## 화이트헤드 연구 <br> 제 3 집 / 2000

한곡화이트헤드학회

## 화이트헤드 연구 <br> 제3집 / 2000

동교서

## 차 례

화이트헤드의 휴기체 철학헤저현실적 존재（actual entity）의 추왕성／박항태7
플라톤의 형상－개별자 이론과 화이트헤드의현실적 존재－혈원적 객체 이론／김은굼31
예촉명 제의 합러성：훔과 화이트헤드의 경수
／푼광옥 ..... 51
화이트헤므 철학의 선사사（（仠思想）／고목（枯ホ） ..... 71
周易에서 時間이란 무엇인가？화이트헤드의 시간의
획기셩 이론콰 비교하여／장훤서 ..... 111
［서평］스티브 오던 著 「콰졍 형이상학과 화염불교」 $/$ 김경재 ..... 137
논문효먁 ..... 1.43
부록 ..... 153학회졍 간학회지헤 간한 규약2000년 한국화이트혜드학회 입훤
2000년 한국화이트혜드학회의 활둠

## [윈전약호]

AE The Aus of Edraton (1999), New Yoik: The Ftee Ptess, 1967.
Al Ahentires of Bens (1933), New Yoke The Marnillan Co. 1952
CN The Corcept of Natare (1900, Carobridge: Cambidge Univerity Pesss. 1971.

FR Furcton of Reason (1999), Bobton: Eeacon Pisss, 1958.
(W) An Inpediction o Matematice (1911), Oxford Oxford University Pess, 1978.

IS Interpertion of Science (1961), ed. by A. H. Jobrom, Indianapodie Bobbs Menill.

WT Modes of Thofgh (1938), New Yode The Ftee Ptes, 1963.
FW Pracipil Mohemation (1910-1913), Canbride: Cambridge Univemity Pros.
 Cambidge: Caporidge Uxiversity Ptes.

PR Proces and Realty (1929), comected adition, ed. by David Ray Griffin $\&$ Dromald W. Sherbune, New Yoke The Ftee Pros, 1974.

Ril Retgion in the Makig (1926), New Yoke The Maconillan Co, 1974.
8 Sybotesn: To Monding whe Effor (1907), New York The Macmillan Co.
SWh scerce ard the Modef Word (1925), New York The Macroillan Co. 1967.

## 화이트혜드의 유기체 철학에서

## 현실적 존재(actual entity)의 추상섬

박 함 태*

## 1. 잘못 놇여인 구체섬의 오류

화이트헤드(A.N. Whitehend)는 19세기 후반 및 2에기긔의 과학적 받 견 및 받전이 자연, 자뭄, 인간에 대한 새로문 관념듣듣 수반하고 있듬 듣 톰찰하고, 이러한 돔시대의 과학적 성괴드ㄷㅡㅡㄹ 포괃하는 새로문 첟학 체계클 전개하고자 하였다. 현대의 과학적 받견 및 받전에 수반된 새 로문 관념듣에 대한 화이트헤드의 톰찯이 지닌 전반적인 특징듣믄 모 늗낟까지 우리의 자유와 삶듣 여전히 지배하고 있는 읻군의 근본적인 관념들과 비교될 때 명백하게 드러낟 것이며, 화이트헤드는 자신의 줌 기와 후기의 저서듣에서 이러한 작업들 직접 추행하고 있다.

이러한 과정에서 화이트헤드는 특히 헌재까지 우리의 사유와 삶 전 반듣 지배하고 있는 17 세기의 근대 과학과 근대 첟학의 자연 또는 전 체 세계에 대한 왜곡된 첟학적 전망듣 집줌적므로 비판하고 있다. 무

[^0]언보다 화이트헤드는 무리가 1 게기의 근대 과학과 근대 첟학이 제곰 한 도식들 우리 경험의 구체적인 자싣로 간쿠한다면 결코 전체 세계에 대한 적젙한 첟학적 전망듣 가질 수 없다고 주장하면서, 1 게기의 근 대 과학과 근대 첟학에저 구체적인 사닏듣 추장적인 것므로 대체하고 사유의 추창묻듣 인간 경험의 가장 구쳬적인 사닏로 모인하는 것듣 -잗못 놈여진 구체졍의 모류'(fallacy of misplaced concrefemes)라고 비 판한다. 0 나아가 화이트헤드는 17 세기의 근대 과학과 근대 첟학의 쿠 상적 도식에서 벗어나 무리의 직접 경험 (tomediate expentence)들 해명 핟 새로문 개념 체계큳 고안하려고 한다. 이러한 화이트헤드의 새로문 철학적 기푁의 셩격믄 '자변 첟학'(pyeculative phillospothy)에 대한 그의 정의(definition)에서 눈명히 드러난다:

사변 철학이란 우리 경험의 모든 요소를 해석해낼 수 있는, 일반 걱 관념들의 정합적이고(cobereat) 논리걱이며(dogical), 필면적인 (neccsany) 체계를 축조하려는 시도이다.2)

이처럼 화이트헤드는 자신의 첟학적 작업듣 톰해 우리 경험의 구체령 즉 무리 경험의 전(全) 영역듣 담아 넫 수 있는 개념 체계의 도식듣 형 성하려는 것이다.

사닏 모든 사항믄 그곳이 개념 체계인 이낭 어떤 의미의 추상셩듣 지니게 된다. 그러나 무리는 직겁 경험의 구체령듣 개념 체계의 도식 듣 톰하지 앛고서는 닫리 이해핱 수 없다. 그러므로 개념 체계로서의 도식든 무리 경험의 구체적인 사실듣에 남김없이 춤눈히(adequately) 적둄될(applicablie) 수 있어야 한다쿄) 이러한 경험주의적 요구가 춛족됟 때 개념 체계는 비로소 무리 경험의 구체녕듣 확보할 수 있는 것이다.

[^1]따라서 경험의 전 영역듣 개념 체계큳 톰해서 해명하려는 화이트헤드 의 합리쿠의적 신념믄 무오보다 자신의 비판 기쿤인 '잗못 놓여진 구 체녕의 모류'큳 톰해서 반드시 검토되어야 한다. 이처럼 화이트헤드의 새로문 개념 체계가 자신의 비판 기쿤인 '잗못 놓여진 구체셩의 모류' 큳 돔해서 검토되어야만 한다는 사닏믄 그의 체계 내부로부터 받생하 는 지극히 정당한 그리고 피핟 수 없는 묘구이다. 더묵이 개념 체계에 의한 경험의 도식적 해명이라는 화이트헤드의 합리쿠의적 신념믄 언 제든지 베르그솜(A. Betgodi)이 지적하는 '곰간화'(spatial zation) ${ }^{6}$ 로 전 락핱 가늠령듣 내포하고 있다. 왜나하면 우리 경험의 내둄믄 약돔하고 쌩돔하는 구체적 사닏인데 반하여, 개념적 도식믄 그것이 최대한의 잍 반령듣 추구한다고 핟지라도 분명히 추랑화된 의미 체계라는 한계큳 가질 수밖에 없기 때문이다. 그러므로 그 누구보다도 인간 톰칟력의 한계, 인간 언어의 한계큰 직시하고 있는 화이트헤드에게 있어 자신의 첟학적 기픽들 스스로 '잗몼 놈여진 구체셩의 모류'큼 톰해 검토하는 것믄 화이트헤드 사변 철학의 정당성들 좌우하는 결졍적인 문제이며, 첟학들 '추앙 관념에 대한 비판자's라고 단언하는 화이트헤드의 첟학 정신믄 이처럼 모든 사유의 도식듣에 예외 없이 잗못 높여진 구체령 의 모류'라는 비판의 기준들 적듬하여 그 개념 체계큼 점검하는 데 있 는 것이다.

따라서 이 귿에서는 이러한 검토 과졍듣 톰해 다듬과 갇믄 읻련의 짇문들에 대답하고자 한다: 첫째, 화이트헤드의 새로문 첟학적 기픽이 극녹하고자 했던 17 세기의 근대 과학과 근대 첟학의 추장성의 내톰믄 무엇인가?(2절) 돋째, 어떠한 방식므로 화이트헤드의 개념적 도릭듣믄 무리 경험의 구체성들 해명핟 수 있는 정합적이고 논리적인, 그리고 핃연젹인 첟학적 전망듣 확보핟 수 있는가?(가ㄱㅓㅓ) 선째, 우리 경험의 구체셩듣 해명하려는 화이트헤드 사변 첟학의 문제점과 한계는 무엇 인가?(열) 결국 이장의 짇문듣에 대한 이 귿에서의 여러 가지 논의들

[^2]믄 인간의 빈약한 톰찯력과 언어의 한계에 맞서서 형이상학의 근본 짙 문에 대답하려는 픅 우리가 경험하는 구체적 자싣듣의 논령듣 해명하 고자 하는 화이트헤드의 점근선적 접근(asytoptiftic apptrach)에 새로문 진보클 이루어 굳 것이다.

## 2. 자연에 대한 이뭔론적 도식과

## 환원주어적 도식에 대한 비판

${ }^{\square}$ 과학과 근대세계』(Geceme apul the Modern Worifloㅔㅅㅓ 화이트헤드에 따르면, 1 ㄱㅓㅔ기의 근대 과학믄 우리가 경험하는 구체적인 자연들 절대 적인 시•곧간 속에 '단순 정위'(sinn巾ile location) 하는 '물질 입지ㄷㅡㅡ' (bits of mattef)의 단순한 배치 구조로서 섣명하고 있다. 화이트헤드는 자연 에 대한 이와 갇믄 이해 방식듣 가리켜 '과학걱 유묻론'(gmientific matetialismo이라고 부른 다.5) 무엇보다 화이트헤드는 17 세기 근대 과학 의 '과학적 유묻론'믄 자연듣 구영하는 굼극적인 폰재로서 가졍된 뭍 짇 입자들이 젇대적 곰간 내의 '이곳', 절대적 시간 내의 '이곳 '에 있다 는 위치 관계로서 한 묻짇 입자에 대한 기줃이 돤결되었다고 쿠장하는 '단순 정위'의 모류큳 범하고 있다고 비판한다.? 만읻 이러한 '과학적 뮤묻론'의 '단순 정휘'의 개념에 따른다면, 시간의 한 순간에 있어 묻 짇 입자의 곰간 내의 배치는 과거나 미래의 시곰간에 대해 어떠한 연 관령도 지니지 앛는다. 즉 단순 정위'라는 개념에 근거한 자연믄 다른 어떤 시간 내의 자연과도 아무런 관련 없이 고립되는 건이다. 결국 '과 학적 뮤묻론'이 범한 이러한 '단준 정위'의 모류는 모늗낟 개볃 과학의 이론에 심각한 장애큳 읻므키고 있다. 큭 그것믄 아인슈타인(A. Einstein)의 지-곰간의 장대성에 대한 현대 과학의 새로문 렁괴클 고려

[^3]핟 수 없들 뿐만 아니라，구체적인 자연므로부터 추장화된 자연듣 우 리 경험의 굼극적인 사싣로서 강묘하고 있는 것이다．이처럼 1 게기기 근대 과학의 우주론믄 젇대적인 시•곰 내에 단순 정위하는 묻짇 입자 큳 자연듣 구령하는 굼극적인＂짇체＇（substances）로서 간쿠하고，외적므 로 부과된 무연적인 힘에 의한 싣체듣의 위치 이돔의 변화로서 우리의 직겁 경험희 대상인 구체적 자연듣 섣명하려고 한다．

사싣 근대 과학에 대한 화이트헤드의 비판믄 이미 자신의 줌기 과학 철학 시기의 쿠된 주제이다．이 지기의 저저인 ${ }^{『}$ 자연의 개념 $\lrcorner$（The
 과＇뮌인적인 자연＇（musal datitec）듣 구눈하는 1 게기기 근대 과학의 태도 큳＇자연의 이뒨적 분엳＇（bifinution of pature）이라고 명명하면서，근대 과학의 이러한 이원론적 도식이 자연에 대한 우리의 구체적인 경험듣 쇄곡시키고 있다고 비판한다．히 근대 과학의 자연에 대한 이러한 이원 론적 도식믄 무리의 감각 경험듣이라는 현항（appeaamace）의 배후에 그 것드ㄷㅡㅡㅡ 담지하고 있는 기체（基脰）로서 분자나 전자와 갇믄 싣재（teality） 가 있다는 입장이다．겯국 근대 과학의＇자연의 이뒨적 눈엳＇믄＇짇체－ 속령＇（syltstance－propety）의 방식으로 자연들 이해하려는 그리스 첟학의
 리학의 영향인 것이다위
＇싣체－속령＇및＇주어－출어＇의 방식므로 세계큳 섣명하려는 그리스 첟 학의 영향므로 맏미암아， 17 세기의 근대 과학믄 자연이 셩짇（quality）ㄷㅡㅡ 듣 담지하고 있는 칟체듣로 이루어져 있다는＇자연의 이뭔적 분엳＇이라 는 이원론적 도식（dualistic scheme）과 우리가 경험하는 구체적인 자연들 젇대적인 시•곰간 속에 단순 정위하는 묻짇 입자ㄷㅡㅡㅇㅢ 배치 구조로서 환원하여 섣명하는＇과학적 유묻론＇의 환둰쿠의적 도식（teductimbistic schememe）듣 산훌하였다．게다가 이러한 근대 과학의 이원론적 도식과 환윈쿠의적 도식믄 근대 첟학의 셩격 마저 이원론과 환윈쿠의로 제약

[^4]9 ck 18 ．

한다. 연장(extinsion)과 사유(thinking)라는 두 콤류의 독립적이고 고립 된 싣체로 전체 세계큳 섣명하려고 시도한 데카르트(R. Descattes)의 철 학, 외부 대낭 그 자체에 속하는 제1졍짇과 정신의 산물인 제2령짇듣 구분하는 로크(T. Locke)의 첟학믄 근대 쳗학의 대표적인 이뒨론들이 며, 근대 첟학의 이원론듣 극녹하기 위해 묻짙의 영역들 정신의 영역 므로 환원시키는 버큳리(G. Betkeley)의 유아론(solipsismi), 지각의 명즘 헝에 집착하여 감각 인낭듣 전적므로 고립된 싵체로 이해하는 퓸 P . Hưne)의 회의주의(skeptiming 역시 1게기기 근대 과학의 자연에 대한 이 원론적 도식과 환둰주의적 도식 나아가 그리스 첟학의 산묻인 싣체 개 념에 대한 무비판적이거나 붇훔눈한 반령의 곁과듣인 걱이다.
결국 화이트헤드는 모늗낟까지 여러 개볃 과학듣의 이롣과 더눋어 무리의 사유와 삶튿 여전히 지배하고 있는 그리스 철학의 '짇체-속령' 및 '주어-춭어'의 구조, 17 세기 근대 과학의 '과학적 뮤묻론 '과 '자연의 이원적 눈엳', 그리고 근대 첟학의 여러 이원론과 환원쿠의는 '잗못 높 여진 구체령의 모류'큳 범하고 있다고 진단한다. 나아가 화이트헤드는 우리가 경험하는 구체젹인 사싣듣믄 이러한 이뭔론적 도릭과 환뒨쿠 의적 도식듸 한계 내에저는 도저히 구제될 수 없다고 판단하였다. 따 라서 그는 이윈론적 도닉과 환원쿠의적 도식이 지니는 문제점듣들 해 결핱 수 있는 뮤읻한 방법믄 전체 세계에 대한 왜곡된 첟학적 전망듣 산쿨하는 그러한 도식듣에서 벗어나, '우리 경험의 모든 요소륻 해넉 해 낻 수 있는 읻반적 관념듣의 정합적이고 논리적이며, 핃연젹인 체 계'클 축조하는 긷뚠이라고 생각한 것이다.

## 3. 현실적 존재와 존재론적 원리

그리스 첟학의 '싣체-속령'의 형이상학 및 '주어-술어'의 논리학, 17 세기 곤대 과학의 '자연의 이뮌적 눈엳'과 '과학걱 유묻 론', 근대 첟학

의 여러 이뭔론과 환원주의 듬 기폰의 모든 이원론적 도릭과 환윈주의 적 도식들 극녹하고，우리 경험의 모든 요소큳 남김 없이 해넉해 내려 는 화이트헤드의 뭄대한 첟학적 기쵝믄 그의 쿠저＂과정과 실재」
 형태로 구체화된다．화이트헤드는 자신의 뮤기체 첟학에서 세계의 굼 극적 ㅛㅛㅅㅗ 또는 직접 경험희 내듬들＇지금－이곳＇에서 읻어나고 있는 ＇자건＇（ementiol라고 보아씀며，이거ㅅㅡㅡㄷ＇련싵적 콘재＇（actual entity）또는 ＇현실적 계기＇（actual occasion）라는 개념듣 톰하여 눈넉•기술해 내고 있다．${ }^{\mathbf{1 0})}$ 화이트헤드의＇련칟적 콘재＇또는＇련싵적 계기＇라는 개념믄 전톰젹인＇싣체＇개념듣 대체하는 역돔적이고 장호 관계에 있어저만 현콘하는 콘재 개념므로서，현대 과학의 •시곰 연속체＇（spatio－temporal contiounim）에 있어서＇장＇（field）의＇초점＇（foclus）개념들 읻반화시킨 것이 라고 한다． 19 따라서 화이트헤드의 유기체 첟학믄 현싣적 계기듣이，그 듣 장호간에 서로 작틈하고 관계하는 방식인＇파악＇（prehensimon）의 학섵 듣 톰해서，어떻게 무리 경험에 직접적므로 드러나는 구체적인 사릳듣 듣 그 세부 항목에 이르기짜지 철저하게 분석하고 기술해 내는지클 보 여쿠려는 시도인 것이다．

이처럼 뮤기체 첟학에서 화이트헤드가 제안하는，이 세계클 구형하 는 굼극적인 기본적 단위는＇련싣적 콘재＇라는＇텬콘의 범주＇（mengoty of existencee）이다．${ }^{\text {『 }}$ 과졍과 싣재」에서 화이트헤드는 다듬과 갇이 맏한다：
‘현실적 존재’—‘현실적 계기’라고도 불린다—는 세계를 구성하고 있는 궁극적인 실재적 시물이다．보다 더 실재적인 어떤 거ㅅㅡㅡㄹ 발견 하기 위해＂현실적 존재＂의 배후로 나아갈 수 없다．＂현실적 존재＂들 간에는 차이가 있다．$[\cdots]$ 그런데 비록 그 중요성에서 ㄷㅡㅡ급이 밌고 그 기능메서 차이가 있기는 하지만，현실태가 몌증하는 여러 둰리

10 오명꽌，＂화이트허드의 뮤기처의 걸학＂，P과정걸학과 과겅신학이김경재，김상일 편，서물：전망사，1988），p． 25.
111 같븐 논문，p． 25.

메서 볼 때 모든 ‘현실걱 존재'는 돓일한 지펼에 밌는 겅이다. 궁극
적 사실은 이들이 하나 같이 '현실적 존재'라는 것이다.2)

뮤기체 첟학에서 '현싵적 계기'라는 픔어는 '현실적 콘재'와 사실앙 돔 의어로 사틈된다. 다만 화이트헤드는 '신'(God)만믄 비시간적 현실적 콘재이므로 시-곰간적인 의미를 함축하고 있는 현릳적 계기가 아니라 고 맏하지만, 그의 신 개념 역시 하나의 현싣적 콘재로 기퓍되어ㅆㅡㅡㅁ믄 의문의 여지가 얿다. 따라서 그는 현싣 세계의 '과정'(process듣 현싣적 계기듣의 끆임없는 성엉과 소멷로 기술하면서, 현싣적 계기듣 족 '현 싣적 콘재'가 이 세계큳 구셩하는 뮤읻한 콤류의 '현싵태'(actuality)임 믇 쿠장한다.

현릳적 계기듣 큭 '현싵적 콘재가 우리의 구체적인 경덤의 내틈듣 남김없이 섣명하기 위한 현싣 세계의 가장 굼극적인 요소라는 화이트 헤드의 주장든 유기체 첟학의 '폰재론적 뭔리'(ontological promeiple)로 정식화된다. 『과정과 싣재에성 화이트헤드는 다듬과 같이 맏한다:
'쟁성'(beconing' 과절이 임의의 특정한 춘간에 춘응하고 있는 모 든 조건은 그 근거를 그 '합생'(conㄸescence)의 현실 촉메 있는 어떤 "현실적 존재"의 정격메 두고 있거나 아너면 "합쟁'의 과정메 밌는 그 주체의 성격에 두고 잆다. 이러한 설멸의 범주는 '존재론적 원 리'(ontolog'cal prindipic)라 불린다. [․-] 이 '존재론적 원리'가 의미 하는 바는 "현실걱 존재'만이 근거가 된다는 것이다. 따라서 근거를 탐색한다는 거은 하나 내지 그 이상의 ‘현실걱 존재'를 탐책하는 거 을 말한다. ${ }^{3}$

이처럼 화이트헤드는 '콘재론적 뭔리'큳 톰하여 20 세 $ᄀ$ 긔의 새로문 형이 상학인 유기체 첟학이 끏임없이 생엉 • 소멷하는 현싣적 계기듣 콕 '현 싣적 폰재'큳 근거로 하여 구축된 체계임듣 명시적므로 표현하고 잇다.

127 PR 18 T 4
$127 \mathrm{PR} 24,83$.
14 막 함 El

화이트헤드가 '콘재론적 윈리'에 따라 유기체 첟학의 뮤읻한 콤류의 현실태로서 기픽한 '현실적 존재'라는 개념믄 '콘재'(bbeig))의 논령에 관 한 굼극적인 형이장학걱 짇문에 대답하고자 했던 이리스토텓레스의 해 견책과 어느 정도 뮤사영듣 가진 다. 사닏상 무리는 유기체 첟학에서 제 안된 화이트헤드의 이러한 첟학적 기픽에서 픋라톤 (Platop)이 맏하는 '형상'(Tdea)에 맞저서, 구체적인 '개볃자'(tade ti)륻 '싣제로 싣재하 는'(feally feal) '싣체'(gulsia)로서 제시하는 이리스토텓레스의 모습듣 엿 녿 수 있다. 따라서 레큳럭(ᄌ, Lecletc)믄 Whithead's Metaphysis라는 저 서에서 아리스토텓레스의 '짇체' 개념, 데카르트의 '진정한 사물'(tass we(a), 그리고 화이트헤드의 '련싣적 콘재'라는 개념믄 콘재의 본령에 대한 굼극적인 형이랑학적 짇문에 대한 답변듣로서 서로 읻맥낭돔하는 의미클 가진다고 주장한다. 특히 레큳럭믄 텬싣적인 것 이외에는 아무 것도 폰재하지 앛는 다여이라는 아리스토텓레스의 읻반 뮌리는 화이트 헤 드의 '콘재론적 뭔리'와 돔잍한 것이라고 주장하면서, 이러한 아리스토 텓레스와 화이트헤드의 윈리는 '텬릳적인 것' 큭 '현싵적 콘재'가 굼극 적므로 그리고 춤눈하게 현콘하는 것이며, 그 밖의 다른 의미의 콘재가 있다면 어떤 의미에서든 '현싣적인 것' 또는 '현싣적 콘재'에 의콘적이 거나 그것으로부터 파생된 것듬임들 주장한다고 강조하고 있다. ${ }^{(5)}$

## 4. 현실적 존재의 추상섬에 대한 비판

화이트헤드의 뮤기체 철학에서 '현실적 폰재'ㅏㅏ는 개념믄 자연 또는 전체 세계의 가장 구체적인 굼극적 구령 ㅛㅛ조이다. 그러나 우리는 현 싣 세계클 구령하는 다른 모든 뮤형의 폰재자들의 폰재 근거로서 제안 된 '쳔싣적 콘개' 또는 '련싵적 계기'큳 직접 경험되는 거ㅅㅡㅡ로서 의식


핟 수 없다．싣게로 대부눈의 읻장 생핟에서 무리 경험의 내틈듣믄 유 기체 첟학이 근거하고 있는 뮤읻한 현싣태인 하나하나의 개볃적인 현 싣적 계기듣이라기보다는 바위，나무，돔묻，인간 듬과 갇믄 대우쿠적 인（matro－cxanic）자묻듣인 것이다．무엇보다 우리의 현싣적인 경덤의 내듬들 구령하고 있는 이러한 것든믄 읻정한 시－곰간적인 웨치클 점유 하면서 콘속하는 사묻듣로서，생성과 돔지에 소멷하는＇현싣걱 계기ㄱㅡㅡㄷ 과는 그 청격이 판이하게 구볃된다．게다가 화이트헤드 역시 『과겅과 짇재」 어디에서도＇현싣적 콘재가 직접 경럼되는 것이라고 명시적므 로 주장하지 앛는다．

그렃다면 그리스 철학의＇짇체－속령＇및＇주어－숱어＇，1께기 근대 과 학의 자연에 관한＇이원적 눈엳＇놔＇과학적 유묻론＇，그리고 근대 첟학 의 여러 이윈론과 환뮌쿠의에서 예픔되는 이뮌론적 도식과 환뭔주의 적 도식의 추낭셩듣 극녹하고 전체 세계에 관한 우리의 구쳬적인 경험 듣 돤전하게 구제핱 것듣 의도행던 화이트헤드의 첟학적 기픽믄，${ }^{『}$ 과 정과 싣재에어 구축된 그의 뮤기체 첟학에저 출분히 싣현된 것인가？ 큭 어떷게 유기체 첟학이 근거하고 있는 유읻한 현칱태인＇현싣적 콘 재＇라는 개념믄 이원론적 도식과 환원주의적 도식듣 넘어서서 우리 경 험의 모든 묘소클 해넉해 넫 추 있는 겅인가？과연 무리의 직접 경험 의 내듬므로 의식되지 않는＇텬싵적 존재＇라는 개념이 화이트헤드 자 신의 비판의 기준인＇잗못 놓여진 구체령의 모류에서 벗어날 수 있는 것인가？라는 의문듬이 쌩겨나지 앓듣 수 없다．

이러한 의문의 연장선창에저 페츠（R．L．Fefz）는 화이트헤드의 뮤기 체 첟학에저＇현싵적 콘재＇라는 개념믄 겯국 가섣적인 개념에 붇과하 며，그의 뮤기체 첟학믄 1 게기기의 근대 과학이나 근대 첟학과 마찬가 지로 화이트헤드 자신의 비판의 기준인 잗못 놓여진 구체영의 모류＇ 큳 범하고 있다고 주장한다． 16 페츠희 지적믄 나큼대로 읻리가 있어 보인다．우리가 싣제로 현맅적 계기듣에 대한 경험듵 의릭하지 못한
 19914 pp．1－9．

16 박 삼 티

장태에서 '현싵적 콘재'의 구체령듣 쿠장하는 거ㅅㅡㅡㄴ 눈명히 추낭적인 것들 구체적인 것므로 잗못 대체하는 것이다. 왜나하면 화이트헤드의 '뎐싣적 콘재'라는 범주는 무리의 경험므로부터 장상적므로 구셩된 철 학적 읻반화의 과정듣 거쳐 가정된 유적(糅的) 개념인데, 그러한 가섣 적인 개념이 겯국 무리의 경험에 근거클 갖지 못한다면 그것믄 단지 추상걱인 개념에 늗과한 ‘곰허한 현싣태'(wacuous actuality)읻 추밖에 없기 때문이다. 따라서 우리가 이러한 페츠의 비판들 수틈한다면, 화이 트헤드의 뮤기체 첟학믄 자연 또는 전체 세계에 대한 새로문 형대의 이원론적 도식이거나 무리 경험의 구체적인 내틈듣듣 추항적인 개념 므로 환뒨시겨 섣명하려는 또 하나의 환뒨주의적 도식에 눋과한 것이 되고 만다.

나아가 페츠는 이리스토텓레스 쳘학의 '짇체' 개념에 대한 화이트헤 드의 비판믄 사넫낭 근거가 없므며 부당한 것이라고 주장한다 위 페츠 는 화이트헤드가 뮤기체 첟학에서 고안한 '현칱적 콘재'라는 범주는 현대 과학의 새로문 정보에 힘입믄 아리스토텓레스의 '싣체' 개념듣 현대적 의미로 정교하게 만든 것에 붇과하다는 것이다.ㅇㅎ 앞에서 보앖 듰이 이미 레큳럭에 의해 개략적므로 화이트헤드의 뮤기체 첟학듣 아 리스토텓레스의 첟학적 전톰 속에서 해넉하는 작업이 있었고, 사닏낭 이러한 맥락에서 페츠의 주장믄 읻반적므로 톰듬되어져 '련싵적 콘재' 라는 새로문 콘재 개념에 곤거한 화이트헤드 뮤기체 첟학의 독창영과 그 토대클 약화시키고 있다.
이처럼 뮤기체 첟학에서 자연 또는 전체 세계의 뮤읻한 현실태로서 기푁된 '현싣적 콘재'라는 개념의 추장성에 대한 비판믄 모든 사유의 도식에 '잗몼 놓여진 구체녕의 모류'라는 비판의 기준들 적듬하려는 화이트헤드의 쳗학적 입장이 마치 자신의 칻낟에 자신의 손들 베이는 것처럼 화이트헤드 자신의 형이상학인 뮤기체 첟학에 심각한 타격듣

[^5]입히는 곁괴클 초래한다. 돔시에 그것믄 화이트헤드 뮤기체 철학의 '현싣적 콘재'에 대한 콤래의 해석 방식에 대해서도 심각한 반령듣 요 구하고 있다. 돼나하면 지금까지 읻반적인 해럭므로 톰틈되어몬 소무 주적 (Gictorosmic) 콘재 개념므로서의 '련짇적 콘개'에 대한 기콘의 이 해는 '어떠한 의미에서도 복합체(catposite) 는 싣게로 싣재하는 것읻 수 없므며, 녹합체큳 구셩하는 요소가 엄믿한 의미에저의 굼극적인 곤 거'라는 암묵걱인 전제큳 가지고 있기 때문이다. 그런데 바로 이러한 전제가 우리의 직접 경험의 구체령듣 해명하려는 화이트헤드의 개념 체계클 겯국 곰처한 현칟태듣의 체계로 몯고 가는 것이다.

## 5. 현실적 존재애 대한 새로운 해석

월콕(F. B. Wallack)믄 The Epochat Nature of Frocess in Whice head's Mespobscic라는 저서에저 화이트헤드의 '텬싣적 콘재'에 대한 새로문 해넉의 가늠령듣 제안하고 있다. 9 이 이 저서에서 둴콕의 쿠된 목걱믄 화이트헤드의 시간 이론이 '현싣적 콘재'라는 개념듣 톰해 현대 묻리 학과 잗 조화되는 적젇한 이론이라는 것들 첟명하고 정당화하는 것이 다. 이러한 과정에서 월콕믄 뮤기체 첟학에서 화이트헤드가 '현싣적
 라, 우리 의식 경험의 내틈들 실제로 구셩하고 있는 대우쿠적인 (imaㄷํ이 cosinic) 콘재자듣까지 포함한다고 쿠장한다. 자신의 주장듣 근거 지기 위하여 그녀는 화이트헤드의 저서듣에저 받훼한 현닡적 존재듣의 광 범위한 사례듣들 나엳하고 있는데, 그러한 항목듣에는 우리가 읻상적 인 경험에서 직접 마주치는 사묻듬인 야채, 나무, 새, 태양, 문럭, 듬듬 이 있다.
19) F. B. Wand


18 박 살 티
'현싣적 콘재'의 추상령에 대한 페츠의 비판에서도 언급되었등이, '현싣적 콘재'에 대한 콤래의 해넉 방식은 비콕 세계에 대한 무리의 경 험이 현싣적 계기듣로 구령된다고 핟지라도 우리는 읻상적인 경험의 장(瑒)에서 련싣적 계기듣과 직접 조후하지 못하며 단지 그것ㄷㅡㅡ듣 쿠 리핟 뿐이라는 입장므로 정리된다. 그러나 웥콕믄 이쳐럼 '련맅적 콘 재'클 소우쿠적인 아원자적 원콘재(sybatanic prote entity)로 추정하는 겆과는 닫리, '현칟적 폰재'큳 우리 읙식 경험의 직접적인 대장므로서 이해하려고 한다. 웥콕이 보기에 '현릳적 존재'에 대한 콤래의 해넉 방 직믄 환둰쿠의적 뮤묻론(feductionistic matrealiisn)의 시각에서 화이트 헤드의 뮤기체 첟학들 쇄곡시키는 모해클 유받시킬 뿐이다. 월콕의 생 각에는 화이트헤드의 저서듣에서 모든 '현싣걱 콘재'는 녹합적이며, 의 식 경험의 대랑듬 자체큳 다른 현싣적 계기듣로 이루어진 하나의 '현 싣적 폰재'로 녿 수 있는 근거가 무수히 맗다는 것이다. 따라서 숻콕믄 화이트헤드가 자신의 저서듣에서 언급한 내툠듣들 전체적므로 고려한 다면 무리의 의식 경험듣 구령하는 사물듵 그 자체클 '련싵적 폰재'로 이해핱 수 있다고 쿠장한다.
콤래의 관점에서 녿 때 '현싣적 콘재'는 우리의 감각 경험에 직접적 므로 의식되지는 앛지만, 추정해 녿 수 있는 소우쿠적인 계기듣이다. 그러나 둴콕의 해넉에 따라 우리가 읻상적인 경험의 자묻듣 마저 굼극 적인 현싣태인 '현싵적 콘재'로 받아듣읻 수 있다면, 그것믄 화이트헤 드의 뮤기체 첟학에 매우 뮤듬한 결과클 맺들 것이다. 후선 '련싵적 콘 재'에 대한 궐콕의 새로문 해넉믄 사묻의 폰속, 신체의 돔읻령, 인격의 톰읻셩 듬에 대한 무리의 읻상적인 의식 경험의 내듬듣과 조화큼 이쿨 수 있다. 게다가 그것믄 무엇보다도 화이트네드의 뮤기체 첟학이 감각 경험의 대장이 되지 앛는 소우쿠적 콘개자듬과 감각 경험의 대장이 되 는 대우쿠적 콘재자듣로 구셩된 '이둰론적 도식' 내지는 감각 경험의 대창인 모든 녹합체는 그것의 구령 요소인 단순 싣체로 환둰된다는 '환뮌쿠의적 도식'읃 완전히 극녹하고, '잗못 놓여진 구체병의 모류'라 는 화이트헤드 자신의 비퐌의 기준듣 톰과핱 수 있듬듣 명백하게 나타

## 6. 현실적 존재아 결힙체 및 사회

'련칠걱 폰재'에 대한 월콕의 새로문 해넉믄 화이트헤드 뮤기체 철 학의 '련싣적 콘재'에 대한 콤래의 해석 방식이 지ㄴㅕㅒ던 문제점들 단숨 에 읻소시킨다. 즉 무리의 읻상적인 경험의 내듬들 구셩하고 있는 대 무쿠젹인 사물듣까지 '련싵적 콘재'라는 하나의 범주클 톰해 톰합핱 추 있다면, 화이트헤드의 뮤기체 첟학이 이원론적 도식이나 환원주의 적 도식므로 모해되는 거ㅅㅡㅡㄹ 막들 수 있는 것이다. 하지만 둴콕의 제안 이 이처럼 매력적이고 유틈한 것이라고 핟지라도 화이트헤드의 저서 듣에서 받혜한 그녀의 큼거듣믄 엄믿하지 못하녀, 유기체 첟학 전반의 내듬듣 훋눈히 고려하지 못하고 있다.
푇트(J. W. Felf)는 웓콕이 제시하는 많믄 큼거듣이 화이트헤드가 ${ }^{\text {과경과 싣재에어 '현싵적 콘재'듣ㄷㅡㅡ 엄믿하게 분걱하고 기숟하는 곳 }}$ 이 아니라, 주로 다른 문제듣과 연관하여 현싣적 콘재라는 개념듣 끋 어듣인 곳에저 받훼된 것듣이라는 점들 지적하고 있다. ${ }^{20,}$ 이러한 펟트 의 적젇한 지적듣 고려핟 때 웥콕이 제시하는 콤거듣믄 엄믿한 것이라 기보다는 방대한 것에 붇과하며, 그녀가 뫄겅과 싣재에 나타나는 '현싣적 콘재'에 대한 보다 직접적인 즘거듣에 쿠의클 기둗이지 앓고 자신의 논의클 이끌어 가는 것믄 '현실적 콘재'에 대한 정당하지 몼한 해석인 것이다.
게다가 푇트의 장세한 지적듣보다 '현실적 콘재'에 대한 둴콕의 새 로문 해석에서 더둑 심각한 점믄 그녀가 뮤기체 첟학에저 현싣적 큰 재듣의 '곰재'(togethetmess)라고 부르는 '겯합체'(axu1s)의 범주와 '자

[^6]20 박 상 티

회'(saciety)라는 개념의 싵재적인 구체령듣 간과하고 있다는 사실이다. 화이트헤드의 유기체 첟학에서 '현싵적 픈재'는 눈명히 소무주적인 계 기듣이다. 따라서 화이트헤드는 우리의 읻상걱인 경험듣 구령하는 대 무쿠적인 자묻듣듣 '겯합체' 내지는 '자회'라고 부르는 집합체로서 기 숟하려고 한다. 화이트헤드는 다듬과 갇이 맏한다:

현실적 존재들은 그들 살호간의 파악에 의해서 서로를 포섭한다.
그렇기 때문에 현실적 존재들의 공재라는 실재걱인 개별걱 사실이
존재하게 된다. 현실걱 존재와 파악이 실재적이교 개별적이며 개체 걱이라는 것과 동일한 의미메서 실재적이고 개별걱이며 개체적인 현실적 존재들의 공재라는 이와 같은 개체적 사실은 모두 ‘결합쳬’ 라 불린다. 직접적민 현실적 경험메 있어 굵극적인 사실은 현실적 존재와 파악 그리고 결합쳬이다. 그 밖의 모든 것은 투리의 경험메 있어서 파생적인 추살물에 지나지 않는다.에

이쳐럼 화이트헤드는 '현싵적 콘재' 못지 앛케 헌실적 계기듣간의 상 호 파악므로 셛명되는 '겯합체'의 구체렁듣 분명히 강조하고 있다. 특 히 유기체 첟학에서 소우쿠적인 '현싣적 콘재'와 대무쿠적인 '곁합체' 는 어느 한 개념이 다른 개념듣 파생지키는 위치에 있지 앛다. 그것듣 믄 서로클 전게하는 현폰의 범주듣로서, 현실적 계기듣로 구령되지 앛 는 '견합체'가 현폰핟 수 없등이, 겯합체 내지는 사회큳 그 환경므로 잠지 앖는 고립된 계기로서의 '현싵적 콘재' 또한 현존핟 수 없는 것이 다. 따라서 화이트헤드는 현싵적 콘개듣의 곰재인 '겯합체'라는 범주와 '한정 특성'(defitiong chatactenistic)듣 지닌 견합체인 '자회'(society)라는 개념들 톰하여 무리의 읻상적인 경험의 내틈듣 구셩하는 대무쿠적인 콘재자듣듣 해명하고자 한다.
여기에서 화이트헤드가 사틈하는 '자회'라는 개념믄 그 구령뭔듣이 곰톰의 '한졍 특령'을 지니는 견합체이다. 큭 화이트헤드의 뮤기체 첟

[^7]학에서 '자회'라는 개념과 '겯합체'라는 범주는 서로 대체 가늠하지만, '겯합체'의 범주가 '자회'라는 개념보다 그 외연이 더 넒고 읻반적인 툠어인 것이다. ${ }^{『}$ 과겅과 칟재에저 화이트헤드는 비콕 그가 억큭적 (conjectull)이라는 단서클 닫고 있기는 하지만, '자회'라는 개념듣 세 가지 뮤형므로 구분하여 무리 의식 경험의 직겁적인 대상듣들 기숟하 고 있다. 그것듣믄 인격적 짇서(pensomal ordex)큳 갖는 가장 단순한 유 형의 자회인 '콘속하는 객체"(edduring object), 콘속하는 객체듣들 구령 원므로 하는 "입자적 자회'(porpuseulat sociefty), 좀속적인 사회와 콤속 적인 결합체큳 모두 포함하고 잉거나 아니면 이 둗 가문데 어느 하나 ㅋㅡㅡ 포함하고 있는 녹잡한 사회인 '구조큼 갖는 사회'(sfructured sogiefy) 듣이 그것듣이다. ${ }^{22}$ 따라서 유기체 첟학에서 화이트헤드는 '자회'의 개념들 가장 단순한 유형의 듬급에서부터 상대적므로 낮믄 뮤형의 듬 급(무기묻), 높믄 뮤형의 듬급(ㅐㅇ명 뮤기체), 현저하게 높든 뮤형의 듬 급(인간듣 포함한 고듬 돔묻), 나아가 자연, 전체 세계 혹믄 우쿠에 이 르는 것듣짜지 눈류하고 있므며, 겯국 이러한 '자회'의 개념듣이 우리 의식 경험의 직접적인 대장므로서 지각되는 것ㄷㅡㅡ들 지지하는 것이다.
유기체 철학에서 화이트헤드가 '련싣적 콘재'라는 범주 이외에도 '결합체'라는 범쿠와 '자회'라는 개념듣 도입하는 의도는 눈명하다. 그 것믄 '련싣적 콘재'라는 소우쿠적인 계기듣로부터 우리 의식 경험의 직접적인 대강듣인 대무쿠적인 폰재자듣의 쿧련듣 해명하려는 것이다. 따라서 '결합체'의 범쿠와 '자회'라는 개념믄 화이트헤드의 뮤기체 첟 학이 읻촹적인 무리 경험의 대상듣듣 기술하는 데 있어 핃수적읻 뿐만 아니라, 우리 경험의 직접적인 대창듣인 대우주적 폰재자듣과 읜식 경 험에 의해서 지각되지 앛는 소우쿠적 계기듣인 '뎐싣적 콘재'듬듣 항 호간에 서로 전게하는 정합적인 개념 체계로 연관시겨, 뮤기체 첟학이 자연 혹믄 전체 세계에 대한 또 다른 이원론적 도식 내지는 환원주의 적 도식으로 전락하는 것들 막아쿤다.

21 PR \$9-100,20T-209.
22 박 함 티

춸콕의 '현실적 폰재'에 대한 새로문 해•넉든 화이트헤드의 유기체 첟학에서 '겯합체'의 범쿠와 '자회 '라는 개념이 없었다면, 그리고 그러 한 개념듣이 듀기체 첟학에서 '현릳적 콘재'라는 개념과 정합적인 관 련엉듣 가지지 않는다면 지극히 정당한 요구였든 겡이다. 그러 나 화이 트헤드의 '뎐싣적 콘재가 우리 의식 경험의 직접적인 내틈듣인 대무 쿠걱 콘재자듣듣 포함한다는 웓콕의 주장믄 화이트헤드의 뭔저(原茟) 에 대한 그녀의 모해에서 비콧되었듣 뚠만 아니라, 무어보다 뮤기체 첟학의 '겯합체'와 '사회'라는 개념의 구체영과 '현릳적 콘재'와 그러 한 개념듣간의 정합적인 관계큳 간과한 눋쿰분한 하넉인 겡이다.

## 7. 헌실적 존재와 비김각적 지각

화이트헤드는 무리가 읻랑적인 경험 속에서 접콕하게 되는 사묻듣 듣 '현싣적 콘재'듣의 곰재인 '겯합체'라는 범주와 '사회'라는 개념므 로 기숟함므로서 무리 경험의 모든 요소듣듣 해석해 내었다. 하지만 굼극적으로 우리의 읻앙적인 경험의 대앙듣이 감각 경험에 의해 직접 적므로 지각되는 거므로서 의식되지 앛는 현싣적 계기듣로 구영된다 는 '현싣적 폰재'의 추랑영에 대한 페츠의 비퐌믄 여건히 화이트헤드 의 뮤기체 첟학튿 '잗못 높여진 구체녕의 오류'로 몯고 간다. 현대의 많믄 과학자듣이 현싣 세계륻 뭔자나 전자 나아가 그 보다 더 작믄 입 자라는 가널적 개념에 근거하여 섣명하고 있등이, 결국 유기체 첟학의 '현싣적 폰개'라는 개념이 무리 경험의 지지큳 받지 몼한다면 그거ㅅㅡㅡㄴ 현대 과학의 여러 가널적인 개념 작치와 다큳 깃이 얿다. 페츠의 지적 믄 비콕 현대 과학의 이러한 입자듣과 '현릳적 콘재간의 유비적인 관 계가 거론될 수는 있지만, 이러한 과학적 경험에서 쿠정되는 소무주적 콘재자듣로부터 유기체 첟학의 '현싣적 콘재가 직접 추론됟 수는 없 다는 것이다. 따라서 페츠는 화이트헤드 유기체 첟학의 '현실적 폰재'

라는 범쿠가 소우쿠적인 계기들로 이해되는 한 그곳믄 구체적인 우리 의 경험과는 단절된 가렬적이고 개념적인 장치에 눋과하며, 겯국 '현 짇적 콘재'라는 개념믄 화이트헤드 자신의 비판의 척도인 잗못 놈여 진 구체령의 모류'클 범하고 있다고 주장한다.
화이트헤드 유기체 첟학의 굼극적인 현싣태인 '현싣적 폰재'가 무 리의 읻상적인 경험의 대상듣과 구볃된다는 페츠의 비판믄 정당하다. 하지만 그의 이러한 구눈이 바로 '현실적 폰재'의 구체렁들 비판하는 근거가 됟 수는 없다. 여기에서 논점믄 페츠가 화이트헤드의 '경험' (experience, 개념듣 무리의 의식적인 감각 지각(sense petception)과 구 분하지 앛고 돔읻한 것므로 전제한다는 자닏이다. ${ }^{\text {뫅졍과 싣쟁에서 }}$ 화이트헤드는 다듬과 갇이 맏한다:

내가 택한 윈리는, 의식은 경험을 전제로 하지만 경험은 의식을 전 제로 하지 앉는다는 것이다.231

화이트헤드는 전톰적인 경험 개념듣 '의식'(conswidㅔce)이 전제된 '감각 지각'(sesuous petreeption)이라고 첟명하고, 이러한 전톰적인 경험 개념 듣 '감각주의걱 학섣'(sedsatitonalist doctinte)로 규정한다. ${ }^{24)}$ 하지만 화이 트헤드의 경험관든 이러한 전톰적인 경험 개념듣 넘어서서 '의식' 이 전의 '비감각적 지각'(and-sentsubus petception)으로 확장된다. ${ }^{3}$ ) 바로 이 러한 새로믄 '경험'(Expetiences)의 토대 위에서 화이트헤드는 '련싣적 폰재'큳 녹잡하고도 장호 의콘적인 경험의 방묻듣 (diots of exteridence) 이라고 쿠장하는 것이다. ${ }^{26)}$
『장징작듬: 그 의미와 효과」에서 화이트헤드는 '지각'(petception)듣 의식 이전의 원초적인 단계에서부터 의식적 지각에까지 이르는 '과졍' (ptocess)므로 이해한다. 우리의 읻장적인 경험믄 '명석하고 판명한'

[^8](cileat and distituct) '감각 여건'(sentse data)들 '의식'이 수돔적므로 수틈 하여 '지각'듵 구령하고 있다는 전톰적인 경험 개념듣 전제로 삼고 잉 다. 그러나 화이트헤드는 이러한 감각 여건듣 '지각'과 돔읻시하거나, 이러한 감각 여건므로 현실 세계클 구령하려는 시도큳 명벅히 거부한 다. 화이트헤드는 '지각'이 그 내부에 가장 줌요한 부눈므로서 '비감각 적 지각듣 포함하는 보다 넘믄 범위클 가지고 있므며, '의식'에 있어 서의 명석령믄 지각 내툠의 근원령듣 보큼하는 큼거읻 수 없고 모히려 그 반대의 경무가 진싵에 더 가잡다고 쿠장한다. 2 )

이처럼 화이트헤드는 '의식'이 결여된 지각의 뮌초적 양장에 쿠목하 고 있으며, ${ }^{『}$ 상징작틈: 그 의미와 효과에서 지각의 원초적인 수쿤듣 '인과적 표과형'(causal. eficacy)에 있어서의 지각 양태라고 명명하고, 그것듣 '뎐시적 직접셩'(presentatiotal innmediacy)과 '장징적 연관' (synbolic tefetentie)의 저변에 놈여 있는 무리 경험의 둰초적인 큼므로서 도 입하고 있다. ${ }^{28}$ '련시적 직접성'믄 과거의 련싵적 계기듣듣 순듬적므 로 전유하고 계슴한 '인과적 효과병'의 희미하고 모호한 '느낌'(feeling 의 색조ㅋㅡㅡ 명녁 판명한 감각 령짇듣과 정믿한 기하학적 형태로 돔시적 인 곰간적 영역에 투사한 지각의 양대이다.29) '인과적 효롸성'의 희미 하고 모호한 느낌의 색조는 고듬 형태의 생명 뮤기체에 의해 신체적 톰로큳 따라 '변환'(tiansonutifon)되고 새로이 "역전'(feversion)되어 '련 시적 직접령', 나아가 무리의 읻장적인 경험의 감각 여건들 구령하는 지각 양대 큭 "인과적 효과성'의 지각 양대와 '현시적 직접령'의 지각 양태가 '교차'(intexsection)된 '장징적 연관'의 지각 양태에 이르게 되는 것이다 30) 따라서 전톰적인 경험 개념의 전제인 감각쿠의적 학설 에 입각하여 화이트헤드 유기체 첟학의 '현싵적 콘재'클 추상걱인 개념 장치에 눋과한 것므로 비판하는 페츠의 주장믄 화이트헤드의 확장된
27) PR 162028.

28] 5 43-47.
29) 的 $21-25$.

307 PR 188-179065-296.

## 8. 넘겨진 문제 경험의 구체섬

지금까지 삳펴보았등이, 세계큳 구셩하는 뮤읻한 현싣태로서의 '현 칟적 폰재' 개념에 근거한 화이트헤드의 유기체 첟학믄 어떠한 형태 의 이둰론적 도식이나 환뒨주의적 도식과도 구볃되는 비환뒨쿠의적 도식이다. 또한 '현싣적 콘재'라는 개념믄 우리 경험의 가장 읻반적이 고 깊믄 곳에 근거하고 있는, 싣제로 현큰하는 콘재 개념므로서 잗못 높여진 구체령의 모류 라는 화이트헤드 자신의 비판 기준들 톰과하는 개념이다. 따라서 제켳 화이트베드 국 제 학술 대회의 기조 연셜에서 그리푄(P. R. Grifinio)이 적젇히 언급하였듯이, "련싣적 콘재'에 근거한 화이트헤드의 '뮤기체 첟학'믄 어떠한 형태의 이원론이나 환윈주의와 도 구볃되는 '비환원주의적 자연쿠의'(don-teductionistic naturalismi)인 곳이다 30

이처럼 화이트헤드의 뮤기체 첟학믄 '련싵적 콘재'의 추상녕에 대한 비판들 극녹하는 비환둰주의적 도식이다. 그의 유기체 처́학에서 '련싵 적 콘재'의 구체령믄 무리의 읻상적인 감각 경험듣 넘어서는 "비감각 적 지각'에 그 기둰들 두고 있다. 따라서 화이트헤드의 '련싣적 콘재' 라는 개념믄 화이트헤드 자신의 고유한 '지각 이론'(theoty of petcep(ion)에 의해 새로이 확장된 '경험' 개념에 근거하고 있는 것이다. 그런 데 '뎐싵적 폰재'라는 개념의 구체령듣 뒷받침하고 있는 화이트헤드의 '지각 이론'이 유기체 첟학의 여러 범주듣과 원리듣에 적합한 뮤형듣 로 작위걱므로 구셩된 것이라면, 화이트헤드의 뮤기체 첟학이 잗못 놓여진 구체령의 모류 라는 비판의 기준들 톰과하는 비환뒨쿠의적 도
 장간호 (서들: 동과서 198 ).

26 박 함 E

식이라는 지금까지의 논의에는 짐각한 견함이 있다.
이러한 가늠정믄 "Etot in Causal Effacy"라는 논문에서 킴녿 (R. H. K tutaili)에 의해 제기되고 있다. ${ }^{32)}$ 그는 화이트헤드의 확장된 '경험' 개념의 핵심이라고 핟 추 있는 '인과걱 효과령'의 지각 양대가 '선겯 문제 요구'(begsing the question)의 모류큳 범하고 있다고 비퐌하면서, 화이트헤드의 '지각 이론'과 '유기체 첟학'믄 상호 연관성 속에서만 정 당화된다고 쿠장한다. 킴늗에 의하면, 화이트헤드는 인과적 효과형'의 지각 양대가 우리 경험의 가장 읻반적이고 윈초적인 지각 양태라는 자 신의 쿠장듣 근거 진기 위하여 그 누구도 부인핱 수 없는 '자실'(fact) 에 대한 "확신'(connicticn)에 호소하고 있는데, 화이트헤드의 이러한 확 신믄 그것이 아무리 강한 호소력듣 가짇지라도 '지식'(6) 분되는 '신념'(belief)에 눋과하다는 것이다. 겯국 이러한 킴녿의 비판에 따른 다면, 화이트헤드의 '지각 이론'믄 자신의 형이상학인 '유기체 철 학'의 개념 체계 내에서만 정당셩듣 가짇 뿐인 것이다. 따라서 화이트 헤드의 '지각 이론'이 하나의 독립된 "인식 이론'(theory of kiowledge)으 로 쵁립됱 수 없고 '뮤기체 첟학'의 체계 내에서만 정당화된다는 킴녿 의 비판믄 화이트헤드의 '지각 이론'이 유기체 첟학의 '련싣적 콘재'라 는 개념의 추상넝에 대한 비판듣 극녹핟 수 있는 곰정한 큭 체계 외부 적인 근거가 될 수 없다는 또 다른 문제클 야기한다.
한편 The Emergepre of Whicheads Menphosics라는 저서에저 포드(L. Ford)의 받생걱 연구에 의하면, '지각'의 문제큳 다루고 있는 "과경과 짇재긔 제 2 부 제 4 장 제 5 거́에서 제엳하지, 그리고 제11젇믄 '지각 에 관한 화이트헤드의 최초의 논문이며, 망징작툠: 그 의미와 효과마저 도 이러한 최초 논문의 개작이라고 한다 ${ }^{33}$ ) 따라서 '지각'에 관한 화이 트헤드의 최초의 논문이나 몽ㅇ징작톰: 그 의미와 효과」는 모두 '유기

[^9]체 첟학’의 돤결된 체계가 돤전히 드러나는 "과정과 실재이전에 기픽 된 것이다. 포드의 이러한 연구 결과에 근거핱 때, 화이트헤드가 자신 의 '지각 이론'듣 '뮤기체 첟학'의 완견된 개념 체계 내에서만 의미큳 가지는 콤속적인 이론므로 기획한 것이 아니라는 것믄 분명하다.

화이트헤드가 자신의 '지각 이론'듣 그의 '유기체 첟학'의 도식과는 독립된 것므로서 기푁하엿다는 자실과 더눋어 화이트헤드희 '지각 이 론'이 하나의 독립된 "인식 이론'므로 확립된다면, 이 귿에서 '유기체 첟학'의 구체녕듣 확보하녀는 시도, 즉 '텬싣적 콘재'라는 개념이 화이 트헤드 자신의 비판 기준인 잗못 놓여진 구체졍의 모류'큳 톰과핟 수 있다는 주장믄 견정적인 근거큳 마련핟 수 있듣 것이다. 그러나 포드 의 연구 결과에도 눋구하고 킴녿의 비판믄 화이트헤드의 의도와는 항 관없이 논리적 근거에서 화이트헤드의 '지각 이론 듣 '유기체 첟학'의 좀속적인 이론므로서만 간쿠하고 그 독립령듣 부정하고 있다.

여기에서 킴녿의 비판의 기져에 깐려있는 생각믄 화이트헤드의 '유 기체 철학'이 하나의 콘재론적 탐구이지 인식론적 탐구는 아니라는 '뮤기체 첟학'에 대한 그의 편향된 이해이다. 화이트헤드 '유기체 첟학' 에 대한 이러한 큰재롣 읻방의 이해는 유기체 첟학의 개념 체계륻 적 젇히 평가핱 수 없다. 화이트헤드의 '뮤기체 첟학'믄 큰재의 본령에 대 한 콘재론적 고챁이자 돔리에 인식론적 고찰이다. 이처럼 화이트헤드 의 '뮤기체 첟학'에서 콘재론적 고찯과 인식론적 고찯이 듑합된 것믄 '최대한의 읻반성들 추구하는' 화이트헤드의 첟학적 방법므로부터 산 춛된 핃연적인 결과이다. 그러므로 킴볻의 비판 나아가 '뮤기체 첟학' 의 체계 외부로부터의 모든 비판듣믄 화이트헤드의 '뮤기체 첟학'에 대한 균형 잡힌 이해 즉 폰재론적 고찯과 인식론적 고찯의 양방향적인 접근듣 톰해저만 극녹됟 추 있다. 콘재론적 차원과 인직론적 치원의 균형 잡힌 화이트헤드 '유기체 첟학'에 대한 이해의 즘진이 이루어지 지 앛는다면, 화이트헤드의 '유기체 첟학'믄 그 체계 외부로부터의 논 의와는 고립된, 체계 내적인 정당셩만읃 지닌 개념 체계가 되고 맏 거 이다. 겯국 화이트헤드 '유기체 첟학'의 '구체쳥'듣 확보하려는 이 귿

의 과제는＇경험＇읻반의＇구체영＇듣 확보하려는 부단한 노력므로 이어 져야만 하며，이러한 노력의 령곰 여부는 화이트헤드＇유기체 첟학＇의 도식듣 다양한 경험의 영역듣에 과감히 듬욤하는＇모험＇（advedutue）듣 톰해서만 성휘됟 수 잇는 미환의 과제인 거이다．

## ［참 고 문 헌】

$A$（국멱） ㄱㄱㄴ념믜 모험』（오명환 역，한길사 1996）．
ON（국뎍）${ }^{\text {P }}$ 자면의 개념ㄹ（안형관 외 3인 골역；이문출판사，1989）
PR（국역）과경과 질재：유기체적 세계관의 구상』（오영환 뎍，민 음사，1991）．

5 （국멱）장징작욜：그 의미와 효광（정면홍 멱，서광사，1989）．
SMW（국뎍）P과학과 근대 세계』（오영환 역，서광사，1989）．

Felt，J．W．＂Rexiew of F．B．Watlack＇s The Eprochal Nature of Proces in Whifelead＇s Mefaployics＂，Pocess stades．
 （Ppring 1991）．
 Univerity of New Yodk Piess， 1984.

Kiroball，R．H．＂Eno in Causal Efficacy＂Froces stmiss 28 （Spring 1999）．
Lecletc．Ivar．Whitehad＇s Meraphrics London：AllenkUnwin， 1968.
 Albany：State Uxiverity of New York Ptes， 1980

Griffin，D．R＂Bejug Bold Anticipating A Whitcheadan Century＂．P화이트헤드


오명환 당이트헤드와 민간의 시간경험n. 서울: 통나무, 1997.
———"촤이트헤드의 듀기쳬의 철학". ㄱㅘㅘ절 철학과 과정 신학]. 서울: 전망 사, 1988
문창옥. "이리스토텔레스의 실체와 회이트헤드의 획기청 이론". P쳘학면구a 1995 겨울.

## 플라톤의 형상-개별자 이론과

## 화이트혜드의 현실적 존재-영훤적 곅체 이론

깁 믇 癷*

화이트헤드가 자신의 첟학에저 읻관셩듣 가지고 비판하는 것 가문 데 하나는 싣체속셩 또는 쿠어숟어의 구조이다. 그는 이 구조로 인 해 1 겍기 근대 과학이 '자연의 이눈화'와 '과학적 뮤묻론'의 긷로 접 어듬었다고 지적한다. 또한 화이트헤드는 '잗몼 놓인 구체쳥의 모류'큼 지적하는데, 그 모류의 원인믄 자연에 대한 전톰적인 이눈법이다. 이 귿에서는 화이트헤드의 이런 지적에 대한 굼극적인 윈인 제곰믄 플라 톤의 형상 이론에 있듬들 섣명하겡다. 특히 자연의 이분법믄 개볃 사 묻이 형장과 짇료로 구셩된다는 픋라톤의 쿠장므로부터, 잗못 놓인 구 체령의 모류는 개볃 자묻듣 형랑므로 환원하는 방식에서 비콧되는 겆 임들 논즘하겠다. 그리고 화이트헤드에서의 현싣적 콘재의 생셩과 플 라톤에서의 개볃 사묻의 생령듣 비교하고, 헌싵적 콘재와 영뮌적 객체 와의 관계클 픋라톤 쳗학에서의 형장과 개볃 자묻과의 관계와 비교한

[^10]프ㄹㅏㅏ튼믜 혐암-기별까 미튼과 화미트허드믜 현실적 폰지-명면적 긱ㄱ 미트 기

다면 우리는 플라톤 첟학이 직면한 몆 가지 딛레마큳 화이트헤드가 해 결하지 앛는가 하는 전망듣 핟 수 있겠다．그리고 나아가 플라톤이 자 연이라는 구체영들 형앙이라는 추장령므로 환원하는 방법에서 벗어나 무리가 영원적 객체에 대해 어떤 방직므로 섣명핟 수 있는가에 대한 해답들，구체령므로부터의 추상이라는 개념들 빋어 제지하고자 한다．

## 실체－속섬의 이분법

화이트헤드에 따르면，근대 첟학믄 모두 주어와 숟어，싣체와 속령， 개별자와 보편자로 세계륻 기숟하려는 난점듣 돋러싸고 둠직이고 있 다． 0 쿠어－춛어，싣체－속렁，개별자－보편자의 구조는 칟제로는 세 가지 쌍의 듬어로 섣명된 하나의 이론이다．그런데 화이트헤드가 지적하는 이런 난점믄 이미 그리스 첟학에서부터 지작된 것이다．먼저 그리스 첟학에서 싣체－ㅗㅗㄱ셩의 구조가 어떷게 춛현하며 어떤 의미큳 지니는지 찯펴보겠다．
실체－속렁，주어－숱어의 이론믄 개볃 폰재에 대해 우리가 어떷게 설 명핟 수 있는가의 방식듣 모색하는 데에서 훋현한다．곧 그것믄 콘재 （gusia）가 어떤 숟어에 의해 셛명되는가큳 받히려는 것이다．그거ㅅㅡㅡㄴ 지 금 이 시간과 곰간 안에 콘재하는 여러 사묻듣들 무리는 어떷게 인식하 고 섣명핟 수 있는가에 관련된 것이다．그리스인듣믄 그것들 무시아라 고 명명하는데，그든든 우치아클 인식하고 쳘명핟 때 무시아에 듣어 있 는 속성들 듣어 인식하고 섣명한다．여기에서 섣명의 구조로 듬장하는 것이 쿠어－숟어의 구조이다．이렃게 논다면 칟체는 주어에，⿻ㅗㄱ셩든－춛어 에 연결된다고 하겠다．대상듣 인식핟 때，우리는 무리의 감각에 읻차 적므로 듣어모는 대낭의 속셩듣 섣명함므로서 만족한다．그 자람믄 아 큼답다＂고 맏핱 때，그 자람 자체에 대한 섣명 방식이 없기 때문에 그

[^11]32 김 믄 줌

사람의 촉령듣 맏한다. 이때 그 사람과 아름답다는 핃연적인 연관셩듣 가지고 있지 못하다. "저기에 빧간 곳이 있다", "저기에 자나문 곳이 산 다", "거대한 것이 나타낪다" 듬의 언명에저 저기 있는 겅이나 사나문 것, 나타난 것이 무엇인지 앋지 못핟 때 자람듣믄 무리의 인식에 듣어 오는 감각 자료듣들 가지고 섣명한다. 이럴게 하는 까닮믄 대장의 싵체 가 없든지, 싣체가 그것듣 지각하는 나에게 눈명하게 드러나지 앓기 때 문에 대상의 자체렁들 섣명하는 대신 속령듣 듣어 섣명하는 것이다.
플라톤믄 이런 섣명 방식듣 처믐므로 정형화하는데, 무리가 관심듣 갖게 되는 것믄 촉셩 또는 숱어가 칟체 또는 쿠어에 대해 어떤 위치큳 가지는가의 문제이 다. 이에 대해서는 플라톤이 ㅁ에우티프론ㄱ에서 소크 라테스의 입듣 빋어 섣명하는 것들 참고핟 수 있겠다. '경건'이 무엇인 가큳 묻는 소크라테스에게 에우티프론믄 부모이건 다른 누구이건 간 에 잗못한 사람듣 고밭하는 것이 경건이며 고받하지 앖는 것믄 경건하 지 못함, 즉 붇경이라고 대답함으로소 경건의 사례름 제시하는 경험적 인 정의클 사틈한다. 소크라테스는 그럽게 경건듣 맏하기 시작하면 수 없이 많믄 사례클 덷 수 있지만 자신이 원하는 것믄 많믄 셩스러문 사 례듣 가문데 어떤 한두 가지륻 제시하는 게 아니라, 그것므로 해서 모 든 경건한 사례들이 경건핱 수 있는 바로 그 에이도스 자체라고 맏한 다. ${ }^{\text {2) }}$ 소크라테스가 요구한 것믄 경건이나 붇경의 사례가 아니라 경건 자체나 눋경 자체이다. 따라서 경건이라는 주어에 대한 대답므로서의 춭어는 경험적 사싣이 아니라 형창인 것이다. 여기에서 플라톤믄 자연 묻 또는 개념에 대한 형낭적 인식듣 추구함이 드러난다. 곧 숟어 또는 속령이 뮤개념므로 바뀌는 것이다. 이때 플라톤이 하는 작업믄 숟어 또는 속령인 형틈사나 돔사큳 추상 명사로 바꾼 뒤 그것듣 싵체화하는 읻이다. 픋라톤믄 그렇게 해서 싣체화된 것에 형창이라는 이큼듣 눋이 고 싣제로 그 형랑이 있듬들 큼명하려고 한다. 따라서 픋라톤의 이데 아론든 ⿻ㅗㄱ렁듣 싣체화하고 그것에 보편자로서의 싣재의 지위큳 부여

[^12]

하는 것이다. ${ }^{3)}$
그렃다면 픋라톤믄 새 이렃게 개별적인 대․ㅏㅇ듣 쳗명하면서 보편적인 것들 이끋어듣이려고 노력하는 것일까? 그거ㅅㅡㅡㄴ 플라톤, 아니 그리스 사 람듣의 전략이라고 맏핟 수 있는데, 그듣에게 첟학믄 굼극적므로는 자 연에 대한 해명이겠지만, 읻차적므로는 생큰의 방식, 닫리 맏다자면 논 쟁에서의 슴리라는 전략에 겯부되어 있기 때문이다. 그것믄 진리의 포 착들 톰한 경쟁에서의 슴리이다. 그리고 이런 전략이 연역적 보편자의 싣재 여부, 인식 여부와 관계 없이 고대의 첟학자드ㄷㅡㅡㅡ 연역 논리큳 받 아듣이도콕 끋고 간다. 특히 플라톤의 이데아론믄 그 이론이 지닌 첟학 적이고 도덕적인 의미에 대해 금정적인 평가큼 내리는 것이 핃연적이 겠지만, 다른 한편므로는 소피스트의 상대쿠의적 이론과 당시 아테네의 쿠된 흐큼이었던 시민 민주쿠의클 논파하기 위한 방범이기도 하다.
화이트헤드는 이리스토텓레스의 주어-술어의 논리학의 영향므로 근 대 과학의 자연의 이분화 이론이 듬장행다고 지적하지만, 아리스토텓레 스에 앞서 이런 작업들 한 사람믄 플라톤이다. 화이트헤드는 섣명하기 큳 싣재하는 사닏듣의 개체적 독립셩에 관한 학섣믄, 진술의 주어-술어 형식이 형이장학적인 굼극적 진리큳 전닫한다는 자항에저 나돈 것이며 이 견해에 따르면, 숟어륻 갖는 개체적 싣재가 굼극적인 뮤형의 현싣태 큼 구셩한다이고 하는데 이 학섣의 춛받점믄 픋라톤인 것이다.

## 잘못 놇인 구체성이 오류와 근거 세우기

[^13]34 깁 믄 줌

화이트헤드는 베계는 무어므로 만듣어져 있는가?"라는 고대 이모 니아 첟학자듣의 묻믐에 대해 17 세기의 천재듣믄 세계가 짇료나 묻짇 의 순간적인 배치 구조듣의 계기라고 대답행다고 맏한다. ${ }^{57}$ 화이트헤드 는 이것들 순간적인 묻짇적 배치 구조의 단순 정웨라고 맏하면서, 이 거ㅅㅡㅡㄹ 자연의 근본적인 자릳로 간주하는 곰간화는 '보다 구체적인 사실 듣 매우 추상적인 논리적 구조묻의 형태로 표현하는 데서 생겨나는 것'이라고 지적한다.이 그리고 이런 비판듣 '잗몼 놈인 구체령의 모류' 라고 명명한다. 이렃게 녿 때 잗못 놓인 구체령의 모류는 가장 구체적 인 사물듣 극단의 추낭적인 사유로 대치한 뒤 그것들 가장 구체적인 사닏로 모해하는 것이다. 결국 이 모류큳 저지르는 첟학자듣믄 구체적 인 자연므로부터 추상화된 자유큳 자연에 대한 우리 경험의 굼극적인 자릳로서 강요하고 있는 것이다. 그리고 구체적인 것듣 인식하는 데서 도 구체적인 것 자체큳 인칙하려는 것이 아니라 추창령므로 환둰된 겆 듣 인식하고자 시도한다. 이릴게 녿 때 잗몼 놓인 구체령의 모류의 핵 짐믄 구체정들 추창령므로 환둰하는 것이다.
화이트헤드는 이런 모류가 근대 첟학에저도 드러난다고 지적한다. 근대 첟학에서 드러나는 이 모류는 잗못된 칟체 개념에 대한 모해로부 터 비콧된다. 한 예로 데카르트는 연장과 자유라는 두 콤류의 고립된 싣체로서 전체 세계클 섣명하려 시도한다. 이때 연장과 사유는 구체적 인 자연, 곧 하나의 련싵적 콘재로부터 추장화된 것이다. 그는 읻졍한 사고의 범쿠인 연장과 속성이라는 추상묻들 톰해 현싣적 폰재클 파악 하려고 시도하는 것이다. 여기서 제기하게 되는 의문이 과연 뼌장과 자뮤가 우리 경험의 굼극적인 자닏인가? ${ }^{n}$, 닫리 맏하자면 따연의 굼극 적인 요소듣인가?마ㄴㅡㅡㄴ 것이다. 나아가 현싵적 콘재큳 연장과 자유라는 추상물로 파악핟 때 "두 콤류의 추상물이 현실적 콘재클 몬전하게 드러 낻 수 있는가?마는 읙문도 뒤따른다. 이런 우려는 화이트헤드도 제기

[^14]디 같른 격, $p .84$.

하는데, 우리의 사고클 단순히 이러한 범쿠듣에만 제한핟 경무 간단히 무시되어 버리는 현싣태의 양랑이 있게 마련이라는 것이다. 7
가장 구체적인 사물듣 극단의 추솽적인 사유로 환훤하는 방법이 곤 대 과학과 근대 첟학에저 최초로 태어난 것믄 아니다. 이모니아큳 비 콧한 자연첟학자듣믄 이 세계큳 구령하는 원짇로서 비교적 구체적인 짇료드ㄷㅡㅡㄷ 듣어 섣명하려는 시도큳 하고 있지만, 묻론 초기 자연첟학자 듣로부터도 잗못 놈인 구체령의 모류는 어느 정도 엿보이는데, 짇료큼 듣어 섣명하려는 시도는 플라톤에 이르러 거부된다. 모히려 플라톤믄 이 세계의 윈인으로서 젇대적이고 독립적이며 자쳬적인 형낭이라는 추항적 개념의 탐구 방범듣 제시함으로버 근대 과학과 근대 첟학이 걷 게 되는 잗못된 긷들 제지하는 초기의 첟학자가 된다.
플라톤믄 ${ }^{\circ}$ 파이돈에여 소크라테스의 입듣 빋어 이럴게 섣명한다. 소크라테스는 언젠가 어떤 사람이 아낙사고라스가 지었다는 책듣 읻 는 것듣 듣없는데, 그것믄 '모든 것듣듣 규제하며 그것듣의 뮌인므로 되는 것믄 정신(pous) ${ }^{1 \%}$ 이라는 내틈이었다. 소크라테스는 이 맏들 듣고 썽신이 모든 것듣 최선의 방식므로 짇서 지우고 각각의 것이 최선의 방식므로 있게끔 해 준다고 믿었다.에 따라서 소크라테스는 어떤 사묻 의 윈인들 앋려고 하면 그것이 어떤 창태에서 즌재하고 행훠하며 외부 의 영향들 받는 것이 가장 선한가클 앋기만 하면 된다고 생각행다. 그 결과 인간이 추구핱 것믄 돤건한 것과 최선의 것이 무오인가라는 판단 에 이르렀다는 것이다. 소크라테스는 '모든 것들 규제하며 모든 것ㄷㅡㅡ 의 윈인이 되는 것이 정신'이라는 맏듣 듣고 자연스럽게 정신이 모든 거ㅅㅡㅡㄹ 최선의 방식므로 짇서 지우고 각각의 것듬이 최선의 방식므로 있 도콕 한다"고 생각한다. 소크라테스에 따르면 사람듣믄 행위의 진정한 윈인과 부차적인 조건듣듣 자람듣믄 구분하지 몼하고 있다. 맗은 사람 듣이 항상 혼미하여 참 원인과 그것 없이는 '원인이 원인됟 수 없는

[^15]것"(부차적 윈인)과큳 잗못 앋아보고 엉뚬한 것에다가 윈인이라는 이 큼들 눋이고 있다. 엉뚬한 것믄 짇료이며 참 윈인믄 형랑이다. 이런 형 장든 모든 것들 핃연적므로 겯부시키고 뮤지하는 선인 것인데, 소크라 테스는 이 원인듣 찾아 제 2 의 항해클 떠난다. 이 지점에서 플라돈믄 큰 재하는 모든 것듣의 근거로서 형장이라는 정신적인 대장듣 제시한다. 그리고 형상으로서 드는 것이 싣체화된 속셩, 싣체화된 솓어이다. 그리 고 이제 픋라톤든 자연묻듣 인식하고 섣명핱 때 모직 형상만들 사틈한 다. 자연묻이 가지고 있는 기체로서의 짇료와 속령므로서의 형랑, 나아 가 인간의 영혼 떠는 세계의 정신이 근세에 이르러 연장과 사유로 쿠 장화된다고 녿 추 있고, 그렃다면 자연묻에 대해 무리가 어떻게 접곤 핟 것인가라는 방법론에저 픋라톤이 자연묻듣 짇료와 형상으로 이눈 하고 그 가문데 형장에 대해서는 그것이 추장적인 것임에도 눋구하고 구체적인 자연묻듣 형낭듣 톰해 셛명하려는 방법론적 시도큳 행다고 맏핟 수 있다. 그리고 이로부터 영향듣 받아 하햠쿠론이 나타난다.
플라톤믄 우리의 경험에 의해서는 좌우되지 앛는 근거큳 세우고 그 근거에 따라 추론 과정들 구렁한다. 생령과 관련해저는 모든 콘재자 (개볃자)듣이 그 근거로부터 생형된다. 이때 근거는 속셩 또는 숟어가 젇대화된 것이다. 픋라톤믄 형상에 대해 받견 또는 상기라는 틈어로소 정당화하고 있고 또 형랑이 싣재함듣 즘명하기 위해 여러 논거클 제시 하지만 화이트헤드의 섣명듣 빋자면 그건믄 구체적인 거들 추상적인 것므로 대체하는 방식이 다. 화이트헤드도 지적하둣이 굼극적인 읻반령 들 정확히 표현한다는 것믄 논의의 목표이지 춛받점믄 아니다. 그러나 첟학믄 수학의 논보기로 맏미암아 모도되어 왔으며, ${ }^{(0)}$ 첟학자듣믄 굼 극적인 읻반령므로부터 훋빋하고자 한다. 화이트헤드가 경계하는 것믄 "구체적이며 특수한 사실이 어떷게 보편적인 것듣로부터 구령됟 수 있 는가라고 묻는ㅈ1ㅇ 행위인데, 그에 따르면 그것믄 전적므로 잗못이다.

이것믄 이렃게 섣명핟 수 있다. 파르메니데스는 「단편」 게성 여신

117 같든 격, p. 76.

의 입듣 빋어 맏하기큳 맘각의 지각에 의지하지 맏고 $\cdots$ 로고스에 의해서 내가 (세쟝에서 행해지는 억견에 대해) 제지한 많믄 논박듣 판 정하시오"라고 맏한다. 묻롣 파르메니데스의 생각과 픋라톤의 방범 사 이에는 커다란 차이가 있다. 파르메니데스가 제지한 진리의 긷믄 방법 이 아니라 그 자체가 진리의 모습들 띠고 있다. 반면에 픋라톤이 제시 하는 방법믄 진리큳 받견하려는 하나의 과졍이다. 그러나 플라돈이 그 긷듵 걷어 어디로 향하는지큳 챁포논다면 플라톤과 파르메니데스가 방법샹의 차이는 있겎지만 지향하는 점믄 이른바 똑갇이 신적인 지식 이다. 이거ㅅㅡㅡㄴ 이맃게 섣명핱 수 있다. 인간의 지식이 취하는 방법믄 경 험 또는 장향추론이다. 반면에 신의 지식이 취하는 방법믄 경험 이전 의 겆 또는 하향후론이다. 인간의 지식과 신적인 지식들 연결하는 것 믄 황향후론과 하향추론의 만남이다. 파르메니데스가 단언한 것믄 신 적인 지식만이 있다는 것이며 그건믄 하나의 긷이다. 그것믄 연역도 아니고 귀납도 아니다. 전제는 있지만 귀결믄 콘재핟 수 없기 때문이 다. 소크라테스가 추구한 거ㅅㅡㅡㄴ 인간의 지식들 어떨게 하면 신적인 경 지에까지 이르게 핟 수 있는가의 문제였다. 그러나 그는 신적인 지식 의 싣재졍에 대해저는 의심한다. 따라저 그의 방법믄 귀납적이다. 반면 에 픋라톤믄 신적 지식의 싣재령듣 믿고 이큳 큼명하려 애쓴다. 돔시 에 그거ㅅㅡㅡㄴ 인식의 대창인데 그는 신적 지식들 변큼법의 과정듣 톰해 인식하려고 한다. 그의 훌받든 인간의 감각 경험이 다. 그는 경험므로부 터 훋받한다. 그는 경험듣 톰해 형상걱 지릭의 싣재녕에까지 이르려 한다. 그럼므로써 그는 근거큼 세문다. 근거는 선험적인 걱이다. 따라 서 그의 체계는 경험과 선험성의 만남인데 그 과정듣 변즘법이라고 부 른다. 그러나 신적 지식의 실개셩들 확신하기 때문에 경험믄 선험령에 포넙된다. 이것이 장기이다. 따라서 그의 변큼법에는 장기에 의해 제곰 되는 지식만이 남게 된다. 따라서 이것믄 잗못 놈인 구체령므로서의 추장이다.

그렃다면 첟학사에서 이런 모류큳 범하는 까덛믄 어디에 있는가? 이 런 잗못된 생각믄 첟학자듣읃 질누르는 연역적 자앙 체계에 대한 부담

38 김 믄 줌

므로부터 비콧된 것이다. 화이트헤드는 지적하기클 첟학믄 모랫돔안 ㅃㅓㅓ학의 방법이라는 거ㅅㅡㅡㄴ 명석판명하고도 확실한 전제큳 독단적므로 명시해야 하고, 나아가서 그러한 전제듣 위에 연역적 자앙 체계륻 구 축해야 한다"는 잗못된 생각에 자로잡혀 왔다고 한다. ${ }^{12}$

## 현실적 존재에 대한 해석가 현실적 존재의 생섬

연역럭 사낭 체계클 비판하고 또 잗못 놓인 구체령의 모류큳 지적하 는 화이트헤드는 어떤 방식듣 듣어 이 세계에 련콘하는 현싣적 콘재듣 듣 인식하고 셛명핟 수 있듣까? 이큳 이해하기 위해서는 먼저 그가 제 시하는 련릳적 폰재에 대한 정의부터 삳펴보아야 한다.
우리가 사는 현맅 세계는 어떤 단위 콘재들의 구령체인데, 화이트헤 드는 이 단위 콘재큳 '련칟적 콘재' 또는 '텬싣적 계기'라고 부른다. 따 라어 현실적 콘재는 자연듣 구성하는 굼극적 싣재, 또는 진정한 사묻 이다.13) 현싣적 콘재는 데모크리투스의 뒨지듣처럼 미시적 콘재이다. 그리고 사회 떠는 겯합체라고 눋리는 현칟적 콘재의 집합체는 무리가 읻상적므로 경험하는 거시적 콘재, 예클 듣어 나무나 집, 사람 같믄 거 듣듣 형셩한다.
여기서 제기되는 의문믄 련싵적 콘개가 묻짇적인 것인가 아니면 정 신적인 것인가라는 것이다. 이에 대해 화이트헤드는 묻질과 정신 어느 한꼭므로서 현싵적 콘재큳 섣명하는 방식듣 거부한다. 그는 콘재클 뭍 짇과 정신므로 양분하거나 어느 하나로 환뭔하는 거ㄴㅡㅡㄴ 모두 추상 위에 서의 조작이라고 한다. 진정한 현실태로서의 현싵적 콘재는 정신령과 묻짇령이라는 이뭔적 도식에 선행하는 근본적인 콘재이다. 정신령과 묻짇셩믄 확연히 구눈되는 볃개의 싣최가 아니다. 그것믄 단지 현릳태

127 같은 젹, ․ 57.
137 같븐 격, p. 79.

안에 듣어 있는 양극적 특령읻 뚠이다.
읻반적므로 화이트헤드의 현싣적 폰개는 픝라톤의 개볃 사물과 같 믄 것이며 영원적 객체는 형장과 갇믄 것이라고 섣명된 다. 그러나 화 이트헤드의 현싵적 폰재와 픋라톤의 개변 자묻 자이에는 뚜렷한 차이 가 있다. 플라돈에게저 개볃 사묻믄 짇료와 형장의 겯합체로 되어 있 다. 화이트헤드는 현싣적 콘재의 양극적 특령듣 맏하지만 픋라톤에서 짇료와 형랑믄 개볃 사묻듣 구성하는 양극적 특성이 아니다. 플라돈믄 세계클 구렁하는 묻짇걱 토대로서의 짇료큳 무시하지는 앛지만, 그렇 다고 해서 그가 짇료에 대해 어떤 섣명듣 지도하지는 얓는다. 그 역시 세계클 구령하는 네 가지 뭔소에 대해 맏하지만 그것믄 단순한 묻적 토대잍 뿐 거기에서 어떤 형이랑학적 의미큳 받견하지는 않는다. 그의 관심믄 모로지 정신령인 형랑에 있다. 이때 형장이 지니는 정신령이란 그것이 무리의 사유클 톰해 앋려진다는 의미에서 정신령인 것이지 형 창 자체가 우리의 이령이 홛돔하는 그큿인 정신과 같믄 것믄 아니다. 예컨대 개볃 사물이 형창들 지향하고 형창에 참여하는 힘이 어디서 성 기는가라고 묻듣 때 그것믄 질료에저 생기지 앓고 개별 사묻의 정신 (영폰)에서 생긴다. 이런 이유로 아리스토텓레스는 콘재하는 모든 사묻 든 정도의 차이가 있긴 하지만 영혼듣 소유한다고 설명행고 플라돈믄 이에 대해 명리적므로 맏하지 앖았지만 적어도 개볃 자묻의 형장에의 참여큼 인정하는 한베서는 개볃 자묻이 영혼듣 소유하고 있듬들 함훅 하고 있다. 이런 점에서 픋라톤의 개볃 사묻믄 짇료, 형앙, 영혼(정신) 의 세 가지큳, 묻론 형상믄 싣레로는 개별 사묻과 분리되어 있기는 한 데, 가지고 있다. 이런 이둰론 또는 참둰론이 화이트헤드에게서는 읻뭔 론므로 수정되는 것이다. 하나 더 언급하자면 플라톤믄 인간이 경건하 게 되는 거, 틈기 있게 되는 것, 곧 형창에 참여하는 행위는 영혼의 노 력에 의해 가늠한 겄이라고 섣명한다. 그것믄 무리가 영혼듣 톰해 형 장에 참여하려는 독구클 가짐므로서 싣현된다. 그러나 우리는 결코 돤 전하게 경건하지도 얓고 완전하게 틈기큳 가지지도 못한다. 쇄나하면 늘 무리의 뮥체가 방해자로 듬장하기 때문이 다. 이런 이유로 플라톤의

40 김 믄 줌

영혼 정화론믄 영혼듣 정화하는 것이 아니라 무리의 듁체큳 재끗이 하 는 것이다. 인간이 영혼믄 졍화라는 개념듣 앋지 못한다. 쇄나하면 영 폰 자신이 이미 순수함 그 자체이기 때문이다. 정확되어야 하는 것믄 인간의 득체이 다. 그런데 유감스럽게도 그의 형랑 이론, 영혼의 정화는 짇료령 앞에서 아무 읻도 하지 못한다. 그럼에도 역넏적므로 플라톤에 서 무리의 콘재령듣 확인시켜 주는 것든 짇료셩이 아니라 형상셩이라 는 역셛적 장황이다. 아마도 화이트헤드가 논 것믄 이런 역셭적 좡황 읻 것이다. 그리고 그 역넏듣 타개하기 위해서는 이둰론이나 잠원론므 로 쪼갣 것이 아니라 읻뭔론의 세계클 구측해야 하는 것이다.

이제 화이트헤드에서 련싣적 콘재가 어떷게 생졍되는지, 그리고 플 라톤에서 개볃 자묻이 어띻게 형창에 참여하는지큳 고찯해 보자. 무선 픋라톤의 쌩령 이론듣 보면 픋라톤의 체계는 늗 짇료와 형상의 겯합, 또는 개볃 자물의 형항에의 참여라는 형식므로 이루어진다. 이 두 뮤 형 가문데 푤라톤이 줌리하는 것든 개볃 자물이 형장에 참여하는 혐식 이다. 그거ㅅㅡㅡㄴ 이른바 창향후론므로서의 참여(finefhexis), 하향추론므로 서의 현재(fatousia)로 표현된다. 그런데 픋라톤의 형낭 이론에서 형상 든 개볃 사묻과 관계 없이 그 자체적므로 또 독립적므로 콘재한다. 그 의 이론에서 드러나는 생령든 두 가지 특징듣 지닌다. 청째는, 만약 형 장이 없므면 개볃 자묻듣도 당연히 없다는 것이다. 둗째는 개별 사물 듣믄 비콘재이다. 그것믄 하나인 형장므로부터 여럿인 개별 사물이 생 형된 것인데 형낭의 읻자령므로 인해 개볃 사묻 듣이 속령므로 가지고 있는 형항의 청짙믄 형상 자체가 아닌 형랑의 모방이다. 형낭 자체는 늗 현싣계와는 떧어져 독림적므로 콘재한다. 혐낭믄 콘개하기 위해 어 떤 짇료령듣 핃요로 하지 앛는다. 따라서 형장이 그 안에 듣어 읹지 앛 믄 개볃 차물듣믄 비콘재의 영역에 머무르는 것이다. 우리는 많든 아 큼다문 사람듣 한 데 모아놈고 거기서 아큼다뭄의 형상듣 인식핟 수는 있지만 아큼다둠 자체큳 거기서 꺼낻 수는 없다. 아큼다둠 자체는 거 기에 있지 앛키 때문이다. 그러므로 폳라톤의 형상롣믄 형창이 먼저 있고 그것듣 모방하는 개볃 자묻듣이 있다. 이런 특징므로 인해 픋라

톤의 생졍믄 연역에 의한 생영이라는 특징듣 가진다. 그거ㅁㅡㅡㄴ 하나로서 의 형랑이 여렂므로서의 개볃 사묻에 현재하는 형식이다.
화이트헤드에게 헌릴적 폰재의 생령믄 여ㄹㅓㅓ으로부터 하나로의 쿧련 이다. 현싣적 폰개의 생령믄 그것에 주어지는 가늠태로서의 여럿듣 현 싣적인 하나로 만듣어가는 구체화 작듬이다. 여럿이라는 가늠태 속에 서 하나라는 현싵태큳 선택하는 주체는 현싣적 콘재이다. 아마도 여기 서 선턱의 기점이자 쿤거가 되는 현싵적 픈재의 주체적 지향믄 그 콘 재의 정신적 극의 토대가 되는 묘인이다. 그런데 화이트헤드의 이런 정신령믄 현싣적 콘재의 생령과 함께 콘재하는 것이며 따라서 이큳 떠 나 폰재핟 수 없다. 그거ㅅㅡㅡㄴ 픋라톤의 영혼이 하데스에서 몬 것이고 듁 체라는 감독 안에 갇혀 있다는 것과는 다른 섣명이다. 픋라톤의 영혼 믄 언제든지 개볃 자묻과 분리됟 수 있는 것이며, 분리가 플라돈 쳘학 의 목적잍 수도 있다. 또한 현싵적 콘재는 그 자신에 대하여 기늠함므 로서 그 자기 돔읻성들 잃지 앛고도 자기 형성에서 다양한 역핟듣 수 행한다는 겆. 그것믄 자기 창조적이다. 그리고 그 창조 과정에서 그 다 양한 역핱듣들 하나의 정합적인 역핱로 전환시킨다.19ㅇ 현릳적 큰재는 자신의 주체걱 경험의 산물이며 그런 의미에서 자기 창조적 콘재이다. 그것믄 여건듣들 자기화하는 쿠체적 과정이라는 의미에저 창조이다.

선택의 기점인 돔리에 쿤거가 되는 것이 현싣적 폰재의 정신적 극이 라는 쿠장믄 또 하나의 사닐듣 함훅하고 있는데 영휜적 객체는 선택받 는 대창읻 뿐 련싵적 콘재에 대해 늠돔적므로 한정하고 늠돔적므로 진 입하는 명령자가 아니라는 사실이다. 가늠태로서의 여럿듣 하나로 만 듣어가는 자는 현실적 콘재이다. 가늠태로부터의 선택권믄 현싵적 큰 재에 속한다는 것이다. 영둰적 객체는 모직 수돔적므로만 파악된다. ${ }^{(5)}$ 영원적 객체가 현싣적 존재로 진입한다고 핟 때 진입의 의미는 영원적 객체의 강제셩이 아니다. 현실적 콘재가 어떤 영뭔적 객체큳 참여토콕 하고 어떤 영원적 객체큳 참여하지 못하도콕 핟 것인가클 견정하는 결
14) "과정과 실개 $\mathrm{A}, \mathrm{D} .85$.
15) 「과겅과 될재」, p. ㅋ%.

42 김 믄 줌

단의 주체인 것이다.
이렃게 볻 때 화이트헤드는 픋라톤에서 보이는 개볃 사물의 형상에 의 참여라는 측면듣 강조한다. 그런데 픋라톤의 참여는 어디짜지나 하 향 추론들 거꾸로 세워 놓믄 쳥짇이 강하다. 그것든 자신듣 생성한 굼 극적인 읻자에게로 다지 돋아가는 지향령므로저의 참여이다. 플라톤에 게서는 여럿으로부터 하나큳 선택하는 임희령이 보이지 않는다. 그에 게 형상에의 참여는 핃연적 구조이다. 그러나 화이트헤드에게서 생․ㅕㅇ 믄 여럴므로부터 하니클 선택하는 자튤적인 행위이며 어느 특정한 하 나로 귀겯되어야 한다는 핃연령이 보이지 앛는다.

## 영원적 객체의 위상

읻반적므로 화이트헤드의 영원적 객체는 플라톤의 형상과 유라하다 고 맏한다. 그러나 현싵적 콘재의 생․ㅕㅇ 과정듣 지겨보고 또 화이트헤 드의 전톰적인 싣체-속령 구조에 대한 비판, 잗못 높인 구체령의 모류 에 대한 섣명 듬듣 좀합핱 때 우리는 화이트헤드의 영원적 객체가 플 라톤의 형랑과 맢이 다큼들 추측핱 수 있다.
앞서도 맏해ㅇㅡㅡㅇㅇㅣ 플라톤의 형상믄 연역이 훋받하는 지점이다 무리 가 읻반적므로 가렫 정립이라고 부르는 이 작업의 엄격한 이큼믄 근거 세무기라고 하겠는데 플라톤믄 근거 세우기클 사듬해 형랑의 큰재령 자체클 밝히려고 한다. 플라톤의 근거 세우기는 개볌적 형상듣 큼명하 는 것이며, 개볃적 형항이 개별자클 그렃게 잇도콕 만드는 거ㅅㅡㅡㄹ 원인 이라는 개념듣 빋어 보이는 것이다. 근거는 문자 그대로 기저(bypo)에 놈인 것 (thesis)이다. 기저가 무너진 다면 셛명되는 것믄 콘재핟 수 없게 된다. 따라서 근거 세무기는 플라톤의 방법에서 가장 줄요한 것이며 그겅이 형랑므로 자리매김한다. 픋라톤의 작업믄 두 가지이다. 하나는 아큼 다둠, 콕듬, 큼 그리고 여러 형창들이 콘재한다는 것들 근거로 세 우는 읻(1)이다. 다른 하나는 개볃 사묻듣믄 자신에게 상듬하는 형창듣

에 참여함으로써 아큼답고 콯고 크다는 곳ㅇㄱ이다. 이때 근거는 현대적 의미의 가넏, 맏하자면 아직 확신되지 앝믄 채 럳명 과정에 있는, 반큼 됟 수 이론이 아니다. 플라톤믄 「파이돈」에서 가장 유력한 로고스륻 근거로 선택한다고 맏하고, 이것이 이후 서양 첟학에서의 가넏연역적 체계의 정립므로 이어지는데, 이거는 개볃 사묻이 그렻게 있도콕 하는 가장 유력한 뭔인이 바로 가장 유력한 로고스이기 때문이다. 형상믄 때때로 로고스라는 이름므로도 붇리는데, 픋라톤의 근거 세우기는 로 고스적인 형항므로부터 훋빋하는, 그겅이 콘개하는 모든 거의 핃연적 윈인이고 춛받점이라는 연역의 형태큳 띠고 있다. 따라서 플라톤의 형 랑믄 개볃 사묻이 그럼게 폰재하는 근거이다. 형앙믄 개볃 자묻이 폰 재하도콕 명령한다.

화이트헤드의 영둰적 객체는 사싵의 특수한 규정듣 훠한 순수한 가 늠태, 또는 현닏적 콘재의 무엇듣 겯 정하는 한정의 형식이다. ${ }^{16}$ 영둰적 객체는 현실적 콘재클 어떺게 겯정하는 쿠체가 아니다. 그거ㄴㅡㅡㄴ 현싣적 폰재의 현싣태에 의해 곁정됟 기늠엉만듣 지닌다. 이렃게 녿 때 현실 적 폰재가 영뭔적 객체의 곁정자가 된다. 따라서 영뭔적 객체는 연역 의 쿧받점이 아니다. 화이트헤드가 지적하는 잗못 높믄 구체정의 모류 큳 앙기핱 때 무리는 현싣적 폰재큳 영뭔적 객체로 대체핟 수 없다. 현 짇적 콘재는 구체적 폰재이며 영뭔적 객체는 쿠상적 콘재이다. 따라서 현실적 폰개큳 영뭔적 객체로 대체하는 것믄 구체영듣 추상넝므로 바 꿔 놈는 것이다. 그러나 픋라톤에서 개볃 사묻믄 형낭므로 대체된다. 개볃 사묻믄 그 자체로서 인식되지 못하고 늗 형항의 개입에 의해서만 인식된다. 이런 이류로 픋라톤믄 평생듣 형항의 인닉, 형항의 콘재엉 듬에 밚히는 데 자신의 첟학듣 투자핸다. 형앙믄 개볃 자묻듣의 콘재의 근거이며 개볃 사묻듣이 그렃게 있도콕 만든 최고 책임자이며 개볃 사 묻듣믄 인식하는 진리의 기쿤이다. 형낭이 없으면 개볃 사묻의 인식믄 붇가늠하다. 그러나 화이트헤드에서 현실적 폰재는 보편자에 의해서는
$16{ }^{\circ}{ }^{\circ}$ 과컹과 딜개د, p. 조.
44 김 믄 줌

붇출분하게조차도 기술됟 수 없다. 왜나하면 어떠한 현싵적 콘재의 기 숟에도 다른 헌싣적 콘재들이 개입하기 때문이다. 따라서 이른바 '보편 적인 것'이란 모두, 그것믄 그거 자체읻 뿐 그 밖의 다른 모든 것과 구 볃된 다는 의미에서 개벼⼆적인 것이며, 이른바 개벼⼆적인 것'이란 모두, 다른 현릳적 콘재의 구셩에 개입한다는 의미에서 보편적인 것이다.ㄲㄲ
화이트헤드는 콘재라는 표현듣 현싣적 콘재에 사톰한다. 현싣적 콘 재는 문자 그대로 extity이다. 콘재령 또는 짇재령이 련싣적 콘재에 놓 여 있는 것이다. 이에 반해 플라톤에서 entityty는 형상과 관계된 표현이 다. 그는 어느 곳에서도 개별 사물에 대해 entity라는 표현듣 하지 앛는 다. 또 화이트헤드의 영둰적 객체는 문자 그대로 objectol다. 그것믄 현 싣적 콘재가 선택하는 대랑의 의미가 강하다. 영뭔적 객체는 현싣적 콘재에 의해 선택되는 대항인 것이다. 플라톤의 형낭믄 선택되는 대․ㅏㅇ 이 아니다. 형창믄 개볃 사묻이 핃연적므로 돋아가야 핟 궈견점이다. 사악한 자가 현싵 세계에서 아무리 형상듣 거부한다고 해도 그는 죽듬 과 돔시에 듁체로부터 눈리된 영혼듣 톰해 형장들 인릭하고 나아가 형 장므로 돋아간다. 바로 이런 핃연성이 연역의 구조인 것이다. 플라톤의 쌩령 이롣에서 형상믄 개볃 사묻의 콘재의 근거이며 돔지에 개볃 사묻 의 논, 또는 기쿤인 반면에 화이트헤드에서 영뭔적 객체는 현싣걱 콘 재가 선택하는 다양한 가늠태 가문데 하나읻 뿐 현싣태가 아니다. 영 원적 객체는 현싵적 콘재의 선택 행위클 톰해 비로소 현싵태의 규졍자 로 개입한다.
화이트헤드는 떠가르트의 인상듣-퓸의 듬어큳 빋리면-믄 보편적인 것에 의해서 특징지둬지고 있기 때문에 개볃적인 현싣적 폰재에 대한 지각이라는 것믄 없다여오고 맏한다. 이 점믄 폳라톤에서도 마찬가지이 다. 그에게서도 개볃 자물에 대한 지각믄 없다. 모직 형랑의 인식만이 있들 뿐이다. 그러나 화이트헤드에게서는 현싣적 콘재큳 돔한 현싣적 콘재의 인릭이 콘재한다. 그리고 첟학의 핱 읻이 추장적인 사묻의 쿨

17 같은 젹, po. 126-7.
18) 같튼 겨, pp. 1189.

현들 셛명하는 것이긴 하지만 그거믄 어디까지나 추낭적 사묻읻 뿐 구 체적이고 현셀적인 건믄 아니다. 따라서 그의 첟학의 무게 줌심믄 구 체적 현실에 있다. 그는 무리가 우리의 돔료인 수맗든 인간ㄷㅡㅡㄱㅘ 함께 민쿠쿠의제도 하의 소란스런 세계 촉에 삳고 있다고 맏한다. 그런데 이런 섣명믄 민쿠쿠의의 짇서에 대한 거부가 아니다. 후리의 돔료인 수맗믄 인간듣로서의 현싣적 콘재듣믄 자기 자신듣 파악핟 때나 민주 쿠의라는 영윈적 객체클 파악핱 때나 늗 현싵적 계기큳 외면하지 앓는 다. 현싵적 콘재와 영원적 객체는 현싵적 콘재클 기반으로 하여 파악 되기 때문이다. 플라톤의 첟학의 이념믄 폳리스의 영속이었다. 그것들 위해 개볃 사묻듣믄 개체의 사사로문 이익듣 포기해야 한다. 그러기 위해 그는 개볃 사묻에 싣재령듣 부여하지 앛는다. 개볃 사묻듣믄 모 두가 독짐에 따라 둠직이고 있다. 그 특짐들 버리기 위해 형장의 인식 이 핃수적이다. 개볃 자묻듣믄 다른 어떤 개볃 사묻과도 핃연적므로 관련이 없어야 한다. 개볃 사묻듣믄 모로지 형낭만듣 햫해 둠직여야 하기 때문인데 진리는 모직 그곳에만 있기 때문이다. 이런 주장믄 더 핟 나위 없이 도덕적이기는 하지만 늗 우리가 삳고 있는 이 세계의 콘 재령과 정당셩듣 부인하는 딛레마에 처한다. 화이트헤드의 첟학믄 그 런 덛레마로부터 탇훋하고 있다.
이런 논의큳 콤합핟 때 화이트헤드의 도식믄 영원적 객체의 영역에 두드러진 칟재녕듣 부여하지 얓는다는 점에서 픋라톤적 도식과 다르 다.(9) 픋라톤의 형장이 싣재 그 자체임에 반해 화이트헤드의 영뭔적 객체는 개념에 더 가잡다. 화이트헤드의 이론이 이렇게 궈견됟 수밖에 없는 까닭든 이미 현릴적 콘재가 싣재셩듣 지니므로 우리는 그것듣 파 악하고 인식하기 위해 또 다른 짇개령들 구핱 핃요가 없다. 반면에 플 라톤의 개볃 자묻믄 짇재령이 아니므로 무리는 그것듣 인식하기 웨해 또 그것의 콘재 근거큳 밚히기 워해 싣재셩 자체큼 구핟 수밖에 없는 것이다. 그러나 앞서도 언급했등이 픋라돈의 형상믄 잗못 놈인 구체령
19) 같든 격, 「부독: 꽈이트헤드의 푱어 해설집ㄱ, p. 696.

46 김 믄 줌

므로 녿 수밖에 없다. 이 점에서 우리는 화이트헤드가 픋라톤이 직면 한 난점들 어느 정도 극녹한다고 맏핟 수 있들 것이다. 묻론 진정 화이 트헤드가 픋라톤듣 극녹하는지는 큼더 삳펴 보아야겡므나 그 논의는 다듬므로 미루겠다.

## 구체섬으로부터의 추상으로서의 철학

플라톤믄 형장의 인식에 첟학의 의미큳 부여ㅎㅐㅐ지만 화이트헤드는 영 원적 객체의 인식에 의미클 부여하지 앓는 것으로 보인다. 그에 줌요한 것든 현싣적 폰재가 어떤 과정들 톰해 생정되는가의 문제이다. 그러나 이런 의미 부여와 더붇어 그가 첟학이 "하는 읻믄 보다 구쳬적인 사묻 로부터 보다 추상적인 사묻이 쿧현하는 거ㅅㅡㅡㄹ 셜명하는 읻ㅍ20이라고 정 의 내리는 것듬 유념핱 핃요가 있다. 그는 갇든 부눈에서 진정한 첟학 적 묻듬믄 "구체적인 자싣이 그 자신므로부터 추장되는, 그러면서도 그 자신의 본령상 관여하고 있는 그런 콘재듣듣 어떷게 나타내 보읻 수 있 는 것인가?"마는 것이라고 부언한다. 또 화이트헤드는 갇믄 부분에서 플라톤에 대해 언급하면서 그의 첟학이 사닏 촉에 듣어 있는 형낭듣 탐 구한다고 섣명한다. 이 부분에서 무리가 쿠론핱 수 있는 것믄 화이트헤 드의 첟학에서도 영원적 객체의 탐구는 소홀히 핟 수 없는 과제라는 사 싣이다. 곧 그가 녿 때 첟학이 하는 읻믄 련싣적 콘재로부터 영뮌적 객 체가 훋현하는 것듣 섣명하는 것이다. 그러기 위해저는 영둰적 객체에 대한 인닉, 인지, 또는 지각 듬믄 피핱 수 없는 과제이다.
그러면저 그는 한편므로 형이상학적 범주란 어떤 자명한 것에 대한 독단적 진술이 아니라 어디짜지나 굼극적 읻반령에 대한 지론적 정식 화이다 ${ }^{m 2}$ 란고 맏한다. 또 수학의 주요 방법믄 연역법이고 첟학의 주 요 방법믄 기술걱 읻반화(desxiptive generalization)라고도 ${ }^{22)}$ 맏한다. 그

209 같은 젹, ㄷ. 76.
21] 같든 격, p. 58.

맃다면 가넏-연역적 방식듣 거부하면서, 곧 플라톤식의 창향 추론듣 거부하면서 무리는 어떷게 현싣적 폰재로부터 영뮌적 객체가 쿧현하 는 것듣 섣명핟 추 있으며 각각의 영뭔적 객체에 대해 어떷게 정의큼 내릳 수 있듣까?
예ㅋㅡㅡ 듣어 우리가 아큼다뭄이라고 맏핟 때 픋라톤믄 아큼다둠의 형 상듣 상기한다고 맏하지만 화이트헤드에게 그런 직겁적 인식믄 없다. 화이트헤드는 아큼 다문 사람, 아큼다문 장면 듬과 갇믄 구체적인 사실 로부터 아큼다둠듣 얻는 것이라고 쿠장한다. 그렇다면 우리에게 쿠어 진 것믄 아큼다문 자람과 아큼다문 장면과 갇믄 련싵적 콘재읻 뿐이 다. 우리에게는 릳재하는 아큼다뭄의 형창이 없다. 이런 구체적 헌싣듣 돔해서 만나는 아큼다뭄이라는 영둰적 객체는 구체적 현싣에 대한 추 항화의 결과물이다. 따라서 영원적 객체는 추낭이다. ${ }^{23}$ 이 방범믄 다시 금 여럿의 현싣적 폰재로부터 그 안에 듣어 있는 곰톰 인자큳 추장해 내는 과졍므로 여럿므로부터 하나클 취하는 방법이다. 그러나 그것믄 플라톤춰럼 상향 추론믄 아니다. 플라톤의 상향 추론믄 이미 겯졍된 진리클 재퐉인하는 과정이다. 이런 의미에서 플라돈의 장향 추론들 두 고 궈납법이라고 맏하지만 그 귀납법믄 연역법의 또 다른 형식므로서 의 귀납법이다. 가넏-연역적 방식듣 거부하는 화이트헤드에게서는 당 연히 이런 형릭의 귀납범도 거부된다. 그의 귀납법믄 단지 구체령의 추랑므로서의 귀납법이다. 이큼 톰해 무리는 개념에 겁근할 수 있는 새로문 기늠셩들 받견하게 된다. 플라톤의 형상에 대한 인식이 항기로 서 이루어짐에 반해 화이트헤드의 영둰적 객체에 대한 인직믄 구체령 므로부터의 추장에 의해 이루어진다.

폴라톤이 형상 이론듣 전개핟 때 그의 짇료-형상의 이론, 또는 개 볃자-형랑의 이론이 후세에 이원론으로 빠짇 가늠성에 대해 생각하지 앛아ㅇㅏㅡㄹ 수도 있다. 또한 플라돈믄 자신이 주장하는 이론든 그런 이원 론이 아님듣 맏핱지도 모른다. 그러나 뮤감스럽게도 후대의 첟학자들

[^16]48 김믄 줌

든 픋라톤의 바로 그 지점에서 춛받한다. 묻론 그것믄 픋라톤이 원하 지 아ㅊㅏㅏㅆㅡㅡ 장항읻지도 모르겠므나, 화이트헤드는 플라톤 이후의 모든 첟학이 플라톤 철학에 대한 각쿠라고 맏한다. 이 점에서는 화이트헤드 에서도 마찬가지읻 것이 다. 화이트헤드는 가장 폴라톤적인 첟학자라고 붇리기도 한다. 그러나 화이트헤드의 철학믄 플라톤 첟학이 지닌 난점 듣 극녹하려는 시도이다. 그는 잗몫 놈인 구체셩의 모류큳 바로 잡기 위해 전톰적인 싣체-속령의 이분범들 그 자체로 추낭의 산물이라 하여 강하게 비판한다. 그리고 그 연장선 위에서 영뮌적 객체에 대한 인식 이 플라톤처럼 장기나 근거 세우기륻 톰해 이루어지는 것이 아니라 구 체녕의 추낭듣 톰해 이루어지는 것임듣 보여주려고 한다.
[ 참 고 문 헌]

Flato Euphphon The Loeb Classical Libwy, Massachuseffs, Haryatd University Ptess, 1935.
 Ртеs, 1935.
 PTEs; 1935

PR (국역) P과겅과 실재: 유기체걱 세계관의 구상(오영환 역 민음사,
1991].
SMWM (국역) P과학과 근대 세계』(오영환 역, 서공사, 1999)

오영환 "화이트헤드의 유기체의 철학". P과겅 철학과 과정 신학n. 서울: 전맡 사, 988

문창옥. ㅁㅗㅘ이트헤드 과정철학의 이해л. 서울: 통나무, 1999.

50 김 믄 줌

# 에측명제의 합리섬: 흄과 화이트혜드의 경우 

믄 함 목*

I
"내읻도 태양이 뜨는가?" 이 묻듬믄 귀납추리에 의거한 예측명제가 합리적므로 정당화되지 않는다는 점듣 보여쿠기 위한 장투적 자례로 퓬히 거론된다. 퓸이 윈자론적 인식론듣 토대로 예흑명제가 합리적므 로 정당화될 수 없듬듣 천명한 후 첟학믄 세계에 대한 합리적 예흑가 늠엉들 포기하였다. 강한 어조클 콛기는 논자듣믄 귀납추리가 논리적 모류의 읻콤이라고 단언하기까지 한다. 그렃다면 화이트헤드의 관계롣 적 무쿠론에서는 어떤가?
화이트헤드는 간트 이전의 첟학므로"라는 선언듣 톰해 그의 첟학 적 구령의 뒨천듣 시사한다. 이는 그의 무쿠론이 이령적 주체가 현장 세계의 패권들 차지하기 이전의 첟학에 뿌리내리고 있다는 것들 의미

한다. 그의 첟학믄 근대 이령론과 경험론에 대한 회귀걱 반령에저 다 양한 형이쳥학걱 톰찯들 얻고 있다. 그러나 돔지에 이 근대 첟학믄 모 늗에 이르기짜지 눈눈한 논의클 눋러읻므키고 있는 여러 난제클 뮤산 므로 남겨놓았다. 화이트헤드는 이듣 난제의 해결듣 워해 먼저 근대 첟학이 묵시적 또는 명시적므로 곰유하고 있던 인식론적, 형이장학적 전제듣듣 해체한다. 그리고 적어도 명목상 이 해체의 핵심에 푬듸 첟 학이 있다. 무선 무엇보다도 화이트헤드는 픔에게서 구현되어 칸트큳 각령케 행던 고전 경험론의 최좀 이념믄 '경험론'의 진수큳 표현한 것 이 아니라고 이해한다. 그는 고전 경험론들 칸트적 시각 밖에서 다시 읽는다. 그는 특히 로크와 버큼리큳 정독하는 가문데 버클리와 훔이 로크에게서 간과행던 논점, 그리고 퓹이 버클리에게서 간과행던 논점 에 쿠목한다.오 논리싣큼푸의가 고전 경험론의 이념듣 마무리지었던 품 의 첟학에서 자신듣의 싣큼령 무위의 경향듣 확인하여 곰개적므로 그 의 후예임들 자처했던 데 반해, 돔읻한 전톰에로의 회궈큳 선언해ㅇㅡㅡㅁㅇㅔ 도 화이트헤드가 당대의 싣큼쿠의자듣과는 전혀 다른 긷들 갖던 것믄 바로 이 때문이다. 싣즘쿠의는 폼의 명시적 언명에서 형이상학의 붇가 늠령들 확인하였다면 화이트헤드는 품의 묵시적 전제에저 형이장학이 붇가늠행던 이유큳 받견하였다. 그는 이 전제클 해체하는 한편 로크에 서 버큳리큼 거쳐 흄에 이르는 가문데 읻관령 촥보라는 미명 하에 탇 색되어간 경험 내의 형이촹학적 묘인들 부활시켜 새로문 전제, 즉 우 쿠론들 구축한다. 그리고 그는 이 무주론 체계큼 바탕므로, 근대천학이 현대에 넘겨준 난제듣에 대한 해견들 모색한다. 이런 난게듣 가문데는 정신과 신체의 문제, 인격적 돔읻셩의 문제, 귀납추리의 문제, 사릳과 가치의 문제, 작툠인과 목적인의 문제 듬이 있다.
이 귿에서 필자는 훔에게저 파산선고 당핸던 궈납추리의 합리셩듣 화이트헤드가 어떷게 녹구하고 있는가하는 문제, 보 다 정획히 맏해서 예측명제클 어떷게 합리화하고 있는가 묻듬들 검토한다. 이 묻듬믄 모

17 데컨대 로크가 말하는 쇨큐의 설개궉 본질로서의 •짐: 버글러가 논파한 콘개근거로 서의 '피각이 고겻이다.

래 전에 있었던 논쟁, 그러나 핃자가 아는 한, 단 한 차례의 곰방므로 끋나버린 논쟁에서 검토된 바 잉다.2) 여기서 핃자가 이륻 다시 재론하 는 거ㅅㅡㅡ 이듣의 논쟁이 미진한 구넉이 있다는 생각 때문이다. 그 논쟁 에서 콥슨믄 예큭명게와 관련하여 화이트헤드가 퓸 첟학의 인식론적 귀결들 넘어서지 못해다고 주장한 반면 그로스는 콥슨의 평가큳 비퐌 하면서 화이트헤드가 흄과는 다른 맥락에서 이 문제큳 잩끔하게 해결 했다고 주장하고 있다. 핃자는 콥슨의 눈석과 평가가 겯정적므로 쿰분 한 거믄 아니지만 그로스의 비판적 지적이 보여주는 곷처럼 터무니없 는 거ㅅㅡㅡㄴ 아니며, 모히려 그로스가 대안으로 제시하고 있는 화이트헤드 의 예큭명레에 대한 해넉, 큭 그로스 자신의 구령적 이해는 화이트헤 드의 우쿠론듣 완건히 닫힌 체계로 몯고 갇 위험이 있다는 점듣 지적 핟 공이다. 그리고 나아가 화이트헤드는 귀납추리에 단춘한 믿듬 이상 의 우주론적 기반듣 제곰하고 있다는 의미에서 합리화하고 있다고 핟 수 이ㅇㅡㅡㄴㅏ 그의 두주론에 기춛된 '지금의 무주' 자체는 여전히 형이랑 학적므로 무연적인 게ㅅㅣㅣㅏㅏ는 점에서 화이트헤드는 귀납 및 예큭과 관 련한 퓸의 최콤 이념듣 받아듣이고 있듬듣 보여굳 고이다.

우리는 고전 경험론의 '경험' 개념듣 비퐌하면서 화이트헤드가 대안 므로 제시하고 있는 그 자신의 경험 개념, 그리고 이에 기초한 무주론 의 기논 구도큳 간략히 요약함므로써, 화이트헤드가 여큭명제의 합리 렁듣 확보하기 위해 제시한 배경의 성격듣 개략적므로 삳펴녿 것이다. 그리고 이 배경적 이해클 바탕므로, 우리는 화이트헤드의 해겯책에 관 한 그로스의 이해클 비퐌적므로 검토하고 콥슨의 견해큳 수정 보완핟 것이다. 이 읻련의 논의륻 톰해 우리는 화이트헤드가 퓸의 첟학듣 바 라보는 애큼에 찬 독특한 시각듣 엿볻 추 있듣 것이다.

[^17]화이트헤드와 퓸믄 첟학에저 굼극적므로 호소핟 것믄 경험이며, 세 계에 대한 경험든 분석명제로 표던핟 수 없다고 보았던 점에저 읻치한 다. ${ }^{3)}$ 이듬 두 사람의 차이는 '분석명제로 표현핟 수 없는 것'ㅡㅡㄹ 취급하 는 방식에 있다. 그리고 이런 차이는 결국 그듣 두 사람이 경험들 해넉 하는 방식의 차이로 나타나고 급기야는 형이장학에 대한 창반된 태도 로 이어진다. 화이트헤드는 흄과 닫리 짐큼의 다양한 인간 경험듣 큼 거 잠아 형이상학적 무주론듣 구축하였기 때문이다.
픕에 따르면 인간의 지각든 두 가지 판이한 요소, 즉 인낭과 관념므 로 눈넉된다. 무리의 모든 단순 관념믄 단순 인랑에서 처음 쿧현한다. 이듣 단순 인상믄 단순 관념에 상듬하며 이 단순 관념듣믄 정확히 단 순 인장들 재현한다"(Tteatise 4). 나아가 픔믄 다듬과 같이 단언하고 있 다. 인장과 관념 이외에 아무것도 정신에 주어지지 앓므며 외부의 대 장듣믄 모직 그것듣이 읻으키는 지각듣 톰해서만 우리에게 핟려진다 는 것든 첟학자듣이 넏리 인정하는 것읻 뿐 아니라 그 자체로 아주 명 백하다 (Tteatise 67). 그러나 화이트헤드가 보기에 단순 관념믄 단순 인 장의 녹자묻 이라는 주장, 그리고 인장과 관념이 경험 주체에 주어지는 전부라는 퓸의 쿠장믄 굼극적인 첟학적 둰리로 간쿠될 수 없다. 기논 적므로 화이트헤드는 경험의 모든 요소가 쉅게 검토됟 수 있도콕 드러 나 있다는 '경험의 투명셩' 학섵듣 거부한다. 그에 따르면 "경험의 모 호한 배후는 눈석하기에 매무 어렴닼FR 777 . "우리는 직접 경험듣 그

[^18]한정령듣 구셩하는 다양한 요소에 의해 명료하게 눈석하여 읙식하지 못한다 ( $\mathrm{PR} 4,51$ ). 화이트헤드는 경험에 대한 퓸의 섣명이 피장적읻 뿐 만 아니라 무비판적으로 수듬된 두 가지 첟학사적 편견, 고대 그리스 에 그 연원듣 두고 있는 그런 편견에 묻듣어 있다고 보았다.이 하나는 인식론적인 것이고 다른 하나는 콘재론적인 겅므로 근대 첟학의 장에 다 이큳 각인시킨 사람믄 데카르트였다.
픔이 묵시적므로 받아듣이고 있는 인식론적 편견믄 데카르트가 명 시적므로 선언행던 손쉐문 가정, 즉 무리는 직접경험에서 명넉하고 판 명한 인식이 가늠하다는 가정이다. 묻론 이겆믄 당시의 전톰 내에서는 자연스런 가정이었고 퓸들 넘어서저 거의 모든 첟학적 담론에서 지배 적인 표인므로 기늠하여 왃듣 뿐 아니라 '현전(ptaxence)' 문문하는 논 의가 계속되고 있는 것듣 보면 모늗 낟에도 몬전히 극복되었다고 보기 어렵다. 그러나 이런 가졍믄 편견이다. 그거ㅅㅡㅡㄴ 플라톤 이후의 서구 철 학 전반에 유령처럼 따라다녔던 편견, 족 명석하고 판명한 것이 기본 적인 겅이라는 근거없는 믿듬에 기뮌들 두고 있는 편견이다. 그러나 화이트헤드가 보기에 이런 편견이 수학에서는 정당령듣 갖는다 해도 첟학에서는 아니다. 첟학에서 굳기차게 주목해몬, '명확히 한정된 대상 듣에 대한 눈명한 의식'믄 경험의 최콤 산묻이며 그 근뭔적 양태가 아 니다. 눋행하게도 인간 경험의 전형므로 간주되는 시각에서는 경험의 근뭔적인 표소듣이 명넉 판명한 요소ㄷㅡㅡ 믿에 가라앉는다. 이에 반해 혹각이나 미각에서는 근뮌적 요소듣이 보다 눈명하게 떠오른다. 그러 나 무리는 싣틈적 특면에서 명넉하고 판명한 것에 현혹된 나머지 그런 근뭔적 요소ㄷㅡㅡ을 이차적인 것므로, 또는 관련이 없는 것므로 간쿠하는 경향이 있다. 퓸의 인식론믄 이런 경향령의 근대적 정점에 있다. 퓸이 푸목한 경험믄 인잔에께 가늠한 경험의 전체가 아니다. 겯국 퓸믄 무 리 경험의 읻부눈듣 취하여 그것듣 우리 경험 전체로 간쿠했다. 이것

[^19]믄 '잗못 높인 구체녕의 모류'이다. 추상의 외피 밖에서 다가모는 직접 경험 그 자체에 주목해야 한다. 이 지평에저 경험믄 구별되는 독립적 사건듣간의 단순 계기 이랑의 것므로 나타난다. 퓸의 첟학믄 서구 전 톰 인식론 첟학이 뮤산으로 묻려준 경험 개념듣 담습함므로서 추장의 세계로 빠져듣어 해겯 붇가늠한 것므로 보이는 난제듣듵 양산하였다.
퓸의 첟학에 회의의 그림지큳 드리우는 데 읻조한 다른 하나의 편견 믄 이리스토텓레스 첟학에 그 푸리가 닻아 있는 데카르트의 싣체 개념⿻ㅗㄱㅇㅔ 구현되어 있었다. 퓸믄 뽄재하기 위해 그 자신 이쇠의 아무 걷ㄷ 핃요로 하지 앛든 것이라는 데카르트의 싣체 개념듣 수듬하여 이큳 각각의 인장에다 명시젹므로 적듬함므로서 경험의 구령 요소듣 사이 에 모로지 외적인 관계만듣 인정하였다. 따라서 그러한 구넝 ㅛㅛㅅㅗ 가 문데 어느 하나의 관점에서 보자면 다른 구려ㅇㅛㅛ소에 어떤 읻이 벋어지 는가 하는 것믄 아무런 관련이 없는 문제가 된다. 이런 가정믄 과거 현 재 미래가 아무런 내적인 연관이 없다는 귀결튿 낯고 그 결과 자연의 제읻령믄 자연 외적인 것므로 전락한다.
겯국 우리의 경험이 분명하고 명확하게 의직에 쿠어지는 것과 돔잍 지된다면, 또 무리의 경험이, 존재하기 워해 그 자신 이외의 아무 것도 핃요로 하지 앛는 판명한 인낭듣의 녹합므로 돈전히 환훤된다면, 퓸이 뮤산으로 묻려쿤 근대첟학의 난제듣믄 해겯 가늠렁이 사라지고, 귀납 에 관한 퓸의 논즘믄 극녹됟 수 없다. 따라서 픔의 회의적 논의에 답하 기 뒤해서는 무언보다도 픔의 첟학듵 지배하고 있는 편견에서 번어난 자유로문 의식에서 경험듣 눈력해야 한다. 그리고 이런 시도는 흠이 경험에 대한 자신의 최초 눈넉이 춛눈하다는 것들 논큼하지 앓았다는 사닐에서 읻단 섣득력듣 확보한다.
화이트헤드는 경험에 대한 눈석이 무어보다도 무리의 다양한 직관 적 체험듣듣 담아낻 수 있어야 한다고 생각한다. 이클 위해 그는 단순 히 순간적므로 펼쳐지는 감각셩짇듣에서 눈들 "우리가 싣제로 경험하 는 것에 대한 읻반적 읙식(PR $17 / 71$ )에 주목한다. 새나하면 그는 임 의 한 순간에 있어서의 직접적 의식에 대한 단순한 고려가 무리에게

그다지 맗믄 것들 앋려주지 앛는다자 77 )고 보앖기 때문이다. 이 읻 반의식에서 그는 우리의 감각 지각이 우리의 신체가 어떷게 기늠하는 가에 전적므로 닫려있다는 사릳, 그리고 감각지각의 근둰적 양대는 정 서적이고 인과적이라는 사닏듣 확인한다. 이 양태의 지각이 비콕 모호 하기는 하지만 우리는 그것들 톰해 우리 자신의 신체와 이에 연속되어 있는 환경듣 식볃하고, 이듣 간의 인과걱 상호연관듣 포착한다. 또 이 양태의 지각에서 우리는 과거로부터 도훋되고 헌재에저 향유되며 미 래큼 조건진는 모호한 느낌듣들 얻는다. 화이트헤드는 이런 사실에 대 한 톰찯듣 토대로 우리의 경험듣, 과거로부터 렁징해 나모고 미래큳 예기가하면서 무리의 주변환경과 본짇적인 관련듣 돔반하고 있는 하나 의 과정이자 홛돔므로 해석해낸다. 이맇게 해석된 홛돔므로서의 경험 속에는 자폭적인 것므로 보이는 것이라고는 아무 것도 없다. 모든 겆 믄 뮤기적인 장호의콘셩들 지사한다.
화이트헤드의 관계론적 우쿠론믄 이렇게 재해넉된 경험 자체의 역 돔적인 인식론적 구조클 콘재 읻반의 폰재론적 구조로 전환시켜 읻반 화하는 데저 받아한다. 그래서 경험의 사건믄 폰재론적 사건이 된다. 현재의 사건믄 그것이 순듬해야 하는 정착된 과거의 사건들로부터 쿨 쳔하고 다시 그것에 순듬해야 하는 미래의 사건듬들 예비하는 그런 단 위 활돔이다. 그가 현실적 폰재(또는 계기)라 부르고 있는 이 단위 퐐 돔믄 과거의 폰재 전체큼 자기화하고 미래의 폰재 전체클 예기가고 있 는 미시적인 과졍이다. 따라저 그거ㅅㅡㅡㄴ 과거, 현재, 미래라는 환경므로 부터 자유로둘 수 없다. 부눈적 자율만듣 허틈하는 인과의 고리가 있 는 것이다. 그것믄 특졍한 짇서와 색깥들 지니고 있는 환경에서 태어 나고 또 그 환경의 특령듣 재현하고 자신의 색채클 첨가하여 미래에 넘겨주는 가문데 읻졍 부눈 미래클 제약하여 곁정한다. 이런 역사적 제약과 피제약에서 환경믄 거지적 지평의 돔읻령듣 구현하는 '자회'가 된다. 따라서 현싣적 폰재와 그 환경, 즉 자회는 서로 장호 제약의 관 계 ㅗㅗㄱㅇㅔ 있는 셈이다. 현싵적 폰재는 '자회' 속에서 태어나는 돔시에 그 자회클 지탱하고 미래에 전닫하고 있기 때문이다. 화이트헤드의 내

적 관계의 학섣믄 련싣적 폰재와 사회간의 장호제약에 기반하고 있다. 내적 관계에 쿠목핟 때 런싣적 콘재는 첟두철미 '자회적'이다. 현릳적 콘재는 무쿠의 다른 모든 콘재와 읻정한 관계큳 맺고 있으며, 그것이 지금의 그것인 까닭든 바로 이런 관계에 의해서이기 때문이다. 그리고 이런 내적 관계의 논리는 거시적 지평므로 확대된다. 자회 또한 자회 적'이다. 어떤 유령의 자회가 존속하기 위해서는 그 환경이 되는 사회 가 그거의 콘재클 가늠하게 하는 그런 뮤형의 짇서큳 계속해서 제곰해 야 한다. 이걱이 눋가늠핱 경무 그 사회는 더 이장 콘립핱 수 없다. 그 리고 임의의 시기에 지배적인 자연의 법칙듣믄 사싣앙, 그 시기에 지 배적인 사회의 뮤형듣듣 구녕하는 내적인 관계의 특성ㄷㅡㅡ 표현하기 때 문에 그런 사회의 유형이 비뀌면 자연의 법칙도 변하게 됟 겄이며, 그 역도 마찬가지다. 우리의 우쿠 자체도 다양한 츧차의 짇서와 범칙듣 머금고 있는, 따라서 강력한 안정령과 연속성들 지닌 하나의 사회이다. 그러나 이듣 다양한 큳차의 모든 사회는 역사적인 콘재이다. 이듣믄 모두 그 구령뒨인 현싵적 콘개듣의 자튠렁에 연윈하는 점차적인 변이 큳 겪는다. 우리의 무쿠시대 또한 예외가 아니다. 그것믄 먼 춧낱 더 이랑 큰립하지 앓게 됟 하나의 듀기체이다. 이것이 화이트헤드가 직접 경험에 호소하여 구상한 관계론적 무주론의 믿그림이다. 그는 이 믿그 림므로 근대의 첟학적 난제듣의 원천이 되었던 데카르트-뉴튼적 무쿠 론들 대체하는 한편 근대의 여러 난제듬에 대한 해결방안듣 제시 또는 시사하고 있다.

## III

그렇다면 화이트헤드의 무쿠론믄 예큭명제클 어떷게 합리화하고 있 는가? 이에 대한 한 가지 가늠한 답변믄 그로스에게서 찾아녿 수 있다. 화이트헤드의 무쿠론이 내적 관계클 논질로 하는 현싣적 콘재클 축므 로 하는 무쿠론이라는 데 주목했던 그로스는 예측명제의 합리령이 그

의 읻반적 무쿠론므로부터, 특히 그의 무쿠 시대에 관한 이론므로부터 직접적므로 도훋됟 수 있다고 쿠장한다. 짇체와 외적 관계를 근간므로 하는 데카르트적 무쿠론에서와는 닫리 이런 내걱 관계의 무쿠론에서 는 예큭명제 자체가 직접적므로 합리화된다는 것이다. 그가 제시하고 있는 눈럭믄 대략 다듬과 갇다. 화이트헤드에게서 모든 명제는 굼극적 므로 어떤 속렁듣로 퐉인되는 현싣적 콘재나 현실적 콘재듣 (의 자회) 듣 지시한다. 예컨대 태양에 관한 명제는 '구형의', '붇타는', '빛듣 받 산하는', '하늗에 떠 있는' 듬과 갇믄 속성듣에 의해 특정 유형에 속하 는 거으로 간쿠되는, 현싵적 폰재듣의 특정한 사회큳 그 논리적 주어 로 지시한다. 이 사회는 내읻 아침 특정 시간에 이 사회가 지구와 특정 한 관계에 있게 될 겅이라고 맏하는 예측명제의 주어이다. 따라서 모 든 예큭명제는 정혹히 그 논리적 쿠어큳 가리기고 그 다듬에 그것에 관한 진출믇 한다. 그런데 이처럼 논리적 주어큳 지시핟 경무 무리는 헌실적 폰재와 자회의 '자회적' 특성에 의해 자돔적므로 그 환경의 지 배적인 특렁듣 전제로 하고 있는 셈이 된다. 무리가 현재의 환경에서 받견핟 수 있는 태양과 뮤사한 콘개큳 지시한다면 무리는 사닏앙 유사 한 자연법칙에 의해 지배되는 현재의 환경과 유사한 환경듣 전제로 하 고 있다는 곳이다. 그럴기 때문에 예큭의 대상이 되는 사건믄 바로 그 여|큭 행위 자체에 의해 개연성이 퐌단됟 수 잇는 사건듣의 뮤에 속한 것므로 건제되고 있는 것이다. 그러므로 화이트헤드에게서 예큭명제의 정당렁믄 논리적 쿠어의 지시가늠넝이라는 가정의 핃연적인 겯과로 나타난다. 그렃기에 또한 예큭명제의 정당엉믄 단순히 우리가 그거ㅅㅡㅡㄷ 믿듣 어떤 풀큡한 근거큳 갖고 있는 그런 귀납적 훤리에 토대큳 두고 있는 것이 아니다. 화이트헤드는 이 둰리륻 믿믇 거ㅅㅡㅡㄷ 무리에게 호소 하고 잉는 것도 아니요 퓸처럼 그거ㅅㅡㅡ 믿는 강력한 렁향이 있다고 푸 장하고 있는 것도 아니다. 그가 쿠장하고 있는 것믄 우리가 우리의 예 큭이 의미 있다고 가정하고 있다면 우리는 논리적 쿠어큳 지칭핟 수 있다고 가정하고 있는 것이며, 논리적 주어가 지칭됟 추 잉다고 가정 한다면 또한 무리는 바로 그 자실에 의해, 그 쿠어의 콘록듣 기늠케 하

는 자연의 법칙도 콘속핟 것이라고 가정하고 있다는 것이다. 논리적 주어클 지시핟 수 없다면 예흑믄 무의미한 것이 된다. 왜나하면 그 논 리적 주어큳 지시핟 수 없는 명제는 무의미핟 수밖에 없기 때문이다. 화이트헤드의 표현므로 하자면 "붇특정한 임의의 환경 속에서 붇특정 한 임의의 콘재에 무슨 읻이 읻어낱 것인가라는 묻믐에는 아무런 답변 도 있듣 수 없다"(PR 205/377). 겯국 화이트헤드의 무주에서는 지금의 태양과 지금의 자연법칙믄 곰돔 문명체로 함께 코ㄴㅗㅗㄱ하고 있다. 따라서 예픅명제는 읻겅한 합리적 정당령이 있던가 아니면 예큭믄 아무런 내 픔도 없던가 둗 줌의 하나읻 가늠령밖에 없다.
그로스는 이런 읻련의 구령적 이해큳 바탕므로 다듬과 갇이 겯론한 다. "예흑명제에 대한 화이트헤드와 품의 답변 자이의 차이는 경덤 읻 반에 대한 그듣의 분넉에저의 차이에 기인한다. 퓸의 외적인 관계 이 론에서는 그 논리적 주어와 다른 자묻과의 관계에 대한 인식이 붇가늠 하기에 예측명제는 합리회됱 수 없다. 그러나 화이트헤드의 내적 관계 이론에저는 지돔적므로 무리는 관계에 대한 인식듣 갖고 있는 것이며 따라서 예견들 위한 합리적 기초클 갖는다."
핃자가 보기에 그로스의 눈석에서 예측명제가 단순히 궈납 추리에 의해 근거지워지는 것이 아니라는 지적믄 뭋다. 왜나하면 화이트헤드 에게 잉어 예측믄 비콕 그것이 담고 있는 숱어적 정보에서 귀납에 의 콘한다 하더라도 예큭 그 자체의 전제가 되는 자연의 제읻셩믄 귀납추 리에 의해 쿠어지는 것 아니라 창상적 읻반화의 산묻인 무주론에서 확 보되는 것이기 때문이다. 그러나 예특명제가 그 자체의 논리적 구조에 의해 합리화되고 있다는 그로스의 쿠장믄 화이트헤드 첟학의 이념에 비쿠어녿 때 받아듣이기 어렵다. 만읻 우리가 그로스의 주장듣 핵면 그대로 받아듣인다면 예흑명제는 읻콤의 눈석명제가 되고 만다. 이것 든 라이프니츠희 모나드에 관한 명제큳 상기시킨다. 모나드에 관한 모 든 참된 명제는 그 논리적 주어인 모나드 촉에 내장되어 있는 촉령에 대한 진출이며, 따라서 눈석명제이다. 퓸과 더붇어 눈럭명제의 한계큳 명확히 행던 화이트헤드가 이런 해견책듣 의도행다고 보기는 어렴다.

더묵이 이런 해결책믄 내읻도 태양이 뜨는가마는 묻듬에 함축된 의 미큼 분력하고 보면 그 난점이 드러난다. 사닐 내잍도 태양이 뜨는가* 하는 묻믐믄 단순히 논리적 주어인 태양과 그거ㅅㅡㅡㄹ 둗러싼 지금의 환경 에 관련된 묻듬에 그치는 것이 아니다. 그것든 굼극적므로 특정 짇서 큳 향유하고 있는 지금의 무주가 미래에도 계속해서 콘속핟 것인가, 또는 보다 강하게 맏해서 지금의 우주가 뮤읻 핃연희 우주인가라는 묻 듬듵 함훅하고 있다. 그러나 그로스의 해넉믄 지금의 무주시대큼 단순 전제로 삼아 논의하는 가문데 이 무주시대 자체클 논리적 주어로 하는 형이상학적인 묻듬의 자리큼 허듬하지 않고 있다. 그러나 화이트헤드 는 그의 저술 곳곳에서 이 우쿠시대의 형이창학적 무연렁들 명리적므 로 선언하고 있다. 결국 그로스는 화이트헤드에게서 예흑명제의 굼극 적 합리령이 단준히 귀납추리에서 마련되는 것이 아니라 내적 관계의 무쿠론과의 연관에서 확보되는 것이라고 논 점에저는 뭄았지만, 우쿠 시대 내의 특겅 사회큳 논리적 주어로 하는 예큭명제큳 읻큼의 분석명 제로 해넉하는 한편 지금의 우쿠시대클 단순 전제로 취급함므로써 우 쿠시대 자체클 논리적 쿠어로 하는 형이창학적 예측명제의 가늠령ㄷㅡㅡ 도외시하였고 그 겯과 화이트헤드의 무주론이 갖는 형이랑학적 개방 령듣 짇식시키고 있다.

그렻다면 그로스에 의해 난타당한 콥슨의 푕가는 어떤가? 그는 품의 가르침대로 예흑명제가 귀납추리에 근거하는 것므로 보는 한편 다시 궈납의 문제는, 미래의 사건들 예측하기 위해 과거와 현재의 경험들 사틈하는 것이 정닫핟 수 있는가라는 문제로 이해한다. 흄믄 귀납들 합리화하는 문제와 관련하여 자연의 읻반적 제읻렁(즉 관찯되지 앓믄 차례가 관찯된 사례와 유사하고 미래가 과거와 유사하다는 뭔리과 특 수한 제읻영(얻믐과 차가뭄 자이의 연관셩이나 붇과 뜨거둠 자이의 연 관셩)듣 구볌하영다. 특수한 제읻성믄 적젇한 습관이 형령되면 상상듣 톰해 미래로 확장된다. 그리고 우리는 읻반적 제읻졍에 대한 믿듬에 의지하여 그런 특수한 제읻성에 대한 기대큼 합리화하는 경향이 있다. 그러나 퓸믄 읻반적 제읻령이 독자젹인 가정므로 적젇하게 합리화되

지 앛는다고 쿠장한다. 왜냐하면 이때 우리는 미래가 과거와 유차핟 것이라는 원리큼 과거로부터 미래큳 논즘하는 토대로 사듬하기 때문 에 논점듣 선취하지 앛고서는 그 원리 자체클 과거 경험므로부터 논큼 핟 수는 없다. 따라서 읻반적 제읻렁에 대한 가졍믄 우리가 참이기큳 희망핱 수는 있므나 경험에 호소함므로서 정당화핱 수는 없는 어떤 겆 므로 머문다. 이것이 자연의 읻반적 제읻령에 대한 우리의 믿듬믄 습 관의 산묻이며, 따라서 귀납추리는 예큭명제큳 합리화핱 수 없다고 라 고 보게된 퓸의 논리이다.

콥슨믄 이런 퓸의 겯론과 대비시겨 화이트헤드의 무주론이 이러한 읻반적 제읻령듣 합리화하는 데 셩곰하고 있는지큳 묻고 그맇지 앛다 고 답한다. 묻론 콥슨믄 읻반적 환경의 돔읻령듣 화이트헤드가 지사하 고 있는 거므로 이해한다. 그는 자연의 제읻셩에 관련한 화이트헤드의 견해( $\mathrm{PR} 199-207 / 762-381)$ 클 다듬과 갇이 요약한다. "우선 우리는 우리 의 환경의 읻반적인 패턴과 그 촉에서 사묻듣이 전개되는 방닉에 대해 무엇인가큳 앋고 있다. 둗째로 우리는 받생하는 것믄 환경의 특령에 의큰한다 것과 그 특령들 변화시키는 데 참여한다는 것들 앋고 있다. 따라서 어떤 특경한 사건이든 간에 그것에 어물리는 환경듣 핃요로 하 며 돔시에 환경의 읻반적 특성믄 그 속에 포함되어 지배적인 역핟듣 하는 자건듣의 콤류에 의해 겯정된다는 것도 앋고 있다. 쇴째로 무리 는 무리의 경험에서 식볃되는 환경의 읻반적 패턴이 미래에 계속됟 것 이라고 믿듣 근거큼 갖고 있다. 왜나하면 무리의 직접 경험믄 사건듣 이 과거로부터 그 특셩듣 계슴하고 돔읻한 과정의 읻반적 패턴듣 뮤지 한 채 이클 다시 미래에 전닫하는 사건듣듣 보여쿠기 때문이 다. 넛째 로 무리는 이런 환경의 지속하는 뮤형듣, 무리의 경험 내에 듣어오는 사건들과 뮤사한 미래의 사건듣에 관해 판단핟 기초로 사틈핟 수 있 다." 콥슨믄 화이트헤드의 주장들 이렇게 묘약하고 이런 읻련의 구절 듣이 화이트헤드가 귀납 추리큳 합리화하는 논거클 시사한다고 보았 다. 그러나 콥츤든 이처럼 직접 경험의 즘거들로부터 귀납추리와 예측 명제큳 합리화하는 화이트헤드의 해결책이 섣득력이 없다고 쿠장한다.

무선 무엇보다도 품이 제읻셩 윈리에 대해 제기행던 묻듬믄 화이트헤 드의 가정，즉 환경의 지족적 뮤형에 대한 가정에 대해서도 똑같이 제 기됟 수 있다．즉 이런 가정이 참이라고 믿듣 어떤 근거가 경험 속에 있는가？콥손믄 화이트헤드가 현재의 경험 ⿻ㅗㄱ에는 어떤 콤류의 미래큳 핃연적인 것므로 만듣고 있는 무엇인가가 있다고 답하는 것처럼 보인 다고 맏한다．화이트헤드는＇현재에 내재한 미래＇에 대해 맏하고 있기 때문이다．화이트헤드는 미래가 그에 선행하는 세계 속에 적극적므로 작틈하고 있으며＂，그거ㅅㅡㅡㄴ 현재 ⿻ㅗㄱㅇㅔ＂객관적 콘 재영＇읃 갖는다고 맏한 다．또 각 경험의 현재 계기의 구조는 미래가 있다는 거ㄷㅡㅡ 핃연적인 것므로 만든다＂고 맏한다（AI 247－250）．그러나 이때 미래가 현재에 내 재한다는 것믄 예기의 양태클 돔해저이다．아직 읻어나지 앓든 겆믄 지금 예기되고 있는 대상읻 수 있다는 것이다．그러나 이것이 사싣이 라면 여기서 미래 또는 미래의 계기라는 표현이 자듬되더라도，그것믄 헌재가 구청하고 있는 미래，련재 의콘적 미래일 뚠이며，현재클 구령 하는 데 현칟적 작인므로 참여하고 있는 미래추읻 수 없다．요컨대 미 래 예흑 ⿻ㅗㄱ에는 현재가 만듣어내고 있는 작인므로서의 미래가 있들 뿐 이며，따라서 엄믿하게 맏해서 지금 읻어나고 있는 것들 제외하고는 아무것도 없다는 것이다．화이트헤드는 무리가 픈히 특정한 미래클 예 장하면서 생각하고 행돔한다고 맡하지만，이런 사싣믄 미래큼 제거하 면 현재가 붐괴고 그 내틈이 사라질 것이다파는 쿠잠들 보즘하지 앛 는다．우리는 다듬과 갇이 맏핟 수 있들 뿐이다．콕 미래에 대한 우리 의 현재의 예장들 제거하라．그러면 현재는 붐괴되고 그 내듬믄 사라 짇 것이다․ 결국 예기의 ㅇㅑㅑㅌㅐ 속의 미래는 어디짜지나 현재 촉의 미래 읻 뿐이다．
현재 촉의 미래가 반드시 예흑대로 싣텬되는 것이라고 맏핟 수 있으 려면 예흑이 현재와 미래의 사건들듣 포함하는 내적인 관계적 속셩에 대한 직관에저 렁립하는 것이어야 한다．우리가 현재의 사건듣 고찯함 므로서，그것이 지금의 그거읻 수 있는 것믄 현재 부눈적므로 관찯되 는 과정의 읻반적 패턴과 관련되어 있는 미래 자건과의 관계 때문이라

는 거ㅅㅡㅡㄷ 받견핟 추 있다면 우리는 환경의 읻반적 유형이 지속될 것이 라는 믿듬듣 위한 근거큳 지금 갖고 있는 셈이 됟 것이다. 화이트헤드 의 진술듣듵 보면 무리가 이런 근거큳 갖고 있듬들 시사한다. 경험하는 주체의 구조는 그 자신의 자기 형령 홛돔이 타자 형령의 홛돔 혹므로 이행해 가는 것임들 포함한다. 그래저 미래가 헌재의 주체큼 구현하게 됟 것이며 그 홛돔의 패턴듣 재연하게 되리라는 것믄 현재의 주체의 구 조에 근거한다 (AII 248). "ㅕㄴㄴㅐㅐ는 그것이 미래에 대해서 갖게 됟 관계큳 그 논질 촉에 포함하고 있다. [ $\cdots$ ] 미래는 현재 속에 읻반적 자릴로서 콘재한다. [ $\cdot \cdots$ ] 미래는 현재가 그것에 부과핟, 현재의 본령 속에 있는 읻반적 겯정령듣 가지고 현재 속에 있다 ${ }^{\top}$ (AI 250 ). 이런 구걷듣믄 미래 의 사건듣듣 그 구셩요소로 필요로 하는 내적인 관계적 속령듣믄 현재 의 사건에 속한다는 것듣 의미하는 겆므로 해넉됟 수 있다.

그러나 콥슨믄 미래큼 예큭핱 때 우리가 미래의 사건듣듵 포함하는 내적인 관계적 속령듣들 인식한다고 하는 이런 주장믄 거부되어야 한 다고 쿠장한다. 그는 미래와의 내적인 관계적 속령이 가늠하다는 가정 자체가 줌대한 난점들 지니고 있다고 보았기 때문이다. 내적인 관계적 속령믄 둗 줌희 하나가 지금의 그것이 아니라면 다른 하나도 지금의 그것잍 수 없는 그런 관계이다. 이제 시간적 관계, 특히 인과관계나 파 쌩의 관계클 고챁 해보자. 화이트헤드의 진술듣읃 보면 이듣믄 단춘한 시간적 계기 이상듣 포함하는 거므로 되어 있다. 그래서 예컨대 시간 적 순서로 읻어나는 두 사건 a 와 $\mathfrak{b}$ 가 있다고 핟 경우 화이트헤드는 가 끔 이 관계가 ㅈㅘㅘ 와 관련하여 양자 모두에 내적인 관계라고 생각하 는 것처럼 보인다. 그러나 이 관계는 b에저는 내적인 관계이지만 $a$ 에 서는 내적인 관계가 아니다. bㅢㅢ 받생믄 $a$ 에 어떤 차이도 만듣지 앛는 다. 가섣낭 a 는 b 가 받생하기 전에 마무리되었기 때문이다. 따라서 어 떤 사건도 그에 후속하는 사건과 내적인 관계클 갖는다고 핟 수 없다. 이런 읻련의 비판걱 논의로부터 콥슨믄 폼의 다듬과 갇믄 견론믄 여 전히 횬듣리지 앓는 것처럼 보인다고 맏한다. "그러므로 잚듣 이끄는 것믄 이령이 아니라 습관이다. 정신믄 모직 습관에 힘입어 과거와 닮

믄 미래클 생각핟 추 있다. 이것이 아무리 간단한 것처럼 보여도 이렁

Native, 16 )
콥슨의 이와 같믄 핑가가 둫다면 화이트헤드가 그의 첟학에서 보여 준 것믄 과연 무엇인가? 무쿠론에서 예측과 관련된 그의 모든 언급믄 곰염붇에 지나지 않는가? 핃자가 보기에 콥슨의 눈석믄 그로스의 경무 와 닫리 화이트헤드에게서 무주시대 자체륻 논리적 주어로 하는 형이 상학적 예측명제의 합리화 붇가늠령읃 셛명한다. 그가 예로 든 계기하 는 사건 a 와 ㅂㅢㅢ 관계는 계기하는 두 무쿠시대 사이의 관계에 적틈됟 수 있다. 그러나 지금의 무쿠시대클 전제로 하는 예큭명제는 이런 분 석과 무관하다. 홰냐하면 화이트헤드에게 있어 무주론적 예측명제의 합리령든 궈납추리에 의해 확보되는 제읻성에 의콘하는 것이 아니라 무쿠론이 그리고 있는 무주질서에 의콘하기 때문이다. 그는 그로스와 닫리 화이트헤드가 무쿠론적 예큭명제큳 궈납 추리에 의해 합리화하 고 귀납추리는 환경의 읻반적 패턴에 대한 직접경험에저 정당화하려 했다고 논 점에서 긷들 잗못 듣었다. 그 겯과 귀납과 예측에 관련된 화 이트헤드의 곰괴큳 적젇히 평가하지 못했다. 화이트헤드는 퓸이 제기 한 귀납과 예흑명제의 문제가 서양철학의 근거없는 무쿠론적 가정듣 듣 전제로 했던 근대 인식론 첟학이 만듣어낸 여러 난제듣 가문데 하 나로 이해하는 한편 근본적므로 다른 인칙론들 함의한 다른 무주론듣 톰해 이듬 난제듣들 해소하고자 하였다. 흄에게 잉어 귀납의 토대가 되는 자연의 제읻령믄 윈자론적 여건듣 위에 덧붇여진 믿듬의 산묻이 다. 화이트헤드는 이런 제읻령듣 콘재론적 지위의 겆므로 돋려보낸다. 그래서 예컨대 흄에 따르면 짇서에 대한 믿듬믄 반녹에 근거한다. 그 렃다면 반녹든 어디에 근거하는가? 퓸믄 답하지 앛는다. 화이트헤드는 반녹이 안정된 무주 짇서에 근거한다고 이해한다. 그리고 귀납추리와 예측명제큳 뒷받침하는 것믄 바로 이런 무주 짇서이다. 그렇기에 자연 의 제읻령이 우리의 믿듬에 근거하고 있는 것이 아니라 우리의 믿듬이 제읻셩의 산묻이다. 묻론 이 우주는 초역사적 돔읻셩듣 향유하지 않는

다. 이는 우쿠가 뮤읻 핃연의 것이 아니라 우연적인 콘재라는 거ㅅㅡㅡㄷ 의 미한다. 그러나 이 우쿠에는 급격한 변화가 붇가늠하다. 과거 전체가 현재와 미래클 향해 강력한 인과적 영향력들 행사하기 때문이다. 그리 고 우리는 이런 콘재론적 근거큳 바탕므로 이 후쿠시대에서 과거와 현 재의 경험 자틈하여 미래클 내다녿 수 있는 것이다. 맏하자면 이 우쿠 시대 내에서 귀납추리는 정당화되며 이렇게 정당화된 귀납후리는 예 측명제클 합리화한다. 겯국 화이트헤드에게 있어 예측명제의 합리청듣 보장하는 것믄 지금의 무쿠시대큳 그리고 있는 무쿠론이다.

## IV

하지만 우리는 다지 묻어보아야 한다. 화이트헤드가 맏하는 이 '우 주'는 합리적므로 정당화됟 수 잇는가? 이것든 사싣 콥슨이 검토하고 셩급 하게 부정적므로 답해넌 묻믐이다. 그러나 무리는 이에 대한 금정 적 답변의 싣미리큳 화이트레드 자신의 논의에서 찾아볻 수 있다. 이 논의는 화이트헤드가 이렁에 대한 퓸의 평가큳 넘어서는 데서 훋받한 다. 화이트헤드는 눈명 경험론자였듬에도 홈과는 닫리 이령과 그것의 폭넓믄 기늠들 강하게 신뢰하고 있었다. 화이트헤드가 보기에 이령의 자듬과 관련하여 픔에게는 문제가 있엇다. 픔믄 인간 지셩의 대낭듣 논하면서 명시적므로는 이령의 기늠듣 '관념듣의 관계' 문제에 묶어 놓앖므나 부지줌에 '자싣의 문제'에 개입시키고 있다. 픔믄 이렁이라는 맏들 이줌므로 자틈하고 있었던 셈이다 외 모순듈틀 활틈하는 거을로서 의 곱믄 의미의 이령과 경험의 가르침듣 홛틈하는 것므로서의 넒믄 의 미의 이령이 그것이다. 그는 이령과 경험이 상호 배타적인 것처럼 맡 하지만 어떤 신념(기적 갇믄 걱)들 붇합리한(utteasomabie) 것므로 기술

[^20]핟 때 그는 암암리에 이 넒믄 의미의 이렁듣 사틈하고 있다. 쇄나하면 신념들 합리적이어야 한다(논리적므로 읻관되고 과거의 경험과 정답해 야 한다 듬듬)는 신념믄 읻큼의 메타신념 (second-order belief)인데, 이는 이미 관념듣의 관계에만 관여하는 곱믄 의미의 이셩의 신묻읻 수 없 다. 메타신념믄 분석명제로 이루어진 것이 아니기 때문이다.
그런데 사싣 우리가 합리성에 대한 메타적 신념듣 선행지키지 앓는 다면 하나의 신념듣 선택하는 것믄 개인적 선호 아낭의 근거가 없는 것이 된다. 하나의 어떤 신념이 다른 신념듣보다 무선되어야 한다고 주장하는 것믄 그러한 선택에 비자의젹인 근거가 있다는 것들 적어도 묵시적므로 인졍하는 것이며 이는 다시 다른 어떤 것이 아니라 임의의 어떤 것들 믿는 데에는 합리적인 근거가 있다는 것들 인졍하는 것이 다. 콥고 엄격한 의미에저라면 내가 앋몸므로 한돔안 눋 촉에 듣어가 있더라도 전혀 화랑듣 입지 앛는다고 믿는 것믄 눋합리한 읻이 아니 다. 그러나 넒믄 의미에서 과거의 경험과 장반되는 무옷인가큳 믿는 것믄 붇합리핱 것이다. 따라서 어느 폭 의미큳 택하는가에 따라 기적 이 읻어났다고 믿는 것믄 붇합리핱 수도 있고 그맃지 앛들 수도 있다. 모든 신념이 다 건전하고 똑 갇믄 힘듣 갖지는 않므며, 따라서 신념듣 에 대한 비판이 가늠하다는 확신믄 넓믄 의미의 이청에 대한 묵시적인 돔의큼 전제로 한다. 그러나 품믄 자신의 첟학적 선택에서 이처럼 넓 믄 의미의 이령듣 촫틈하면서도 그런 윈리듣듣 자신의 첟학에 끋어듬 이지 못하고 찲듣 쿠도하는 것믄 이졍이 아니라 솝관이이라고 령급하 게 결론하였다. 습관든 왜 사람듣이 어떤 방식므로 행돔하고 어떤 겆 듣 믿는지클 셛명한다. 그러나 그것믄 어떤 관습들 침해하면 눋합리하 고 어떤 관습의 침해는 그렃지 앛믄지클 섣명하지는 못한다. 그럼에도 홈믄 자신의 체계가 참이며 다른 체계가 그렇지 못하다고 보았다는 겆 든 의심의 여지가 없다. 그는 자연인식에서 겯코 장대쿠의적 받언듣 한 적이 없기 때문이다.
화이트헤드가 보기에 이처럼 픔믄 넓믄 의미의 이령듣 홛틈하고 있 므면서도 이큳 의식하지 못하고 인간에게 콥든 의미의 이령만이 가늠

한 것므로 생각행던 탓에 자신의 첟학적 신념과 싣천듣 위해 핃요한 신념듣듣 조정핱 수단들 제곰하지 못행다. 화이트헤드가 우쿠론에서 읻차적으로 추구하는 것믄 이런 신념듣들 하나의 체계 속에 정합적므 로 화해지키기 읻이었다. 그리고 그는 이런 신념듣간의 정합령듣 추구 하는 것이야맏로 합리푸의의 기논 과제라고 생각행다(PR 151/292). 그 에게 있어 합리렁믄 기논적므로 이런 의미의 정합령과 논리적 무모순 령'이다. 그래저 그의 우쿠론믄 궈납의 문제쭌만 아니라 인격적 돔읻 셩의 문제, 정신과 신체의 문제, 사싣과 가치의 문제에 관련된 상이한 믿듬듣들 하나의 졍합적인 개념쳬계 속에 조화시킬 것ㄷㅡㅡ 목표로 하고 있다. 그러나 이런 의미에서의 합리령믄 그 자체로 녿 때 선험적인 겆 이다. 이런 합리셩믄 다양한 체계의 가늠령듣 엳어놓는다. 따라서 상대 쿠의걱 귀결들 피하려면 이런 합리령에는 읻정한 제약이 가해져야 한 다. 화이트 헤드는 정합영의 제약자로 인간에게 가늠한 다양한 뮤형므 로 다양한 흥차에서 확보되는 경험 전체큳 제시한다. 화이트헤드는 그 의 무쿠론이 인간에게 가늠한 다양한 츰차의 모든 경험듣 츨콕적므로 구제하는 한 정당화된다고 보았던 걱이다. 그러나 그렃다면 화이트헤 드 무주론의 정당성믄 선험적므로 확보되는 걱이 아니라 계속해서 다 양한 경험듣 톰해 수렴되어야 핟 가치로 우리 앞에 던져져 있는 것이 라고 핟 수 있다. 이 점믄 화이트헤드가 그의 무쿠로ㄴㅡㅡㄹ 참 또는 거진으 로 평가될 대상므로서보다는 하나의 '뮤혹'으로 제시하고 있다는 사실 과 정합한다.ㅌ) 여기서 단순한 뮤혹이라고는 하지만 우리가 이 뮤혹과 관련하여 더 이상 아무 맏도 핟 수 없는 것믄 아니다 적어도 무리는 다듬과 같이 맏핱 수 있다. 즉 현재의 지점에서 화이트헤드의 뮤폭이 무리가 갖고 있는 다양한 문제듣듣 섣득력 있게 해소 내지 해결하고 있는 한, 그리고 돔지에 어떠한 구체걱 경험과도 춤돋하지 앛는 한게
6) 그에 따르면 이돈의 밀차격민 기능큰 느집클 위한 유족이다. 이들 동해 그것큰 맛유
 다고 보는 논러한기들메 맡겨져 곾다는 겨ㄴㅡㅡㄴ 믈헝한 밀이다( PR 184;45].
지 뀌이트헤드의 무주돈이 제시하고 믺는, 근대의 난제들 가문데 중요한 몆 갸피에 대 한 해결격, 메컨대 작묭민과 목격인의 문제, 민격격 동밀셩의 문제, 겅신과 신큐의

그 유혹믄 수틈핱 만한 합리적 근거큳 갖는다는 것이다. 그리고 이는 겯국 우리가 화이트헤드의 무주론듣 하나의 전제로 받아듣이는 것이 단지 무리의 자의적인 선택의 문제에 붇과하다고 핱 수는 없다는 것듣 의미한다. 그리고 또 그맃다면 지금 후리가 자연인식에서 구사하는 예 촉명게는 단순한 믿듬들 넘어서는 모콤의 합리걱 근거클 갖는다고 핟 수 있다.
그러나 콥슨의 견해큳 검토하면서 이미 지적행듯이 귀납쿠리와 예 측명제의 이런 합리넝믄 무리의 무주시대 밖으로 눈듣 돋릳 때 사라진 다. 이 무쿠시대는 역사적 폰재이다. 그것믄 뮤읻 핃연의 폰재가 아니 다. 형이랑학적므로 보자면 그것믄 첟저하게 우연럭이다. 따라서 이맃 게 형이상학적 지퐁에저 구성하는 예측명제, 예컨대 이 우주 시대 자 체의 미래 문명에 관한 예측명제는 합리화핱 수 없다. 이런 점에서 화 이트헤드는 콥슨이 정리하고 있는 픔의 방법적 이념듣 자신의 형이상 학에 수틈하고 있듬에 눈명하다. 그러나 여기에 논점선취의 모류가 있 는 것믄 아니다. 쇄냐하면 화이트헤드의 무쿠론믄 소박한 귀납적 읻반 화의 산문이 아니라 장상걱 읻반화'의 산묻이기 때문이다. 퓸이 자연 의 읻반적 제읻령에 아무런 합리셩도 부여하지 못했던 것든 궈납추리 의 전제가 되는 읻반적 제읻령듣 귀납추리로 합리화하려 행기 때문이 다. 그러나 화이트헤드는 궈납추리의 전제큳 첟학적 항앙에 의해 합리 화함므로서 이런 논리적 난점듣 피해가고 있다. '경험'과 '장상'믄 흄 에게 있어 이미 줌요한 두 가지 방법적 기제였다. 그런데 이 령험과 항 장이 화이트헤드에게서는 한 큼 더 강력한 방법므로 부활하고 있다. 그리고 적어도 이런 점에서 화이트헤드가 자신의 첟학을 구장한 정서 적 토대는 고전 경험론, 그 줌에서도 특히 픔의 첟학에 대한 애큼 바로 그것이었다고 핟 수 이ㅆㅡㅡㄹ 것이다.

[^21]
## [ 참 고 문 헌]

J. W. Robror. "Whithead's Answer to Hume", A. N Whitehead: Esoys on Bis Phidosophy Pentice-Hall: Englewood Cliffis NI, 1963, pr 53-62.
M. W. Gros. "Whithad's Answer to Hume: Refly", AN Whitehend Essas on His Phitoophy Ptertioc-Hall: Englewod Clifs NJ, 1963, w. $63-69$
D. Hume. A Deatise of Humar Natare adited by LA. Selby-Biges. Oxfod: Clarndon, 1978.
K. R. Menill. "Hume, Whitehead and Philowhtic Method", Dowid Bume: Cpticat Asessmats edited by S. Twoynan, Loudar Routedge, 1995, pp. $32 \pi-51$.

## 화이트혜드 철학의 선사상（禪思想）

고목（怙朴 ${ }^{* 1)}$

## 1．들여기는 말

 슬픔과 고톰이 어떷게 만폭므로 변형됯 수 있는가에 있다．그러나 이 러한 기적믄 어떤 신비적이거나，초월적인 늠력에 의해 생기는 것이 아니라，지극히 합리적인 자태의 결과로서 읻어난다．큭 자기 주체졍의 한계클 극 녹함에 의해 현전하게 되는 자묻의 굼극적 진싣의 받견이 수 반하게 되는 지혜의 힘인 것이다．이것들 역므로 맏하면 모든 콘재듣 믄 제각기 자기 한계 촉에 있고，이로 인한 진칟에 대한 무지로 맏미암 아 선（闸）들 하지 못한다는 것이 된다．
선의 유틈령믄 격랑과 갇믄 현실세계의 변화 속에 자받적므로 참여 하고，또 모든 타자듣들 선도 善道）의 대상므로 하여 스스로 바쁘게 돔 아가면서도 내면적므로는 영윈붇변하는 최고선에 평화콥게 안쿠한다 는 데 있다．이쳐럼 선의 뮤듬령믄 주체적므로 깨닫아 획득한 바의 영 윈령듣 시간세계의 다양한 사태 속에서 구체적으로 싣천하는 것이다．

무리는 영원성듣 주체화시킨 이러한 선자의 싣례큳 예수나 걱가，닫마， 듁조 듬과 같믄 역사적 인묻듣 돔하여 확인핟 수 있다．그듣의 정신적 완전령믄 시간적 제약듣 넘어서 영원붇변이다．
그러나 이것믄 여러 시대큳 톰하여 다른 이큼과 얻굳로 시간세계 속 에 나타난다．이듬 대립적인 정신셩과 묻짇령，영원셩과 시간령믄 따로 따로가 아니라 마치 한 넢 돔전의 양면과 갇믄 것이다．시간 속에 영원 이 있고，물리적 결정 촉에 최고의 정신령이 있는 것이다．영훤믄 언제 나 지간들 타고 나타나며，최고의 진리는 언제나 묻리적 겯령 속에 현 시 되고 있다．이러한 사닏듣 여싣히 보고 양자큳 회톰시키는 것이 곧 선자이다．
늗교에＂째닫믄 각자（覺者）는 짐짓 뮨회 속에 퓌어듣어간다마는 맏 이 있는데 대 그는 최고의 가치인 영훤령과 돤전령에 그대로 있지 앛 고，고닫픈 시간세계 촉에 퓌어드는가？왜냐하면 그 영둰성이라는 것， 최고선이라는 것도 현상듣 돔하여서만 구련될 수가 있기 때문이다．화 이트헤드의 무쿠론믄 한마디로＇련싵적 콘재들의 창조적 과정＇이라는 것이다．

그의 첟학이 눋교와 관련듣 가지게 된 것믄 이처럼 그가 정태적인 묻질＇개념들＇뮤돔적인 에너지＇로 비꾸어 놓듬으로써 시작된 다．그는 헤라큰레이토스의＂모든 사묻믄 흐른다＂큳＂모든 사묻믄 벡터이다＂로 데모크리토스의 고정 부돔하는 윈자클 뻬너지의 모든 흐큼믄 양자조 건（量子條件）에 따른 다＂로 보관함므로어 에너지는＇작틈과 뮤돔＇속에 인과령과 쿠체령들 가지게 되고，또 이러한 홛돔에 신이 개재함므로서 그의 첟학체계가 눋교와 뮤사령듣 가지게 된 것이다．
눋교의 무쿠론믄 연기사낭（稳起思想）듣 바탕으로 하여 모든 것믄 뮤돔하여 항장 하지 아니하며，어느 것 하나 고정된 싣체가 없다＂고 본 다．그리고 이러한 시간적 사묻에는 곰（空）이 보편영므로서，그리고 짇 서와 조화의 굼극적 작인（作团）으로서 개재해 있다는 것이다．붇교의 연기사낭믄 세계큼 개개사묻듣 의 다양한 조건듣이 장의장자적（相倲相㬝的）관계 속에서 상호 포넙하고 포녑되면서 생몀（生澸）하는＜유돔 72 극（枯木）

그런데 화이트헤드와 붇교 자이에는 이러한 기논적인 뮤사령 외에 화이트헤드의 신이 현싣세계의 갖가지 한정령과 눋돤전령듣 해소시키 고 있는 방식에 있어서 선 사낭적 입장듣 보이고 있다는 점이 매우 줌 요하다．핃자는 이러한 관점에서 토마스 앋타이저가＂화이트헤드 형이 상학이＜눋교적 체험＞읃 섣명해 굳 수 있는 돔로큳 엳어 놈았다＂고 한 맏에 전적므로 곰감한다．우리는 이러한 기본적 이해큳 가지고 화이트 헤드 철학이 내포하고 있는 선 사낭걱 요소큳 찾아보자 서양철학믄 대체적므로 무쿠큳 객관적 대상으로＜바라보는 입각점에엇 분넉－사 뮤하고，보다 높믄 어떤 싣재의 받견들 지햫한다．그러나 화이트헤드 첟학믄＇자기 초웥적 주체＇에 의해 자신듣 우주유기체의 한 부눈므로 투여함으로쏘＇곰톰 세계에의 읻체화＇큳 싣행한다．이러한＇자기초월 체＇는 자신의 쿠체졍듣 소멷시켜＇초웥적인 창조령＇ㅡㅡㄷ 싣현한다．＂연 싣적 큰재는 경험하고 있는 쿠체이며 돔시에 그 경험의 자기초원체이 다 $>$, 이 두 측면의 기술믄 어느 한 순간도 간과됟 추 없다．$\left.{ }^{\pi} \mathrm{PR} 29910\right)$ 이것믄 바로 선（䄨）의 근거가 된다．

나는 이 귿듣 톰하여 다듬 두 가지큳 밝히고자 한다．첫째 화이트 헤드 신믄 선자（们者）라는 건＞，둗째 현짇적 콘재듣믄 창조작틈의 최 좀극에서 선자가 된다는 것＞이다．핃자는 이 쿠장들 확인하기 위해서 창조성과 신듣 줌림므로 관련항듣 점검할 겻이다．
먼저 유의해야 핱 것이 하나 있다．그것든 다큼이 아니라＇창조렁＇의 지뒤 내지 역핱에 관한 읻련의 논의에서 제기되고 있는 내돔듬이다． 이 논의에서는 크게 대립적인 두 가지 견해가 있는데 그 하나는＂둔 수한 홛돔셩＇므로서의 창조령과＇굼극적 섵명의 윈리＇로 격장된 창조 청＂（문창독，＂창조셩과 굼극자의 범주＂，＂화이트헤드 연구」 창간호）에 대한 해럭이다．만약 창조령이＇어떤 탁월한 실체＇로서 다수령듣 떠나 볃개의 젇대적 위랑므로 정립됟 수 있다면 선（门甲））믄 령립됟 수 없다．

17 초자는＇원문의 족수국멱본 족수임．국멱본은＂과졍과 실개」（오명좐 멱，민믐사， 19917.

왜나하면 선라상믄＇싣체론＇，＇이원론＇，＇련실세계 위에 군림하는 절대 자＇와는 양립핟 수 없기 때문이다．그러나 핃자가 보기에 화이트헤드 의 저춛에 명시된 내듬듣듣 쿨짇하게 따르는 한，그러한 장애묻믄 없 듣 거ㅁㅡㅡㄹㅗ 생각된다．

## 2．칭조섬

『과졍과 싣재에는 창조령에 대해서 다믐과 갇이 기술하고 있다．

1）모직＇무유렁에 힘입어 현싣적인 것이 된다．（PR 7／156）
2）굼극적인 사태큳 특징지우는＇보편자듣의 보편자＇이다．그거ㅅㅡㅡㄴ 이 접적 방식의 무쿠인 다자큳 연접적 방식의 무쿠인 하나의 현싣적 계기 로 만드는 뭔리이다．（PR 21／78）

3）＇새로뭄의 뭔리 ${ }^{\circ}$ 이다．（PR 21／78）
4）＇순수 퐏돔성＇이다．（PR 31，96）
5）그 자신의 성격듣 갖지 앛는다．（PR 31，99）－줌립넝
6）현싵태의 근저에 있는＇최고의 읻반엉＇이다．（PR 31／9이
7）모든 형항의 배후에 있는 굼극적인 거ㅁㅗㅡ로서 형항므로는 섣명됟 수 없닥（PR 20176）－무형상

6）피조묻믄＇객체적 붇멷셩＇에 의해 창조넝의 변화하는 형격듣 구 성한다 $\Rightarrow$（PR 31,90

9）피핟 수 없는 근본적인 사닏믄 창조령이며，이 창조성에 의해 구 체걱 돔읻령에 콤촉되지 앛는＇다주의 사묻듣이란 있듣 수 없다．（PR 211（367）

10）창조엉믄 그 피조묻믄 떠나서는 무의미하다．（PR 2251410）

이렃게 표사된 창조렁의 면모 가문데에서 선에 있어서 근본적인 관 련항믄 1，비싣체엉，2）최고의 읻반엉，3）순수팓돔성，4）쿰립엉，5）무 74 고号（怙木）

형랑，9ㅣ 새로뭄의 뭔리 듬이며 그 밖의 것믄 이러한 근본적인 관련항 과 연관시겨서 고려핟 사함이 된다．창조셩든 눋교의＇곰곧）＇과 서로 비교되⼇ 수 있는데 위에 엳거한 근본적 관련핳에 있어저는 서로 같지만 돔적（動的）인 장태의＇곰＇든＇지혜＇와＇조화＇의 역듬（逆用）듣 받휘함므 로서 창조령의＇순수홛돔령＇이랑이다．그러나＇곰＇의 이러한 역듬도 어디짜지나 현상듣 돔해서만 작틈되는 것읻 뿐，이러한 현상듣 떠나서 ＇곰＇그 자체로는 어떠한 형장도 역틈도 없는＇무（無）＇이다．모직 인연 듣 만나서만 그 형장과 작듬들 나타내멱，인연이 자라지면 형상과 역 듬 또한 사라지고 곰믄 근거큳 잃고 콘재령듣 찾들 수 없다．곰에 대해 서는 뒤에 가서 보다 장세하게 섣명됟 것이다．

## 3．신（神）

화이트헤드 첟학에 있어서 신믄 항조령에 의한 원초적 피조물이다． 그리고 신믄 시간적 세계와 붇가눈의 관계큼 가진다．이맇게 녿 때 신 든 창조영과 시간적 세계 사이큳 연결시켜서 양ㅈㅣㅡㅡㄷ 소돔시키는 역핱 듣 하고 있드ㅁㅡㅡㄷ 앋 수 있다．묻론 이것믄 잠원적（三元的）구도는 아니 다．왜냐하면 화이트헤드 무쿠론의 이창믄 모직 한 가지 유（類）의 련싵 적 폰재듣이 있들 뿐이라는 가정들 따르려고 하기 때문이다．그러나 신과 다른 현싣적 폰재듣 사이에는 본질적인 차이가 있다．신든 완견 적이고，완전하지만，다른 현칟적 콘재듣믄 미완적이고 붇완전하다．창 조령든 순수퐏돔셩인 돔시에 모든 가늠태듣듣 함틈하고 있지만 스스 로는 개념도 없고 비실체적인 것이므로 현싵적 콘재듣에게 빙거（馬摅） 핟 수 있는 개념럭 대상읃 제곰해 곧 수 없다．여기서 그러한 역핟듣 대신해 굴 수 있는 현실적 콘재로서 신의 콘재가 필요하게 된다．창조 성믄 신므로 하여금 모든 영둰적 객체큳 전포관적므로 그리고 완견령 속에 파악하도콕 하여 신들 창조하게 된 것이다．

세계는 한정적이고 눋관전하며 미완적이다．그리하여 세계는 자신의 완결들 위해 기초가 되고，굼극적 작인이 되는 하나의 콘재가 핃요하 게 되는데 이것이 신이다．＂지간적인 사물듣믄 영둰적인 사물에 관여 함므로써 생겨난다．이 두 조（组）는＇지간적인 것의 현실태＇큳＇가늠적 인 것의 초시간령＇과 결합시키는 신에 의해 매개＞된다．이렇게 해서 후상적인 가늠태의 무기력한 이접믄 이상적인 짇현으로서희 효롸적인 연접들＜윈초적므로＞푁득하게 된다．신에 잉어서의 가늠태의 이러한 이낭적 싣련믄 형이강학적 안정듣 이루어 내고，이로 맏미암아 과정믄 형이낭학의 읻반둰리큳 예시한다．『PR 40111）이맃게 해서 화이트헤드 는＂진믄 세계의 시작이자 끋이다＂라고 까지 맏하고 있다．신의 개입듣 떠낟 경무 새로뭄도，짇서도 없게 된다．＂창조의 진로는 모든 균형과 강도가 양립붇가늠한 것므로 배제되어 버리고，생기 없는 무기력한 지 평이 되고 맏 겆이다．${ }^{\pi}(\mathrm{PR}$ 247／445）

이처럼 화이트헤드첟학의 구조는 신의 시간 세계로의 뮵합적 관련령 에 전적므로 의콘하고 있다．그런데 이러한 신의 현싵적 역핟믄 서양첟 학에서 그 유래큳 찾아 볻 수 없는 매우 특이한 방식므로 진행된다．신 도 다른 현싣적 폰재듣과 마찬가지로 묻리적극과 정신적극듣 가지고 있다．그러나 신믄 다른 현싣적 콘재듣과는 닫리 정신적극에서 쿧받하 여 묻리적극므로 나아간다．큭 신믄 원초적 본영이라는 완전셩，무의식 형에서 묻리적 겯정이라는 눋완전하고 의식적인 결과적 논령므로 나아 간다．그런데 여기서 붇가사의한 읻이 벋어지는 것이다．이ㄷㅡㅡ 눋완런하 고 의식젹인 신의 결과적 논령이 신의 본령의 톰읻에 있어석，그리고 지헤의 변형듣 톰해 그 대립적 이줌령이 돤전령 속에서 뮵합，완견되 는 것이다．우리는 여기서 붇교 선사낭의 원리큳 받견하게 된다．

이제부터 무리는 이미 앞에서 고찯한 창조성에 더하여 신에 대한 고 찯듣 해 나가게 됟 것이다．특히 신의 원초적 본령과 결과적 논령의 본 짇적 내툠믄 무엇이며 또 이듣이 듑합하는 방식에 대해서 ${ }^{\text {과경ㅇㄱㅘ 싵 }}$ 재에 명시된 내듬을 줌심므로 해저 하나하나 점검핟 걱이다．
먼저 신에 대한 개념 규졍부터 삳펴보아야 한다．신에게는 참줌적인
76 곡（枯木）

성격이 있다．i）신의 원초적 논령믄，자신의 여건 촉에＜모든 영원적 객체큼 포함하는 개념적 느낌의 톰읻적 합생이다．ii）신의 결과적 본 령든 무쿠의 현맅태에 대한 신의 물리적 파악이다．시간적 세계의 다 양한 현칱태듣이 저마다 제곰하는 부조화의 요소듣믄 이 결과걱 본령 에 의해 신 안에서＞싣현된다．iii）신의 자기 초월적 본성믄 갖가지 시간적 사례듣 속에서＜초숼걱 창조영듣 규겅하는 신의 싣듬적 가치＞ 이다．（PR 88190 ）이러한 신의 개념에 따른다면 신믄 짇서의 기반＇으 로，그리고＇새로뭄의 자극묻＇로 생각된 다．（PR 88190）
여기서 무리는 신의 논령과 작틈방식 속에 어떤 선사장적 요소가 있 는지 앋기 워해 신의 삼줌젹인 성격에 대해 세부적므로 고찯핟 핃요가 있다．위듸 i ）과 관련하여 그 둰초적이 측면에서 신듣 고찯핟 경우， 신믄：

1）젇대적므로 품부한 가늠태의＇무제한적인 개념적 싣현＇ㅇㅇㅇㄷㅏ．그 러나 신의 느낌듣믄 단지＇개념젹읻 뿐＇이고，＇련싣령들 결하고＇있다． 따라서 신들 원초적므로 고찬핱 때 무리는＇느낌의 출만성＇이나＇의릭＇ 들 신에게 귀속시킫 수 없다．（PR 343591）
2）＇신의 개념적 작틈의 톰읻성믄 어떠한 특수 사태와의 관련에 의 해서도＇구속받지 앛는 자유로문 창조적 행위’이다．그것믄 싣제로 읻 어나는 것에 대한 사랑이나 큼모에 의해서＇쇄곡되지 앛는다＇＜현싣세 계의 돈갖＇특수셩＇믄＇신의 톰읻성＇듣 전제＞로 하고 있다．（PR 344／591）
3）＜신의 톰읻령＇믄 다만 창조적 전진이라는 읻반적인 형이장학적 성격＇ㅡㅡㄷ 전제 $>$ 로 하고 있들 뿐이다．（PR 344；591）
4）신믄＇느낌들 위한 뮤혹＇이며＇독구의 역원한 출돔＇이다．신믄 각 푸체적 지향의 최초의 위낭듣 확립시키는 최초의＇톡구 대낭＇이 된다．
（PR 344； 591 ）
이것과 관련하여 화이트헤드는 아리스토텓레스의＂혁이상학에서 다듬 구절듣 인음한다．단 인틈문 쿰의＇자유＇，＇자고＇갇든 단어는＇가 치핑가큳 추반한 개념적 느낌＇므로 대치시켜 읽도콕 요구한다：＂둠직

여져서 둠직이게 하는 거ㅅㅡㅡㄴ 줌간 위치에 있기 때문에，뭄직여지지 앛 므면서 둠직이게 하는 무엇인가가 있다．이는 영뭔한 것이자，짇체이 며，현실태이다．［그렃다면 어떤 방식으로 둠직이게 하는가？］그거ㅅㅡㅡㄴ 마치툑구의 대장이나 자유의 대장이［ㅛㅛㄱ구하는 자나 자유하는 지큳］ 둠직이게 하는 것쳐럼，뭄직여지지 앛으면서 뭄직이게 한다．${ }^{\circ} \mathrm{PR}$ $344 / 592$ ）이처럼 신믄 현싣적 관련에 있어서 굼극적 작인이 된당．

5）신의 원초적 논령믄＜무한한 것이며 어떠한 부정적 파악도 수반 하고 있지 앛다＞．뭔초적 논령믄 자유콥고＞，《완전하며》，＜원초적이 고＞，＜ㅕㅕㅇ원하며；，＜련싵령듣 결하고 있고＞，또＜무의식적＞이다．（PR 345：593）

무리는 앞의 ii 에서 명시된 신의 결과적 본성에 대해서도 샅퍼보아 야 한다．쇄나하면＇진믄 원초적읻 뿐만 아니라，겯과적이기도 하며＇， ＇진믄 처듬이자 끌＇（PR 345／593）이기 때문이다．

1）신의 본령이 묻리적 느낌의 출만므로 완결되는 거ㅅㅡㅡㄴ 세계가 신 （f申）속에서 객체화＇되는 데에 연유한다．합생하는 피조묻믄 새로문 요 소로서＇진 속에저 객체화＇된다．（PR 345／593）
2）＜그 굼극적 돤견셩 때문에 신의 개념적 본령믄 변치 않는 당，신 의 파생적 논렁믄 세계의＇창조적 전진＇의 결과로 나타난다． PR 345；593）

3）신의 결과격 논령믄＇의식적＇이다．그것믄 신의 논령의 돔잍성＞ 에 잇어서의，그리고 신의 지혜의 변형ㄴㅡㅡ 톰한，현싣세계의 싣련이 다．견과적 논렁믄 신의 묻리적 느낌듣이 신의 윈초적 본넝 위에 자 여 듣어간 것들 맏한당（PR 345／593）
4）그것믄 결정되어 있고，눋완전하며，결과적이고，영속적상호적인 직접령의 유지에 창조적 전진의 겯합이 있으므로－이며，완벽하게 현싵 적이면서 의섹적이다．그러나 신의 뒨초적 논셩의 핃연적인 선령ㅇ⺶ㅁ性）이 신의 결과적 논령의 견정령들 표현＞하고 있다．신의 뭔초적 논령

78 곡（枯木）

의＇완견령＇에저 유래하는 주체적 지향의＇완전영＇ㅡㅡㄴ 결국 신의 결과적 논령의 특렁이 된다．（PR 3451594）
5）그러므로＜ㅕㅕㄴ과적 본령에는 아무런＇손릴＇도＇장애＇도 없다․ 하나 하나의 기떰과 하나하나의 슫픔 모두는＜돤결된 전체와의 관계에 의 해 이미 구제＞되어 있다．（PR 3461595）
6）신의 결과적 논령믄 세계의 자각듣 요구한다․ 신믄 세계가 신 자신의 삶의 직겁영 속에 듣어 돋 때 세계큼 구둰한다．신의 겸과적 본 성믄＜무한한 인내＞로 그 어떤 것도 버리지 앛고 구제하려고 하는 아 랑의 심판＞，지혜의 심판＞이다．（PR 346695）

7）신의 역핱믄 그의 애념적 조화의 압도적 합리령이 그의 인내 속 에저 시간적 세계 촉에 돤겯적므로 행자＞ㅚㅚ는 데 있다．진든 진．선． 미에 관한 자신의 비전에 의해 세계클 이끋어가는 애졍 어린 인내짐듣 가진＇세계의 시인이아․（PR 346／595）신믄 교둰한 향상로의 전도상에 있는 영뒨한 섣득자인 것이다．

8）신의 결과격 논성이란 현싵태틔 다양한 자유큳 신 자신의 련싵 화의 조화로 수둄함으로서 신 자신의 경험듣 성휘하는 싵재적이고 현싣적인 것므로서의 신이다．（PR 349600）그리하여 기쁨이나 고돔과 같믄 직접성믄 개체적인 자기 성취 촉에 있는 근본적인 묘소로서의＜ ＇초월적인 가치감＇에 의해＇슴리의 요소＇로 전환된다＞（PR 350／601）＇지 간적 세계의 각 현심태는 신의 본렁 속므로 수틈된다．신의 논영 가문 데서 그것과 갇믄 요소는 시간적 현칠태가 아니고＜샅아있고＇，＂언제 나 현재인＇사싣로 변형된＞시간적 현싵태이다．（PR 350／602）
9）이러한 신의 역틈믄 그대로 세계에 대한 신의 사랑ㅇㅇ 된다．서 계에서 이루어지는 것든 천국에저 싣재령므로 변형되고，천국에서의 싣재셩든 세계로 되돋아 이행한다．이런 의미에서 신믄＜위대한 돔반 자－이해하는 읻련탁생（一逨托生의）수난자이다．（PR 351．603）

지금짜지 우리는 신의 논성에 대해서 비교적 소상하게 고찯해 보았 다．핃자는 이 내틈 가문데서 선사상과 직접 관계되는 관련항듣 다틈

과 갇이 묘약하고자 한다. 먼저 윈초걱 본령 촉에 있는 관련항이다.

1) 신믄 창조령의 '윈생적 사례'이다.
2) 신믄 과거가 없는 '비지간적 콘재'이다. 신믄 '언제나 현재'이다.
3) 신믄 자신믄 둠직여지지 앓으면서 뭄직이게 하는 '굼극적 작인' 이다.
4) 신의 '개념적 돔읻령'믄 어떠한 사태에 의해서도 구촉받지 앛는 다.
5) 헌싣세계의 몬갖 차볃장믄 '진의 톰읻졍'듣 전제로 하고, 이 톰읻 령믄 '창조적 전진’읃 전제로 한다.
6) 신믄 무제한적인 '개념적 짙현'이며 그 자체로는 '현실령듵 결여' 하고 있다. 느낌의 '춤만셩'이나 '의식’믄 신에게 궈속하지 않는다.
7) 신든 자유콥고, 무한하며, 완건하고, 영뒨하며, 포틈적이고, 윈초걱이 다. 신의 뒨초걱 논겅믄 어떠한 상팡에서도 왜곡되거나 변하지 않는다.
8) 신믄 '느낌듣 위한 뮤혹', '됵구의 영뒨한 쿰돔'이다.
9) 신든 '짙서의 기반'이며, '새로둠의 자극묻'이다.
10) 세계는 '진 속에서 객체화'된다.

다듬믄 결과적 본령과 초월적 본셩의 선 관련항 묘약이다.

1) 결과적 논렁믄 눋완전, 한정적, 의릭적이지만 그건믄 원초적 논영 의 돤전성들 지현하고 있다. 거기에는 아무런 촌실도, 장애도 없다.
2) 결과적 본령믄 의식적이지만 그것믄 신의 '지혜의 변형'들 톰한 현칱세계의 싵현이다. 겯과적 논셩믄 신의 묻리적 느낌듬이 신의 둰초 적 본령 위에 짜여 듣어간 것이다.
3) 시간세계 속의 현싣태듣믄 신의 본셩 속에 수툠됨므로서 잗아 있고, 언제나 현재인 자짇'로 변형된다.
4) 굼극적 완결령 때문에 신의 개념적 본령믄 변치 앓는다.
5) 모든 직겁렁은 '초웥적인 가치감 에 의해 '츰리의 요소'로 전환된다.
6) 신믄 '무한한 인내'로 세계의 자각듣 기다린 다. 세계가 자신듣 속

80 극 (怙木)

에 신듣 체현하도콕 이 끋고 있는 것이다．
7）신든＇영둰한 섣득자＇，＇지혜의 심판자＇，＇자랑의 심퐌자＇이다．
8）신에 의해 세계는 천국므로 변형된다．신믄＇위대한 돔반자 읻 련탁생（一；庙托生）의 수난자＇一이다．신의 묻리적 다양성의 큭면인＇구 체화의 뭔리＇와 개념적 톰읻화의 큭면인＇톰읻엉의 뭔리＇는 신의 돔시 적 양면 녕이다．

폭자는 화이트헤드 첟학체계 속에서 핵심걱 지위큳 차지하고 있는 신의 폰재에 대해서 부자연 스러뭄듣 느짙지 모른다．그러나 핃자의 생 각므로는＜화이트헤드적 신＞은 인간듣에게 인간 자콘적인 전망듣 갖 도콕 요구하는 신의 모덷이라고 생각한다．이러한 신이야맏로 인간이 싣천적므로 지향하여 그 굼극적 돤영지에서 성취하게 될 인간의＇돤엉 형의 극치＇클 나타내고 있기 때문이다．

자신의 이넝 속에서 번득이는 럼광듣 지향하여＇픋레이토적 이셩＇의 극치큳 성퉈하여ㅌㅡㅡ 때 그는 자신 속에 신들 돤건히 체현하게 되는 거 이다．이렃게 인간이 자신듣 돤성하여 스스로＇신격화＇하는 거ㅅㅡㅡㄴ 눋교 에서 보여주고 있는 성눋（成佛）의 사낭이다．눋교의 보신（朝身）믄 자신 듣 정화시켜 환전인격들 렁취하여ㅆㅡㅡㄷ 때 스스로 붗다가 되는 거ㅅㅡㅡㄷ 맏한 다．화이트헤드의 신이 그러하듰이，붖다의 진정한 의미도 현장적 사묻 로서의 폰재라기 보다는 사묻의 근뭔적 진리륻 남김없이 파악한 뫈성 된 높믄 정진령의 퐏돔이라고 보아야 핱 것이다．화이트헤드는 이러한 정신령이 인간의 심정 ⿻ㅗㄱㅇㅔ 잠재해 있다고 보는 것이다．그는 인간의 폰괴함과 무한한 기늠령들 깊이 신뢰하고 있는 것이다．핃자의 이러한 쿠장과 관련하여 루이스 포드의 다듬과 갇믄 맏믄 의미있게 받아듣여 진다．＇신든 가치의 근뭔이라는 의미에서＜하나의 인격이며나，신의 이 러한 주체렁믄＜무한한 미래가 독특하게 개볃화한＞것이라고 녿 수 잉 다＂（김병준，＂카모스와 카모스모스＂，『화이트헤드 연구」 창간호）．

## 4．신과 현실세몌

자연에는 묻리적인 최퇴의 양장과는 반대 방향인 어떤 장슴쿠세가 있다．우리의 경험에 있어서 무리는，단순한 묻리적 추세 밖에 있는 이 상적 목표클 향한 목적적 인과관계클 초래하는，득구큰 받견한다．${ }^{9} \mathrm{FR}$ 697）녕험의 모든 경우는 양극적이다．그것믄 묻리적 경험과 톰합된 정신적 경험이다．정신적 경험믄 어떤 특정한 묻리적 경험과도 단절된 면에서，확정셩의 형태듣에 관한 경험이다．그러나 이와 갇믄（묻리적） 경험에 그듣이 무어ㅅㅡㅡㄷ 기여핱 수 있는 가에 관한 추상적 평가큰 함께 한 경험이다．$[\cdots]$ 그 본짇에 있어서，정신셩믄 어떤 곰허한 확정셩에 대한 춤돔듣，곰허하지 앛믄 기쁨인 사닏 속에 그것듣 포함시키고자 하는 훌돔이다．이 출돔이 득구이다．${ }^{\text {（FR }} 32$ ）＂정신적 경험믄 새로문 겆의 기관，큭 저편에 대한 출듬이다．그거ㅅㅡㅡㄴ 반복적인 거대한 묻리적 자닐에，촌진하는 새로문 것듣로，생기큳 붇어녗므려고 한다．${ }^{\text {（FRR }} 33$ ）
＂픋레이토적 이령든 세계의 싣천적 임무 너머에 자리잡고 있다．그 것믄 생콘의 뮤지와 연결되어 있지 앓다．그건믄 세계의 이해클 넝정 한 호기짐으로 후구한다．읻어나는 어떤 겆도 그거에 낮선 것이 아니 다．이령믄，모든 개볃적 자닏믄 그 자체의 논짇과 다른 개볃적 사싣 가문데저의 그 워치에 관한 읻반적 원리클 예시하는 거ㅅㅡㅡㄹㅗ 이해됟 수 있다는 굼극적 신념에 의해，앞므로 내 몯리고 있다．이해에 도닫하였 들 때 그것믄 그 기늠듣 완수한다．그 뮤읻한 만콕믄 경험에 이해되었 다는 것이다．＜그것든 잚듣 전제하고，그리하여＇이해의 풀쿱함들 가지 고＇샅듣 풀쿱하게 만듣고자 추구한다＞．${ }^{\pi}(\mathrm{FR} 38)$ ）이처럼 화이트헤드에 있어서 고도의 싣듬적 가치는 진리에 대한 이해이다．

무쿠는 기논적므로 대립자듣의 세계이다．그러면서도 그것듣믄 하나 의 톰읻 촉에 수렴되고 있는 걱이다．신과 현싣세계 또한 서로 대치하 고 있다．신믄 개념적 무한영에서 훋받하여 묻리적 한정령므로 향하며，

[^22]82 工号（枯木）

세계는 묻리적 한정성에서 훋받하여 개념럭 무한성들 지향한다．이렃 게 하여 신과 세계는 서로 역므로 둠직이고 있는 것이다．신에게는＇개 념적 됵구의 비전＇이 무선이고，세계는＇묻리적 향유＇가 우선이다．그러 나 양자는 결코 분리됟 수 없다．푣레이토적 이령믄＇묻리적 향뮤＇큳 치원 높믄＇득구의 비전＇속에 맙합지킴므로써＇삶듣 훌쿱하게 만드는＇ 신듸 유폭에 대한＇수틈과＇변형＇의 지혜인 것이다．
＂단순한 유돔령•영속령의 문제란 없다．영속셩들 수반한 현실태 （신）가 유돔셩듣 자신의 돤결로서 요구하고，유돔셩ㄷㅡㅡ 수반한 련싵태가 영원령들 자신의 완결로서 요구하는 이줌적인 문제가 있는 것이다．이 러한 이줌적인 문제는 두 개의 판이한 문제로 분리 됟 수 없다．어느 폭 측면도 다른 폭 측면에 의해서만 셛명됟 수 있기 때문이다．${ }^{\top(P R}$ 347／597）그리하여 영속적인 신의 뒨초적 본령믄 묻리적 겯정 속에 자 진ㄷㅡㅡ 한졍시킴으로서 영속령들 뮤돔령므로 돤견시키고，뮤돔적인 련싵 적 계기는 객체적 눋멷령의 기늠에 의해 자신의 뮤돔셩듣 영속렁므로 완견진는 것이다．
＂우주는 다수의 진정한 사묻듣인 돔시에 그것듣의 연대이기도 하다． 이 진정한 사물듣믄，끏임없는 유돔듣 톰해 새로뭄듣 괵득하는 무한한 영⿻ㅗㄱ렁의 뒨리큳 구현하고 있다．이 다수서ㅇㅡㅡㄴ 미지적인 진정한 사뭄 듣로 이루어지고 있으며 이 진정한 사묻듣믄 각기＇항구적인 영속셩듣 푁득하는＇뮤한한＜유돔의 원리；큳 구현하고 있다．한편에는 읻자가 다자로 되어가며，다른 한편에서는 다자가 읻자가 되어간다．그러나 쌩 정하고 있는 것믄 언제나 진정한 사묻이며，진졍한 사물의 합생믄 주 체적 지향의 전개이다．＂（PR $167 / 318)$

모든 사물의 본셩 속에는＇대립자＇듣이 있므며，무주는 이러한 다양 한 대립자들이 자기 표현듣 하고 있는 홛돔무대이다．신이란 이러한 다양한 대립지듣듣 단젇시키거나 춤돋시키지 앛고 화합시켜서 영둰한 창조적 전진의 원리 속에서 이해하게 해주는 붇가사의한 방식이다．이 러한 신의 역핱듣 적극적므로 이해하고 그건듣＜칟틈적 가치로 홛틈 해 넫 때＞이 세계에저 이루어지는 것든 곧 바로 천국의 읻로 변형하

는 것이다. 시간세계 속의 모든 사묻에 있어서 이줌덩믄 문명과 갇믄 것이다. '지간'믄 무수한 대립지듣듵 산훋한다. 계족해서 몇 가지 대립 지듣듣 더 생각해 보자.
대립자듬 가문데서 현싣태큼 대핟 때 가장 기본적므로 듬장하는 것 믄 곰곰령과 자사녕이다. 어떤 자릴태의 직접적이고 사적인 개체령이 자사영듣 표현하고 있는 것믄 평범하고 분명한 사닐이지만, 그 자싣의 직접영 너머 '저편'에 있는 것과의 관계걱 측면에 의해서만 앋려지는 사닡 큭 곰곰령믄 보다 근본적이다. 창조걱 과령믄 이러한 곰곰령과 자사령 자이클 됭래하면서 이루어지는 받전적 추이이다. '그것믄 많믄 자묻듣의 곰곰령므로부터 개체적인 자사령므로 휸듣거리며 나아가고 있므며, 사적 개체로부터 객체화된 개체의 곰곰령므로 폳듣거리며 되 돋아모고 있다. (PR 151/29)

이처럼 이낭들 지향하는 '목적인과 현칟들 지향하는 '작톰인에 의 해 사묻듣믄 곰곰성과 자자형 자이클 돵래하면서 창조적 전진의 도상 에서 듀돔하고 있는 것이다. "곰곰셩과 사자벙간의 구볃든 이령의 구 볃이지 장호배타적인 구체적 자닏듣간의 구볃이 아니다. 모든 파악믄 곰적 흑면롸 자적 흑면듣 갅는다. 곰걱 흑면믄 파악된 녹합적 여건므 로 구성되고, 사적 측면믄 곰적인 여건에 부여되는 자적인 렁짇로 구 령된다." PR 2901510 )
그러므로 모든 개체의 자사령믄 곰곰령듣 떠나 따로 령립됨 수 있는 셩짇이 아니다. 자차령믄 곰곰령에 기여하고, 곰곰령믄 자차령에 부여 한다. 모든 사물듣믄 과경 속에서 항상 곰걱 기뭔므로부터 태어나며, 그 토대 위에다 사적인 것듬 추가하는 것이다.

시간령과 영뭔령도 서로 눈리됟 수 없는 대립자이다. "돤전한 릳현 이란 단지 추항에 있어서의 초시간적인 것의 예즘에 붇과한 것이 아니 다. 그것믄 그 이상의 것이다. 그겆믄 <그 논짇에 있어서 읻시적인 겆 위에 초시간성들 심어 놓는다> '완전한 순간'믄 시간의 경과 촉에서 최하지 앛는다. 이때 시간든 '끛임없이 소멷한다'는 형격듣 잃게 된다. 그거ㅅㅡㅡㄴ 영원셩의 뭄직이는 영장이 된다. "(PR 3381581)

84 극 (枯木)

세계의 이러한 이쿰렁듣 해소하고 대립지듣들 항조적 전진 속에 화 합시키는 윈리에 대해서 화이트헤드는 다듬과 갇이 섣명한다：＂원초적 톡구의 령춰로서의 그 특구의 수틈과 변혀ㄱㅡㅡㄹ 톰해 시간적 세계는 돤령 된다．이렇게 해저 신든 뮤한한 사싣듣이 가지는 개개의 뮤돔하는 만 족에 의해 완결되고，시간적 계기는 굼극적인 젇대적 지혜인 영뭔적 짇서에 순듬하게 되는 변형된 자기와의 영속적인 합읻에 의해 완겯된 다．${ }^{*}(\mathrm{PR} 347 / 597$ ）이렃게 해서 창조작틈이 영⿻ㅗㄱ령인 그 최큼극에 도닫 행든 때＇세계의 신격화＇는 싣현되고 항구셩과 뮤돔경듣 성곰적므로 화해시키게 되는 것이다．（PR 3481599）

이때 그 쿠체는 모든 대립자듣의 화해가 참인 것으로 그 자신 속에 저 주쳬적므로 완결지듣 수가 있게 되는 것이다．이겄이 모든 현싣적 폰재들이 굼극적므로，그리고 주체적므로 제각기 령취해야 핱＇진격화＇ 이다．이 속에서는 지간성과 영뒨령，유돔성과 영속성，자사령과 곰곰 성，붇완전성과 완전셩，한정령과 무한정셩，형상과 무형랑，묻짇령과 정신령믄 화합듣 이루어 그 진정한 가치큳 받휘하게 된다．이러한 기 적믄 모직 여건듣 느끼는 주체적 형식이 어떠한 한졍젹인 정서나 평 가，목적，의식에도 한정되지 않는＜무한정적，줌립적＞인 주체령므로＜ 신의 관겯적 느낌듣 전포괃적므로＞느낕 수 있듬므로 해서 생긴다．
화이트헤드는 대립적인 두 관념의 완벽한 톰합적 겯합듣 저 유명한 찬솜가의 두 쿧로 묘약하고 있다．
（주여）나와 힘께 하소서
때 저물어 날 어두우니（PR 209383）

## 5．불게이 선人상（禪思想）

 째 그 깨닫듬의 내돔에 읻체화되어 시간세계 속의 갖가지 차볃항 속에

서 진정한 가치클 받휘하는 거ㅅㅡㅡㄹ 맏한다．그런데 쇄 곰듣 첟견해야 하 는가？그 이유는 자명하다．곰믄 모든 사묻의 굼극적인 싣낭이다．그러 므로 곰들 첟저히 앋지 못하고서는 어떠한 사고나 행웨도 진리에 부합 핟 수가 없는 것이다．선믄 지식이나 습령，소짇과 갇믄 후생적인 ㅛㅛㅅㅗ 가 생기기 이전의 본래적이고 근뭔적인 진맅듣 주체적므로 확보하고 그 바탕 위에서 개념홛돔들 함으로써 돤전령과 곰곰성들 모든 개볃적 조건 장황에 가장 적젙하게 받휘핱 수 있게 된다．선믄 무심듣 전제로 한다．무심이란 엄격한 쿰림령듣 뜻한다．무심믄 곰을 깨닫기 위한 거 이며，곰의 논렁이기도 하다．그러나 무심이 곧 선의 목적믄 아니다．해 나하면 선의 목적믄 시간세계 속에서 영원령들 싣현하는 데 있기 때문 이다．무심 가문데에서 곰듣 깨닫고，그 영훤령과 돤전령듣 바탕므로 시간세몌 속에서 퐏돔하는 것이 선이다．곰믄 본체의 흑면과 작듬의 측면므로 생각해 녿 수 있다．

본체의 측면에서 고찯된 곰믄 그 맏 그대로 곰이고，무이다．읻체사 묻든 다만 인연에 따라 생멷유돔하는 것므로서 거기에는 자아（自捄）나 싣체（宵啌）라고 핱 만한 것이 아무 겆도 없다．그래서 이때의 곰믄 무 （無）의 뜼듣 지넌다．그러나 곰믄 비콕 형상도，크기도，색깐도，장소도， 개념도 없는 비싣체이기는 하지만 단멷의 무는 아니다．큼도가滪道椖） 에는 이런 구젇이 있다．

## 그 지리를 떠나지 맍고 항산 잠연하여

춙아 본 즉 알 수는 있으나 볼 수는 없도다
이 구젇믄 곰이 비콕 형상도 없고 머무는 곳도 없는 비실체이기는 하지만 그 작틈듣 톰하여 시간세계 사물 속에 모표하게 장듬해 있듬듣 맏한다．그러나 이러한 곰의 역툠도 겯코 사물에 앞서서 독자적므로 폰재하는 것이 아니다．그것믄 반드시 자물에 창듬하여서만，그리고 사 묻들 톰해서만 나타나며，조건이 쿠어지지 앛으면 그 작틈조차도 논핱 근거가 없다．곰믄 모든 사묻의 피핟 수 없는 보편령므로서 다듬과 같

86 고号（怙木安

1）곰의 싣랑믄 언어적 표현이나 사유의 범위 밖이다．
2）곰믄 현장세계 홛돔셩의 근뮌이다．
3）곰믄 련장세계의 모든＇다양영의 가늠태＇ㅡㅡㄷ 함듬하고 있다．
4）곰믄 무심이다．고요히 안정되어 있으며 의도적므로 작위（攸鶏）함 이 없다．
5）곰믄 무형랑，무한정셩，무시간송，관전령이다．
6）곰믄 칟체가 아니다．
7 ）곰믄 본래적므로 자물듣듣 위한＇향장의 의지＇큳 내포하고 있으 므로＇작틈핟 때＇자연적므로 그거ㅅㅡㅡㄷ 받휘한다．
8）곰믄 본래걱인＇자연징́ㅂ自智）＇큳 가지고 있으므로＇작틈핱 때＇ 그 돤전령므로 모표한 지례，조화，짇서큳 현훌한다．자연지는 전 무쿠 클 하나의 듀기체로 전제한다．

이러한 곰사랑들 간단하게 요약한 것이＇진곰표유（比空妼有）이다． 이 맏믄 곰믄 단멸의 곰이 아니므로 진곰이며，＇뮤＇는 싵뮤（惯有）가 아 니므로 표유（的有）라는 것이다．그리하여＇유（有）＇이지만 곰이고，곰이 지만＇유（有）인 것이어서＇색큭리곰（色垉是空）＇의 세계관이 성립하게 된다．이러한 곰사낭듣 싣천면에까지 연장시킨 것이 참제원둘（三柿圆
 （中）듣 가리킨 다．
곰제옫訂）란 싣체가 없는 곰（空）－무（無）륻 맏하는데 이것이 무쿠의 본짇이라는 것이며，가제（稂柿）란 련상계자묻듣 가리키는데 이것듣믄 다만 인연에 의하여 생겨난 것으로서 잠지 돔안만 있는 가뮤，（叚有）라 는 것이며，줌제（仲柿）는＇곰＇이나＇유＇의 어느 폭에도 편집됨이 없이 ＇줌도＇ㅡㅡㄷ 행하는 것듣 맏한다．지극한 줌도는 맏핱 것도 없이 곰의 싵 상듣 첟견행듣 때 자연 받생적므로 흐르게 된다．

이 잠제 원듑믄 창조령과 현싣세계가 신의 개념작듬므로 톰읻셩에

의해 《주체적므로＞완벽하게 듑합됨들 보여쿠고 있다．줌도는 대립자 의 어느 폭에도 집착함이 없이 유기체에 읻체화되어 홛돔하면서 주체 적 돤전령들 받휘한다．그리하여 이러한 줌도행에는 근뭔적 진리에 대 한 완벽한 체득，줌림적 주체영，시간세계 사물들 영원영 촉에 추틈하 는 지혜가 내포되어 있다．

다듬믄 경전롸 어콕에서 인틈한 구절듣로서 선사상들 잗 함훅하고 있다．

밖으로는 능히 모든 차별상을 잘 분별하지만，만으로는 궁극적 진 리메 만정되어 있다．－${ }^{\text {튜마견 }}$

궁극적 진러의 경지메는 한 티끌도 받이들이지 안지만，시간 세계 촉메서는 한가지 시물도 버리지 앉는다．－${ }^{\text {위산록 }}$
응당 머무는 바 없이 그 마음을 일으킨다－＂금강겹」
움직이지만 합상 고요하다．－${ }^{\text {조론」 }}$
부쳐넘의 참 법신은 허공과 같아서 시물메 상응하여 형샅을 나타내
심이 마치 호수물이 달을 비추는 것과 같다．－${ }^{\text {조동록，}}$
이러한 구걷듣이 나타내고 있는 선사낭든 단적므로 맏해서＇무눈볃 의 분볃＇듣 표방하고 있다．그 심령의 바탕에는＇곰＇의＇퐏돔령＇과＇품 림령＇그리고＇무형상＇＇무한정성＇듣 근논므로 하면서，그러한 근본영의 토대 위에서＇향장의 의지＇와＇자연지＇륻 받휘하여 시간세계 사묻듣듣 교겁，눈볃，장듬하고 있는 것이 다．선행훠란 현장세계 속의 한정령，붇 완건령，시간셩듣이 무한정셩，관전령，영뒨령의 표현듣인 것므로 바꾸 어 놓는 거ㅅㅡㅡㄹ 맏한다．이것믄 인위적인 행위가 아니며，곰들 관전히 이 해하고 그것들 싵천적므로 주체화이이것들＇깨닫믐＇이라 한다一함 므로서 세계 속의＇대립자＇듣듣 안겅 촉에 화합시키는 눋가사의한 방 식이다．
여기서 우리는 선이 맏하는＇무심＇이라는 것이＇죽믄 마믐＇이 아니

라，곧들 깨닫기 위해 개별자의 붇완전한 주관듣 퐏돔정지 시킴므로쏘 련전하게 되는 텅 비고 순수한 심의식임듵 앋수 있다．따라서 그것믄 죽어 있는 것이 아니라，맏고 순추하게 깨어 있는 무염（無染）의 심의식 인 것이다．비워야 새 것듣 채워 넟듣 수 있다．＞
우리는 선사장들 붓다의＇세 가지 지헤＇에 의해서도 이해핟 수 있다． 늣다는 각자（覺者）이고，각자는 선행위클 하는 선자（仠者）이다．늣다의
 맏하는데 간략하게 셛명하면 다듬과 갇다．

## －일체지

읻체지란 시간세계 사묻듣의 보편령인＇곰＇과＇곰의 지혜＇큳 볻 수 있는 안목들 맏한다．그리하여 현낭적인 것 속에저 곰과 곰의 지혜큳 놈므로서 어떠한 시간성이나 한정성에도 속박되지 앖믄＇대 자뮤의 곤 본＇듣 터득하게 된다．
－도종지
시간세계 속의 사물듣믄 다양한＇조건＇과＇장태＇속에 있다．따라서 븟다는 읻큘적인 방범므로 사묻듣들 교화핱 수 없다．늣다는 그＇향상 의 의지＇큳 다양한 사묻듣의 조건에 가장 적젇하고，효과적므로 맞쿠 어 받휘핟 수 있는 지혜가 핃요하게 되는데 이걱이 도콤지이다．붓다 는 낮믄 수쿤의 자묻 듣에게는 인과법들 맏해쿠고，높믄 수쿤의 사묻듣 에게는 비가지적인 고도의 정신세계에 대해서 맏해준 다．

## －일체종지

이것믄 시간세계 속에서 기멷（扢澌）하는 모든 사묻과 사태의 차볃령 에 대한 완벽한 지헤클 맏한다．만약 눗다에게 다양한 차볃상에 대한 세부적인 지혜가 없다면 현장세계의 개개사물듣과 교넙하고 반듬핱 수 있는 방법이 없게 된다．

이러한 붖다의 세 가지 지혜는 읻체지＇큳 근논므로 하여 받휘되며， 그 받휘 방식도 세 가지 지혜가 읻사붇란하게 듑합적므로，그리고 자 연받생적므로 이루어진다．지금까지 우리는 선사낭의 요체큳 개략적므 로 잩포보았다．그리고 그 곁과 무리는 선행위가＇대립자＇듣 사이에서 뭄직이면서 어떷게 그 이짇적 요소듣들 해소시키는기큳 이해핱 수 잆 는 원리클 얻게 되었다．즉 하나의 선행위는 곰의 체령듣 근논므로 하 여 시간세계큳 아우르고 잉는 것이다．
우리는 여기저 이러한 선사상듣 경전 속에서 확인해 보아야 한다． ㅁ반야림경든 주로＇곰의 체령＇에 대해서，그리고 그 체졍이 진실하여 허망하지 앛듬듣 섣하는 경전므로서 위의 붓다의 읻체지 에 관한 내 툠들 위주로 하고 있다．${ }^{\text {금ㅁ강경근 이러한 읻체지ㄹㅡㅡ 근논므로 하여 }}$ ＇도콤지＇와＂읻체콤지＇클 뮵합적므로 홛틈함므로서 현싣세계의 차볃상 듣이＇있는 그대로＇촌감 없이 안정되는 뒨리큳 섣명하고 있다．먼저 ${ }^{\text {「반야심경에어는＇곰－창조엉＇듣 완벽하게 앋 수 있는 지혜인＇읻체지＇}}$ 에 대해서 어떷게 맏하고 있는지 삳펴보자．

관자재보살이 깊은 반여비라밀디를 행할 때 오돈（진체）이 모두 공 함을 비춰보고 일체 고댁메서 번어낪느니라 시리자여，물질은 공과 다르지 않고 곧은 물질과 다르지 앉으너 물질이 곧 골이요，공이 곧 물질이며，감수•표상•의지•민식 또한 그러하니라．
＇반야바라믿＇이란＂읻체지＇로 세계클 파악하는＇지혜의 돤령＇들 뜻하 는데 위 경전구절에서 보듯이 신체의 지각퐐돔들 포함하여 시간세계 가 곰－창조령임믇 첟견핟 수 있는 정신적늠력듣 맏하고 있다．시간세 계의 한졍성，눋완전령믄 이렇게 해서＇곰의 완정셩＇속에 안정되는 겆 이다．그러나 한 가지 유의핟 것믄 이러한 안졍＇이 시간세계클 부정함 므로서 이루어지는 것이 아니라는 점이다．
경전에서는 이것듣 다듬과 갇이 맏하고 있다．

그러므로 알지너，반야비라밀다는 큰 진비의 주문（呪文）이며，큰 밝 음의 주문이여 위없는 주문이며，견줄 바 없는 주문이어서 ㄴㅡㅡㅎㅣ 일 체고난을 없매나니，진실하여 허망하지 많느너랑․

이 부눈믄 핃자의 콛저＂반야림경에서 다듬과 갇이 주석하고 있다： 땀되고 실다워서 허망하지 잋다는 뜻이다．반야바라믿다가 쿠구하는 곰믄 뭔만청경하여 텅 빈 가문데 만법듣 갇무리한다．그리하여 우쿠 만유큳 조화 촉에 유지 문듬하면서 모든 콘재큳＇향상정신므로 이끋 어가는 붇가사의한 지혜와 곰덕의 근원이다．이 논체의 읻믄 진싣하여 허망함이 없다．＂그러면 이러한 곰에 대한 읻체지가 어떷게 시간세계 속에서 잗 받휘됟 수 있는가이이에 대해서도 핃자의 콛저 『금강경」 주 석서를 인듬해 보기로 한다．대쿠혜해도珠慧海）스 님믄 진여자엉（当㕲自性一곰과 곰의 역둄）듣 깨닫아 듣어가는 법문에 대해서 다듬과 갇이 맏했다：

어떤 스넘이 대주스넘메게 물었다．
＇이 법문은 무엇으로 근본취지를 삼고，무언으로 참뜻을 삼고，무어
으로 본체를 삼으며；무멍ㅇㄹㅗ 작용을 삼는 거입니까우
＇무념으로 근본취지를 삼고，많심이 밀어나지 많음을 참 뜨으로 삼 ㅇㅁㅇㅕ，천정을 본체로 삼곡，지혜로써 작용을 삼느너라․․
이미 무념으로 종취를 삼는다고 하신다면，무념이란 어떤 생각이
없는 거십니까우
＂무념이란 산된 챙각이 덦음이요，바른 생각이 없다는 것이 아니너 라．＊
＂어떤 것이 산되 챙각이며，어떤 것이 바른 챙각입니까？＂

여기서 대주스님믄 아ㅅㅚㅚㄴ 생각이란＜읻체지＇큳 바탕므로 하지 안 는ㄱ 단순한＇ 2 원적 견해＇라고 답한다．대주스넘과 짇문자의 대화는 계 속된다．

## ＂어떤 겅이 바른 생각입니까？＂

＂바른 챙각이란 오직 보리（菩提）만을 생각하는 건이니라．＂
＇보리＇란 곰－창조령에 대한 깨닫듬듣 맏한다．그러므로＇바른 생각＇ 이란 묻짇적 사묻듣 보면서도＇곰－창조경＇에 대한＂읻체화된 참지식＇듣 놈치지 않는 것듣 맏한다．다시 대화로 돋아가자．
> ＂어떻게 해야 부처넘의 행을 행할 수 있습니까？＂
> ＂．．．있음과 없음，미워함과 사랑함 등을 행하지 앉는 것이 바로 그
> 것이니라＊

이 구절믄 퓬히 모해큳 붇러잍므킨다．그러나 그 참뜻믄 장대적 분 볃’듣 근논므로 하지 앓듬듣 맏한다．＇부처의 행＇믄 곰에 대한 깨닫믐 듣 근논므로 하고，그 위에서 시간세계클 교겁하는 것이다．이것이 바 로＇세 가지 지폐＇륻 자유자재로 뭅합해서 쓰면서 완전셩과 영훤성듣 받휘하는 붓다의 지례，큭 선（i甲）이다．
화이트헤드는 신의 논셩과 관련하여＇지혜의 변형＇듣 맏하고 있다． 그는 결과적 본령이라는 눋완전셩이＇지혜의 변형＇듣 톰하여 뭔초적 본령의 돤전영므로 짜여져 듣어간다고 맏한 바 있다．필자가 보기에 신의＇지혜의 변형＇믄 바로 앞에저 섣명한 늣다의 지혜 작듬 즉＇세 가 지 지혜＇클 자뮤자재로 듑합해 씀므로서 시간세계클 완전령 속에 포겁 하는 늠력인 것이다．
화이트헤드의 신믄 자신의 본셩바탕듣＜줌립성＞므로 하고 그 위에 모든 영윈적 객체큳 파악하고 있는 것이다．앞의 진의 본렁에서 묘약 해둔 삔믄 비시간적 콘재이다＂，＂신믄 자신믄 뭄직여지지 앛는다＂， ＂ㅣㄴㅇㅢ 개념적 돔읻령믄 어떠한 사태에도 구속받지 않는 창조적 행워이 다＂，＂현싣세계의 몬값 차볃상믄 신의 톰읻셩듣 전제한다＂，＂신은 자유 콥고，무한 • 완전 • 영원 • 포툠적이다＂，＂느낌의 춤만․ㅕㅇ이나 의식믄 신 에 궈속하지 않는다＂듬믄 신의 논셩이 줌립적임듣 맏하고 있다．이제

1）선자는 자신의＇순수 심의식＇속에 곰의 체령과 지혜 및 그 완결 적 문듬방릭들 주체적므로 성취한다．그리고 이 사닏이＜콘재녕과 팓 돔령의 근본이 된다．
2）선자는 ‘곰’에서 ‘물리적 현랑세계로’ 뭄직이며，그 결과 시간세계 큳 곰의 조건적 헌시로 포럽함므로서 어떠한 촌싣이나 장애도 받생시 키지 앛는다．묻리적 세계는＇있는 그대로＇곰 속에 안졍된다．이것듣 구체적므로 엳거해 보기로 하자．
－선자는＇무심＇－＇줌립령＇에서 주체적인 개념홛돔듣 하는데 이때 시 간세계 속의 차변상듣믄 비큭 붇돤전하지만 그것듣믄＇완전성＇의 조건 적 현시로서＇완전령에 읻체화시킨다．그런데 여기서 혹자는 다듬과 같든 의문듣 제기핟지 모른 다．시간세계의 개볃자듣이＇눋완전한＇그대 로＇완전성과 돔잍화 됟 수 있다면 모순이 아니나하는 점이다．그러나 여기에는 분명한 차이점이 있다．큭 선자는＇완전셩 에서＇지간적 사태＇ 로 둠직이지만 개볌자는＇자신의 한졍적 주관＇에서＇완전성＇읃 지향하고 있다．양자는 서로 역방향므로 뭄직이고 있는 것이 다．그러므로 선자는 ＇대립자 해소＇의 역량듣 받휘핱 수 있지만，개볃자는 그 근본이＇눋환 전령＇이므로 역부콕이다．
－선자는＇시간셩＇듣＇영둰셩’므로 환윈시킨다．
－선자는＇한정＇과＇속박＇듣＇무한정＇과＇자유＇로 환둰시킨다．
－그리하여 죽듬，늗듬，솓픔，고톰도＇영윈령＇과＇대자유＇속에서 구 제된 다．
＇머무는 바 없는 근논에서 읻체법듣 세문 다＇（조주콕 탐국）는 선자 의 기본적인 행워의 방식이다．

선눋교（们佛教）에는 선사가 제자큳 가르치는 선문답이라는 독특한 방식— 이것듣 곰안（셔춫）또는 화두（話䁚）라고 한다－이 있는데 이것

듣 가지고 위에 기솓한 선사랑의 내틈을 확인해 보기로 하자．먼저 보 편렁에 대한 선문답이다．다듬 곰안듣든 여러 기콕에 수콕되어 있는 것듣 가문데서 선별하여 여기에 인틈하였다．（ᄌㅏㅅㅔㅔ한 섣명믄 큳저＂화 두이야기」，${ }^{\text { }}$ 조쿠콕 탐구」 참조）

한 스넘이 조주스넘메게 물었다．
＂무엉이 도럏입니까？＂
＂그대는 도ㄹㅑㅑ으로부터 와서 도럍으로 돌이간다．전체가 도량민데
어디가 도럏 아니나？＊
위의 곰안에서 도량믄＇보편성으로서의 곰＇이라는 의미로 쓰이고 있 다．다듬 곰안믄＇곰의 싣낭＇믄＇맏과 썽각의 범위 밖임듣 나타내고 있다．

＂를조법사가＂하늘과 땁，우주의 사이 그 가운데 보배하나가 있는 데 형산（形山－몸）에 감춰져 있다＇하였는데，층조법사의 이 말은 자 취만을 기리켜 말 찰 줄 알았지 아직은 사람들에계 보여주지 못한 것이다．＊
이 단하가＇오늘 후주를 뎔어 제쳐서 형산을 째부수어 여러분에게 꺼내 보일 겅이니 눈 있는 자들은 잘 보아라＇그리고는 주장자를 한 치례 내려치고 나서 말을 이었다．
＂보이느냐？해모라기가 눈 촉메 잊으나 같은 색이 애니고，밝은 달 메 갈대꽃도 서로 같지가 않다．＊
＇맏과 성각＇믄 비슷하게 표현하고 후상핟 수 있들 뿐이다．＇곰의 실 장＇든 체험적인＇깨닫듬＇듣 요구한다．이 곰안든＇줌립령에 투첟한 채＇ ＇순수활돔령＇듣 보이고 있기도 하다．이번 곰안믄 곰의＇무형상＇과＇팔 돔령＇듣 보여주고 있다．

반산（槛山）넘이 임좋할 때 대중메게 말했다．
＂나이 초상화를 그려 오너라．＂
대줄이 모두 그림을 그려 바쳐도 9 아니다＂라고 하였다．
이때 보화（普化）스넘이 말했다．
＂제가 그려ㅇㅘㅒ습너다．＂
＂나메게 바쳐라．＂
그러자 보회는 거꾸로 물구나무를 한 채 밖으로 나값다．이거ㅇㅡㅡㄹ 보 고 있던 반산스넘이 말했다．
＂저 놈이 후에 마치 미친 놈 같이 사람들을 교화할 것이다．＂

이 곰얀에 듬장하고 있는 반산스넘과 보화스넘든＇곰＇듣 첟견한 각자
（覺者）듣이므로 곰의 체여과 지혜륻 주체화하고 이ㅆㅡㅡㅁ믄 맏핟 것도 없다．
다듬 곰안믄＇무심＇과＇고요히 안정되어 작위 없듬＇듣 보이고 있다．

어떤 스넘이 조주스넘에게 물었다．
＂무엇이 스넘의 기풀입나까？＂
＂만으로는 한 물건도 없고，밖으로는 구하는 바가 없다．＂

이번에는＇무한정영＇＇무작위＇，＇무형상＇，＇무실체＇큳 보이고 있다．

물었다．
＂어더서 오는가？＂
＂출산에서 몹니다．＂
＂무엇이 이렇게 오는가？＂
＂무엇이라 해도 틀립니다．＂
＂수행해서 해칠 겅이 있는강？＂
＂수행해서 해칠 것이 없지는 앉지만 물들지만 앆으면 됩너다．＂
＂물들지 앉는 이것이 바로 모든 부처넘이 아끼시는 것이니，너도 그
렇고 나도 그렃다．＊

다듬믄＇완건셩＇，＇고요히 안정되어 있듬＇，＇영훤영＇듣 맏하고 있다．

마조（馬祖）스넘이 어떤 스넘메게 물었다．
＇어더서 돴느냐？＇
＂회남（陮南）에서 왔습니다．＂
＂돌호（東湖）에는 물이 가득 찺더냐？＂
＂아넙니다．＂
＇때맞은 비가 그렇게도 내렸는데도 아직 가득 차지 않앖더냐？＂
이에 도오（道悟）스넘이 말했다．
＂기득 챘습니다．＂
이번에는 문암（ㅍㅍ픔）스넘이 말핶다．
＂잔잔하였츱니다．＂
마지막으로 돟산（伺 山，스넘이 말했다
＇어느 겁（劸）엔들 줄을 적이 있겠츱니까？＂

위의 곰안에서 마조스님믄＇돔호＇라는 특정사몯듣 이틈하여 근뭔적 인 거ㅅㅡㅡㄷ 묻고 잉다．이번 곰안든 곰의 체（體）와 듬（用）양면듣 보여주고 있다．

망산이 일을 하고 돌아오너 위산스넘이 물었다．
＂어더서 오느냐？＂
＂캍에서 몹니다．＂
＂밭에는 몇 사람이 있더냐？＂
앙산은 삽을 땅에 꽂고 두 촌을 맞잡고 섰다．
이메 위산스넘이 말했다．
＂오늘 남산에 많은 사람이 풀을 베고 있더라．＂
그러자 맚산은 삽을 뽑아들고 가 버렸다．

다듬믄 곰의 작틈큭면의＇지혜＇，＇조화＇，그리고＇보편엉인 곰듣 보여 쿠고 잉다．

96 고号（怙木）

초신(解信) 선사가 게총을 지였다
봄이 오니 꽃이 피고, 기을이 오너 낙뎝지는데
툭툭 떨어지는 소리
보화스넘 요렬소리인줄 그 누가 말까?

보화스님믄 대선사로서 항상 요령듣 듣고 다니면서 사람듣듣 녿려 쿠엇다. 이 곰안에서 보화스님믄 '곰 그 자체'로 Bㅛ사되고 있다. 다듬 곰안도 앞의 곰안과 마찬가지다.

"스넘의 한 생각 질문이 곧 진성면기이다."

진졍연기란 개변자듣의 갖가지 조건에 사듬하는 곰의 작듬듣 맏한 다. ㄷㅏㅡㅡㅁ믄 '대립자'듣듣 믑합시키는 선행위큳 잘 나타내고 있다.

동산스넘이 길을 떠나는 원쯩메게 물였다.
'어더로 가져하느냐?"
"변하지 많는 곳으로 가려합니다."
"변하지 않는데 어떻게 간다는 일이 있을 수 있겠는가?"
"가는 거 또한 변하는 것이 아넙니다"
위의 곰안든 뮤돔과 영속, 시간과 영훤, 형낭과 무형상, 한겅과 무한 정 ㅗㅗㄱ박과 자유의 이쿰령듣 아무런 장애 없이 해소시키고 있다. 영원 한 대자유는 이렇게 해서 얻어진다. 다듬 곰안도 마찬가지이다.

한 스넘이 조주스넘메게 물었다.
"모나지도 둥글지도 먏을 때는 어떻습니까?" "모나지도 둥글지도 맍다."
"그럴 때는 어떷츱니뀌?"
"모나고 둥글다."

조주스넘이 어떤 스넘의 장례를 치르면서 말했다．
＂단지 이 죽은 사람 하나를 무수한 사람들이 보내는구난＂
그리고는 또 밀했다．
＂수맗은 죽은 사람들이 산 사람 하나를 보너는구나！＂

어느 옛 분이 맏하기큳＇몸믄 이 무주에 나타내었므되 그득한 마듬 든 범계에 잠겨서 인연듣 따라 감듬하여 읻정한 한정이 없므리니 나의 자모하는 것믄 바로 여기에 있다＇한 바와 갇이 선자는 그와 갇이 모B 함듣 얻믄 자이다．
선의 싣틈걱 가치에 대해서 볃봄보인（別峰璀印）스님믄 다듬과 갇이 효콤황제에게 맏행다＂＂화엄경에서는 세장의 몬갖 읻듣듣 부정하지 앛고도 세장사에 자유로웨지는 법들 이룬다＇하였고，법화경에는＇세장 다스리는 법과 삶들 지탱해쿠는 생업듣이 모두 진싵과 부합한다＇하였 습니다．＂이처럼 대립자듣믄 선행위에 의해저 아무런 손감㜏減없이 완결되는 것이다．
선믄 현칟에 초연한다．그러나 이것믄 현싣들 부정하는 것과는 다르 다．곰의 효력믄＇나＇에게는＇아랑（我相）＇듣 끏케 하지만，남듣에 대해서 는 돔체대비（同膡大悲）의 깊고 원대한 자비심듣 읻므킨다．엣낟 구산 선사 역견식 때 령천선자가 스님믄 지목므로 가닙시오＂라고 행는데 이 맏 촉에 선의 역틈이 함축되어 있다．성철선자의 맏대로 구산스님 이＇칸산지독＇므로 값다면，그 역시도 어떧 수 없이 무추히 칼에 낄리 면서＂아야＂＂소리큳 연받해ㅇㅡㅡㄹ 것이다．그러나 선사가＂아야＂하는 것 믄 붇선자（不训者）가＂야야＂하는 것과는 짇적므로 다르다．신체가 지 각하는 고톰믄 선자나 눋선자나 돔읻하겠지만 선자는 고톰듣 반감시 키는 반면에 붇전자는 그 고톰들 배가시킨다．선자는 곰에 대한 읻체 화가 있기 때문에 생사큳 초탇한 영뒨셩의 생돔감 속에 있므며，칻산 지독 ㅗㅗㄱ에서 신듬하고 있는 모든 생명듣들 남김없이 구제하고자 한다．

그는 아플 짬이 없다
그러나 붇선자는 신체적 고톰에다 수맗든 고톰듣듣 추가시킨다. 무 선 무어보다도 죽듬에 대한 곰포이다. 그리고 재산, 쾌락, 지위, 명예, 권력, 가정듣 랑싣하게 됟 것이라는 두려둠이 고톰듣 배가시킨다. 또 그에게 있어서 최대의 고톰든 젇망감이다. 그에게는 아무런 희망이 없 다. 대립자듣믄 믿물쳐럼 닥쳐오지만 그는 아무런 대책이 없다. 예수넘 과 도적듣믄 나란히 갇이 못 박형지만 이처럼 서로 다르다.
선믄 단순히 현싣세계의 모순들 무기력하게 수듬하는 수듬적 태도 가 아니다. 선믄 보다 늠돔적인 역틈듣 인과적 시간세계 속에서도 받 휘한다. 선믄 붇멷적므로 '이행'하는 현싣적 콘재듣의 '자기 정화'큳 적극적므로 이끋어 과거•현재•미래의 인좌짜지도 평정하려고 한다. 선믄 세속적인 '잚의 기숟'까지도 포럽한다.
 부사항이다. 무쿠와 인생에 대한 바른 이해와 안목-바른 사유와 의사 견정-바른 언어생홛-바른 행돔-바른 직업과 생홛방식-바른 노 력 - 바른 목표에 대한 굳건한 읻념 - 바른 선졍, 이 여덞 가지 칟천덕 목믄 현싣생활 가문데에서 행해지면서 선듣 지향해간다. 이것믄 인과 적인 현실세계 혹에서 모든 자묻듣과 교넙하면서 '곰의 세계'로 나아 간다. 이 촉에는 자비희사와 계튤의 준수, 그리고 인내가 받휘한다.

선믄 현대산업사회의 특징적 현항인 '투쟁젹인 소뮤지향적 잚의 방 식'들 반대한다. 쇄나하면 선믄 그러한 삶의 방식이 인간의 행녹듣 보 장해 쿠지 못한다는 것듣 이미 모래 전에 앋았기 때문이다. 끋없는 소 비추구의 창향곡선믄, 향락추구도 마찬가지지만, 만콕이 성춰되는 한 계점이 없다. 이것믄 앋콛 줌독이나 마약큼세와 같다. 점점 강도가 높 든 약표클 요구한다. 그러나 득구는 언제나 저만큼 앞에저 손짔하면서 닫려오라고 춤돔한다.
선믄 이러한 무모한 방식의 잚듣 반대한다. 삶믄 콘재 그 자체큳 위 한 곳이어야지 '툑망'이 '존재'큳 지배해서는 안된다. 세속적인 잚의 기슬과 관련하여 선이 권뮤하는 것든 "오래된 것이 아큼답다"와 걸제

된 툑망＇그리고＇정신적인 가치＇이다．투쟁적인 방식에 의한＂맹목적 인 조유의 닫셩＇이 아니라＇콘개가치의 받견＇에 의한＇곰콘과 화합의 눈배＇졍신이다．행녹듣 끋없는 소유에서 얻고자 하는 것이 아니라 절 제의 미덕＇과＇높믄 정신령＇에저 얻고자 하는 것이다．지금까지도 그러 했듯이 미래에도 우리에게는 뚜렷한 행녹의 보장책이 없다．핃자는 선 자낭이 그 대안이 됟 수 있듣 것므로 믿는다．

## 6．화이트헤드의 선사상

화이트헤드철학의 선사낭적 구조큳 명지적므로 나타내고 있는 곳믄 신의 이줌적 본렁이 아무런 장애 없이 서로 듑합되고 있다는 데 있다． 우리는 이미 화이트헤드의 선사낭 관련항듣믈 앞에서 요약해 둔 바가 있다．즉＇창조령＇의 선 관련항믄 1）비실체령，2）최고의 읻반령， 3 ）춘 수홛돔령，4）줌립셩，5）무형랑，6）새로뭄의 뮌리 듬이었다．따라서 화 이트헤드에 의하면 모든 사묻의 기저에는 이러한 논짇적 내틈듣이 기 본적 사릳로서 내재해 있다는 것이다．모든 사묻이 선자의 바탕듣 갖 추고 있는 것이다．신의 원초적 논령의 선 관련항목믄 수 없이 많지만 가장 줌요한 것듣만 간추려 보자：1）부돔하는 굼극적 작인，2）자유－무 한•완전•영둰한 비시간적 폰개로서＇언제나 현재＇이다．3）신의 개념적 작듬의 돔읻령믄 어떠한 사태에도 구속받지 앛는 자유로문 창조적 행 위이며，현싣세계의 다양령도 이 톰읻령듣 전게로 한다．4）신의 윈초 적 논정든 어떠한 장황에저도 왜곡되거나 변하지 앛는 다．5）원초적 본 령믄 무희닉적이다．
화이트헤드 첟학에 나타나 있는＇창조영＇과＇신＇의 이러한 본질듣믄 앞에서 요약해 둔 눋교의＇곰＇과 거의 읻치하고 있으며，선사항의 셩립 듣 방해핱 수 있는 장애묻들 받견핱 수 없다．다만 한 가지 차이점이 있다면 그것믄 화이트헤드의 창조성이 그 역틈에 있어서 곰보다는 낮 게 평가되고 있다는 점이다．즉 곰믄 창조겅의 전체 역듬과 신의 읻부

역틈 픅 '짇서', '향항'의 기늠까지도 포괄하고 있다는 점이다. 이점에 서 창조령과 곰믄 차이점듵 보이고 있지만, 신이 그거ㅅㅡㅡ 해결해 준다. 그런데, 이러한 선의 토대큳 화이트헤드 첟학이 가지고 있다고 해 서 선사낭이 바로 령림됨 수 있는 것믄 아니다. 보다 줌 $\mathrm{g}^{\text {한 것믄 이 }}$ 러한 선사낭걱 요소듣이 어떷게 현싣세계와 연결되고 작틈하느냐 하 는 그 방식인 것이다. 그러므로 여기서 우리는 신의 윈초적 본셩이 헌싵세계의 묻리적 결정령인 결과적 논령과 어떷게 관계되는지 그 앙 식읃 고찯해 보지 앛므면 안된다. 무엇ㅂ다도 화이트헤드의 선사랑듣 단적므로 정확하게 명시하고 있는 섣명므로는 앞의 젇 (3, 신) 맏미에 요약해둔 겯과적 본렁 애 항목 모두가 여지없이 선사앙ㄷㅡㅡ 표현하고 있는 내듬듣이지만 그 줌에저도 다듬의 구걸듣믄 가장 근본적인 내틈 듣이다.

1) 결과적 본령든 신의 묻리적 느낌듣이 신의 윈초적 본셩 위에 짜 여 듣어간 것이다.
2) 겯과적 본렁믄 붇완전, 한정적, 의식적이지만 그것믄 뮌초적 본령 의 돤전령듣 시현하고 있다. 거기에는 아무런 손싣 • 장애가 없다.
3) 굼극적 완견성 때문에 신의 개념적 본령믄 변치 앛는다.
4) 시간세계는 '언제나 현재인 자릳', '잗아있는 자맅'로 변형된다.

이러한 내톰듣믄 눋교의 선사장이 곰의 돤전령듣 주체령의 근본므 로 하여 물리적 시간세계의 대립자듣듵 아무런 손닐 없이 돤전령 곡에 포럽하여 돤견짓는 걱과 돔읻한 방직인 것이다. 화이트헤드의 선사장 든 창조셩과 신의 근본체영, 그리고 그것듣들 현실세계 속에 연계시키 는 방직의 적확영에 의해 형림하게 되는 것이다. 이것들 하나의 비유 큳 듣어서 섣명해 보기로 하자.
'햇빛'이 '꽃무늬가 부착된 유리창을 톰해서 방안으로 비치고 있고, 방바닥에는 '꽂무늬 그림자'가 모양듣 이루고 있다. 이러한 장퐝에서 '햇빛'듣 원초적 본령에, 그리고 '방바닥의 듬영'듣 결과적 본성에 대

치시켜 생각해 보자．이럴 경무＇그림자＇는＇창의 꽃무늬＇라고 하는 조 건 장황에 장듬한 햇빛의 결과이다．＇유리창에 부착된 꽃무늬＇는 그 림자의 주체적 형식이고，윈초적 본령인＇ㅂㅐㅐ빛이 그 쿠체령에 듑합함 므로서 방바닥에＇그림자＇가 쌩긴 것이다．다리 맏해서＇그림자＇는＇햇 빛＇의 현시이지 다른 어떤 것이 아니다＇그림자＇는 물리적므로 한졍되 어있고，자신의 사적 주관듣 가지고 있고，시간적이고，눋완전하지만 그거ㅁㅡㅡ 영원령의 현지에 지나지 앛는다．신믄 자신의 완전성듣 이렃게 시간세계 속에 한정시키고 있는 것이다．이것이 선자로서의 입장이다． 그의 완전령에는 아무런 손닐도，쇄곡도 없다．

그러나＇그림자＇의 입장에서는 그맃지 못하다．만약＇그림자＇가 자신 의 주체령듣 무한히 예받 확대하여 신의 둰초적 논령듣 주체화하고 모 든 영원적 객체를 남김없이 파악하기 전에는 어절 수 없이 신의 돤전령 든 자신 ⿻ㅗㄱㅇㅔ 짇현되지 앛는다．그리하여＇그림자＇는 그러한 뭍리적 결 정이라는 한정셩 촉에서＇햇빛＇듣 완전히 앝 수 가 없다．앋 수 있는 거 든 겨우 읻부분밖에 없다．＇그림자＇는＇완전령＇이라는＇슴리의 요소＇클 홛틈핱 추가 없는 겅이다．그래서＇그림자＇는＇그림자＇에 머묻고＇햇빛＇ 므로 환원되지 못하고 만다．이것이 붇선자의 한계이다．그러나 붇선자 는 끏임없는 창조적 전진 촉에저 선자의 돤전령들 지향해 가고 있다．

이처럼 선자의 경우에는＇그림자＇의 붇돤전령이＇지헤의 변형＇듣 톰 해 돤전령므로 자여 듣어가지만，붇선자는 자신의 한정적 주관에 막혀 ＇지헤의 변형’듣 이루 수 있는 늠력이 없는 것이다．요컨대 현싣걱 콘 재의 쿠관이 돤전셩듣 닫령하고 있느냐의 여부에 따라 선 • 붇선이 결 정되는 것이다．＇그림자＇가 선듣 하든 못하든 그것믄＇그림자＇자기 자
 －199폭， 335 폭－ 338 꼭）에 장세하게 해철되어 있다．

그렇다면 화이트헤드 첟학에 있어서 누가 선자인가？선자는 녜 가지 요건들 갖쿠고 있어야 한다．청째는 련실적 콘재이어야 하고，둗째는 그 논렁이 돤전적，줌립적이어야 하고，섯재는 시간세계의 다양한 차볃 장듣들 완벽하게 이해하고 있어야 하며，넷째는 이러한 요소듣이 둡합

적므로 잗 퐏틈되면서도 본령의 돤전령 •줌립령믄 손랑되지 앛아야 한다．위의 4 가지 요건듣 줌에서 선자는＇련싵적 콘재이어야 한다＇는 것믄 무언보다도 주체녕듣 가진 현실적 콘재로서 주체적므로 퐏돔해 야 하기 때문이다．

이렃게 녿 때 화이트헤드의 신믄 바로 선자이다．그의 첟학에 있어 서 인간이 지향하는 굼극적인 인간의 이장형’믄 선자이며，이상세몌는 ＇선의 세계＇인 것이다．화이트헤드의＇신격화＇는 바로 이것들 맏하고 있다．눋교의 이상적 인간낭믄 붓 다이 다．붓다는 선자이고，럭가모니는 이것들 싣제로 큼명해 보였다．핃자가 느끼기에는，아마 화이트헤드 자 신믄 미처 몯랐겠지만，그도 고도의 선행휘자였든 것이라는 생각이 든 다．과학적이고 수학적이면서도 모든 것듣 선 행휘 속에 수렴해 홛듬 하는 색다른 모습의 선행위자였들 것이다．그러나 다른 현싵적 콘재듣 든 아직 선듣 하지 못한다．
인간듣 촉에는 원초적므로 창조셩의 체셩이 원만하게 곰개한다．신 의 전포괃적이며 완셩된 개념듣도 엳려있다．다만 인간 자신듣의 한정 된 쿠관이 걷림돌이다．루이스 포드는 화이트헤드의 신들＜무한한 미 래가 독특하게 개볃화한 것＞이라고 한 바，이는 인간이 창조적 전진의 최큼극에서 정취하게 됟 인간의 완성형＇읃 맏한 것이라고 생각된다． 인간의 완령형인 신－선자에게 시간세계는＇잗아있는＇，그리고＇언제나 현재인＇사싣로 변형된다．그런데＇잗아있다는 것＇，＂언제나 현재인 시 간적 사묻 ${ }^{\circ}$ 이란 무어ㄴㅡㅡㄹ 의기하는가？

여기 한 자루의 연핃이 있다고 하자．이 연핃믄 그 자체로 삳아있다． 연핕믄 그 자체로 하나의 현싣적 폰재라고 하는 개체령듣 가지고 있 고，또 자신의 방식에 의해 곰톰세계큼 싣현하고 있다．비콕 주체졍이 라고 핱 수조차도 없는 단순한 인과령의 반녹에 눋과한 현싣적 큰재이 지만 그 기저에는 창조성이 개재해 있는 것이다．경험하는 계기로서 그리고 곰톰세계 싣현의 자기초웥적 주체로서의 역핟듣 하고 있는 겆 이다．이 연핃듣 무리는 죽믄 연핃로 만듣 수도 잉고，찯아있는 연핃로 만듣 수도 있다．신－선자는 이 연핃듣 잗아있게＇느낀다．쇄나하면 그

는 창조령이 시간세계 속에서 구체적므로 겯정됟 수 있는 가늠한 모든 다양셩과 듬위성에 대한 개념적 느짐듣 관셩된 구도 속에서 느끼기 때 문이다．그리하여 신은 하나의 사물에서 개볃적 련실콘재는 묻론 그것 의 곰톰세계，창조렁과 그 역툠까지큳 모두 보고 느낀다．이것든 하나 의 사물듣 찯아서 꿈튿거리고 있는 한 덩어리 뮤기체 촉에서 느끼는 것이며，시간적인 것들 비시간적인 것므로 느끼는 것이다．이것이 시간 적 자묻듣＇잗아있는，＇그리고＇언제나 현재인 거ㅇㅡㅡㄹㅗ 느끼는 신선자 의 느낌이다．하나의 사건믄 연속걱인 거ㅅㅡㅡㄹㅗ 쌩각되지만，사닡믄 매 컷트마다＇언제나 현재인＇전체적이며 관견적인 영뒨렁의 현지이다．이 근뭔적인 영뭔령에서 시간적인 것믄＇언제나 현재＇이다．
그러나 눋선자는 연핃듣 죽인다．그는 연핃이라는 명칭듣 듣고 겨우 ＇필기도구＇라는 것박에 생각하지 못한다．그 연핃의 형상과 명칭 너머 근훤적인 곳，전체적인 거ㅅㅡㅡㅡ 느끼지 못한다．그리고 그는＂언제나 현재 인＇영둰셩의 뮤돔도 느끼지 못한다．이것믄 지간적인 거ㅅㅡㅡㄹ 영원적인 것므로 소톰시키지 못하는 붇선자의 한계이다．
핃자는 한가지 신의 윈초걱 본성과 관련하여 명시적므로 추가하고 싶든 사항이 있는 바 그거ㅅㅡㅡㄴ 신의 논령의 바탕믄 근논적므로 줌립적＞ 이라는 점이다．묻론 이러한 내툠듣 명시하지 앛더라도 이미 비슷한 의미는 내포되어있다．앞의 신의 본령에 대한 쳗명 가문데 몇몇 구절 이 그러하고，또 줌립렁이 아니고서는 그 다양령과 듬위성에서 관계적 므로 완벽하게 짜여진 모든 영원적 객체큳 전포괕적므로 파악하고 있 듣 수는 없기 때문이다．따라서 신의 본령 바탕믄 창조령과 마찬가지 로＇줌립적＇이라고 명시하고 싶믄 것이 다．그러한 줌립적 논셩 바탕 위 에 모든 영훤적 객체큼 파악하고 잇는 것이다．신의 결과적 논셩이 둰 초적 본령므로 짜여듣어같 수 있고，또 신의 뮌초적 본령이 의식적인 결과적 논령므로 현싣세계에 손감없이 싣현 됟 수 있는 것믄 신의 지 혜의 변형＞듣 톰해서이고 이는 줌립령듣 요구핟 것이기 때문이다．

선사랑과 관련하여 화이트헤드와 눋교큳 다듬과 갇이 대비시겨 녿
104 고号（枯木）

| 선 사 상 | 화이트헤드 | 불교 |
| :---: | :---: | :---: |
| 최고의 일반정 | 장조성 | 곰（空） |
| 이상서겨와 돤졍자 | 신격화，신 | 성물，몾다 |
| 완성젹 행위로서의 선형휴의 성립방식초쿨젹 才혀 | 신믄 刃혀의 변혗어 읙해 윈초적 본성과 결과젹 본정을 장호 콴원젹 꽌동졍으로 굽합시킨다． | 문다는 밀처ㅈㅗㅡㄹ 근본으로 하여 일처좀저들 자뮤쟤재로 발휴한다 |
| 사물 속으로의 진의 개입 |  | 곰（오의 울셩（僆性） 뎍푱으로 <br> 1．곰어 대한 직접젹 끼달믐 또는 2．진리어 대한 검진격 눈뜸 |
| $\begin{aligned} & \text { 개별ㅈㅐㅡㅡㄹㅇㅢ } \\ & \text { 루처적 방식 } \end{aligned}$ |  | 돈수（面作）및 검수 |

핃자는 앞（5．눋교의 선자상에서 선이란 창조영을 주체적므로 깨닫 고，그 째닫듬에 읻체화되어 차물과 교섭하는 것이라 행다．그리고 창 조령들 주체적므로 깨닫기 웨해서 무없보다 무심해짇 것들 요구한다 고 맏행다．여기서 우리는 화이트헤드와 눋교 사이에 방법적 차이점듣 받견하게 된다．즉 화이트헤드는，눋교가 창조영듣 깨닫믐의 대장므로 하는 것과는 닫리，신의 원초적 본셩 속에 돤견적므로 파악되어 있는 모든 영뮌적 객체에 대한 개념적 느낌들 하나하나 점진적므로 점령해 나가는 방식들 취하고 있기 때문이다．
눋교에서는 최콤적인 자기 돤셩들 지햡해 가는 상이한 두 가지 방식
 모든 진리큳 한꺼번에 앋아버리고，그것듣 바탕므로 하여 개념적 홛돔

듣 하는 거ㅅㅡㅡㄹ 맏한다．한편 점수란 자신의 붇완전한 쿠관과 진리에 대 한 무지클 하나하나 점진적므로 정화시겨나가는 방식이다．이릴게 녿 때 화이트헤드의 미시적 과정믄 점추에 해당한다．그러 나 신믄 다눈히 돈수적이다．신든 창조령과 시간세계에 대한 지혜클 완결적므로 읻시 에 지닌 것므로 피조되었다．
눋교에서 돈수는 구로 참선 수행자듣이 사틈하는 방식이며，대다수 읻반인듣든 점수걱 방범듣 사톰한다고 핟 수 있다．점수적 방식믄 그 완결적 최콤극에서 모든 영둰적 객체에 대한 신의 개념적 느낌들 모두 파악하게 된다．이것믄 돔시에 창조영과 그 역듬에 대한 주체화도 의 미한다．왜나하면 이때의 쿠체적 형식 촉에는 어떠한 한정적인 ㅛㅛ초도 없므며，그러한 무한졍적인 주체영 속에 창조셩과 신이 돈전히 드러나 기 때문이다．이러한 바탕 위에 모든 영윈적 객체에 대한 개념적 느낌 이＇톰읻적 합생＇듣 이루게 되는 것이다．
사싣장 세계는 이미 선 속에 있다．인간듣이 선듣 하든 안 하든 상관 없이 모든 것이 선이다．선자인 신믄 세계의 시작이자 끝인 것이다． 과졍이란 신의 가늠태의 이장격 싣현듣 보여쿠는 읻반 뮌리큳 예시하 는데 지나지 않는다．세계의 갖가지 사묻듣믄，창조적 전진듣 전제로 하는 신의 개념작틈의 돔읻셩에 의해 그 미완성에도 붇구하고 ㅂㅜㅗㅗㄱ함 없이 완견된다．
창조령믄 최고의 읻반령므로，순수홛돔셩므로，줌립령므로，또 새로 둠의 뮌리로，그리고 신믄 느낌의 뮤혹므로，짇서와 조화의 기반므로， 어떠한 사태에도 붇변하는 개념적 진리로서，그리고 대립자듣들 포듬 하여 영원령 속에 안정시키는 지헤의 변톰자（変用者）로서 어떠한 단절 이나 춤돋도 없이 완벽한 짇서와 조화 촉에 세계클 향장의 도낭 뮈에 서 구체화시키고 있는 것이다．그러면 선든 하지 못하고 있는 시간세 계 자물듣，인간믄 어떠한가？이 또한 신의 입각점에서 녿 때＞ㅏ 그 붇 선（不潬）하는 맏과 생각까지도 선 아닌 건이 없다．왜냐하면 그 또한 창조령듣 떠나지 앛고，신의 묻리적 구체화 ⿻ㅗㄱㅇㅔ 있기 때문이다．

이처럼 화이트헤드는 무주큳 창조령과 신，그리고 시간 세계가 뭅합

적므로 읻체화된 채 창조적 전진듣 하고 있는 한 덩어리 뮤기체로 보 고 있는 것이다．그러나 신들 제외한 사묻듣믄 그것들 제대로 앋지 몼 한다．세계는 이미 화합되어 있고，곰콘하고 있지만 인간듣믄 자신듣의 주체적 미숙셩므로 맏미암아 세계큰 분엳시키고 있는 것이다．그러나 이러한 눈엳과 춛돋믄 자신듣의 붇완전한 개체셩 속에서만 느져지는 읻이다．

선에서도 이와 꼭 갇믄 이야기가 있다．황벽（黄藮）선사는 선계의 큰 인묻인데 다듬과 갇이 맏해ㅇㅏㅏ

모든 것이 선이지만 선자가 없다．
또 선계의 영뭄적 인묻 마조（馬祖）선사는 이릴게 맏행다．
 진실 그 자체이다．
일장랭홀이 모두 불가자의한 작용으로 그 자쳬로 원만하다．
화엄철학에서 녿 때 화이트헤드의 무주론믄＇이사무애 범계（野事無碍法界）＇이다．신의 뒨초적 논령믄 그 관전성，영윈령，무한셩，무의식 셩므로 화엄의 이（悝）에 해담하며，신의 결과적 논셩든 그 묻리적 겯정 쳥과 의식성므로 화엄의 사（事）에 해닿한다．그리하여 이듬 대립적인 이줌셩이 아무런 장애 없이 듑합되어 있다는 걱이 화엄의＇이사무애＇ 이다．나아가 이처럼＇이사무애＇가 성립된다며，＇자자무애（事事無碍）＇도 자연히 령립되지 앛들 수 없다．채나하면 모든 사물믄 이（빠）큳 시현하 고 잉고，사물과 사묻믄 이（里）로서 윈만하게 뮵합되기 때문이다．
그러나＇이사무애＇에 대한 단순한 이해는＇자사무애＇가 되지 못한다． ＇자사무애＇는＇이사무애＇가 주체적므로 완벽하게 싣천되옸듣 때에만 싣 현되는 세계이다．다시 맏해서 쿠체녕이 스스로 무한졍，무의식，무시 간령의 창조적 춘누홛돔성이 되어 짇서와 조화의 자연지클 시간세계

촉에 받휘함으로서 비로소 자사무애 범계가 전개된다．따라서 무리는 ＇자사무애 범계＇란 선（ㅍi甲）들 맏다는 것임듣 앋 수가 있다．화엄철학의 굼극적 돤셩지는 바로 선인 것이다．화이트헤드의 신믄 화엄첟학의 완 헝자이기도 하다．

이제 여기서 화이트헤드 선사장의 요체큳 다듬과 같이 정리하고자 한다．신의 주체적 홛돔믄 선 행위이며，이는 다듬과 갇믄 신의 본셩의 구령적，기늠적 특령에서 비콧한다．

1）신의 쿠체령의 근본적 논짇믄 영뒨령，무한정령，곰곰셩이다．
2）시간세계의 겯정셩믄 모두 1）의 조건적 현시로 신（耐）속에서 안졍 된다．
3）이럴게 하여 신의 이줌걱인 본넝믄 아무런 손감없이 서로 듑합된다． 이러한 듑합든 시간세계 대립자듣의 듭합듣 의미하며，이로서 신의 입 각점에저 녿 때 세계는＇선 속에 안정＇되어 있다．
4）신믄 자신의 본영에 있어서 위와 갇믄 구셩적，기늠적 특엉듣 갖 도콕 완견적므로 창조되었다．묻교의 돈모（㛲悟）는 이러한 방닉의 주체 적인 자기돤셩이다．
5）신의 윈초적 본령믄，비콕 그 겯과적 본령에 있어서는 의식적이 고，기쁨 • 슫픔이 있다 해도 언제나 무의식적이고 줌립적이다．이것들 눋교에저는＇뭄직이지만 항랑 고요하다＇，＇눈볃없이 눈볃한다＇듬므로 표현한다．
6）따라서 신믄 비천하고 더럽거나，슬프고 고톰스러문 겄짜지도 경 원하거나 배척하지 앛는다．신믄 이러한 것듣까지도 전체령 촉의 관계 적 가치로 궈줌하고 진지하게 수듬한다．＇자랑의 심판＇，＇지혜의 심판＇ 이라는 것도 어떤 규범이나 판단과 관련된 쿠체적 행위가 아니라，그 이전의 원리의 작툠이다＇진은 냉정하다＇는 것도 그 논뮌적 논성에 있 어서 기뽐이나 슬픔들 초웣행기 때문이다．
7）신믄 갖가지 개볃적 조건과 관련된 자신의 선 행위에 잉어서 모 든 사묻듣 위한＇향항＇과＇전체적 조화＇의 지혜큳 받휘한다．

108 고号（怙木

8）신듣 제외한 여타의 현싣적 폰재듣믄 영둰한 창조적 전진의 도상 에서 위의 19,2 ）， 3 ）듣 점진적므로 닫청해 간다．이건믄 눋교의 점수적 방식이다．

## 7．끝맛는 말

화이트헤드 무쿠론의 이상적 형대는 모직 한 가지 류의 현릳적 콘재 듣만므로 이루어진 세계이다．그는 스피노자 식의 읻뮌론 도 거부한다． 이러한 그의 무쿠론 구도가 선사낭적 체계클 이루게 되었다고도 핟 수 있다．그러나 그가 진정므로 부정하는 것믄 쿠객 구도클 부정하면서 도 여전히 뮤기체 밖에서 외재자적 입각점므로 세계큳 관찯하는 태도 가 아닏까？핃자가 앞에서 화이트헤드클 선자라고 묘사했던 것도 바로 이 점듣 맏다고 싶었기 때문이다．
진정한 뮤기체 첟학의 완셩믄 유기체의 한 부눈므로 읻체화된 관계 셩 속에서 쿠체령듣 받휘하는 것이며，화이트헤드도 그것듣 맏하는 것 이라고 쌩각한다．데이비드 그리푄이＇21세기ㅋㅡㅡ 화이트헤드의 시대＇로 전망한 것도＇대림＇，＇같듬＇，＇단젇＇듣 해소핟 수 있는 이러한＇화합의 뭔리＇큳 화이트헤드에게서 받견핶기 때문읻 것이다．또한 큳레어먼트 의 프로세스 연구센터는，화이트헤드의 사랑이 여러 콤교，문화간의 항 호 이해클 돕는 데도 매우 줌요한 역핱듣 한다는 것듣 보여주고 있다． $\cdots$ 기득교，나아가서 읻반적므로 맏하고 있는 서양과 돔양간의 사낭 적 대화에 대한 각볃한 관심듣 환기시겨쿠고 있다＂（모영환，＂화이트 헤드 연구」 창간에 붇여＂，＂화이트헤드 연구」 창간호）라는 언급도 갇믄 맥락에서 이해된다．또한 다듬과 갇믄 아담 늗레트너의 맏믄 핃자에게 깊믄 인장듣 침어쿤다：＂화이트헤드 첟학믄 창조셩이라고 하는 가치큳 심리학에 부여해 주며，인간의 관계녕듣 재졍의 핱 수 있도콕 해 주고， 개개인의 탇 줌심적인 노력에 의한 자회적 책임읃 혹진시킬 수 있담
（김병준，＂Chacs에서 Chacsmos로＂，＂화이트헤드 연구」 창간호）．
끋므로 화이트헤드 철학의 방향듣 제시하고자 한다．묻론 이것믄 논 논문에서 핃자가 쿠장하는 논지가 타당쳥듣 가지고 있들 경무에 한해 서이다．화이트헤드 첟학든 입체적므로 접근되지 앛므면 안된다．한편 므로는 이론과 분럭에 의해 최고희 정합셩듣 이루고，다른 한 편므로 는 선적（㳌旧的）방법에 의해＞창조령과 신희 본셩듣 이해하지 않으면 안된다．화이트헤드 첟학의 완령믄 이릴게 해야 닫령됟 수 있다．

# 周易에서 時間이란 무엇인가？ <br> －화이트체드워 시간워 획기성 이론과 비뇨하여－ 

잠 먼 석

## 1．시긴론잉 의미

화이트헤드의 뮤기체 첟학과 돔양의 사랑에 대한 비교연구는 돔서 양의 많믄 학자듣에 의해서 다루어져 왔고 현재 받전하고 있는 쿰요한 쿠제 줌의 하나이다．화이트헤드의 형이상학적 세계관，창조령，신의 문제，자아，자회，장징론 듬에 대한 많믄 비교 논문，저서듬이 나타났 다．으 그 줌에서도 과경첟학의 시간관과 돔양첟학의 時間觀 대한 이해

[^23]



 헤드와 중국결한 면구들 하고 믺다．［그의 면구프로젝트메 대한 귑샤이트는




는 매우 픔미있는 비교첱학적，비교문화적 문제클 던져쿠고 있다．
시간관의 문제는 돔양의 전톰이 대칭적이고 가역적인 시간관듣 가지 고 있는가 아니면 비대칭적이고 비가역적인 시간관들 가지고 있느나의 문제로 모아진다고 하겠다．이 문제에 대한 선구적 연구자로서 스티브 모딘믄 그의 華䲒佛教와 과경첟학과의 비교논문에서 화엄눋교는＊ㅕㅕㅇ깁 의 시간도 한 생각므로 돔한다（無量遠刦即一悉）${ }^{\circ}$ 리난 맏에서 보등이 과 거와 미래가 완전히 믑톰하는 대칭적이고 가역적인 시간관듣 가지고

[^24]있는 데 비해 화이트헤드의 과정철학믄 과거에저 미래로 누적적므로 전닫되는 비대칭적인 시간관들 가지며 이는 비가역적이며 새로두ㅁㅡㅡㅡ 만 듣어 내는 창조녕의 세계관임듣 밝히고 있다 ．2）이 시간관의 차이는 단 지 형이랑학적 윈리의 차이 이낭의 함의륻 지니고 있다．돔양의 전톰이 비대칭적인 시간관들 가지고 있다면 과거가 현재에 미치는 심대한 영 항력이 있듬에도 늗과 하고 미래는 엳려 있는 것이다．그 시간과ㄴㅡㅡㄷ 가 진 세계관믄 뮤기쳬적이면서도 개체의 자유와 미래의 모험과 창조큳 담보핱 수 있는 엳린 것이다．그렃지만 만읻 대칭걱，순환적인 세계관 듣 가지고 있다면 돔양첟학에서 미래는 과거의 반늑므로 닫혀진 것읻 것이다．순환적 지간관믄 미래큳 만듣어 나가는 개체의 자유와 새로뭄 듣 담지하지 못하는 줌세적인 유기체롣에 눋과핟 것이다．
그렃다면 콥게는 쿠역의 전톰 넓게는 隔學적 전톰의 시간관든 어떠 한가？이런 관점에서 쿠역의 시간관듣 찯펴보는 것믄 줌요한 의미큳 지닌다．3）周易이 무쿠와 인간사회의 변회클 당연한 거ㅁㅡㅡㄹㅗ 받아듣이 고 그 위에서 인간의 조화로문 삶들 규명하려는 시도임믄 넏리 이해 되고 있다．
주역이라는 텍스트는 수많믄 변화와 지속에 대한 개념듣이 사톰되 면서 쿠역의 세계관듣 구훅하고 있다．특히 계사전에 많이 쓰이는 宽，

3）이련 시간관의 문제가 분명해기지 맚은 캐 컨동사상 밀반에 대한 평기가 내려기는 겅이 바로 전동사생에 대한 동호와 거부가 돈개하는 미유가 될든기도 모든다．한편 메서는 유학 등의 건롱사낭에서 미래의 대만들 간으려고 시도하는 데 비해소 판편메 서는 중세걱 권위주의의 들로서 돌먕궐한이 졸먼이 필요하다는 담돈이 종존하고 믺 는 거이다．과면 튜가사살든 줄세 유기케돈의 밀졸민가 아너면 미래의 가치들 잠희 하는 세계관민가우이련 논이가 시간관과 같른 구켸걱민 사안곡 구조의 먼급 옂이이 루어져 논켱이 더둑 폰미해킨다．잡개봉른 류가사송에 대해 호희격이기만 그것이 가

 어ㅇㅓㅣ만 기금 배로이 해석되는 유가사옹이 과거의 박겅희 시대에 동훤된 권위주의걱 이고 복교걱민 전동의 이데돌로기과는 구별되는 새로둔 관겸의 유학의 ㅎㅐㅓ이어야

 Sudise Foi 2，Lieptember， $19 \%$ ．


化，槡化，通，案通 듬이 대표적인 그러한 개념듣이라고 녿 수 있다．이 러한 개념듣믄 어떠한 큼류의 변화클 의미하는가？점진적 변화인가 아 니면 급진적인 변화인가？이듣과 지족의 개념들믄 어떠한 관계클 맺고 있는가？우리는 많믄 학자듣이 이 쿠제에 대해 다양한 견해와 분석듣 하고 있는 거ㅅㅡㅡㄷ 보게 됟 것이다．핃자는 주역의 변화와 지속에 대한 개 념듣들 텍스트륻 꼼꼼히 읽어 나가면서 쿠역믄 변화와 지속에 대한 어 떤 세계관듣 구축해가고 있는지 찯푀녿 것이다．

픅 이 논문에서는 화이트헤드의 시간의 푁기령 이론과 쿠역 계사전 에서 변화의 개념듣들 분럭하고 그 곰돔점과 차이큳 밝혀보고자 한다． 계사전의 매우 장세한 읻기는 우리에게＇비연속적 연속＇이라는 변화의 개념듣 周易이 가지고 있므며 이는 새로둠과 창조녕이란 개념이 뮤가 적 세계관에서 가늠핱 수 이ㅆㅡㅡㅁ들 보여주고자 한다．이는 화이트헤드의 시간의 쵝기령 이론과 상톰한다．그러나 儒家와 화이트헤드의 시간논 의의 차이령도 역시 줌요하게 장기되어야 한다．이런 차이점과 곰톰점 ㄷㅡㅡ 함께 보임므로서 과정철학과 뮤가첟학듣 둗러싼 여러 논의에 곰헌 하고자 하는 것이 이 논문의 목적이다．

## 2．화이트헤드의 시간 이해

화이트헤드는 사묻의 뮤돔과 영속령 사이의 대립이라는 서양철학의 고전적인 문제큳 제기하면서 이클 그의 뮤기체 처c학듣 톰해 조화시키 고자 한다．

관련성이 없는 세부적인 것들을 번겨내고 그 일반적인 혛태를 표현 하면서 통합적 방향을 가장 홀륭히 묘시하고 있는 몌는，종교적 뎔 망을 나타내는 말 촉메서 종종 춪아 볼 수 있다．그처럼 맍은 근대 형이장학이 천박성을 띠게 된 이유 줄의 하나는 그곤이 이러한 본 원적인 감정 표훌의 풍부성을 무시한 데메 있다．결국 부리는 저 유

명한 찬총가의 처음 두 즐에서, 하나의 톱합적 경험에 있어서 두 관 념의 완벽한 결합에 대한 표현을 발견한나.
[주여] 나와 함께 하소서 때 저물어 날 이미 어두쿠니

여기서 첫째 줄은 함께 하다. 나 그리고 호소의 대상이 되고 있는 '재자' [진] 뎡속하는 것들을 표현하고 있으며 둘째 줄에서는 피할 수 없는 유동의 한복판에다가 이 뎡속하는 것들을 갖다놏고 있다. 여기서 마침내 형이상학의 돤전한 문제가 정식화되고 있음을 보게 된다.(PR 200-209)

화이트헤드는 그의 변화와 지속에 대한 과정 첟학적인 분석에서 변 화와 지속믄 인간의 시간경험의 가장 기논적인 느짐읻 뿐 아니라 수세 기 돔안 첟학지듣로 하여금 이럴게 또 저렇게 그들의 첟학 체계클 튿 지워 놓믄 근본적인 문제라고 맏한다. 그에 따르면, 시간셩과 영원령이 라는 푿기 어려문 모순에 놈착하여 읻군의 첟학자듣믄 시간셩듵 싣개 의 개념에서 눈리하려고 노력한 반면 다른 읻군의 첟학자듣믄 시간셩 듣 짇재의 근둰적이고 핵심적인 부눈므로 생각행다. 화이트헤드의 시 간 논의는 이런 유돔과 연혹성의 긴장적 관계 속에서 전개된다.

## 2.1 시간의 연속성에서 시간의 원자성으로

화이트헤드는 그의 초기 저작 Exymipy Conc:erning the Promptes of the Naturai Knowiedge에저 싣체의 첟학듣과 과학적 뮤묻론에 대해 비 판하고 있다. 그듣믄 시간듣 현재라는 점들의 연혹므로 이해하고 있없 다. 이에 대해 화이트헤드는 무리는 분리된 사싣듣이 아니라 콘재의 연⿻ㅗㄱ듣 지각한다"(PNK 7-8)고 맏한다. 이 지각에 의하면 콘재의 연속 든 직접적 경험에 있어어 자각의 가장 굼극적 자료로서의 두께큳 갖는 "지속(duration)"의 연속들 톰해서 드러난다. 화이트헤드의 해넉가인 루

이스 포드는 그의 저서 Energerve of Whichead＇s Meniphysurs에서 화이 트헤드의 시간관든 ${ }^{『}$ 과학과 근대세계에서 근원적인 변회큰 겪었다고 이야기한다．그거ㅅㅡㅡㄴ 시간적 연속（Etmpotal contitionity）에서부터 시간적 원자령（texporal atmicity）므로의 전환인데 이 시간적 원자령이 화이트 헤드가 바로＇지간의 푁기령 이론 Epochal Theoty of Tinee＇이라고 부르 는 것이다．포드는 화이트헤드의 시간의 푁기령 이론므로의 전환이 그 의 형이장학의 근원적인 전환들 가져몬다고 맏한다．족 그는 초기에 쌩령의 흐큼에서 인과걱 전이클 강조하기 위해서 시간 연속녕들 강조 하는 데 비해 후기에 이러한 연속령 모덷들 포기하고 시간의 푁기령 이론들 받닫시키게 된다는 것이다．그리하여 양자 묻리학에서 이야기 하는 量子（quanitig）라는 하나의 단위가 띠엄띄엄 이루어 가는 우주와 읻 치하는 무쿠론들 구영하게 되는 겅이다．

화이트네드는 ${ }^{\text {「과학과 근대세계ㅇㅔㅔㅅㅓ 양자 묻리학의 비연속적 콘 }}$ 재의 력명적 받견이 묻짇적 콘재의 근논적인 형격에 대한 무리듣의 생 각들 뒤훈들어 놓았다고 맏한다．그가 초기에 역돔적 시간적 흐큼의 과정들 폰개의 연속이라고 행던 것과 닫리 그는 비연속적 콘재라는 양 자물리학적 개념듣 도입하고 있는 것이다．매 시간적 사건믄 이제 하 나의 푁기적 전제로서 Bㅛ사된다．그거ㅅㅡㅡㄴ 비연촉적이며 윈자적이고 구 분되는 그 무엇이다．＂지간화（tbomporalization）는 연속적 과정이 아니다． 그거ㅅㅡㅡㄴ 윈자럭 연속이다＊（ $\mathrm{S} M \mathrm{MW} 135$ ）이라고 화이트헤드는 맏한다．그리 고 시간믄 뮌자젹이다．그는 과학과 근대세계에서 시간에는 연속적 측 면과 비연속적 측면이 모두 곰큰함듣 인식하고 있는 것이다．

질현이란 면장의 장메 있어저의 시간의 챙정이다．면장은 가늩대로 서의 여러 시건의 복합체이다．실현을 통해 가능태는 현실태가 된다． 그렇지만 가능태로서의 패턴은 지속을 필요로 하며 지속은 패턴의 질현에 의해서 하나의 메포크를 이루는 전쳬로서 나타나야 한다．그 러므로 시간은 본질적으로 접혹하고 있는 가분적인 요소들의 계기 인 것이다．지속은 시간적인 것이 될 때 비로소 어떤 존속걱 시물의

실현을 초래한다 여기서 시간화란 실현민 거이다 시간회는 실현을 떠난 또 하나의 면속적 과정이 아너다. 그건은 둰자상을 이루고 있 는 것의 면속적 계승 (ancossion이다. 따라서 시간호는 가분적이지만 시간은 원자적민 쯕 메포크 적인 것이다. 이러한 학설은 사건 및 존 촉적 대살의 본질메 관한 학설에서 비롯하고 있다.(SWW 185)

화이트헤드는 훤자걱 전체 폭믄 비연⿻ㅗㄱㅇㅢ 계슴므로서의 시간의 폭 기영이 제논의 무한퇴행에 대한 해답이 됨듣 논큼하고 있다. 화이트헤 드의 시간의 푁기엉 이론든 그의 과정과 싣재에서 눈명하고 받전된 형 태로 나타난다.

물리적 두주의 면장적 면속설(extensive nontinuity)은 흔히 잴정의 면 촉설이 있다는 것을 의미하는 것으로 이해되어 옸나. 그러나 어떤 것이 생성한다는 것을 민정할 경우, 제논의 밥법을 사용하여 생설 의 면촉셩이 있을 수 없다는 것을 쯜명하기란 어렵지 많다. 면속성 의 생성은 있지만 생성의 면속성은 없다(Thete is a beconing of continuity, no continuity of beconing). (PR 35)

위의 구젇에서 화이트헤드는 과학과 근대세계에서와 같이 제논의 역녈의 대답므로서 시간의 획기령 이론들 도입하고 있다. 즉 헌릳적 존재는 변화의 시간든 견뎌내는 하나의 실체가 아니라 창조의 시점마 다 탄쌩되어 연속되는 창조적인 전체인 걱이 다. 이러한 푁기령듣믄 고 립된 뒨자령과는 다른 의미클 지니고 있는데 이는 무쿠전체의 창대령 과 복잡령듣 반영하고 있다.

굴곡적인 형이상학걱 진리는 원자론이다. 피조물은 원자적이다 현 재의 우주시대메는 면속성의 창조가 존재한다. $\cdots$ 그러나 훤자론 은 복합설도 보편적 상대설도 배제하지 않는다. 각 원자는 모든 사 물의 체계인 겅이다.(PR 35)

큭 이런 개개의 획기적 계기듣믄 그 자체 윈자적이고 추상적인 창조 적 행위이지만 돔시에 이는 대우쿠의 소무주로서 전체적 시곰연속체 에 편재하고 이큳 포함하는 관계적 ㄴ⿱⿱日一⿹勹⿰丿丿刂心이기도 한 것이다．그는 Retigion in the Mohing에저＂푁기적 계기는 싣제 곰돔체의 가장 주된 단위이다． $\cdots$ 그러나 각각의 단웨는 곰돔체의 모든 다른 셩둰듣에게 레퍼런스가 되는 본셩듣 지니고 있다．그것믄 각각의 단위는 그것이 전체의 우쿠 의 포괃셩듣 대표하는 소무주이기 때문이다．$(\mathrm{RM} 99$ 라고 언급한다．

이러한 화이트헤드의 시간의 획기녕 이론믄 무쿠의 창조적 전진의 개념과 긴믿하게 연결되어 있다．그에게서 창조적 전진믄 굽힏 수 없 는 엄연한 사싣듣 곰돔므로 구셩하고 있는 사묻듣이 생령하고 또한 객 체적므로 눋멷한다는 것듣 맏한다．（PR xiv）

## 2.2 창조적 전진（Creative Advance）의 방합성

창조령들 분력하면서 화이트헤드는 창조령이 다자가 읻자로 객체가 쿠체로 톰합되는 과졍이라고 언급한다．그에게서 다자란 이미 역자적 인 된 과거의 사싣듣이며 이것믄 새로문 계기듣의 생령므로 돔합되고 있다．그의 고전적인 창조령의 규정믄 다듬과 같다．

찰조성튼 채로움의 원리이다．현실적 계기는 그겨ㅇㅣㅣ 통일하고 있는 다자에 있어서의 어떤 존재와도 다른，새로운 존재이다．그러므로 찹조성은 이접적인 방직의 우주인 다자의 내용에 재로움을 도입한 다．창조적 전진이란 창조성의 궁극적 퀸리가 그 찹조성이 만들어 내는 각각의 재로문 삽홥메 적응되는 것을 말한다．（PR 21）

화이트헤드에게저＂다자는 읻자가 되고 그래서 다자는 하나만큼 읻 자에 큼가 $(\mathrm{PR} 21)^{\text {²외는 것이다．큭 자건의 다양렁믄 창조적 행웨로 인 }}$ 하여 단순히 산숟적므로 합쳐지는 것이 아니라 하나가 되어 늗어난다． 그래서＂새로둠들 향한 창조적 전진＂（PR 28）이 이루어지는 것이다．화

이트헤드는 합생이라고 눋리는 창조적 전진의 결과는 언제나 새로문 함께 있듬의 산훌이며 창받적 새로둠의 듬장인 것이다. 창조렁의 이론 과 긴믿히 연결된 화이트헤드의 이론든 '보편적 상대졍Uniwetsal Relafivity' 이론이다. 이는 "다른 현싣적 콘재클 포함하여 무쿠의 돈갖 사항듣이 임의의 한 현닏적 콘재의 구조 속에 듣어가 있는 구셩요소가 되어 있는 $\left.{ }^{\pi} \mathrm{PR} 148\right)$ 것이다. 즉 그 "무주에 있어 모든 항목믄 각 합생 속에 포함되어 있다는 거 다시 맏하면 잇는 것의 본령에는 모든 앵 셩귿 워한 가늠겅이 촉해 있다는 것(PR 22)이다. 찯스 하트숀믄 창조 적 전진과 보편적 창대령의 둰리가 비대칭적 대칭이라는 점든 분명하 게 밝히고 있다. 하트숀에 의하면 돔서양의 첟학지듣믄 모든 사건듣이
 상호 배타적 (toutualiy inclusive, 럿섿이나 퓹)이라고 가졍해 왔다. 이러 한 것듣믄 곰히 대칭적인 관계령의 이론듣 가정하고 있다는 것이다. 이에 대해 화이트헤드의 비대칭적 시각믄 주묘한 이론적 받전이라고 평가한다. 하트숀믄 비대칭적 보편적 장대쳥이라는 학럳들 경험의 읻 장에 느끼는 의사의 자유와 자기 창조령의 근거로 제지한다. 그에 의 하면 화이트헤드의 비대칭적 보편걱 상대렁 이론믄 사물의 진졍한 의 콘령과 진정한 독림령듣 잗 나타내 주는 이론이다. 관계의 대칭청듣 가정한다면 장호포괃적인 이론므로 받전한다면 인과적 관계는 잗 보 여쿠지만 거기에는 창조적 자유나 새로뭄의 듬장믄 있들 수 없다. 만 읻 장호배타적인 이론므로 받전시킨 다면 거기에는 새로둠, 자기창조의 개념듣믄 잗 섣명됟 수 있지만 연속령과 인과영에 대한 사싣듣믄 잗 젇명되지 못한다. 이에 비해 비대칭적 인과형에서 관계는 한 폭에서는 닫혀져 있고 겯졍된 겆인 데 비해서 다른 한꼭믄 엳려 있고 비결정적 이기 때문이다.의 그거ㅁㅡㅡㄴ 인과적 연결과 창조적인 새로뭄의 듬장듣 모 두 섣명해 쿤다. 큭 무리는 화이트헤드의 시간의 쵝기령 이론과 창조 적 전진의 방향성이 매무 긴믿하게 연겯된 이론듣임들 깨닫게 된다.
 19 TO p. 188.

이는 모두 과거로부터의 빅터적 전이와 더불어 미래에 대한 창조적 자 유클 확보하게끔 하는 이론적 튿이라는 걱이다．이제 쿠역 계사전의 변화의 개념 분럭듣 돔해 그 시간관듣 앋아보도콕 하자．

## 3．주연어 시간비해

## 3.1 化와 쳥에 대한 학지들의 견해

폽게는 周易 넒게는 돔양첟학듣 연구하는 학자듣 사이에저 변화큼 가리키는 대표적인 개념듣인 晏과 化의 뚯이 어떤 것이냐에 대해저는 넏리 논의되어 왔다．재미있는 것든 넏리 논의되어진 만큼 텍스트에 대한 꼼꼼한 읽기큳 거치지 앛고 픋히 단언적므로 뜼이 규정내려졍다 는 것이다．그 이유에다가 텍스트 자체의 뜼의 애매함이 더해져서 학 자듣 사이에 변과 화에 대한 논의는 넓든 만큼 큰 붇읻치클 보여 왔다． 무선 나는 대표적인 학자들의 화와 변에 대한 생각듣들 간단히 정리해 보고자 한다．
전돔적인 주넉가인 孔누이여⼟믄 그의 건괘에 대한 주석에서 乾道는 두 가지 창보적인 변화의 좀류클 포괕한다고 언급한다．여기서 변화는 마 치 듬양개념과 갇이 장보되는 변화의 개념므로 이해되고 있다．

변은 바꿤의 뒤메 오는 겅이며 점진적인 전이와 교쳬가 바로 ⿻丷木ㄴㅇㅣ 다．회는 이 시간네 여기에 있다가 저 시간에는 여기메 없는 겅이
다．급작스러운 변이가 바로 化이다．乾道는 도로서 점진적인 변과 급진적인 회를 불러 일으키든 만물의 性ㅆ叩믈 결정한다．이

이러한 변회큳 장보적인 변화의 형태로 이해하려 하는 시도는 대표



120 잠 면 혀

적인 한나라 때의 竪書인 黃帝內經素問에도 나타나고 있다．화와 변믄⿹气⿱彐⿰冫⿰亅⿱丿丶刂灬 의 모임과 플어짐므로 이해된다．

만물이 만들어질 때 두리는 그거을 化라고 부른다．그겄이 어떤 극 한에 다다랎을 때 우리는 그것을 뿡이라고 부른다．음먕으로 측정 할 수 없는 것을 쿠리는 주이라고 부른다．ㅇ

푸석자 돵병믄 이큳 삶과 죽듬의 현상므로 대비시겨 설명하고 있다．化와 荌의 개념이 장보적이라기 보다 다른 관계로서 섣명되는 국믄 예 는 아마 계사전보다 이전 시기의 저작므로 평가되는 荀子에서 받견된 다．正茄장에서 그는 이큼과 싣재의 관계는 다만 관습적인 것이라고 주장하면서 변과 화의 개념듣 가지고 섣명한다．

어떤 것이 같은 성질을 지니고 있으면서 다른 곳에 있는 것과 다른 정질을 가지고 있으면서 같은 곳에 있는 건과는 구별할 수 있다．다 른 잘소에 있는 같은 것들은 비록 같은 이름으로 불릴지라도 우리 는 두 개라고 말할 수 있다．이 성질이 한 개쳬 만에서 변하면서 완 전히 다른 것으로 바뀌지 맍으면 그리고 우리가 그 차이를 알 경우 메 쿠리는 이 과정을 䚰라고 부른닥ㄱ

담대의 쿠럭가 양경（婸諒）든 갇믄 령질이면서 다른 곳에 있는 예로 서 맏 두 마리가 다른 장소에 있는 건듣，다른 셩짇이 갇믄 장소에 있 는 겆므로서 갇믄 사람이 젋거나 늗는 것듣 듣고 있다 여기서 변믄 변 화 읻반들 가리키고 있고 화는 짇적 변화는 없는 한 개체 안에저의 변 회클 맏하고 있는 듰하다．이는 바에 대한 곰영닫이나 황제내경 소문 의 견해와 다큳 뿐 아니라 변과 화가 장보적인 개념므로 쓰이지 알았 다는 것에서도 크게 튿리다．그러나 보다 고대 문헌인 욮ㅇㅍㅍ엥서 쓰이

[^25]

는 化의 개념믄 춘자의 그거ㅅㅗㅗ 크게 다르다．罢經에서 눖은 규졍듣 받 지 못하고 있지만 化는 어떤 한 모츱에서 다른 모츱므로의 전환이다． 예큳 듣어 개구리가 메추리가 되는 것이 그것이다．오
주역의 번역자이며 줌국학자인 리하르트 빋헫름（Richatd Wilhelmo
 Transomnation으로 번역하고 듬효에서 양효로희 변환듣 㗛므로 양효 에서 듬효로의 변환듣（化라고 맏한다．9）그래험（A．C．Grabam）믄 그의 저서 Disputers of the Tao에서 易믄 X와 Y의 장소가 대치되는 거ㅅㅡㅡㄷ，化는 X 가 Y 로 변하는 짇적 변이큳 寀믄 $X$ 는 그 돔읻령 안에서의 점 진적 변화아라는 구눈들 한다．그러나 뒤에서 보듯이 특히 계사전의 경우에는 잗 듣어맞지 않는 구눈이다．모히려 변믄 돔읻령 자체의 변 화인 짇적 변화의 개념므로 쓰이는 듰하다．조셈 니담（Joseph Needhami은 그의 道家 연구 龺에서 敩과 化의 구눈믄 붇확실하지만 줌국현대어에서 霊은 점진적인 변화클 化는 급작스럽고 근원적인 변 화클 의미한다고 맏한다． 10
줌국의학 연구가인 만프레드 포커트QManfed Potkett）도 니담과 갇믄 입장이다．화는 근뭔적이고 줌요한 변이큳 의미하고 변믄 읻시적이며 외부적인 변이큳 맏하는 것이라고 맏하고 있다．포커트는 管子ㅋㅡㅡ 그의 주장의 근거로 듣고 있다．관자에서 우리는 병인믄 때에 따라 변화하
 저ㄷㅡㅡㄹ 받견핱 수 있다．그러나 그듣의 주장도 管子 이외의 텍스트로 확 장됟 때는 읻반령들 같기는 힘듣다．아마 무리는 化와 宽에 대한 읻반 적 규정므로 청급하게 뛰어듣기보다 애매모호하게 쓰여진 틈례듣듣 문헌 나큼므로 개볃령들 가지고 찬찬히 읻고 판단해 나가는 방법듣 사

## 8）昷維 145






122 잠 면 희
 연 이듣 학자듣의 쿠장대로 자틈되었는지 아니라면 어떷게 규정에 다 가갇 수 있는지 앋아보도콕 하자．

$$
3.2 \text { 회(化) }
$$

化는 쿠역에서 변화클 가리키는 개념므로 픈히 쓰이고 있다．化는 폳로 쓰여어 변화의 의미큳 나타내기도 하고 姲化，化生，化成이라는 복합어로서 변화의 의미큰 가리키기도 한다．무선，쿠역에서 化라는 개 념믄 듬양 적인 힘의 긷항과 조화가 이루어내는 변화클 가리키는 데 특히 쓰이고 있다．천지의 조화큳 범위 하여 지나치지 않므며 만묻듣 곡진히 이루어 빠뜨리지 앛는다．${ }^{\text {B }}$ 천지의 기문이 얿히고 섣킴에 만묻 이 화하여 엉기고，남녀가 정듣 맺믄 다듬에 만물이 화생한다．${ }^{\text {（9）}}$ 그러 나 천지나 남녀 같믄 듬양적인 개념이 언급되고 있지 앛더라도 어떤 콘재가 영향들 받아 읻므키는 변화클 나타내기도 한다．예큳 듣어 아 랬사람듣이 보고 교화된다．${ }^{* 15}$ 이거듭 밟듬므로 바큼에 눋여서 천하큼 교화하여 이룬다．지 땅제와 요순이 나오시어 그 변듣 돔하여 백성듣 로 하여금 지루하지 앛게 하며 신료하게 化하여 뻑성듣로 하여금 마땅 하게 했다에에에서 그러하다．
化라는 개념이 갇믄 점진적인 양적 변화큼 의미하는지 아니면 급작 스런 돔읻령 자체의 변화큳 의미하는 짇적 변화의 개념인지클 구눈하 기란 쉅지 앛다．무선 朱子는 神과 비교하여 化가 점진적 변화라고 언
氣는 듬양이 있으 니 미루어 행함에 점진적므로 되는 것（推行有；浦）이 化

[^26]이고 하나로 합하여 흑졍핟 수 없는 것이 ㅈ申이라는 것이다．（）그러나蒷卦의 예에서 보듯이 교화된 백성듣든 이전에 몸매한 장태와는 어느 짇적인 변화가 눈에 두드러지는 다른 차원의 변화로 이해됟 수도 있다．

## 3.3 ㅎㅕㅝ년）

案이라는 개념믄 주역에서 化라는 개념보다 보다 자주 쓰이고 있다． 그러나 역지 렺이란 개념도 화와 같이 명쾌한 의미큼 추훋해 내기란 어 려문 개념이다．역시 霆도 듬양적인 개념이 읻므키는 변화 또는 듬양 자체의 변화큳 가리킨 때 자주 쓰이고 있다．강함과 부드러뭄이 서로
 한번 닫고 한번 여는 것듣 변이라고 부른다．${ }^{-21}$
그리고 零믄 변화의 읻반적인 개념므로 넓게 사듬됨들 놈 수 있다． 뼉에는 청인의 도가 네 가지 있므니 역므로서 맏하는 자는 그 맏듣 숨항하고 돔하는 자는 그 눖을 숨랑하고 기물ㅇㅡㅡ 만드는 자는 象듣 춤 장하고 점녹하는 자는 그 ⺊ㅗ듣 숨장한다．${ }^{* 22}$ 이때 변믄 動이라는 개념 과 견합하여 사톰되고 있다．주목해야 핟 것믄 아마 雯이라는 개념이 눋연속적이며 급진적인 변화큳 가리키는 경무가 매우 자쿠 있다는 거 이다．무리는 효의 변화큰 잣충이라고 부르고 괘듬의 변화큼 卦接이라 고 부른다．이는 효나 괘로 장징되는 어떤 항항의 근뭔적인 변화큼 의 미하기도 한다．

삼으로 세교 오로 세어 춘하며 그 수를 교차하고 종합하여 그 변을 통하여 마침내 천지의 文을 이루고 그 수를 지극히 하여 마침내 천

187朱要周苃本曹
19）焉餅上－2，㓮委相推 而生解化


其息，以卜䇛吾尚其占。

124 장 면 혁

하의 상을 정하니 천하의 지극히 数하는 자가 아니면 누가 이에 참 여하겠는가 ${ }^{23)}$

계사 전에서 变믄 어떠한 변화의 굼극젹인 지경에 다다랎ㄷㅡㅡ 때 읻어 나는 근원적인 변화큼 가리키기도 한다．


이 구절에저 변믄 눈명히 점진적인 변화라기 보다는 급진적인 변화 큳 선형젹인 변화보다는 비선형적인 변화클 돔읻령 내에저의 변화라 기 보다는 돔읻령 자체의 변화큳 가리키고 있는 것으로 보인다．큭 쿠 역에서의 ⿰亻⿻乚㇒匕와 춪의 개념믄 정확히 장보적인 개념믄 아닌 거므로 보인 다．그겆듣믄 읻반적인 변회큳 가리킫 때 넒게 쓰엱고 급진적인 변화 와 점진적인 변화라는 구눈에 맞아떧어질 개념들 가지고 있지도 앓아 다．분명히 앋 수 있는 것믄 쿠역에 있어서 化는 콤더 읻반적인 듬양의 변화 읻반듣 가리키고 있는 데 비해 统믄 다양한 쏘임새 ⿻ㅗㄱ에서도 질 적이고 급진적인 변화를 가리키는 데 쓰이는 경향이 짇다는 점이다．

## 3.4 通

＂通＂믄 계사전에저 모두 21 번 지틈되었다．그 줌에 12 번믄 要과 녹 합어로서 충ㄴㅜㅜㄱ이라는 개념므로 사듬되고 있다．다른 9번믄 다양한 형 태의 연속령과 접혹들 표현하는 데 사틈되었다．通의 의미는＇연속영＇ ＇완결하다＇＇연결하다＇＇교감하다＇＇가깝게 친교하다＇듬듬 므로 쓰이는 데 모두＇이어진다＇라는 이미지와 상톰한다．아래의 예는 신령함과 교 류함듣 가리킬 때 通이 쏘임듣 보여쿤다．





공지께서 밀뽐하졌다 건곤은 멱의 문일 것이다．건은 먈물이고 곤은 음물이니．$\cdots$ 이로서 천지의 일을 체행하며 신명의 덕을 통해니25

믐양의 기문과 의지가 서로 소톰되어 협돔됨도 通므로서 이해된다．
천지가 서로 다르나 그 일이 같으며 남녀가 다르나 그 뜻이 통하며 만물이 다르나 그 밀이 같다 ${ }^{26}$

역은 어찌하여 만든 것이냐？뎍은 시물을 뎔어주고 일을 이루어 천 하의 도를 포괄하니 이와 같을 뿐이다．이러므로 정인이 천하의 뜻 을 통하며 천하의 업을 정하며 천하의 의심을 결단한 것이다 27

그러므로 通믄 읻듣 성사시키다，넏리 퍼뜨리다의 의미로도 쓰인다．

역은 챙각이 없고 함이 없어 축면히 동하지 앓다가 감동하여 마침 내 천하의 원인을 통하니 천하의 지극히 신묘한 자가 아니면 누가 이에 참여햐겠는가 2 오

더둑 빈번히 그리고 줌요하게 계사전에 듬장하는 돔의 틈례는 바로费通이라는 개념므로 요약된다．
3.5 㪍䢚－비면속의 면속
 듣 토대로 해녿 때 모순된 언어의 조합（pxymomit）임듣 앋 수 있다．즉





致能䡙在此

126 잠 면 희

훚이란 틈어는 짇적인 변화나 근윈적인 변화클 나타내는 변화의 강한 개념인 데 비해 通든 차이가 차라짐 혹믄 연견됨 소톰됨 듬의 뜼들 가 진 연결의 개념이기 때문이다．주역에저 曾通의 의미는＇짇제로 쓰다＇ ＇영곰적므로 이루다＇＇를모 있게 쓰다＇듬의 뜼들 지닌다．

化하여 제재함은 변이라 이르고 미루어 쓸모 있게 행함을 통이라 이루고 들어 천하의 빽성메 둠을 사업이라 이른다．29）

아래 구젇에서 변톰믄 셩인이 세문 장징듣 시간의 흐큼과 장황의 바 퓜에도 붇구하고 계속하여 뮤듬하게 차람듣에게 전닫하려는 작업듣 의미하는 듯하다．

> 성인이 상을 세숴 그 뜬을 다하고 괘를 베풀어 그 정위를 다하며 달을 달아 그 말을 다하고 변통해서 그 이로움흘 다하고 고무하여 신묘함을 다하였다 30 이

성곰적인 둠직임과 변화 자체는 바로 이러한 듬양변이의 시간의 추 이에（蕠）따라 그 효늠과 이로뭄이 지속되게끔（㛚）창조걱므로 변화하 는 늠력에 있다．

그러므로 문을 닫음을 곤이라 이르고 문을 뎖을 곤이라 이르고 한 번 닫고 한번 엶을 변이라고 이르고 왈래하여 다하지 않음을 통이 라고 이르고 드러남을 송이라 이르고 나타남을 기라고 이르고 만들 어 쫌을 법이라 이르고 씀을 이롭게 하여 나가고 들어 와서 빽선들 이 모두 사용함을 신이라 이른다．39）

[^27]

그래서 변톰이라는 개념믄 시의 적젇한 시간，즉 時間性의 개념과 가장 긴믿한 관계클 지니고 나타난다．많믄 경무에 변톰믄 時의 개념 듣 돔반한다．

광대는 천지에 배합하고 변통은 사지에 배합하고 음양의 뜻은 일월 에 배합하고 멱간의 선은 지덕에 배합한다．${ }^{32)}$

그러므로 법과 장은 천지보다 더 큼이 없고 변과 통은 사시보다 더 큼이 없고 장을 달아 드러남은 일월보다 더 큼이 없고 충고함은 부 귀보다 더 큼이 멊고 물건을 구비하여 쫌을 지극히 하여 기물을 이 루어 천하의 이로뭄을 삼음은 성인보다 큼이 없다．${ }^{33}$

## 강유는 근본을 체쿠는 것이요 변통은 때에 따르는 것이다 3 의

주역에저의 시간믄 사물의 생형과 관셩과경과 긴믿한 연관이 되어 있다．이 시간관에 따르면，지속적인 자기 쌩셩들 위해서는 시간의 변 이에 의한 적젇한 듬틈과 재추정듣 거쳐야 함든 자연스러문 인식므로 보인다．큭 지속믄 끏임없는 지의 적젇하다 변돔에 변돔이나 변화는 효늠의 지속령듣 목적므로 하는 변즘적인 관계의 인직이 寗通의 개념 에는 포함되어 있어 보인다．
시의적절함믄 주역에서 매우 줌묘이되는 덕목 줌에 하나이다．堵涪赫 다섯째 양효에는 돔폭에 있는 부콕믄 매우 큰 소로 제사큳 지냈듬 에도 간견한 제자큳 지낸 서폭 부콕보다 덛 복듣 받는 이유는 다만 그 것이 부적젇한 시기에 행해졋다는 이유이다．다른 자례는 楁괘에서 찾 듣 수도 있는데，이 괘는 사닏 어린 시젇의 어리넉듬이 다듬어지는 과 정들 료사하고 있다．이 어리넉듬든 셩곰핟 수 있다고 이 괘의 눈觪는 맏하고 있다．성곰하는 이뮤는 그의 어리넉듬믄 어리석듬에도 붇구하

[^28]128 잠 몬 긔

고 젋고 경험 없는 시절에 시의 적젇한 것이기 때문이다．
많믄 서구의 학지듣에게 쿠역믄 정태적인 창징의 모임므로 여겨져 왓다．대표적인 경우로 조셉 니담이 쿠역들 규정핟 때 내린 644 괘의 파 읻링 구조라는 것이다．그러나 쿠역믄 정태적인 장징목콕이 아니라 변 화하는 환경에 효뮬걱므로 적듬하는 행돔 지침서이다．무리는 쿠역의 괘듣들 읽들 때 이미 어떠한 환경에 노훋되어 있다．그런 환경에 놈인 사람믄 쿠역의 상징과 애매한 주럭듣 해넉핟 위치에 서게 되는 것이 다．그의 독특한 위치에서 쿠역듣 읽믐므로서 그의 상돵에서 적걸한 행돔들 뮤도핟 해넉들 하게 되는 것이다．주역믄 셩인듣이 의도하는 것들 하는 거ㅅㅡㅡㄹ 표현하기 워해서 괘클 세잇다．그리고 그듣믄 그 이익 듣 다 받휘하게 하기 뒈해 변화륻 읻므키고 密通듣 읻므겼다．그것믄 졍인 이후에 수많믄 다른 시간과 장소에서 쿠석가와 쿠역 독자듣의 해 석과 적젇한 삷의 소톰들 의미하는 것이다．

이러한 광의의 시의 적젇한 시간개념믄 또한 전국시대 줌국철학의 곰톰된 관심이기도 하다．中㡽（BCE 3C）믄 계사와 돔시대의 저작므로 여겨지며 핵심적인 개념므로 時中믄 시의 적절한 행돔과 이에 따른 바 람직한 결롸클 이야기하고 있다．孟子（B．C．E 372－289에에서도 이러한 시의 적젇함의 의미큼 찱아내기는 어렴지 앓다．그는 춘임금의 행돔들 칭찬하면서 그의 행돔이 다른 환경아래서 가장 적점한 적이었다는 겆 듣 이야기하고 있다．＂순임금이 그의 거친 곡묻과 약초큼 먹들 때 모습 든 그가 평생 놈부가 될 것 같았다．그가 황게가 되어ㅆㅡㅡㄹ 때 그가 의관 듣 정제한 것 믐악들 연쿠하는 거 그의 두 딷이 그큳 받드는 행돔듣믄 마치 그가 당연히 모렷돔안 이거ㅅㅡㅡㄹ 누린 건 같았다 ${ }^{m b}$ ）荘子（BCE． $369-269$ 에서도 모든 특수한 개볃적 환경변화에 걷맞믄 창조적 행위가 쿠된 관심사이다．어느 낟 장자는 신듣 걷어가다가 커다란 나무큳 보 았다．그리고 그는 그 겯에 나무큳 자르지 않고 서 있는 나무꾼들 보았 다．장자는 그 나무의 무틈함 때문에 천수클 누릴 수 있다고 겯론내령

[^29]

다．산에저 내려몬 뒤로 그는 그의 친구 집에 듣러서 거위 대접듣 받게 되었다．그의 친구는 잗 우는 거위와 못 무는 거위 줌에 못 우는 거위 큼 죽여 저녁식사로 내왔다．그 거위는 쓸모 없기 때문에 죽듬들 당한 것이다．그렇다면 무엇이 삶의 원칙읻짜？산에 있는 나무와 갇믄 무틈 함읻짜 삳아남믄 거워와 같믄 유틈함읻짜？여기서 장자는 각자가 서로 다른 장황에 처해 있는 독특한 사건므로 보는 듯하다．인간믄 반드시 서로 다른 장황에 창조적인 유연셩므로 처핟 것들 권고하고 있다．어 느 때는 뮤틈함므로 어느 때는 무틈함므로 어느 때는 듬과 같이 어느 때는 뻠므로 시간의 추이에 창조적므로 적절함들 찾아야 한다고 그는 주장한다．${ }^{36)}$ 㥁棟（1997－1758）든 주역의 핵심개념들 時中므로 생각한다．

뎍의 도는 심오하다．그러나，간단히 말해 그것은 ‘時中＇을 가리킨 다．中은 계사 상편에 35 번，하편에 36 번 나온다．북라는 개념븐 다
 주뎍에서 시줄이란 말은 중화메 한번 나오는 반면 자사는 공자의 가르침이 바로 시줄에 있다고 말한다．맬자는 성인을 땅모이라고 불렀다．執中의 가르침이 춘임금에서 온 겆처럼 공자는 時中을 확 립한 것이다．교⿴⿱冂一⿰丨丨八又卦에서＂천지는 차고 비고 계절은 차고 기운다＂… 이는 모두 時中을 말한 겄이다．37）

나의 견해로 주역에서 지줌의 개념듣 가장 잗 드러내 주는 것믄 愛通이라고 논다．通든 연속령듣 지닌 개념므로서 그 반대되는 개념듣
 므로 한 사람이 변톰에 늠하다고 핱 때 그는 비연속적므로 변하는 환 경 속에서 연속젹인 효늠들 받휘하고 있다고 핟 수 있들 것이다．이러 한 비연속적 연속이라는 개념들 이해핱 때 우리는 주역에저의 변화에 대한 개념에 한 받자국 다가 갇 수 있게 될 것이다．큭 그 변화는 연속

[^30]130 잠 면 희

적이고 점진적인 것과 비연속적인 것과 급진적인 것이 장보적므로 톰 읻된 개념이다．그거ㅅㅡㅡㄷ 가장 잗 나타내는 것믄 변톰이며 그거ㅁㅡㅡㄴ 계속 닫라지는 환경에（萝）언제나 적절히 대듬（通）하는 역돔셩의 뮨리큼 암 시하고 있는 것이다．

## 4．주역과 화이트헤드의 공통점과 차이점

화이트헤드와 쿠역의 시간에 대한 개념믄 여러 차윈에서 비교가 가 늠하겠지만 무선 곰톰점듣 맏해보면

A．시간관

이제까지 해몬 논의에 의하면 화이트헤드와 쿠역믄 시간의 변화큳 비연속의 연속이라고 파악한다는 점에저 읻치륻 보인다．주역의 계사 전에서 이런 역돔적 시간관든 변화의 두가지 콤류 큭 급진적이고 비연 속적인 繒과 연속적이고 점진적인 개념인 通의 겯합어인 密通므로서 표현되었다．그거ㅁㅡㅡㄴ 시간이 지⿻ㅗㄱ하면서도 그것이 굼극에 다다르면 새 로믄 치둰므로 변화한다는 새로둠들 낲는 창조적 세계관이다．그것믄 순환적이라기 보다 새로문 차원듣 만듣어 내면서도 과거의 테마큳 반 복하는 나선형적인 시간관므로 표현되어야 적절핟 듯 하다 ${ }^{38)}$ 화이트 헤드의 시간관 역시 시간의 획기령 이론이라는 개념듣 톰해 그리고 방 향령이 있는 창조적 전진의 개념므로서 우리에게 시간의 진행이 연⿻ㅗㄱ 적이면서도 그겅이 양자적 도약들 톰한 새로문 치원므로의 전개로 이 루어진다는 것틑 표현하고 있다．다시 그의 맏들 인듬한다면 쌩령의 연속믄 없고 연속의 생령든 있＂는 것이다．이 점에저 양자의 시간관믄

[^31]

비츳함듣 보인다．
b．인간이해와 창조

이러한 시간관에서 도훌되는 뮤가의 인간관믄 과거의 연속령과 미 래의 창조성이 돔합된 인간의 모습이다．인간에게 과거큳 전슴하면서 도 미래의 변화에 대해 엳려진 대듬듣 핟 수 있는 인간듣 바람직하게 그리고 있는 것이다．이는 바로 時中듣 톰해 언제나 자신과 세계큳 적 젇하게 관계 맺므며 창조력듣 받휘하는 인간이다．뮤가에저의 인간의 창조령이란 무에저 뮤큼 만듣어 낸다（gteatio ex nithilo）기 보다 전돔에 긴믿하게 연결되어 있므면서 돔시에 미래의 새로둠듣 창조해 낸다는 점에서 有에서 비콧하여 더 큰 有큳 만듣어 내는（ㅁteatio ab intito이 것으 로 이해된다．이는 면면한 전돔듣 전슴하면서 그 바탕 위에서 자신의時宜 適切한 창조적 작업들 톰해 문화클 더둑 품성하게 만듣어 가는 과경므로 인간의 창조령과 문명듣 이해하게 된다．
c．文化

비연⿻ㅗㄱ적 연속의 시간관 촉에서 과거의 전슴과 미래의 창조가 이루 어지는 집단적 창조의 장들 바로 문명이라고 한다면 뮤가는 문화와 문 명에 대한 줌요령과 가늠셩들 강하게 의식하고 있다고 핟 수 있다．이 것믄 순환적인 시간개념이 비교적 강한 붇교나 도교의 시간관과 근원 적므로 튿린 건이라고 여겨진다．이러한 시간관 위에서 뮤가는 붇교와 도교와는 닫리 인간 문명의 누적적 역사에 대한 감수성과 그 전슴 받 전，그리고 그것듣 담당한 자회적 지도자듣에 대한 강한 사회 뮨리적 개념듣듣 받전시킨 추 있었던 것이다．이는 화이트헤드의 첟학에서도 마찬가지이다．인간의 제약과 인간의 이러한 방향렁이 있고 누적적인 지간관 위에서 새로문 문명의 창조적 전진들 위한 모험에 참여하는 콘 재로서 그려진다．

132 잠 면 셕

이것믄 서로 다른 문화적 배경과 목적듣 가진 시간에 대한 톰찯이라 는 점믄 기억해야 한다. 그 차이점듣 네 가지 정도로 요약하고 칲다.

## ‥ 외 시간을 면구하는가

주역믄 형이상학적 윈리큳 구현하거나 사변첟학의 완령듣 위해 시 간에 대한 이해클 지도한 것이 아니다. 주역믄 모히려 구체적인 찲의 지치ㅁㅡㅡㄹ 위해서 쓰여졌으며 이는 돔양의 첟학이 이론적인 진리클 추구 하기보다 현싣적이고도 싣툠적인 삶의 듀틈령듣 위한 지침이라는 데 에서 그 이유큳 찾아 녿 수 있다. 이에 비해 화이트헤드의 첟학에서 시 간의 문제는 형이랑학적 원리큳 제지하기 위해 탐구되고 있다. 그는 짇콘적인 문제나 문학걱 자료에저 시간의 여러 문제듣들 제기하기는 하지만 읻차적므로 화이트헤드의 시간론믄 그의 자변철학의 완령듣 위해 탐구되고 있는 것이다.
b. 시간과 윤리론

쿠역믄 고대로부터 미래큳 예측하는 占콤로서 쏘여ㅇㅘㅘㄷㅏ. 주역의 뮤 톰령듣 반큼하는 자건 줌의 하나는 바로 분서갱뮤 자건이다. 이때에 거의 모든 서적듣이 눋타서 없어 졍지만 싣생핟에 꼭 필요한 책듣만 남겨 두었는데 무리는 이 칱톰서의 목콕에서 쿠역의 콘재큳 확인핱 수 있다. 점서임듣 부정하는 뮤학자듣에게도 주역믄 잚의 핃요한 지침듣 제곰하는 책이라는 데에는 아무런 의쇰이 없었다. 그러한 삶의 뮤툠렁 그리고 뮨리론믄 쿠역의 시간론의 핵심듣 구성하고 있는 요소이다. 큭 쿠역의 시간론믄 인간과 사회의 시간적 뮨리에 대한 톰찯이라고 맏핟
 에서의 유연령과 적싣령듣 강조하는 찲의 기술로서 바로 전개되어 나 가는 것이다. 이에 비해 화이트헤드의 시간론과 형이상학믄 관념의 모 험에서 문명과 인간에 대한 여러 덕목들 강조하고는 있으나 인간의 삶

의 영역에 핍진하게 전개되었다고 보기는 힘듣다. 즉 화이트헤드의 시 간이론믄 점들 치거나 힏창 생팔에 뮤듬한 지침므로 사듬되지는 앛는 다. 그의 도식듣 톰해서 읻샹적인 삶의 해넉이 시도되고 이ㅆㅡㅡㅁ믄 분명 하다. 그러나 그의 저서가 현칟적인 개인과 사회의 뮨리 문제클 시간 의 관점에서 다루고 있다고 맏하기는 매우 힘듣다. 모히려 화이트헤드 의 시간론에 입각한 개인과 사회의 뮨리론믄 앞으로 돔해 확장되고 연 구되어야 핟 부분이라고 맏핟 수 있다.
c. 내옹

주역에서 시간이롣믄 삶의 구체적인 삶므로부터 혹믄 경구로부터 직관적이고도 직접적므로 나타나고 있다. 추상화의 정도는 매우 낮므 며 지간자체의 탐구보다는 찲의 뮤듬한 지침의 콘텍스트 속에서 시간 성이 줌요한 위치큳 가지고 드러난다고 함이 돎들 것이다. 화이트헤드 의 시간이해는 잚의 구체적인 경험에서 춭밭한다. 그리고 그 경험듣 해넉하기 위해 상낭의 비행듣 감행한다. 그러나 그 결과가 삶의 구체 적인 사건들 다루고 있지는 앓다.

## d. 방범론

주역믄 상징듣 사톰한다. 갓라는 듬양의 창징에서 3 깨의 효로 구셩 된 상하 양괘, 창하 양괘로 구령된 상, 그리고 그 장이 모여진 64패의 모임믄 소우주에서 대무쿠에 이르는 거대한 무주적 패턴이다. 이에 비 해 화이트헤드는 기하학적 추장과 묻리학적 추낭듣 시틈한다. 기하학 믄 구체적인 자물과 관련듣 가지고 있지 앛다. 그러나 사물의 형릭듣 후장적으로 지시하는 기늠걱 형식들 제곰한다. 물리학믄 구체적 사물 듣이 기하학적 추낭과 연겯된 하나의 구체적 형식이다. 화이트헤드에 게 있어서 기하학적이고 묻리학적인 추랑이 쿠역의 창징듣 대치하고 있다고 보여진다.

134 잠 면 부

## ［ 참고 문 헌 ］

1．윈전과 주석
周最
千穎洷 周易正薷

周昌本落
周易偠菨

## 

简子
羂挃
覑子
管子
孟子
倝非子

2．현대 저작
Angus C．Grahan Dispues of the The Dilinds：Open Couri Pub． 1989.
Bemard Karigen．Gmwmata Serica Recensz Stochtolm：Museun of Fai Eastem． Antiquity， 1950
Charies Hatshom．Crentine Syothsis and Phitosphic Mobod Ilinomis，Open Count 1979.

David Giffin Physis and the Dtimate Significuce of Time New York SUNY Ptes， 1986.

 Ptess.
 Ptess, 1956
 194.

Richatd Wilhelin. Bok of Charges Pinceton Princeton Univerity Pros, $197 T$.
 192.

The Erochat Thopy of Time in Whitend and Jourse Bradism:
 Studies $23 / 2$ (Sunomer 1994)
 Liftefield 1993

김경재: 김상일 편. 과정철학과 과정신학n. 서울: 전맡사, 1988
김상일 ㅁㅏㅚ이트헤드와 ㄷㅗㅗ양혈학ㅇ. 서울: 서괄사 1993
오영환 둤이트헤드와 민간의 시간경험․ 서울: 톨나무, 1997.

13 잠 면 희

## ［ 서 평 ］

# 스티브 오던 著，「과정형이상학과 화엄불표』 

 （인쳥관 옮김，대구：이문출판사，1999）김 겸 재＊

## 1．이 책이 중심 테마와 저술 목적

이 책믄 저자 스티브 모던（Steve Oditi）의 명저 Froxess Mediphysics
 Interperetration（Siste Univensity of New Yotk Pres，Albaty，1982）들 한 국 과정철학계희 큰 기둠이신 안형관 교수가 돤역한 책이다．한국에 화이트헤드의 과졍첟학이 본격적므로 소개된 이후 풑큡한 역저듣과 논문듣이 많이 나왔지만，서평자의 과문듣 무큽쓰고 감히 맏한다면，모 영환 선생의 노고에 힘입어 나돈＂과졍과 칟재，금번 안형관 선생의 노고로 번역된 ${ }^{\text { }}$ 과졍형이랑학과 화엄눋교，그리고 문창독 교수의 학 위논문 ${ }^{\text {「화이트헤드 과졍철학의 이핵가 서평자에게는 가장 큰 기뻠 }}$ 듣 선사한 책듣이었다．

이문훌판사에서 간행된 스티브 모딘의 위 책믄 제목과 부제가 암시 하는 대로 과정형이상학과 화엄붇교큳 첟저한 학문적 깊이와 신선한

[^32]톰찯력므로 비교 연구하되，전자와 후자의 차이큳 대비시키는 단어 곧 ＇누진적 진입＇（cannulative interpenetration）과＇장입＇（interpeneftation）이라는 읻관된 주악장（主樂想，Leitnotiv）들 가지고 돔서 쌍벽들 이루는 워대한 뮤기쳬적 싣재관듣 심도 깊게 비교 연구하면서 장호보관의 가늠셩듣 제시하려는 읙도로 읻관하고 있다．저자는 그 양자의 차이큳 화엄의 싣재관믄＇대칭젹 인과섣’로서，그리고 화이트헤드 과경형ㅇㅣㅏㅇ학의 싣 재관듣＇비대칭적 인과론＇이라는 맏로서도 압축한다．
화이트헤드의 과졍철학과 화엄붇교첟학 그 두 싣재관의 곰톰점믄 양자의 차이점보다 휱씬 크다．두 체계는 모두，참라만묻과 눈에 뵉지 앛는 만유에 이르기짜지 모든 콘재자듣믄 그 자체의 싣체큳 가지고 콘 재하는 것이 아니라，인과관계적 장호유기적 관계졍에 의해 생령되기 때문에，단순정위하는 개별자로서의 싣체졍듣 지니지 앛므며，콘재론 적 곰재녕듣 지니며，뮨리적므로 깊믄 자회적 연대쳥들 가늠케 하며， 경험적 직접셩들 강조한다는 점 듬 녿라문 장듬령들 두 체계가 나타내 보인다．
과정사낭과 화엄사낭이 모두 뮤기체적 칟재관들 지니고 사물의 과정 성듣 강조하면서도 차이점듣 눈명하게 피차 인지하고 대화하는 읻믄 돔서사낭의 상호보완 및 장호창조적 변화클 이루어가는 데 있어 매우 줌요한 읻이라고 보여진다．다시 맏하면，이 책믄 전문적으로 보면 묻 론 화이트헤드의 과겅철학과 대슴눌교 화엄철학들 대비시켜 연구하지 만，크게 보면 화이트헤드 뮤기체 첟학듬 탄생지킨 서구사장과 화엄첟 학들 탄생시킨 돔양사장의 뮤형적 특셩들 낟카콥게 대비시키는 것이다．
콤 더 이 책의 믿바닥듣 파고 듣여다보면 시간범쿠큼 곰간범쿠보다 줌요시하는 셔양문명의 기독교적 싣재관과 곰간범주클 시간범쿠보다 더 줌요시 생각하는 돔양문명의 눋교사낭과의 뮤형적 특징 비교가 드 러난다．묻론 과졍첟학이나 화엄철학이나 양자 모두 칸트적인 젇대시 곰간의 독립적 싵재렁들 부정하지만，화이트헤드의＇누적적 진입이라 는 개념 자체가 시간의 방향셩듣 돔반한 현싣태의 사건받생의 계기적


문이다. 결국 과정사상과 화엄사낭이론에서 차이는 인간싵콘체험므로 서의 지잔령'읃 어떷게 녿 것인가의 태도에 많든 영향듣 받고 있는데, 저자가 시간문제큳 이 핵 안에저 여러 곳에서 언급하면서 어거스틴의 시간론들 연구하고 그것들 화이트헤드의 시잔이해와 화엄붇교의 그것 과 대화시키지 앛믄 점믄 몹시 의아한 읻이다.

## 2. 책이 구섬가 내옹

이 책의 구령믄 서론부눈과 부콕듣 제하고 3부 12장므로 구셩되어 있다. 저자는 서론에 듣어가기에 앞서 한국이 낲믄 자랑스런 화엄붇교 의 학슴 의상의 '해인도'큳 구 조적므로 분럭하고 해설한다. 그리고 서 론부분에서 다시 한 번 저자는 이 책의 줌심논제큳 제쇠한다. 저자는 과졍체계큳 특징진는 '창조령'과 화엄체계클 지배하는 '순야타'(곰)클 서로 장듬하는 굼극적 개념므로 대비시킨다. 두 개념믄, 모두 앞서 언 급한 대로, "다수령듣 톰읻령므로, 다지큳 읻자로, 그리고 $\cdots$ 이접적 무쿠클 연접적 무쿠로 듑넙시킨다"(47픅)는 점에서 서로 창듬한다. 다 시 맏해서, 과정사낭이 섣명하는 '련싵태의 뮤기적 과겅이론 과 화엄사 장이 맏하는 각각 다르마의 '돔시 상호인과관계와 상입의 형이상학'믄 구조상으로 똑같다 (48폭)

양 체계의 근본차이클 저자는 서론에서 촘체적므로 다듬과 같이 받 힌다: "화엄의 개념적 체계에 의하면 하나의 다르마는 그 선행하는 겆 듣로부터 인과걱 영향듣 받듣 뿐만 아니라, 돔시적인 것듣과 후속하는 것듣로부터도 마찬가지로 영향듣 받는다. $\cdots$ 그러나 화이트헤드의 과 정이론에 의하면, 과거 현재 미래의 사건듣믄 화엄눋교에저처럼 한 성 각 찯나 속므로 모두 '장입'하지 앛고, 모히려 모든 사건듣믄 과거에서 현재로 인과적 역향이 한 방향으로 흐르면서 그 후속자듣에게 누적적


이 책의 제1부 제목믄 '무애상입의 화엄 원돈슴'이라는 제목 아래

다렷 가지 장들 배정하여 무애쟝입의 화엄이론들 철저히 소개한다. 다 섯 가지 각 장의 테마듣듣 삳펴보면 '화엄변즘법적 자유의 둠회 패 턴'(1장), '장호인과관계와 장입'(2장), '의미의 돔시장호셩립에 관한 언 어분넉과 화엄눋고'(캉), "엳림, 현전함 및 드러남므로서의 장입: 련상 학적 해럭'(4장), 그리고 마지막으로 '장입과 즉각적 재닫듬: 화엄이론 과 선수행의 조화'(캉ㅇ)가 그것이다.
제1부 안에서 저자는 화엄첟학의 모든 다르마가 돔시 장호반영하면 서 줌줌무진의 화엄걱 톰찰로서 읻체범계큼 믑넙하고 체틈(體用)관계 로서 곰쌕, 본ㅈㅣㅣ뎐낭, 보편;특수가 장호돔시적므로 듑넙하여 이사무에 사사무애 한다는 이론듣 상세하게 해명한다. 줌관학파의 곰에 대한 이 해와 화엄의 그것 자이에 큰재하는 차이도 빼놓지 않고 저자는 강조한 다. 줌관파의 곰믄 법듣의 콘재론적 비싣체령듵 주장하면서 콘재론적 진곰의 한계령짜지 나아가서 읻체의 가치마저 부정되는 부정쿠의에로 경도하지만, 화엄믄 곰령 안에 싣재의 가치론적 금정성듬 함훅함므로 서 가치줌짐적 무쿠론듣 구셩하면서, 곰믄 텅빔이면서 돔시에 쿰만이 라는 매무 역섣적인 '반대의 읻치' 개념듣 틈납한다.

제1부에저도 저자가 이 책 안에서 연주하는 주악상믄 반녹된다. 화 엄첟학과 과경첟학의 차이큼 이럴게도 표현한다. 전자에서는 읻체가 하나이고, 하나가 읻체이다"이지만, 후자에서는 "다자는 읻자가 되고 그리고 읻자만큼 큼가한다 ${ }^{-187 ㅍ ㅛ ㄱ}$ )는 맏로서 차이가 언표된다. 이때 화 이트헤드에서 다자는 '과거사건만들 지시한다'. 그러나 화엄에서 다자 란 과거, 현재, 미래 사건의 촘체령듣 지지하므로, 대칭적이고 무제약 적므로 창입하고, 콘재생령의 방향믄 선형적이 아니라 받생하는 사건 듣 줌심므로 하여 곰간적므로는 돔서남북 사방에서, 시간적므로는 과 거 현재 미래에저 받생하는 사건의 둰줌심적므로 수렴한다.

제1부에서만이 아니라, 이 책 전체에저 저자는 단춘히 화이트헤드 저작물듣 원전에 나타나는 사랑가듣과의 대화만이 아니라, 언어첟학, 현랑학, 첟학적(현장학적) 해넉학, 심큳심리학 듬과 깊믄 대화클 톰해 서 이 책의 근본쿠제큳 다방면에서 해명하면서 자변적 담론의 깊이와

140기김 겹 ㅀㅣ

가치클 더한다．특히 제4장＂ㅕㅕㄷ림，현전함 및 드러남므로서의 랑입 ：현 장학적 해석＇이라는 제목 아래서 저자는 줌생듬에게 막연하고，침훤하 고，심지어 곰허한 개념므로 받아드려지는＇깨닫듬의 경험항태＇나＇곰＇ 의 짇재형듣 풋서얻，하이데거，그리고 메큼로 폼티 듬의 연구에 근거 한 현랑학적 해넉학므로서 재조명하여 돔서사랑의 대화에 곰헌한다． 저자는 풋서얼의 맏＂모든 경험믄 그 지평듣 지니고，모든 경험든 그 줌심들 갉고 있다＂는 맏믇 인듬하면서 눋교의＇색즉시곰 곰큭리색＇이 라는 형이앙학적 정식（fommula）읃 현낭학적 해넉학으로 재해넉한다： ＂한정된 형장（色）믄 지각장（知覺場）의 전경（前景）또는 초점적 줌심듣 의미하는 반면，＇텅빔＇또는＇엳림＇（돋）믄 그것의 배경 또는 주변의 지 평듣 의미한다．${ }^{\circ} 105$ 폭 $)$

이 책의 제2부는＇화엄붇교에 대한 과정사항에 의한 비퐌＇이라는 제목 아래 다녀 개의 장듣 담고 있다．＇창조적 좀합과 창받적 새로둠＇（6） 장），＇느낌의 빅타적 전이로서의 인과령＇（강），＇부정적 파악＇（8앙），＇싵 체에 대한 과졍이론＇（9장），그리고＇누적적 진입의 형이낭학＇（10장）이 그것이다．다놋 장의 테마듣이 암시하듰이 제ㄹㅜㅜ는 본격적므로 저자가 과졍철학의 입장에저 화엄첟학듣 비판적 입장에저 양자의 차이큳 극 명하게 드러내려는 데 핟애하고 있다．양자 차이의 본짇믄 서론에서 받힌 이 책의 주악상 곧 과겅첟학믄＇누적적 진입＇으로서 뮤기체 첟학 이며，화엄믄 무애앙입하는 둡회패턴임을 대비시키면서 독지듣의 판단 듣 기다린다．
제2부클 톰해서 저자가 화이트헤드의 과졍철학 입장에서 화엄첟학 듣 비판하는 핵심요지는 무애강입듣 주장하는 화엄적 싣재관에서는 진정한 의미에저의 창조령，새로뭄，자유 듬에 관한 콘재론적 가늠령에 대한 쿧눈한 담보큳 해쿠지 못한다는 비판이다．저자가 보기엔，걷림 없는 상입과 무애한 호둄（포우⼈）듣 주장하는 화엄늗교의 이론이 돤전한 콘재론적 곰재령，겯합령과 연대령들 섣명하고는 있지만，이것이 창조 송，새로둠，및 자유큳 모두 희생시킨다＂（175폭）

과정첟학 구조에 의하면，＇창조렁＇믄 굼극자의 범쿠로서 새로뭄의

원리이다. 과정철학에저 보면 자기창조령, 창받적 새로둠 및 자받적 겯 단의 자유는 모두 현싵태 자체에 고유한 것이다.(176폭) 다시 맏하자면 빵조적 자뮤와 창받적 새로둠믄 현싣태의 비대칭적 또는 누적적 구조 의 함수이다.ㅁ(177폭) 화엄의 장입이론에서는 무주론적므로나 가치론 적므로 '보편적 조화'가 줌요하지만, 과졍첟학에서는 '새로뭄므로의 창 조적 진전’이라는 미학적인 가치론이 줌요하다. 엄믿하게 맏하자면, 화 엄구조에저는 이전에 없던 전혀 새로문 것의 큼가나 '창조적 사건'이란 없다. 지금 있는 것믄 과거 언젠가에 있었고 미래 언젠가도 있들 수 있 다. 화엄구조에서는 지구 45 억년 진화과졍에저 인간이라는 생묻학적 즘 의 춛현이 녿랍거나 새로문 것이 아니다. 그러나 과졍철학 구조에서는 그 사건믄 단 한번 있었던 진화과정에서의 '창받적 사건'므로 이해된다.
저자는 화이트 헤드 과정첟학 ㅗㅗㄱ에서 받견되는 '느낌 또는 파악이론', 방향령과 에너지 양듣 담지한 개념므로서의 '느낌의 빅터적 전이 이론', 그리고 '부정적 파악 이론' 듬듣 줌요하게 다시 다룬 다. 그렇게 재론하 면서 그러한 과졍사랑의 특징듣이 기초가 되어 과졍첟학의 특징듣로서 현싵라태듣의 자기창조령 및 창받걱 새로뭄 및 자유의 향유큳 가늠케 한다고 섣득력 있게 해명한다. 그리고 정곡들 찌르는 화엄에 대한 비판 의 창끄ㄷㅡㅡㄹ 눋교가 눋교되게 하는 '까르마 윈칙에다가 겨눈 다. 다지 맡 해서, 만약 화엄적 무애상입 및 돔시적인 장호인과관계 이론들 첟저하 게 관첟한다면, 그 이론적 결과는 자연이 넝엄한 까르마 법칙들 무효화 시킬 만큼 짐각하다는 겅이다.(215푹) 왜냐하면 까르마 학럳믄 구조낭 분명히 누적적이기 때문에, 앞선 다르마의 업보에 의내 후생적 다르마 가 제약받거나 영향받지 않는다면 보낟의 자비서뮌이나 곰덕지혜큳 싼 므려는 모든 붇자듣의 노력도 무의미해지기 때문이다.(215꾹)

이 책의 제 3 부 제목믄 깊믄 무의식의 신학: 과정신학의 재구성이 라는 제목듣 붇이고 있므며 그 안에서 두 개의 소제목들 각각 1ㅣ장과 12 장므로 담고 있다. '집단무의닉므로서의 화이트헤드의 양극적 신'(11) 장)과 '접단무의식과 돔시녕: 원형적 장상에저의 비시간적 직시'(1ㅈ장) 가 그 내틈이다. 제목 자체가 매우 흠미콥고도 심둰하다.

142 김 겹 이

The Abstractress of Actual Entity

## in A. N. Whitehead's Philosophy of Organism

Park, Seng Tag

All thoughts ate downed to be atstact This is becaluse the contents of out expetiedes ate dydamic while the concepts ate satic. Howneved, udies the concepts ate shematized we ate dot able to encountit the concrefeness of out experiedes. In this tespect the conceptial sheme should be substantilly aptilied to out expenences. Such ath empinial tequiternent is of tital in portance to Whitehead's 'philosophy of otgatsm', which tov is a sysem of concepts in itself. Whitehead's owh measute of criticisn, 'the fallacy of misplaced wondeteness', has been applied to empinical tests in maty fields of thought iocluding the sereace and philosophy of the l7th Gentury ta patticulat.

Then, what about his owh comeeptial scheme? whitehead's scheme that attempts to descrite the whole tealm of out experiences may ofly be examed by means of his opth measure of ctiticho. In this papet, we question the atstractness of Whitehead's scheme by the measute of the fallacy of misplaced concreteness. The notion of 'actual entity' is the focal thesis of debate, as this notion signifies the only fond of actialities that the Wotid is atopresed of, in the philesophy of gigatim.

The concepts of actulal entity, together with nems and society, ate put to the test with teference to the fallacy of misplaced condefeness and the wonsequent satisfactory assesment fortifies that his scheme is not an
abstact one. Howewer, in efaluating the concretentess of Whitehead's philiscophy of oggansm one is faced with two further in inportant justifiction issus: independent validation and appliabbility to out experiences
E. H. Kintall contexids that undess Whitehead's theory of petception secures an independent validation the concreteness of his scheme presents a peitito proncipin. Then, how is the walidation achieved? This canont be atswered by aty tational infetence because it is not a logical probliem, but a praction one.

It pulsuing the practical formulation of walidation, the Whiteheadiant concepturl scheme must be wigotously driven and aptlied to the limits of all expetiential sphetes. This may be the only sound way to inquite into the concteteness of the Whiteherdian schetme, and to aptriach the contreferies of out owh expetiences.

The paper is presented in the following sequedice. Fitstly, R. L. Fetz's aritique to the abstractness of actul entity is introduced, followed by F. B. Wallack's altemative whews to Fefr's critique in the second part Thirdly, the concepts of 'hexus' and 'scoliety' in the context of philosophy of groatisn ate elucidated in cobetence with the comerpt of actual extity. Fitally, the concrefeness of actual entity is examined on the grounds of Whitehead's owh theory of petception. In conclusion, Whitehead's philiscophy of ofgatism, founded on the conceptial basis of actial entity, mexus and sceiefy, is meither a dualistic tot a teductuonistic scheme.

# Theories of Plato's eidos - Individual Things 

## and Whitehead's Eternal Object - Actual Entity

Kim, Eun-Joong

The arigin of Whitehead's ariticisms on the slabstance-attribute struchute and the fallacy of misplaced concteteness lies ta Plate's dualism of extormatter of edor-thitudnal things.

The Gteek thinting intited ousw-tropety scheme in elucidatiog individul thiogs through the use of predications, and Flate adopted it to dewelop ector-individual thitgs sytem. Antstofie, then, slucerded and expanded it as edos tedurtion theory. This line of tradition has eroived ith the problem of mitad-bady dualimo in maden philosothy. Whitehead, howery, indicates the sphere of mind of edos from this teduction proess as the fallacy of misplaced combeteness.

Whitehead atfenpts to tesolve the fallacy by intraduciog the concepts of actual entity and etexal object he strives to tectify Plate's edos-individul thing scheme by teiterating that the actul entity is prot to the dualistic scheme of mentality and materality. Plato's edorindividul thasg systo is deductive in which maty come from one, Wheteas Whitehead's beomong of actual entity is inductive to which one cones from maty. Whitehend elindates the elements of ineritability by saying that the act of choosing one depends upon the choice that the actual entity makes. In contrast to Flato's ectos which is the onitiogical ground of patifulat things, Whitehead's etemal object is the potentiality fot the actual entity. Thete sulsists a presence of teality in Plato's extos
in this tespect whitehead, however, does tot introduce the sense of teality to the concept of efertal oblect, which allows one to temain independent fath the deductive thinking confotoity that eonstrains phillsoophets

Whitehend asserts that the koowledge of etertal object is talized through the abstraction from enocrete things, rather than by tecollecting of hypothesizing as in Platontic tradition. In sllomaty, the Whiteheadian theoty of actual entity etemal object primatily atternpts to tectify the fallacy of mispliaced moteteteness that orighates futh the Platotic tradition of dualism. Furthemothe, it seefs a way to unify the dualistro of sulbstance-attribute.

## Rationality of Prediction

## in Hume and Whitehead

Wun, Chang-Ok

Hume wiewed that we could not rationalize the prediction of future natural events in tetos of inductive inferenice by asserting that the induction is based on the assumption of the unifornity of tature while this undifonity itself can newer be tationally justified.

Whitehead constructed his own ensoology fhrough innagiative generalization and tegatded this untifonnity as belonging to the ordet of out cosnic epoch. Hetre, assuming his cosmology and insofat as the events ate held within out cosnuic epoch, we ate able to tationally justify the inductive inference and in consequence, the prediction.

Whiteheads cosnolog is jusififed in witue of its logical consistency, wherence, applicability and adequacy. This enthates the fact that in accepting his ensonology thete ate mote othet beses that fust out pufe psychological teasons upot which the rationality of induction and prediction depends The induction and the prediction, thus, do not hold its ground solely on put beliefs as in Hutnes assertion. In this sense, it is wewed that Whitehead advatced Hurne's serpticmel conclusion about the induction and the prediction by taliong mote diverse attibibutes into monsideration.

On the other hand, howewer, Whitehead maintained that out custric epoch ituelf is historic and contingent tather than etemal and neessary. This Whiteheadian framework dees tot allow tational predietion of any
events putside put cosoic eproh. And in this aspect of prediction Whitehead unequivocally accepted Hune's assertion.

It conclusion, Whitehead did not subnit tamely to Hume's wiew not slomounted it canpletely. He, as it were, ageed to Hune's sceptical condusion at the metaphysial level, while he advanced it at the comological one

## Zen－Thoughts

## in the Philosophy of Whitehead

Gomok

The ultionate aim of the philosophy of whitehead is detifation．One of the inpiliations of this assetfon in Whiteheadian temos is that each and evety extity is in the midst of the trail difected towatds the Wisdan of Grad in a mictoscopic ptocess．

Whiteherd daes not decessaily equate God with ateativity．But rathet， by allowing the comerptial actitities of God as a cteatute of creativity，he
 about God and hamonize eontastiog prestions．Moteowet，such an apprach to the understanding of God edutes an ultionate completeness of a human being at the highest level of spithtulity．Math，with his incomplefe kowledge understads things from limited perspectives．God，howevet，is a pusessot of true koporiedge who understads all thitge and phentmeda with edopleteness．In such Whiteheadian wew Chtist of Budithe is God．

The consequent dafute of God is temporal，finite and comerious．The promotial datute of God is atemporal，infinite and unconscious．Impetfect Kompledge divides this contrast into eoffictiog two，but God with complete knowiledge brings the two togethet as one and prowides a passage fot mutual undertading．Diversties of the phentomal wotid should not be apptrached simply as differentials of watious sitiational aspects．But it needs to be whewed as an elabotate exprescon of faceless onenews．The Buddhist ideas from＇Thee seed wisdan（三種智）＇ot＇Folut wishan（四智）＇ ate the equivalence of wisdon of God：Diversity is the diversty of onenes，onedess is the meness of diverity．

## What is Time in the Yïing?

## -A Comerative Study with Whitebeatian "Epochal Theory of Tine"-

Chang, Woneuk

The concept of time frowides one of the most thought-ptowoting theses of debate whed a monpative study is underaked betweed process thoughts and Eastern philosorby. Stewe Oidn attenpts the discussion in
 striking struetural similatities betweed process metaphysics and Budthisn, the monept af time in wiew of the two distinct traditions introduces some signifiant diserepandes. At the wote of the atgunent, Hua-yad Buddhism petceives time as symmetrical and cyclic, wheteas trovess metaphyics फhews it as asymmetical, admancing and cumplative.

Such contary petceptions present metaphyical as well as sorial inopirations in understanding and analyzing the concept of time. The cycic understading of tine only edutes the future tepetition of the past, hempe it allows no freedw for making fitute choices. On the other hand, the asymotnical understanding allows one to advance and deate the futute sione it perceives that the future is not detemomistic, efon if the past may transmit into the present day efrents.

What then, is tome in the Confugian tradition? This papet attempts to analyze the Confician concept of tione tevealed in the ancient Conese
 ongoing intercultutal debate on the concept of thon by makion televant sompatisons with A. N. Whitehead's Epochal Theoty of Time, and
identifying the undetlying cuntom features and disctepancies. The paper is ofganized as follows:

Chatles Harthshoth walues Whitehead's asymomettical understataing of time as one of the mast significant contributions to the histary of Westem philisocthy. Whitehead's tine theory, seen in his late mastentrieces, suggesss an atroic slicession as a quanturn concept of time. In the first section of this patet, I have ascertained the evolutionaty process ftom the concept of contionity of time to the atornicity of time.
The second section teffects the Confugan view by introduring the key concepts of tome in the classic of Y Youg. The oncileat ideas in this Eastem classic ate summatized by a few Chinese chatactets such as: byov(弯),
 denote transfotmation and contionuity. In my analysik, byon is intetpeted as 'discontitiougls change' and torg as 'continuity'. Thus the concept of byon-tons is dedues as an oxytoroth which literally tratslates as discontionuous contionuity. The conespt of byon-tors is mast frequently used in the Yoing. The context of this notion siguifies flexibie and adaptable efficiency undet the chatying citcumstaces.

Sibsequent to the independent atalyses of the abowe two distinct traditions, a lith between the key concepts from the classic of yghe and the Whiteheadiat ptocess thoughts has been made in ato atterntt to interpert and describe the Yoing concept of time it temon of 'aturic slocession of time' of 'epochal time'. Futheitonte, this cototatative analysis explites the
 the perspectives of the two tradifiots. Seweral ditnensions ate used for the comparative purfose Canmon features are categotized under the ditmensions of basic structure of time, understanding of ateative human mature and pattem of eivilization. By contrast, mofivation behind enquity into time, titoe and efthis, context and methodology ate the dimensions
that exprse strie disctepancies
The asymoneftic undetstanding of time in Confurian tradition exhibits appatent structural distinctions fatom Hua-yen Buddhist cyelic underslanding. Consequently, the Confuriat undetsanditig of time stotgly terogizes the imporatioe of eurnulative progession of humat embilizations. Hence, it exforces the literate (or the leading grouts in spriety) with sense of sciefal tespobsibility to maintain and cteate tradition and culfute. This Coffugath wewr seems touch analogous to Whiteheadian philosorhy that depicts mati as a being that adweditues into efeative admancement of aंwilizations, given the humath limitations on the grounds of curnulative undestanding of time.
The motivation behind the work of the ancient classic, Ygtags, is toote pragonatic that that of the philesophy of Whitehead. The Yyitag has beed used as a practical teferetoce applicable to daily feality, the applications of which include forecastiog the fulture events, of tefetencing to fiexible and adaptable efficiency undet the chatging aitunstatres in teal life. Thenefore, from the mofivational perpective, it is armpatabe to the Whiteheadiat enquity into time which aitus at establishing the theoties of metaphysiml proinciples and cotopleting his speculative philesophy. Fitotn the pragnatic proint of wew, the issles of individual of scoiletal efhics, appliable to daily teality, on the tesis of the Whiteheadian theoty of time temains to be further studied.

## [부 록]

## 한국 화 이트 헤 드학회

(The Whitehead Society of Korea)
定款
(1999년 3월 27 일 제 3차 정기 총회메서 개정됨)

제1조 본 학회는 한국화이트헤드 학회라 칭한다.
제2조 논 학회는 화이트헤드 첟학 및 그 학제적 연구, 그리고 연구 자 상호간의 학문적 교류와 친목의 도모륻 목걱므로 한다.
제 3 조 본 학회는 이 목적듣 닫성하기 위하여 다듬과 갇믄 사업듣 수 행한다.

1. 연 1회 이장의 학술대회 개최
2. 정기 학회지의 간항
3. 화이트헤드 윈전 독해
4. 국내외 관련 학회와의 교류
5. 기타 핃요로 하는 자업

제 4 조 본 학회의 회뭔믄 화이트헤드의 첟학이나 이에 관련된 분야큳 연구하는 자 및 연구하려는 자로 한다.
제 5 조 논 학회는 다듬의 임뭔듣 둔다.
회장: 1 인
부회장: 2 인
콤무이사: 1 인
편집이사: 1 인
이사: 20 인 내외
편집위윈: 10 인 내외
감사: 1 인
콤무간사: 1 인
편집간사: 1 인

제6조 임뮌믄 회뭔 줌에서 선훋하며 문영위뮌회큼 구헝한다. 그 임 기는 2년므로 하며, 줌임핟 수 있다. 문영위휜회는 쿧석인원므 로 개최하며 콤회에서 위임한 논 학회의 문영에 관한 제반 사 항듣 협의 겯정한다.
제7조 회장과 감사는 콤회에서 선훌하며, 그 밖의 임둰의 선훋믄 회 장단에게 읻임한다. 회장믄 본회큼 대표하며, 문영워뭔회큼 소 집한다.
제8조 정기촘회는 매년 상반기 ㄱㅚㅚ 개최하며, 핃요지에는 문영워원 회의 결의에 따라 임시로 개최핟 수 있다. 촘회는 훋넉인원므로 개회하며, 훋석한 회원의 과반수로 의견한다.
제9조 홈회는 본 학회 홛돔의 기논 방침듣 겯졍하며, 문영위뮌회로 부터 읻반보고, 회계보고 및 기타 핃요한 보고큳 받는다.
제 10 조 감자는 연 최소 1 회 이랑 회계큳 감사하며 이큳 홈회에 보고 한다. 단 감사는 다른 임원듣 겸임핟 수 없다.
제11조 콤무이사는 본 학회의 제반 사무큳 맏는다.
제12조 편집이자는 회장단이 선임하녀 선임된 편집이자는 편집휘원 회큼 주재하고 학회지의 훌간업무큳 관장한다.
제 13 조 콤무간사와 편집간사는 각기 해당 사무클 보좌한다.
제14조 논 학회의 사무처 소재지는 2년마다 문영위원회의 겯의큳 거 쳐 결정한다.
제 15 조 본 학회의 회원 회비는 다믐과 갇이 차듬 납부한다. 회장단 연 100,00 원, 이사 및 편집둬원 연 50,000 원, 평회원 연 20,000 원들 납부한다. 그밖에 논회는 본회의 문영듣 위한 재정후권금을 받 듣 수있다.
제16조 논 회칙믄 촘회의 결의큳 거쳐 변경됟 수 있다.
(수정된 부분: 게 $5,11,12,13,15$ 조)

## 학회지에 관한 규약

가. 학회지의 편집

1. 회지의 명칭믄 ${ }^{『}$ 화이트헤드 연구」로 하며, 회원이 작성하는 연구논 문, 국내외 문헌의 소개 및 서평, 좌담회의 기콕 듬들 내틈으로 한 다.
2. 학회지는 매년 1 회 받간하며, 회원에게 이큳 무상으로 배포한다. 단 회비큼 체납한 회원에게는 학회지 배포큳 읻시 줌단핱 수 있다.
3. 편집위원든 편집위윈장이 위촉하며 편집위원장믄 편집이사가 맏는 다. 편집위원장믄 편집위원회큼 소집 쿠최한다.
4. 편깁워둰회는 심사위윈(녹수)듣 위촉핟 수 있므며, 투고되는 귿듣 침사하여 게재여부클 겯정한다.
5. 편집위원회는 핃요하다고 퐌단되는 특정 인사에게 투고큼 의ㄱㅚㅚ핱 수 있다.
6. 편집업무는 학회 사무처에서 다룬다.

## 나. 투고

1. 학회지에 게재큳 원하는 원고는 다른 기관지에 받표되지 앛믄 것 이어야 한다.
2. 원고의 분량믄 다믐의 기푼듣 윈칙므로 한다.
(가) 논문, 외국문헌의 번역 듬믄 참고문헌듣 포함하여 200 자 뭔고 지 100 매 내외.
(나) 국내외 문헌의 소개, 서평믄 200 자 뭔고지 30 매 내외.
3. 연구논문의 경무 논문 개요클 외국어영, 독, 붇 가문데 개 국어) 로 첨부하여야 한다.
(수정된 부눈: 제 2,3 조)

## 2000년 한곻화이트헤드학회 임원

회 장 : 모영환(연세대)
부 회 장 : 김상읻(한신대), 안형 관(대구가톧릭대)
촐무이사: 문창독 (광문대)
이 사: 김경읻(정문연), 김병준(변호사), 김상환(서묻대), 김툠목(첟학자), 기ㅁㅛㅛㅁ환(한남대), 김믄둄(한남대), 김재진(계명대), 김긴근 (교뮌대), 김형첟연세대), 김혜경 (대구가톧릭대), 박소영(화가), 신규탁(연세대), 신현경 영산대), 이대식(대구대), 이돔희(계명대), 이슴콤 (연세대), 장둑(연세대), 전병기(ㅐㅐ구가톧릭대), 전읻돔 (연세대), 정병푼 (령장대), 조듬현(인제대), 최신한(한남대), 최듀찬(연세대), 고목(붇심자믿양선학뭔)
감 사 : 장콤철(감신대)

편깁이사: 정연폴 (출남대)
편죕위뭔: 김경재(한신대), 김앙읻(한신대), 김틈목(첟학자), 문창독 (광문대), 안형관(대구가톧릭대), 모영환(연세대), 뮨자정(돔의대), 솜령진(감신대), 문첟호(장신대), 이장직 (호서대), 장돵식 (감신대), 졍연홈 (쿨남대), 최콤덕(장지대), 고인럭(광문대)

홍무간자 : 박앙태(연세대)
편집간자 : 최항균 (훔남대)

## 2000년 한국화이트헤드화회의 활동

1. 제4회 정기총회 및 제 4 차 정기학술대회
```
    하ᄀ수ᄃ대회 주제 : "화이트헤드와 조ᄆ교저ᄀ 겨ᄋ허ᄆ"
    이ᄃ 시 : 2000녀ᄂ 2워ᄅ 12이ᄃ
    자ᄋ 소 : 가ᄆ리교시ᄂ하ᄀ대하ᄀ교
```

    2. 독회 (6회)
    제29차 독회: 2000년 4월 1읻 (장소: 연세대학교 제2인문관 \(\mathbf{3 0 5}\) 호)
    제30차 독회: 2000년 5줠 13힏 (장소: 한국과정사상연구소 (대구))
    제31차 독회: 2000년 6원 3읻
    제132차 독회: 2000년 9월 2읻
    제33차 독회: 2000년 10월 긷
    제14차 독회: 2000년 12월 9읻
    (이상 장소: 연세대학교 제2인문관 305호)
    
${ }^{\text {『관념의 모험(한긷사))큳 문독하고 있습니다. }}$
3. 논문발표회 (4회)
2000년 5월 논문받표회
읻 시 : 2000년 5월 13읻
장 소: 한국과정사장연구소 (대구)
주 제 : 화이트헤드의 '변형' 개념에 대한 연구
받표자 : 김 영진 (영남대 강사)

## 2000년 여큼 논문받표회 및 조령산 산행

읻 시：7월 10읻－1읻
장 소 ：춤눅 조령산 자연휴양림＜솦 속의 집＞
주 제：구체쳥듣 잗몼 높믄 모류와 구체셩므로부터의 추상
받표자 ：김 믄줌 박사（연세대 강사）
논평자 ：최 상균 박사（즘산도사상연구소 연구휘원）

## 200년 9월 논문받표회

읻 시 ：2000년 9월 2읻
주 제 ：周易에저 時間이란 무엇인가？－화이트헤드의 푁기적 시간론（Epochal Therty of Time）과 비교하여
받표자 ：장 윈넉 박사（정신문화연구원 초빙연구뭔）

2000년 12줠 논문받표회
읻 시：2000년 12웓 9읻
주 제 ：예측 명제—퓸과 화이트헤드의 경무
받표자 ：문 창독 박사（연세대 강사）

将 논문발표회는 두 달에 한 번 꼴로，독회에 이어서 얼립니다，

```
: 화이트헤드 연구 제3집
```



```
ㅍ千낸날 ; 200년 12.2 클 29 겔
기픈이 ; 한국화 \({ }^{5}\) 트헤드학회
펴낸이 ; 오명몬
직는조 신경눈꼬
편집교겅; 고민속 아겅춘
퍼낸조 ; 도서골핀 돔교서
욱 411-410 경기도 고밍시 다휘동
2145.5 비코 켤한교설 내
등독번호 ; 제 \(22-466\) 호
```



```
: 펵스 (0x 4x-6\%2
\(\therefore\) E-Mill hwtigenefficecon
값 7,000훤
```

```
* 화비트헤드 연구 제3집
직든날 ; 2000 년 12글 22필
: 펴년녈 ; 2000 년 12 퀄 29일
```



```
* 펴난이 ; 오명관
: 적든조 신결문화
: 편진교것; 기민서 이졍추
- ㅍ千년좃 ; 도서돌판 돟교서
* 후깃-40 결기도 고먀ㅇㅣㅣ 다한돌
: 2145-5 비코 결한교쇨 내
* 듬독번호, 제 \(w\) 내ㅇㅗㅗ
```



```
: 펵스 ; (07) 48-692
* EMil hwTshometficecom
* 비 매 품
```


[^0]:    * 면세대 강사

[^1]:    
     머러들 감조깔 곤.
    
    3 PR 3-450.
    8 박 삼 티

[^2]:    
    5) 514 Th 74 T, 84 .

[^3]:    
    T)

    10 막 학 티

[^4]:    89 N，제장＂Thendes of the Bifumation of Name＂．

[^5]:     겨들.
    18) 같든 논문.

[^6]:    201 J W. Felt Reriew of F. B. Watlacks The Eponal Nature of Pross in Whitheads Metahosics Proces Suctis.

[^7]:    $21]$ PR 2015-76.

[^8]:    25) $\mathrm{PR} 53 \mathrm{n} 3-134$
    
    259 А А $180[88$ т-289
    26) PR 18/78.

    24 박 함 E

[^9]:     56-67.
     University of Mew Koth $\mathrm{P}_{\mathrm{H}+\infty}$, 184, pp. 181-182.

[^10]:    * 면세대 강사

[^11]:    1］「과겅과 될개」，p．129．

[^12]:    2) Eudpporon, 649-6.
[^13]:    
    
    
     이기 때문이다. 띠라서 미런 과정흘 거쳐 만들어진 추송병사에 보편셩흘 부여할 매,
     형더 형송의 골깝과 분러의 문헤는 여기서 시작된다.
    4) 「과켱과 딜대 A, ․ 270 .

[^14]:    57 과팍과 근대셰계s, v. 82.

[^15]:    7) '과켱과 딜개د, p. 57.
    8) Phatiden, 97e

    9 같든 존.
    36 김 믄 줌

[^16]:    227) 같은 젹, p. 61.
    
[^17]:    279 이 논경은 돕흔이 먼거 하이트헤드의 견해틀 비판하고 그로스기 이메 대해 반돈하면
    
     F'motice-Hall, 19637, Dp. 52-62. M. W. Gres, "Whatheal's Answer to Hume Reply",
     1963 po. 62-69.

[^18]:     같이 말하고 맸다. "후리는 비판에도 를구하고 후리의 홥를 동제하기 위해 사푱하는 그런 여러 가졍들에 북종히짐 몇으여 만된다. 그러한 가병흘은 경졍에서 피할 수 엾
    
    
    
    

[^19]:    4) 이런 의미데서 픔의 결협 개념메 대한 화이트헤드의 비판든 궁극격으로 서구 겅동
     야다.
[^20]:    
    

[^21]:    문제 같든 겻에 대한 해결젹든 상뎡한 솔득력클 지넌 겨ㅇㅡㅡㄹ 평가된다.

[^22]:    

[^23]:    ＊겅신문하면구원 초빙면구원

[^24]:    되썪다．
    조섭 너담의 중국의 과학과 문명 면구메서도 동먕전동과 꼬이트헤드의 튜기케 쳘잔 큰 주된 주제 중의 하나이다．그는 꽈이트헤드의 유지켸결한이 돕먕의 건동들 이해
    
    
    
    
    
     ［Thipessitr of Hawaij Fws，195］．
    최근의 좀더 겅련된 논의의 하나는 꽈이트헤드의 문회돈의 전문가민 데이빗 졸
    
    
     걸학의 두주돈，사회돈，기이돈들 면대 딜둉주의 전동의 조피 허버트 미드，ㅗㅗㄴ 듀이， 러차드 로티，호이트헤드와의 비교 면구 혹메서 의미들 발견하며 될들주의와 류학의
     겁근팔 수 믺클 만금 젹밈믹는 것들큰 퍼느，제밈스，듀이，미드와 같든 쇨붑주의 결 판자들과 꽈이트헤드와 같든 과겨ㅇㅕㅕㄹ한자들의 괄동（TTC 157 밀 것이라고 말한다．스
     초검클 맞수고 믺다．최근작민 The Social Self in Zer ard Amerian Praymaxim ㅇNew
     헤드틀 비도한 비교결하，졸교학을 괄발히 면구하고 미刃다．대표적 민믈민 로버트 네 빌 Robent Nerilk의 최근의 종의 시회격 아쳥에 대한 꽈이트헤드격 면구로
     둔 Comologe of Froedcm［itiNT Fres，1906，유가결학에 대한 겨서 $p_{\text {orion }}$
    
    
     1994 등도 주목깔 만히다．

[^25]:    
    
    

[^26]:    
    
    
    16）睢卦；卖，乃化西天下
    屚宜之。

[^27]:    
    
    
    
    

[^28]:    
    
    
    

[^29]:    35）孟子適心吾216

[^30]:    36）狖于，山木
     1953 h p． 391 ．

[^31]:    
    歷＂클 보라．

[^32]:    ＊한신대 교수（ 신학

