖게 하였으며 교회를 “성전”의 개념으로, 예배시기를 “거룩한 시간”으로 구별하면서 자연히 교회 밖의 공간과 시간에 대하여 상대적으로 소홀히 여기는 결과를 가져왔다. (이원규 1994, 227-29)

산우회 활동에 대한 평가와 분석

필자가 이끄는 산우회는 기독교인과 비교독교인들이 함께 참여할 수 있는 일반 사회의 비영리 공공(Public benefit)단체이다. 소속된 회원들 대부분이 매주 교회를 출석하는 기독교인들이라지만 개중 자신의 종교 성향을 밝히지 않거나 기독교에 회의를 느끼고 목사나 교회에 불만을 토로하는 회원도 있다. 회칙에는 산우회 활동 중 종교나 정치에 관한 주장을 금하고 있다. 이는 정치와 종교 이슈는 개개인마다 보는 관점의 차이가 있을 뿐 아니라 평소 연행에서 유연한 자세를 취하는 회원이라도 정치와 종교의 문제에서는 한 치의 양보 없이 대립각을 세우는 일이 허다하기 때문이다. 이를 잘 아는
산우회 리더들은 정치, 종교에 대한 언급을 금지하여서 회원들 간의 불협화음을 미연에 방지하려는 목적이다.

세상의 어느 단체들과 마찬가지로 인원이 많아질수록 불협화음의 소지는 있다. 조그마한 일에서 서로 갈등이 생기고 시기 발언하는 마음이 적지 않게 되면서, 그 정도를 넘어가는 상황을 회피하고 있는 것이다. 하나의 공동체를 이루어 나가는 것이 순탄하지만, 이로 인해 감사와 걱정으로 자신을 성찰해야 할 때 소그룹을 잘 유지해 나가고 하나님을 경외하는 영생을 성공적으로 이루어 가게 된다. 기독 산우회는 회원들과 리더가 서로를 존중하고 형제처럼 아끼는 가운데 성도의 삶을 살아가려는 귀한 마음을 품으며 공동체를 이루고 간다.

세상과 소통하는 모델


구원의 은혜와 복음의 능력을 받은 자들이 하나님의 통치를 받는 하나님의 나라라는 사고와 행동하는 기준이 세상과 사람이 아니라 언제 어디서나 하나님의 은혜를 느끼는 부자와 가난한 자에 대한 차별의 죄는 부수적인
것이다. 결과적으로 외적인 것에 의해 무엇인가를 판단하는 죄를 지적하고 있다. 판단하고
정죄하는 사람들의 의사에 아니라 마음의 중심을 보시는 하나님의 의식해야 한다.

하나님은 당신의 자녀들이 살아가고 존재하는 모든 방식을 존중하시는 뿐이시며
우리 삶의 모든 현장에 함께 하시는. 복음의 능력으로 진리 안에서 자유하는 기독교인은
교회라는 장소에 갇히지 않고 자신의 삶 속에서 언제 어디서 무엇을 하든지 하나님을
의식하고 경험할 수 있다. 도심의 교회에서 드러지는 예배와 같은 산에서 드리는 예배가
하나님의 차별을 받을 리 만무하다. 필자는 회원들이 산행을 통하여 자연 속에서 하나님을
만나고 묵상하며 자신의 영성을 새롭게 하는 것에 자유 함과 기쁨을 누리도록 돕기 원하고
그들의 영성이 고된 이민자의 삶을 넉넉히 감당하도록 진심으로 기도한다.

우리는 교회 구조 밖에서 이루어지는 하나님의 선교에 대한 ‘지역적 비전’을
인식해야 한다. “그리스도인은 반드시 비기독교적 사회에 침투해 들어가야 한다. 비록
그리스도인들이 비그리스도인들과 도덕적으로 영적으로 구별되지만, 그들은 사회적으로
격리되어서는 안 된다”(Stott 1985, 93). “예수님이 이 땅에 사실 동안에는 주로 자신의
사역을 이스라엘에 국한했지만, 이제 하늘에 오르신 그리스도는 그분의 사역을 ‘땅
끝까지(행 1:8)’ 확장 하신다”는 것과 “교회를 통하여 전 세계에 구원을 주시는 선교를
계속해서 수행하시는 것”(Bartholomew & Goheen 2009, 245-47). 그리고 흩어짐을 사용하여
‘선교적 확장’을 이루어 가신다는 것을 기억해야 한다.

‘이웃 사랑’은 그리스도인이서 있는 삶의 모든 자리, 모든 관계에서 실현되어야
한다. 21세기 기독교 공동체는 교회 이외에도 다양한 형태로 존재한다. 기독교인들은 그
어느 곳에 있든지 그 현장에서 기독교인의 정체성인 ‘이웃 사랑’의 행위로 믿음을 보이는
것이 하나님께 드러지는 진정한 산제이다.

인간은 출생과 동시에 가족이라는 관계를 형성하기 시작해서 생을 다할 때까지
여러 형태의 관계 속에 존재하며 자신의 정체성을 찾고 인간됨을 실험하려고 한다. 모든
관계가 하나님의 주권적 설립에 의한 구속의 여정을 만들어 가는 도구가 되고 그 가운데
기쁨과 행복은 물론 고통과 상처 그리고 성장과 성숙을 이루게 되는데 그러한 인생 여정을
통하여 하나님의 말씀에 순종하고 믿음을 증명하며 살아야 하는 것이다.
오늘날의 그리스도인들은 교회뿐만 아니라 여러 형태의 공동체에 속하여 다양한 관계를 형성하고 살아간다. 여러 형태의 공동체에 존재하는 이웃버린 자들에게 나아가 사랑으로 관계하며 하나님의 선교를 구체화하는 살아있는 믿음이 필요하다. 편견과 차별과 판단이 난무하는 세상 공동체 속에서 기독교인이 어떻게 관계하는지 믿음의 행위를 보이는 용기가 결실하다. 성령께서는 우리가 전혀 기대하지 않은 곳에서도 일하시며 하나님의 선교를 이루어 가신다. 믿음의 행위로써 ‘이웃 사랑’을 교회 공동체 안에서만 실천하려는 경향은 하나님의 선교와 멀어지는 동결성의 포로가 되는 것이다.

언제부터인가 믿음의 행위로서 예배를 경건의 전부로 생각하는 21세기 기독교인들에게 사회적 행위의 변화가 악화되어 주일 성수의 의무는 강하게 느껴지면서 정직 중요한 자신의 모든 공동체 관계에서 이웃 사랑에 대한 책임을 간과하는 신앙의 모습이 만연하기 시작했다. 구조적 교회에서 예배드리고 보이는 일이에 성실하여 직분자가 되는 것도 귀하고 의미 있는 일이지만 교회 밖의 삶 속에서 이웃 사랑을 실천하며 삶 자체가 예배가 될 수 있는 진정한 기독교인이 되는 것이 더욱 귀한 일임을 놓치지 않아야 할 것이다.


이제 우리는 교회를 세상으로부터 고립된 우리 안에서가 아니라 세상과 역사적 차원에서 어떤 소명과 역할을 받았는가를 바르게 이해하고 실천방향을 확립해야 할 시점에 왔다...(중략)...교회는 세상을 향해 보낼 받은 선교적 공동체이다. 구체적으로 모든 교인들이 가정, 직장, 이웃과의 관계 속에서 말과 행동으로 그리스도의 증인이 되어야 한다. 복음화는
교회의 전도활동이 아니라 그리스도인의 일상적인 삶 속에서 세상의 모든 영역에서 하나님의 나라의 복음이 실현되는 과정이다. 그렇지 않다면 하나님의 나라와 복음을 구체적으로 어떻게 이해해야 하고 하나님의 나라와 교회 그리고 세상이 어떤 관계를 갖는가에 대한 논의가 진행되어야 할 것이다.
(장신근 외 7인 2015, 196)

창조세계 속의 예배 공동체
필자가 신학적 통찰과 교회적 반성을 다루면서, 흩어짐을 사용하여 선교적 확장을 이루시는 성령 하나님의 사역이 “교회의 계개 구성원들이 자신이 발견한 복음을 다른 사람들에게 설명한 자발적이고 비공식적인 활동”(Bartholomew & Goheen 2009, 257)을 함으로써 전개된다는 것을 다시 한 번 확인할 수 있었다. 필자가 이끄는 산우 공동체 역시 자신들의 교회에서 파송된 선교사의 심장을 가지고 삶의 모든 행보 속에 복음의 씨앗이 될 수 있다. 하나님의 법에 따라 살아 사랑의 행위를 통해 자신의 믿음을 전개하는 것을 드러내는 또 하나의 선교적 공동체라는 것을 인식한다. 회원들의 대부분이 미주 한인 교회에출석하고 있는 기독교인들은 그들이 산행과 함께 대한 편견과 판란의 도마에 올라 고민하는 모습을 보며 믿음을 삶이 하나 되는 선교적 삶의 지평이 매우 지협적이라는 것을 발견한다.

21세기 성도의 자리에서 산우 공동체가 선교적 실천 방안의 주역들이라는 것을 실감하며 필자의 과제를 확고히 하였다. 안디옥 교회가 “로마 제국 전역에 그리스도의 복음을 전하려 바움을 보내는 대규모 선교 프로젝트의 진초 기지”(2009, 260)가 된 것처럼 미주 한인 교회들은 이민자들을 위한 특수 목회 가운데 성도들이 세상에서 주님의 택함을 받은 도구로서 역할을 다하도록 선교 프로젝트의 진초 기지가 되어야 한다.

이방인과 구별된 존재로서 자신들을 인식했던 1세기 유대인들이 그들의 종교적 정체성을 나타내는 전통을 내려놓고 이방인들과 평등한 관계를 갖기가 얼마나 어려웠음을 가늠해 본다. 이와 같이 21세기 미주 한인 교회도 전통에 매여 고착될 것이 아니라 다차원적인 복음 증거 공동체의 존재를 수용하고 성도들이 삶과 말과 행동으로 세상의 증인이 되는 삶을 살도록 격려해야 한다. 필자는 이러한 현실에서 미주 한인 교회들이
건전한 신앙에 입각하여 심과 영성에 관심을 가지고 성도들의 필요와 욕구를 충족할 수 있는 산행 프로그램을 자체적으로 이끌어 갈 수 있도록 돕기를 원한다.


필자의 생각을 뒷받침해주고 있는 다음의 견해는 기독교인들이 다양한 삶의 현장에서 복음의 증인이 되어야 함을 설명한다.

하나님 나라의 구원이 창조 세계를 회복하는 것임을 우리가 알면, 하나님 나라에 대한 증거는 창조 세계만큼 폭넓은 것임을 알게 될 것이다. 복음 증거는 정치와 시민권에서, 경제와 비즈니스에서, 교육과 학문에서, 미디어와 예술에서, 여가와 놀이에서 하나님의 새롭게 하시는 능력이 구체적으로 드러나는 것을 의미한다.(2009, 285)

선포하는 것(Bruce 1999, 196)은 메시야적 사역으로 모든 기독교인들이 이 궁극적으로 참여해야 할 사역이다.


이로써는 구호히 여기는 마음으로 차별과 판단의 마음을 이기라고 말한다. 구호는 기독교인이 갖추어야 할 믿음의 덕목으로 구호이 심판을 이긴다는 대목에서 이웃을 사랑하는 최고의 법은 구호이 여기는 마음에서 실행될 수 있음을 시사한다. 구호이 여신은 예수의 공생에 동안 행한 일들을 통해 전 인류에게 모범적으로 보여준다. 그리스도가 인간을 판단하고 차별하겠다면 그 누구도 존재하기 어렵다. 인간은 보여지는 것에 마음을 많이 빼앗기며 타자를 판단하면서 실제로 자신이 판단되는 것을 두려워한다.

산우회 회원들이 나와 타자가 사랑의 범 안에서 피차 자유 하는 신앙을 갖고, 우리가 살아 어느 자리에 있든지 그리스도께서 우리의 주인 되심을 보여주는 신앙을 지향하도록 돕고자 한다. 때문에 필자는 산우회가 간혹 주일 산행을 피할 수 없는 경우 믿지 않는 산우들과 함께 산에서 하나님께 찬양하고 감사함으로 예배드릴 수 있도록 돕고 있고 앞으로도 이 예배가 더욱 생명력 있게 드러질 수 있도록 기도로 준비하고 있다

크里斯천들을 위한 소그룹 모델

LA 기독교 산우회는 미주 한인 이민 사회에서 건전한 레저 활동을 선도해가며 잘 실행하고 있는 풀모델적인 단체이다. 이 단체는 야외활동을 즐기는 사람들들을 향한 목회의 터를 안고 탄생하였다. 이 단체의 비전은 기도와 성령의 인도를 따라 교회에 출석하지 않는 사람들 도르는 목적이며 야외 활동을 즐기는 사람들이 야외에서 예배공동체를 만들어 갈 수 있도록 돕는 역할을 하는 것이다. 이 단체의 태동은 미국의 서부 개척 역사와 전통을
이야받았다고도 할 수 있다. 이 단체의 창립자는 하나님의께서 창조를 보시고 기뻐하셨다는 것을 잘 알고 있었다. 시편 8편에서는 다음과 같이 하나님의 창조를 찬미하고 있다.

여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름답으시나 주의 영광이 하늘을 덮었다. 주의 대적으로 말씀하여 이르러 아이들과 첫먹이들의 입으로 권능을 세우심이 여는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하시니아니다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 보호하던 아름다운요 주의 영광이 하늘을 덮으신다. 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우심이 여는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하시니아니다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 보호하던 아름다운요 주의 영광이 하늘을 덮으신다.

하나님께서는 인간들로 하여금 그의 창조를 즐기기를 원하신다. 인간 예수를 알기를 원하고 그를 따르고 기독교의 역사의 한 부분이 되길 원하는 사람들은 하나님의 창조를 즐기며 그 안에서 활동할 이유가 있다. 야외 활동을 통한 관계의 성장을 통해서 이 세상에 살고 있는 영혼들을 사랑하사 자신의 내어주신 예수 그리스도와의 밀접한 관계형성을 만들어 갈 수 있기 때문이다.

야외 레저 활동을 통해 복음의 장이 활짝 열려있다. 산과 들과 초원과 호수와 시냇물 그리고 나무숲에서 우리는 하나님의 손끝에서 이루어진 걸작품들이 우리 모두를 위해 기다리고 있다. 이러한 단체들은 성실이나 부부 그리고 가족 등 모두를 환영한다. 그리고 개인과 교회의 소그룹이 하나님의 걸작품을 즐길 수 있도록 도움을 주는 역할을 감당하고 있다. 이 기관이 제공하는 야외활동은 하이킹, 캠핑, 사냥, 낚시, 보트, 오프로드 등 수많은 활동이 포함되어 있다. 그리고 야외 활동뿐만 아니라 새로운 교회 리더를 위한 양육 세미나와 성경공부를 실시하여 수많은 야외활동 인구들을 전도의 대상으로 삼고 있다.

미국 인구 절반이 야외 레저 활동을 즐기고 있다고 한다. SNS의 발달로 스마트폰 하나로 모든 정보를 얻고 서로 교통하며 현재를 살아가는 삶의 정신세계는 고립되고 인간으로서의 감정과 의지는 메말라가며 나약해지고 있다. 과감히 자연의 세계로 나와 맑은 공기를 마시며 새들의 지저귀는 소리를 들으며 산과 나무와 시냇물을 경험하면서 우리 육체가 흔들에서 나와 흔들로 돌아갈을 생동감 있게 느끼는 기회를 가져 보아야 할 것이다.
요약

피조물인 인간에게는 쉼이 필요하다. 인터넷이나 스마트폰에 매달려 있는 현대인들에게는 자연 속에서의 쉼이 더욱 필요하다. 바쁘고 협들게 살아가는 미주 한인 성도들이 시간적 제한과 방법의 무지로 쇄락과 즐거움을 추구하려는 건전하지 못한 활동을 여가로 택하는 경우를 종종 본다. 이를 위해 미주 한인 사회의 건전한 레저 문화를 선도해나가는 정신을 모토로 출범한 LA 기독 산우회는 자연에서 찾는 영성을 추구하는 단체이다. 오랫동안 쌓아올린 경험을 바탕으로 디아스포라적 한인 이민 사회에 건전한 레저 활동을 통한 진정한 쉼을 소개하며 공동체의 인간관계에서 이루어지는 행복과 기쁨을 함께 나누는 기독교인들과 비기독교인들의 교집합의 장소를 마련하는 공동체이다. 이들의 활동은 지속적으로 홍보하고 쉼의 영성을 얻을 수 있는 장소와 실천적인 참여 방법을 소개함으로써 성도들의 삶 가운데 영성을 함양하고 믿지 않는 사람들에게 창조 세계를 알리며 전도의 역할을감당할 것으로 기대된다.
제 7장

결론

본 장은 논문의 결론이다. 먼저, 논문의 전체 내용을 요약하고, 다음으로 연구와 관련된 학문적 실천적 제안을 한다.

요약


이질적 문화 속에서 지친 삶을 영위하는 미주 한인 성도들에게 섬의 영성이 필요함을 절감하며 자연을 찾는 레저활동이 미주 한인 예배공동체의 영성함양에 미치는 효과를 전단하고 이를 활성화 하는 방안을 모색하였다. 더 나아가 레저 활동을 위한 소그룹 공동체가 비기독교인들과의 교집합을 통해 전도의 방안으로 활용 될수 있는지를 여러 가지 관점에서 짚어 보았다. 한인 밀집지역인 로스앤젤레스에서 활동 중인 기독교 산우회를 샘플로 조사한 결과 미주 한인 성도들이 건전한 레저 활동을 통해 삶을 건강하게 할 때 더욱 안정적으로 생업에 종사하며 활성화된 교회를 만들어 갈 수 있다는 결론을 얻었다.

본 논문이 밝힌 바와 같이 주기적인 레저 활동을 통한 삶의 질 향상은 영성 회복으로 이어져 하나님의 자녀로서 받고 아름다운 삶을 살아 갈 수 있도록 돕는다. 이는
미주 한인 성도들이 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하고 각자의 삶 속에서 하나님의 원하시는 열매를 맺도록 교회가 보다 다차원적인 시도들에 열려 있어야 함을 시사한다. 미주 이민 사회가 건강하게 성장하고, 목회가 활성화 되기위해 성도들의 자연을 통한 안식이 필수적이며, 레저 활동을 통해 건강한 몸과 영성을 함양하여 이웃 전도와 선교를 잘 감당하는 미주 이민 교회로 성장할 수 있다. 이러한 발견들은 앞으로 삶의 영성을 위한 좀 더 구체적이고 체계적인 연구 작업을 할 수 있는 기반을 마련하는 장이 되었다. 더 나아가 레저 활동이 기독교인들의 신앙 생활에 기여할 수 있는 창조적인 역할과 여러 가능성을 발견하게 된 것에 기쁨을 느낀다. 필자는 기독교인들이 신앙의 레저 활동을 통하여 시대에 걸맞는 선교적 삶을 감당하도록 돕는 사명에 부르심을 받은 자로 하나님의 뜻 가운데 헌신하길 소망한다.

**제언**

지금까지 미주 한인 예배 공동체의 실상과 문제점, 그리고 이에 대한 해결 방안으로 섬의 영성을 살펴보았다. 이러한 문제점 뒤에는 미주 한인들이 익숙하지 않은 이민자의 삶을 살아내면서 안정에 대한 위협과 위기에 대한 분노 그리고 상처와 무기력감으로 인간 심연의 영성을 잃고 있음을 알게 되었고 영성 부재의 삶을 회복할 수 있는 섬이 필요함을 절감하게 된다. 이를 회복하기위한 방안으로 자연을 찾아가는 레저 활동은 창조적 하나님의 말씀을 알게 하고 창조주 하나님의 말씀을 찾아가는 레저 활동의 중요한 측면을 찾아서 상황에 요구하는 정신적 사고로 발전할 수 있음을 확인하게 되었다.

조화로운 영과 육의 건강을 지키기 위해 성실한 신앙생활은 물론 일과 휴식의 조화로운 균형이 매우 중요하다. 건강한 영성은 기독교인 개개인의 건강한 육체와 정신에서 출발한다. 이러한 면에서 기독교인들에게도 섬을 위한 레저 활동은 건강한 신앙생활을 위한 시기적절한 제안이라고 할 수 있다. 하지만 이러한 분야의 요구와 필요성에 비해 체계적인 조사와 연구가 부족하고 전문적으로 레저 활동을 이끌 수 있는 리더의 양육이 있어야 하겠기에 이를 위한 방안과 연구가 진행되기를 원한다.
마지막으로 본 연구가 지니는 한계를 토대로 미주 한인 이민교회 성도들의 영성 함양을 도울 수 있는 추가적인 연구를 위하여 실천적 제안을 하고자 한다.

본 연구는 LA 기독 성우회를 통해 LA 지역 한인교회 성도들을 사례로 연구, 조사하였기에 미 전국이나 세계 다른 지역의 이민 교회들의 에로서 평가될 수 없는 한계를 지닌다. 그러므로 각 이민 사회마다 각 교회의 상황에 적합한 전략과 방안을 수립해 나가는 것이 중요하다. 앞으로 각 지역교회마다 레저 활동을 영성 함양을 위한 귀한 도구로 삼아 교회의 활성화를 이루기를 기대해 본다.

LA 산우 공동체는 기독교인과 비기독교인들이 함께 어울리는 공간이다. 아름다운 창조 세계를 통해 하나님의 임재를 깨달으면서 신교적인 역할을 감당할 수 있으나 다른 문화 배경을 가진 여러 사람들이 모여 함께 공동체를 이룰 때 예기치 못한 갈등과 반목을 경험할 수도 있다. 기독교 산우회 안에는 종교적 신념뿐만 아니라 인격의 다양성은 물론 배려와 관심이 필요한 소외된 약자가 존재하며, 서로의 관계 속에서 하나님의 사랑을 추구할 때 회원들은 다시 살 속에서 진정한 예배자가 된다. 이러한 시도는 시간과 장소를 초월하여 우리가 받을 딥는 모든 곳에서 ‘코람데오’의 영성을 가지고 살 속에서의 예배로 존재하는 공적신학의 노력이다. 리더는 인내와 기도로 산우 공동체의 선교적 역할과 기독교 대안 공동체로서의 정체성을 더욱 확고하게 할 필요가 있음을 깨닫는다.

선교와 목회 활성화는 미주 이민교회뿐 아니라 전 세계의 모든 교회들의 목표이자 바램이다. 그러나 이 모든 것은 성도들의 충만한 영성이 함양되었을 때 그 효과를 최대한 나타낼 것이다. 하나님께서 우리에게 허락한 레저 활동은 단순한 놀이 문화나 오락이 아니다. 레저 활동은 안식과 쉬를 통해 하나님의 사랑과 자비심을 경험이게 된다. 하나님을 인식하는 데 있어서 내가 속한 문화 속에서 선임감을 가지고 배운 그러한 하나님이 아닌 더욱 위대하고 광대하신 분으로 보게 한다.

교회의 전형적인 예배를 드리고 주일 성수의 의무를 다하고 나면 성도들은 나머지 6일 동안 세상에서 기독교인의 정체성을 잃고 바쁘게 살아간다. 하나님의께서 우리에게 허락한 레저 활동은 단순한 놀이 문화나 오락이 아니다. 레저 활동은 안식과 쉬를 통해 하나님의 사랑과 자비심을 경험이게 된다. 하나님을 내가 속한 문화 속에서 선임감을
가지고 배운 그러한 하나님 아님이 아닌 더욱 위대하고 광대하신 분으로 보게 한다. 우리의 좁고 일천한 경험 속에서 벗어나 세상 가운데 심어놓으신 많은 것들을 경험하고 함께 느끼며 하나님께서 인간을 창조하신 그 뜻대로 삶을 살도록 다짐하면서 이 논문을 마친다.
APPENDIX

인터뷰 질문서

I. 개인 신상에 관한 질문

1. 성별
2. 연령
3. 직분 – 장로/권사/안수집사/서리집사/평신도
4. 신앙연수

II. 산우회 활동과 레저 활동을 통한 영성 함양에 관한 질문

1. 현재 하고 있는 레저활동은 무엇입니까?
2. 교회가 무엇이라고 생각하십니까?
3. 교회에서 예배가 차지하는 의미는 무엇입니까?
4. 교회(건물) 밖에서의 예배공동체가 가능합니까?
5. 교회 건물의 용장함에서 받는 분위기 느낌은 어떠한 것입니까?
6. 예배 공동체 리더의 자질은 어떤것입니까?
7. 레저 활동(산우회 활동)이 신앙생활에 주는 유익은 무엇입니까?
8. 신앙생활과 레저 활동 간에 어떤 충돌이 있습니까?
9. 산우회 레저 활동이 본인의 영성함양에 어떤 영향을 주고 있습니까?
10. 자연계시를 통해서 느끼는 감동을 통해 믿지 않는 사람을 진도하는데 도움을 주고 있다고 믿습니까?
11. 산악회 레저활동과 예배가 어떻게 연결될 수 있습니까? 야외 예배를 어떻게 생각하나요?
12. 교회에서는 신자들의 레저 활동을 어떻게 이해하고 가르친다고 생각 하십니까?

14. 교회의 전통적 가르침이 레저 활동을 어렵게 한 경우는 어떤 것인가? (교회가 어떻게 신자들의 레저 활동을 통한 영성 함양을 도울 수 있다고 생각 합니까? 실제적인 방안 (야외 예배, 단체 여행)과 레저 활동 장려
인용 문헌(REFERENCES CITED)


양종희. 2008. 대한민국 60년 성찰과 전망. 서울: 지식산업사.


Green, Joel B. 2006. 내러티브 읽기, 내러티브 설교. 고양: 크리스찬출판사.


김선희 외. 2015 “래지활동의 유형과 문화적 관계” 한국사회체육학회지 제23권 제1호, 1-30.


박세영 외. 2015 “스웨덴 슈유치원의 운영 현황과 국내 슈유치원의 발전 방안.” 어린이미디어연구 제14권 제4호, 73-93.


약력(VITA)

김인호는 1960년 11월 11일 경북 문경에서 직업 군인인 부친 김태룡과 모친 편해옥 사이에서 3남 1녀의 장남으로 태어났다. 그는 신실한 신앙이었던 모친의 영향을 받아 어릴적부터 철저한 신앙 교육을 받고 자랐으며, 남경 중학교와 중경 고등학교에서 교육을 받았다.

1981년 미국으로 이민하여 미 육군에 3년간 복무하였으며 남가주에서 University of Redlands에서 경영학 학사 학위를 받고 California State University에서 경영학 석사 과정을 이수 하였다. 1989년부터 세무사와 공인회계사 자격을 취득하고 남가주의 세리토스 시에서 30년간 사무실을 운영하고있다.